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Una n o t a b l e  p a r a d o j a  e n c o n t ra m o s  a l  a c e r c a r n o s  a l a  
h i s t o r i a  c o n te m p o rá n e a  d e l  P a ís  V a l e n c i a n o :  a p e s a r  de l a  im ­
p o r t a n c i a  a d q u i r i d a  p o r  l a  a g r i c u l t u r a  en l a  e v o l u c i ó n  e c o n ó ­
m ic a  d e l  o c h o c i e n t o s  y de buena p a r t e  d e l  s i g l o  a c t u a l ,  a p e ­
s a r  de l a  m u l t i p l i c a c i ó n  de t ó p i c o s  a g r a r i s t a s  l i g a d o s  a l a  
m i x t i f i c a c i ó n  de esa i m p o r t a n c i a ,  han s i d o  muy p ocos  l o s  t r a ­
b a j o s  que han a b o rd a d o  de modo m o n o g r á f i c o  e l  e s t u d i o  de a q u e ­
l l a  e v o l u c i ó n *  C i e r t a m e n t e ,  l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a  ha s i d o  
o b j e t o  de num erosas  r e f l e x i o n e s  y de m u l t i t u d  de r e f e r e n c i a s  
más o menos e l a b o r a d a s  en l a  o b r a  de d i v e r s o s  a u t o r e s *  P e r o ,  
en l a  m ayor  p a r t e  de l a s  o c a s i o n e s  ha s i d o  t r a t a d a  de modo a r ­
t i c u l a d o  con e l  e s t u d i o  d e l  c r e c i m i e n t o  e co n ó m ico  g e n e r a l  y no 
en sus  p r o p i a s  c i r c u n s t a n c i a s  y c o n d i c i o n a n t e s *  Y c a s i  s i e m p r e  
además,  con e l  o b j e t o  de d e m o s t r a r  su r e s p o n s a b i l i d a d  en e l  r e  
t r a s o  y d e b i l i d a d  de l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n *  T r a s  t o d o  e l l o  a l e n  
t a b a  l a  c o n s i d e r a c i ó n  i m p l í c i t a  de l a  i n d u s t r i a  como c u l m i n a ­
c i ó n  d e l , p r o c e s o  de d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o *  Hoy sabemos y a ,  p o r ­
que ha s i d o  p l a n t e a d o  de modo d e c i d i d o  como p r e m i s a  p a r a  e l  es 
t u d i o  p o s t e r i o r  de t o d a s  e s t a s  c u e s t i o n e s  ( l )  que l a  a c u m u la ­
c i ó n  c a p i t a l i s t a ,  en p r i m e r  l u g a r ,  no va n e c e s a r i a m e n t e  u n i d a  
a l a  r a c i o n a l i z a c i ó n  e co n ó m ic a  y a l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  y ,  en 
segundo  l u g a r ,  puede o p t a r  p e r f e c t a m e n t e  p o r  l a  v í a  d e l  d e s a ­
r r o l l o  d e l  s e c t o r  a g r a r i o  en f u n c i ó n  de l a s  p r e c o n d i c i o n e s  s o ­
c i o e c o n ó m ic a s  en j u e g o *
En t o d a  a q u e l l a  s e r i e  de p r i m e r i z a s  r e f l e x i o n e s  ha ­
b í a ,  s i n  d u d a ,  una i d e a  c o n t i n u a m e n t e  i n t u i d a :  que en e l  P a ís  
V a l e n c i a n o  c o n te m p o rá n e o  se h a b í a  p r o d u c i d o  un d e s a r r o l l o  a g r a  
r i o  i m p o r t a n t e *  P e ro  e l l o ,  muchas v e c e s ,  se d e c í a  t í m i d a m e n t e
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b i e n  no se l l e g a b a  a d e c i r :  no h u b i e r a  c o r r e s p o n d i d o  con l a  - 
c r e e n c i a  en e l  a t r a s o  s o c i a l  y e c o n ó m ic o  v a l e n c i a n o  o r i g e n  de 
esa d e b i l i d a d  n a c i o n a l  d e l  P a í s  que c o n s t i t u í a  en r e a l i d a d  e l  
t r a s f o n d o  de l a  d i s c u s i ó n .  C o n s e c u e n te m e n te ,  en n in g ú n  caso  
se a b o r d ó  e l  e s t u d i o  de ese d e s a r r o l l o  como p r o c e s o  con e n t i ­
dad p r o p i a .
E s t a  s i t u a c i ó n  ha comenzado f e l i z m e n t e  a s e r  s u p e r a ­
da m e rced  a l a  a p a r i c i ó n  de a l g u n o s  l i b r o s  f u n d a m e n t a l e s .  An­
t e s  de r e f e r i r n o s  a e l l o s  q u i s i é r a m o s ,  s i n  e m b a rg o ,  h a c e r  un 
r e p a s o  que no se q u i e r e  e x h a u s t i v o ,  a a l g u n a s  de l a s  a p o r t a c i o ­
nes q u e ,  d e sde  l o s  ya  l e j a n o s  años 6 0 ,  han i d o  p e r f i l a n d o  l a  
i d e a  d e l  d e s a r r o l l o  a g r a r i o  v a l e n c i a n o .
Es s u f i c i e n t e m e n t e  c o n o c i d o  e n t r e  n o s o t r o s  e l  d e b a t e  
que a p a r t i r  de 1962 - c o n  l a  a p a r i c i ó n  de l a  d e c i s i v a  o b r a  de 
Joan F u s t e r  N o s a l t r e s  e l s  v a l e n c i a n a -  s o s t u v i e r o n  a lg u n o s  e s ­
c r i t o r e s  e h i s t o r i a d o r e s  s o b r e  l o  que se ha dado en l l a m a r  l a  
n o - i n d u s t r i a l i z a c i ó n  v a l e n c i a n a .  Los ecos  de t a l  d e b a te  l l e g a n ,  
c i e r t a m e n t e ,  h a s t a  n u e s t r o s  d í a s ,  s i  b i e n  a p o r t a c i o n e s  n u e va s  
han r o t o  i n c l u s o  con l o s  t é r m i n o s  en que se p l a n t e a b a  l a  p o l é ­
m ic a  y ,  d e sd e  l u e g o ,  han comenzado a c l a r i f i c a r  l o s  f u n d a m e n to s  
s o c i a l e s  de esa  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  f r u s t r a d a .  No vamos a q u í  a d a r  
c u e n t a  una v e z  más de l a s  d i s t i n t a s  p o s t u r a s  que d u r a n t e  a q u e ­
l l a  d ecada  y l a  s i g u i e n t e ,  i n t e n t a r o n  p e r f i l a r  m e j o r  una e x p l i ­
c a c i ó n  c o n s i s t e n t e  d e l  p r o b l e m a :  ha s i d o  ya r e a l i z a d o  en m ú l ­
t i p l e s  o c a s i o n e s  y no c o n s t i t u y e  además n u e s t r o  o b j e t o  de e s t u ­
d i o .  E l  i n t e r é s  de e s t a s  p á g in a s  va más b i e n  d i r i g i d o  a s e ñ a l a r  
e l  t r a t a m i e n t o  q u e ,  en e l  c u r s o  d e l  d e b a t e ,  r e c i b i ó  l a  e v o l u -
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c i ó n  a g r a r i a  c o n te m p o rá n e a  d a l  P a í s  V a l e n c i a n o ,  p a r a  c o n o c e r  
como ha i d o  a r t i c u l á n d o s e  e l  e s t u d i o  de e s t e  s e c t o r  e c o n ó m i ­
co h a s t a  a l c a n z a r  una a c t u a l i d a d  en que p a r e c e  que e s t á n  s e n ­
t a d a s  l a s  b a ses  p a r a  un c o n o c i m i e n t o  más a m p l i o  y p r o f u n d o  de 
l a  h i s t o r i a  a g r a r i a  v a l e n c i a n a .
De e n t r e  l a s  c o n t r i b u c i o n e s  a ese d e b a t e ,  l a  p r i m e r a  
que o f r e c i ó  una c a r a c t e r i z a c i ó n  s i s t e m á t i c a  de l a  a g r i c u l t u r a  
d e l  P a ís  en e l  o c h o c i e n t o s  f u e  l a  d e l  p r o f e s o r  E m i l i  G i r a l t .
En un a r t í c u l o  ( 2 )  que se  nos a p a r e c e  hoy t a n  a d m i r a b l e  como 
hace  c a s i  v e i n t e  a ñ o s , p u e s t o  que en á l  se c o n t e n í a n ,  p e r f e c t a ­
m e n te  a p u n t a d o s ,  t o d o s  l o s  temas que c o n s t i t u i r í a n  d e spu é s  l o s  
o b j e t o s  de e s t u d i o  e i n v e s t i g a c i ó n  de l a  m ayor  p a r t e  de l o s  
h i s t o r i a d o r e s  de l a  é poca  c o n te m p o r á n e a ,  p l a n t e a b a  e l  a u t o r  
un i n t e n t o  de e x p l i c a r  p o r  quó l a  e x p a n s ió n  e c o n ó m ic a  qua se 
v i v i ó  d u r a n t e  e l  s i g l o  X V I I I  no t u v o  su c u l m i n a c i ó n  en un p r o ­
ceso  de r e v o l u c i ó n  i n d u s t r i a l  d u r a n t e  e l  s i g l o  s i g u i e n t e .  La 
e x p a n s ió n  d e l  s e t e c i e n t o s  h a b r í a  t e n i d o  en l a  a g r i c u l t u r a  su 
máxima e x p r e s i ó n :  "En c o n j u n t o ,  l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a  a l a  
v u e l t a  de l o s  s i g l o s  X V I I I  y X IX  a p a r e c e  como una a g r i c u l t u r a  
muy v a r i a d a  y d i n á m i c a  y ,  d e n t r o  d e l  c o n t e x t o  de l a  é p o c a ,  b a s ­
t a n t e  c o m e r c i a l i z a d a  g r a c i a s  a l a  e x p o r t a c i ó n  de v i n o s ,  a g u a r ­
d i e n t e s ,  f r u t o s  s e c o s ,  a r r o z ,  e t c . " ( 3 ) .  T a l  s i t u a c i ó n  de l a  a c ­
t i v i d a d  a g r a r i a  se f u n d a m e n ta b a ,  según  G i r a l t ,  en l a  e x t e n s i ó n  
s u p e r f i c i a l  de l o s  c u l t i v o s  t r a d i c i o n a l e s ,  en l a  a p a r i c i ó n  de 
o t r o s  n u e v o s ,  en el: 'r i n c r e m e n t o  de l a  s u p e r f i c i e  r e g a d a  y en e l  
empleo  de un u t i l l a j e  a g r í c o l a  p e r f e c c i o n a d o .
A p a r t i r  d e l  segundo  t e r c i o  d e l  s i g l o  X IX  e s t a  p r o s -
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p a r i d a d  a g r í c o l a  c o m ie n z a  a e j e r c e r  un i n f l u j o  d e c i s i v o  en l a  
m a rcha  g e n e r a l  de l a  econom ía  v a l e n c i a n a .  La e x i s t e n c i a  de co n ­
d i c i o n e s  g e o g r á f i c a s  muy f a v o r a b l e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de una 
a g r i c u l t u r a  i n t e n s i v a ,  h a b r í a  c r e a d o  en e l  P a ís  V a l e n c i a n o  
una s e c u l a r  " h a m b re "  de t i e r r a s .  Oe ese modo, cuando  a p a r t i r  
de l o s  p r o c e s o s  d e s a m o r t i z a d o r e s ,  l a  t i e r r a  e n t r a  p le n a m e n te  
en i o s  c i r c u i t o s  m e r c a n t i l e s ,  se p r o d u c i r á  una d e s v i a c i ó n  ma­
s i v a  de r e c u r s o s  e c o n á m ic o s  h a c i a  l a  compra  de t i e r r a s :  l a  
a g r i c u l t u r a  se c o n v e r t i r á  a s í  en una f u e n t e  de a t r a c c i á n  de c a ­
p i t a l e s ,  y no s ó l o  p o r  e s t e  hecho  que acabamos de s e ñ a l a r  s i n o ,  
además, p o r  l a s  c u a n t i o s a s  i n v e r s i o n e s  que e x i g í a n  l a s  t r a n s ­
f o r m a c i ó n  de secano  en r e g a d í o  y l a  f o r m a c i ó n  de un c a p i t a l  de 
e x p l o t a c i ó n .
Todo e s t e  p r o c e s o  a d q u i r i r í a  sus t i n t e s  más s e ñ a l a ­
dos en l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o .  La e x p a n s i ó n  a g r í c o l a ,  n o t a ­
b l e  y p o d e r o s a ,  se c o n v e r t í a  a s í  en e l  p r i n c i p a l  o b s t á c u l o  p a ­
r a  e l  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l ,  p e r o  c o n s t i t u í a ,  en s í  m ism a,  un 
g i g a n t e s c o  e s f u e r z o  de t r a n s f o r m a c i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n .  En e f e c ­
t o ,  E m i l i  G i r a l t  r e s a l t a b a  l a  i m p o r t a n c i a  de l a  d i f u s i ó n  de de­
t e r m i n a d o  u t i l l a j e  a g r í c o l a  como l á  x a r u g a  o de f e r t i l i z a n t e s  
como e l  guano  que p asó  en muy poco  t i e m p o  a s e r  c o n o c i d o  y em­
p le a d o  p o r  l a  g e n e r a l i d a d  de l o s  a g r i c u l t o r e s .  Pe ro  s o b r e  t o d o ,  
l a s  i n c a l c u l a b l e s  i n v e r s i o n e s  en l o s  t r a b a j o s  de r o t u r a c i ó n ,  
a b a n c a l a m i e n t o ,  d e s e c a c i ó n  y p u e s t a  en r e g a d í o ,  y l a s  a v a n z a ­
das t é c n i c a s  u t i l i z a d a s  en l a  e x t r a c c i ó n  de l a s  aguas s u b t e r r á ­
n e a s ,  e r a n  l o s  a s p e c t o s  que c a r a c t e r i z a b a n  una a g r i c u l t u r a  va ­
l e n c i a n a  más a v a nza d a  que e l  r e s t o  de l a s  a g r i c u l t u r a s  e s p a ñ o -
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l a s  y con un g r a d o  de c a p i t a l i z a c i ó n  muy s u p e r i o r  a a q u e l l a s .
Con p o s t e r i o r i d a d  a l  p r o f e s o r  E . G i r a l t ,  f u e  N . G a r c i a  
B o n a fe  q u i e n  r e p l a n t e ó  e l  p a p e l  de l a  a g r i c u l t u r a ,  s i e m p r e  den­
t r o  d e l  i n t e n t o  de d i l u c i d a r  l a s  ca u s a s  de l a  a u s e n c i a  de r e ­
v o l u c i ó n  i n d u s t r i a l  ( 4 ) .  A l  r e t r o t r a e r  e l  f r a c a s o  de l a  i n d u s ­
t r i a l i z a c i ó n  a l  s i g l o  X V I I I  e i n c l u s o  a l a  c e n t u r i a  a n t e r i o r ,  
G a r c í a  B o n a fe  a l t e r a b a  t a m b i é n  e l  p a p e l  j u g a d o  p o r  l a  a g r i c u l ­
t u r a  d u r a n t e  e l  s e t e c i e n t o s  i n t r o d u c i e n d o  l a  i d e a  - q u e  ha t e n i d o  
s e g u i d o r e s  con p o s t e r i o r i d a d  e n t r e  d e t e r m in a d o  s e c t o r  de h i s ­
t o r i a d o r e s  v a l e n c i a n o s -  de que e l  peso  de l a s  e s t r u c t u r a s  f e u ­
d a l e s ,  r e f o r z a d a s  p o r  l a s  c o n s e c u e n c ia s  de l a  e x p u l s i ó n  de l o s  
m o r i s c o s ,  de l a  Segunda Germ an ía  y d e l  t r i u n f o  b o r b ó n i c o  en l a  
G u e r ra  de S u c e s ió n ,  h a b r í a  d e t e r m in a d o  l a  o r i e n t a c i ó n  e c o n ó m i ­
ca d e l  s i g l o  X V I I I .  Según a f i r m a b a  e s t e  mismo a u t o r  en un t r a ­
b a j o  c o n j u n t o  con R a f a e l  A r a c i l  ( 5 )  l a  v i s i ó n  o p t i m i s t a  que 
d e l  s i g l o  X V I I I  h a b í a n  o f r e c i d o  J . F u s t e r  y E . G i r a l t  h a b í a  de 
s e r  p u e s t a  en c u e s t i ó n ;  l a s  c o n d i c i o n e s  e c o n ó m ic a s  dadas en 
esa época no h u b i e r a n  p o d i d o  en n in g ú n  caso  p r o p i c i a r  l a  i n d u s ­
t r i a l i z a c i ó n :  peso  e x c e s i v o  d e l  mundo f e u d a l ,  e s c a s a s  i n n o v a c i o ­
nes en e l  campo, n u l a  a r t i c u l a c i ó n  d e l  mercado  i n t e r n o ,  d e b i l i ­
dad de l a  b u r g u e s í a  y e s c a s o  p o d e r  a d q u i s i t i v o  de l o s  s e c t o r e s  
c a m p e s in o s ,  no c o n s t i t u í a n  l a s  m e j o r e s  ba ses  p a r a  f u n d a m e n t a r  
a q u e l l a  t r a n s f o r m a c i ó n .  D e ja n d o  a l  margen l a  c u e s t i ó n  de l a s  es ­
t r u c t u r a s  f e u d a l e s  y l a  a u s e n c i a  de b u r g u e s í a ,  s u f i c i e n t e m e n t e  
r e b a t i d a s  p o r  l o s  p o s t e r i o r e s  e s t u d i o s o s  d e l  r é g im e n  s e ñ o r i a l  
v a l e n c i a n o  - a u n q u e  t o d a v í a  r e p e t i d a s  h a s t a  hoy mismo p o r  d e t e r ­
m in a d o s  h i s t o r i a d o r e s  de l a  e c o n o m ía -  l o  que nos i n t e r e s a  r e s a l ­
t a r  es l a  i n f r a v a l o r a c i ó n  de l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  a g r a r i a s  de l a
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se gunda  m i t a d  d e l  s i g l o  X V I I I »  En e f e c t o ,  l o  que en G i r a l t  e r a  
una e x p a n s i ó n  a g r a r i a  fu n d a m e n ta d a  en c o n s t a t a c i o n e s  i r r e b a t i ­
b l e s  como e l  aumento  de l a  p o b l a c i ó n ,  de l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a ­
da y de l a  r e g a d a ,  l a  i n t r o d u c c i ó n  de n uevos  c u l t i v o s ,  l a  e x i s ­
t e n c i a  de p r o d u c c i o n e s  c o m e r c i a l i z a d a s ,  e t c » ,  en A r a c i l  y G a r c í a  
B o n a fe  queda  m i n i m i z a d o ,  en a r a s  de d e m o s t r a r  l a  i m p o s i b i l i d a d  
de l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  en base a t e s t i m o n i o s  p r o c e d e n t e s  de 
l a  c e l e b r e  o b r a  de C a v a n i l l e s  y r e f e r i d o s  a d e t e r m i n a d o s  s e ñ o ­
r í o s  v a l e n c i a n o s »  La e x p a n s i ó n  a g r a r i a  d e l  s i g l o  X IX  p e r d í a  a s í  
sus f u n d a m e n to s  h i s t ó r i c o s  y su p r o f u n d a  i m b r i c a c i ó n  con una 
e s t r u c t u r a  de c l a s e s  e v o l u c i o n a d a ,  c u e s t i o n e s  que no s e r í a n  
r e c u p e r a d a s  h a s t a  f e c h a s  mas r e c i e n t e s  y p o r  a u t o r e s  que v e r e ­
mos en e s t a s  mismas p a g in a s »
A n u e s t r o  e n t e n d e r ,  s i n  em bargo ,  a lg u n o s  t r a b a j o s  
que n q fa la n te a b a n  de modo d i r e c t o  o m o n o g r á f i c o  e l  tema d e l  
d in a m ism o  a g r a r i o  v a l e n c i a n o  c o n t r i b u y e r o n  de modo d e c i s i v o  
a c o n f i r m a r l o  y a a l e n t a r  en muchos o t r o s  a u t o r e s  l a  c o n c i e n ­
c i a  d e l  mismo y de l a  n e c e s i d a d  de e s t u d i a r l o »  Por  una p a r t e ,  
a l o  l a r g o  de l a s  d e cad a s  de l o s  50 y l o s  6 0 ,  e l  g e ó g r a f o  A n t o ­
n i o  López Gómez f u e  p u b l i c a n d o  una s e r i e  de e s t u d i o s  s o b r e  a l ­
gunas  de l a s  zonas  de r e g a d í o  v a l e n c i a n a s  mas i m p o r t a n t e s :  l a
h u e r t a  de A l a c a n t ,  l a  P la n a  de C a s t a l i o ,  e t c »  ( 6 ) ,  en l o s  que 
daba c u e n t a  de l o s  o r í g e n e s  h i s t ó r i c o s  de l a s  d i s t i n t a s  e s t r u c ­
t u r a s  a g r a r i a s ,  con  e s p e c i a l  h i n c a p i é  en l o s  c a m b io s  de c u l t i ­
v o s  de l a  época  co n te m p o rá n e a »  J u n t o  a e l l o ,  l a  a p a r i c i ó n  en 
1968 de o t r o  i m p o r t a n t e  a r t í c u l o  d e l  a u t o r  s o b r e  l o s  r i e g o s  
v a l e n c i a n o s  d e l  p r i m e r  t e r c i o  d e l  s i g l o  XX ( 7 )  y ,  unos  años
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d e s p u é s ,  de o t r o  t r a b a j o  que h a c í a  l o  p r o p i o  con l o s  d e l  s i g l o  
X IX ( 8 ) y d e s c u b r i ó  l o  que c o n s t i t u i r í a  t a l  vez  e l  r a s g o  más d e s ­
t a c a d o  de l a  e v o l u c i ó n  a g r a r i a  v a l e n c i a n a  de l o s  ú l t i m o s  s i g l o s :  
l a  e x t r a o r d i n a r i a  e x p a n s i ó n  d e l  r e g a d í o *  La m u l t i p l i c a c i ó n  de 
t i p o s  de a p r o v e c h a m i e n t o s  de l a s  a g u a s ,  l a s  d e p u r a d a s  t é c n i c a s  
e m p le a d a s ,  l a  t e m p ra n a  i n t r o d u c c i ó n  de r e c u r s o s  como l a s  m á q u i ­
nas  de v a p o r ,  e t c * ,  c a r a c t e r i z a b a n ,  c i e r t a m e n t e ,  una a g r i c u l t u ­
r a  con d e t e r m i n a d o s  e le m e n to s  p r o p i o s  y o r i g i n a l e s ,  d i f e r e n c i a -  
d o r e s  r e s p e c t o  a l o s  que p o r  l a  misma época  d e f i n í a n  l a  m ayo r  
p a r t e  d e  l a  a g r i c u l t u r a  e s p a ñ o l a *
En e l  mismo s e n t i d o  cabe  s e ñ a l a r  t a m b i é n  l a  a p o r t a ­
c i ó n  de E m i l i  G i r a l t  a l  c o n o c i m i e n t o  de o t r o  f a c t o r  d e c i s i v o  
d e l  p r o c e s o  de d e s a r r o l l o  a g r a r i o  v a l e n c i a n o :  e l  emp leo  de f e r ­
t i l i z a n t e s  y ,  en e s p e c i a l  d e l  g u a n o *  En una p o n e n c i a  p r e s e n t a ­
da a l  I I I  C o n g re so  de H i s t o r i a  de l a  M e d i c i n a  ( 9 )  en 1 9 6 9 ,  e l  
p r o f e s o r  G i r a l t  s e ñ a l a b a  e l  hecho  f u n d a m e n t a l  de que en 1844 
se i n t r o d u c e ,  p o r  vez  p r i m e r a  en e l  E s ta d o  e s p a ñ o l ,  e l  guano  
en V a l e n c i a  y B a r c e l o n a ,  y que e l l o  t i e n e  l u g a r  muy poco  d e s ­
pués de que l o  h u b i e r a n  hecho  a l g u n o s  de l o s  p a i s a s  a g r i c o l a -  
m en te  más a v a n z a d o s  de E u r o p a ,  como I n g l a t e r r a *  A p a r t i r  de 
una s i t u a c i ó n  p r e v i a  en q u e ,  desde  e l  s i g l o  X V I I I ,  se p r o d u c e  
en e l  campo v a l e n c i a n o  una c o n s i d e r a b l e  demanda de f e r t i l i z a n ­
t e s  que es s a t i s f e c h a  de modo i m p e r f e c t o  p o r  l o s  més v a r i a d o s  
r e c u r s o s ,  l a  p o s i b i l i d a d  de e m p le a r  en c a n t i d a d e s  i m p o r t a n t e s  
un nuevo p r o d u c t o  de g r a n  p o d e r  de f e r t i l i z a c i ó n ,  a b r i ó  p a r a  
l a  a g r i c u l t u r a  n u e v a s  p o s i b i l i d a d e s *  La r á p i d a  g e n e r a l i z a c i ó n  
d e l  guano e s t a r í a  en l a  base  d e l  i n c r e m e n t o  que e x p e r i m e n t a r í a n  
l o s  r e n d i m i e n t o s  p o r  u n i d a d  de s u p e r f i c i e  a l o  l a r g o  de l a  se ­
0 20
g u nd a  m i t a d  d e l s s i g l o  X I X ,  aunqua e l  hecho  no ha s i d o  e s t u d i a ­
do t o d a v í a  c o n v e n i e n t e m e n t e *
A s í  p u e s ,  e l  m e j o r  c o n o c i m i e n t o  de l o s  r e g a d í o s  y 
d e l  g u a n o ,  t a l  vez  l o s  dos e le m e n t o s  c a r a c t e r í s t i c o s  p o r  e x c e ­
l e n c i a  d e l  c r e c i m i e n t o  a g r a r i o  v a l e n c i a n o  d e l  o c h o c i e n t o s ,  puso  
de m a n i f i e s t o ,  s i n  d u d a ,  l a  n e c e s i d a d  de d e t e n e r s e  en e l  e s t u ­
d i o  dé l o s  a v a t a r e s  de a q u e l  c r e c i m i e n t o  y s e n t ó  l a s  b a se s  pa ­
r a  que f u t u r a s  a p o r t a c i o n e s  co m enza ran  a p l a n t e a r s e  l a s  j u s t a s  
i m p l i c a c i o n e s  d e l  m ismo*  En un segundo  p l a n o ,  l o s  t r a b a j o s  de 
López Gómez y de G i r a l t  t u v i e r o n  t a m b ié n  l a  v i r t u d  de d a r  a co ­
n o c e r  una s e r i e  de f u e n t e s  im p r e s a s  s o b r e  l a  h i s t o r i a  a g r a r i a  
v a l e n c i a n a  d e l  s i g l o  X IX  y p r i n c i p i o s  d e l  XX; o b r a s  como l a s  
de J a u b e r t  de Pass&,  R . J a n i n i ,  L a s s a l a  o l o s  i n f o r m e s  d e l  M i ­
n i s t e r i o  de Fomento  s o b r e  r e g a d í o s  y c u l t i v o s ,  s e r í a n  con p o s ­
t e r i o r i d a d  p r o f u s a m e n t e  u t i l i z a d o s  y p o d rá n  e n c o n t r a r s e ,  a s í  
m ism o,  en l a s  p á g i n a s  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o *
H a c i a  l a  m i t a d  de l a  d ecada  de l o s  7 0 ,  o t r a s  dos  o b r a s  
v i n i e r o n  a sum arse  a l  b a g a j e  b i b l i o g r á f i c o  s o b r e  l a  e v o l u c i ó n  
a g r a r i a  d e sd e  una p e r s p e c t i v a  i n t e r p r e t a t i v a :  se  t r a t a b a  de dos 
i n t e n t o s  de e x p l i c a r  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m ico  v a l e n c i a n o  de l o s  
dos ú l t i m o s  s i g l o s  en b a se  a d e t e r m i n a d o s  p r e s u p u e s t o s  t e ó r i c o s *  
En su c o n o c i d o  l i b r o  La v í a  v a l e n c i a n a * E r n e s t  L l u c h  ( 1 0 ) ,  d en ­
t r o  de l a  d i r e c c i ó n  m a rc a d a  p o r  l a s  a p o r t a c i o n e s  de G a r c í a  Bona­
f e ,  c o n s i d e r a b a  d e t e r m i n a n t e  p a r a  l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a  d e l  
o c h o c i e n t o s  e l  peso  de l a s  c l a s e s  f e u d a l e s  en l o s  i n i c i o s  d e l  
s i g l o *  La a b s o r c i ó n  de r e c u r s o s  p o r  p a r t e  de e s t o s  s e c t o r e s  es ­
t a r í a  en e l  o r i g e n  de l a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  l a  i n d u s t r i a l i z a ­
c i ó n .  Más a t e n t o ,  s i n  e m b arg o ,  a l a s  e s t r u c t u r a s  a g r a r i a s  de l a
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se g un d a  m i t a d  d e l  s i g l o 9 L l u c h  d e d i c a r í a  a l a s  mismas una c i e r t a  
a t e n c i ó n ,  y p o n d r í a  de m a n i f i e s t o  l o s  dos p r i n c i p a l e s  a p r o v e ­
c h a m ie n t o s  a g r í c o l a s  que f u n d a m e n t a r í a n  e l  c r e c i m i e n t o  a p a r ­
t i r  de e s t a  é p o c a :  e l  v i n o  y l a  n a r a n j a .  C o n s c i e n t e  de l a  im ­
p o r t a n c i a  que e s t a s  dos p r o d u c c i o n e s  a d q u i e r e n  a f i n a l e s  d e l  
s i g l o  XIX y de l a s  p r o f u n d a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  que l a s  acompa­
ñan en e l  á m b i t o  de l a s  r e l a c i o n e s  de p r o d u c c i ó n  en e l  campo9 
L l u c h  a p u n t a  l a  i d e a ,  i m p l í c i t a  a p a r t i r  de e n t o n c e s  en l a  m ayor  
p a r t e  de l o s  a u t o r e s ,  de que l a  i n t r o d u c c i ó n  d e l  c a p i t a l i s m o  
en l a  a g r i c u l t u r a  es un p r o c e s o  consumado en esa é p o c a .
Por  su p a r t e ,  e l  mismo año en que L l u c h  p u b l i c a b a  su 
o b r a ,  a p a r e c í a  t a m b ié n  un i m p o r t a n t e  l i b r o  de 3 , A, Tomás C a r p i  
( 1 1 )  en e l  c u a l  e l  a u t o r  p l a n t e a b a  l a  p o l é m i c a  t e s i s  según  l a  
c u a l  e l  d e s a r r o l l o  e co n ó m ic o  v a l e n c i a n o  que se i n i c i a  en e l  
u l t i m o  t e r c i o  d e l  s i g l o  X IX c o r r e s p o n d e r í a  a l  m o d e lo  de " c r e c i -  
m i e n t o  h a c i a  f u e r a 1* .  Basado en a l g u n o s  t r a b a j o s  i n é d i t o s  d e l  
e c o n o m i s t a  E m e r i t  Bono, e s t e  m o d e lo  h a b í a  s i d o  e l a b o r a d o  a p a r ­
t i r  de e x p e r i e n c i a s  r e c i e n t e s  de e co no m ía s  d e p e n d i e n t e s  l a t i n o ­
a m e r i c a n a s ,  Su a p l i c a c i ó n  a l  P a ís  V a l e n c i a n o  de f i n a l e s  d e l  s i ­
g l o  p a sad o  h a c í a  a b s t r a c c i ó n ,  p o r  t a n t o ,  de buen número de c o n ­
d i c i o n a m i e n t o s  s o c i o - e c o n ó m i c o s  y p o l í t i c o s .  No vamos a c o n s i ­
d e r a r  a q u í ,  s i n  e m b arg o ,  l a  e v a l u a c i ó n  c r í t i c a  que de e s t e  mo­
d e l o  han r e a l i z a d o  d i v e r s o s  a u t o r e s .  Lo que nos i n t e r e s a  p o n e r  
de r e l i e v e  es e l  hecho  de que e l  e s t u d i o  de Tomás C a r p i  p l a n t e a  
de modo e x p l í c i t o  que e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m ico  t i e n e  en e l  e x ­
t r a o r d i n a r i o  aum en to  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  a g r a r i a s  d u r a n t e  l a  
se gunda  m i t a d  d e l  X IX ,  su f u n d a m e n to  y su p r i n c i p a l  m o t o r .  De
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e s t e  modo, un a s p e c t o  c o n c r e t o  de l a  e v o l u c i ó n  a g r a r i a  v a l e n ­
c i a n a  de e s o s  c i n c u e n t a  años pasaba  a desem peñar  un p a p e l  p r o ­
t a g o n i s t a  en l o s  i n t e n t o s  de e x p l i c a c i ó n  de n u e s t r a  h i s t o r i a  
e c o n ó m ic a  c o n te m p o r á n e a *  P r e o c u p a d o ,  además, p o r  l a  c o n t i n u i ­
dad que t a l  p r o c e s o  ha t e n i d o  a l o  l a r g o  d e l  s i g l o  XX, Tomás 
p r e s t a b a  una a t e n c i ó n  p r e f e r e n t e  a l a  p r o d u c c i ó n  n a r a n j e r a  r e s ­
p e c t o  a l a  c u a l  acuñó  a lg u n a s  de l a s  i d e a s  que con p o s t e r i o r i ­
dad s e r í a n  d i s c u t i d a s  y c o n s t i t u i r í a n  e l  n ó c l e o  da l a s  r e f l e x i o ­
nes  s o b r e  e s t e  te m a :  a s í ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  l a  d e p e n d e n c ia  d e l  
á m b i t o  de l a  p r o d u c c i ó n  r e s p e c t o  a l  de l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  y ,  
más g e n é r i c a m e n t e ,  e l  c o n t r o l  p o r  p a r t e  de em presas  e x t r a n j e ­
r a s  de t o d o  e l  p r o c e s o  de t r a n s p o r t e  y v e n t a  en l o s  m e rc a d o s  
e u r o p e o s *  La n o t a b l e  i m p o r t a n c i a  a t r i b u i d a  p o r  Tomás C a r p i  a 
l a  a c t i v i d a d  n a r a n j e r a  t e n í a  su  fu n d a m e n to  h i s t o r i o g r á f i c o  en 
l a  a p a r i c i ó n  en S u i z a ,  a p r i n c i p i o s  de l a  decad a  de l o s  6 0 ,  de 
un d o c um e n ta d o  l i b r o  de Max L i n i g e r - G o u m a z  que a b o rd a b a  e l  a n á ­
l i s i s  e m p í r i c o  d e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  de l a  n a r a n j a  desde sus  
i n i c i o s  en e l  s i g l o  X IX  ( 1 2 ) *  La a p o r t a c i ó n  de L i n i g e r  f u e  
p r o n t o  c o n o c i d a  p o r  l o s  h i s t o r i a d o r e s  v a l e n c i a n o s  q u e ,  desde  
l o s  r e f e r i d o s  a r t í c u l o s  de E . G i r a l t ,  co m enza ron  a b a s a r  en e l l a  
l a s  r e f l e x i o n e s  s o b r e  l a  e x p a n s i ó n  n a r a n j e r a *
Una o b r a  en l a  que se r e a l i z a  una p r i m e r a  s í n t e s i s  
s o b r e  e l  p e r í o d o  de t r a n s f o r m a c i o n e s  a g r a r i a s  de l a s  d e c a d a s  
f i n a l e s  d e l  s i g l o  es l a  p u b l i c a d a  p o r  un g r u p o  de e c o n o m i s t a s  
v a l e n c i a n o s  en 1978 ( 1 3 ) *  En poco  más de d i e z  p á g i n a s ,  3 * A .  
M a r t í n e z ,  E . R e i g  y V . S o l e r  a b o rd a b a n  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  en l a s  
e s t r u c t u r a s  de l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  en
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l ' H o r t a  de V a l e n c i a ;  l o s  e f e c t o s  de l a  g r a n  d e p r e s i ó n  s o b r e  l a  
e conom ía  v a l e n c i a n a ;  y l a  e v o l u c i ó n  a t r a v é s  de c i f r a s  de p r o ­
d u c c i ó n  y e x p o r t a c i ó n ,  d e l  v i n o y l a  n a r a n j a  y a l g u n o s  o t r o s  p r o ­
d u c t o s  c o m e r c i a l e s *  Con e sca so  c o n t e n i d o  i n t e r p r e t a t i v o ,  l a  o -  
b r a  de e s t o s  e c o n o m i s t a s  t e n í a  l o s  o j o s  p u e s t o s  en l a  b ú sq u e d a  
de l o s  o r í g e n e s  h i s t ó r i c o s  de l a s  a c t u a l e s  e s t r u c t u r a s  e c o n ó ­
m ic a s  d e l  P a í s ;  l o  c u a l  d e t e r m i n a b a  s i n  duda l a  o r i e n t a c i ó n  d e l  
a n á l i s i s *  E l  p e r í o d o  de f i n a l e s  de s i g l o  e r a  a s í  c o n s i d e r a d o  
como e l  momento d e c i s i v o  en que toman fo rm a  l o s  e le m e n t o s  e se n ­
c i a l e s  de a q u e l l a s  e s t r u c t u r a s :  l a  f u t u r a  a g r i c u l t u r a  e x p o r t a ­
d o r a  t e n d e n t e  a l  m o n o c u l t i v o ,  p e r o  ta m b iá n  una n a c i e n t e  i n d u s ­
t r i a  basad a  en s e c t o r e s  muy c o n c r e t o s *  Todo e l l o  desde  l a  a s u n ­
c i ó n .  a c r í t i c a  de l a  ya  r e f e r i d a  t e s i s  d e l  peso  y l a  p e r v i v e n -  
c i a  d e l  mundo s e ñ o r i a l :  e l  c r e c i m i e n t o  a g r a r i o  de l a  é poca
que nos o c u p a  s e r í a ,  en l a  o p i n i ó n  de e s t o s  a u t o r e s  " • • • l a  d i ­
f u s i ó n  d e l  modo de p r o d u c c i ó n  c a p i t a l i s t a  en un p a í s  en e l  c u a l  
l o s  r e s i d u o s  de o r i g e n  f e u d a l  aún e s ta b a n  p r e s e n t e s  en l a  s e g u n ­
da m i t a d  d e l  X IX n ( 1 4 ) *
A p a r t i r  de b o da s  e s t a s  a p o r t a c i o n e s ,  e l  n i v e l  de c o ­
n o c i m i e n t o s  s o b r e  l a  e v o l u c i ó n  a g r a r i a  v a l e n c i a n a  comenzaba a 
p o s i b i l i t a r  e l  p l a n t e a m i e n t o  de p r o b le m a s  e s p e c í f i c o s  y e l  e s ­
t u d i o  de e t a p a s  c o n c r e t a s *  Es p r e c i s a m e n t e  e s t o  l o  que comen­
zó a l l e v a r  a cabo a f i n a l e s  de l a  decada  de l o s  7 0 ,  T e r e s a  C a r ­
n e r o  A r b a t  con l a  c u e s t i ó n  de l a  c r i s i s  a g r a r i a  m u n d i a l  de f i ­
n a l e s  d e l  s i g l o  XIX y su s  p e c u l i a r e s  r e p e r c u s i o n e s  en e l  P a í s  Va­
l e n c i a n o  ( 1 5 ) *  Por  p r i m e r a  vez  en l a  h i s t o r i o g r a f í a  v a l e n c i a n a  
de e s t o s  a ñ o s ,  se i n s c r i b í a  de un modo s i s t e m á t i c o  e l  p r o c e s o  de 
d e s a r r o l l o  a g r a r i o  en e l  c o n t e x t o  g e n e r a l  e u r o p e o ;  f r u t o  de esa
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a m p l i a c i ó n  d e l  m a rco  r e f e r e n c i a l  a p a r e c í a n  n í t i d a m e n t e  r e m a r c a ­
dos  l o s  r a s g o s  p e c u l i a r e s  de a q u e l  d e s a r r o l l o *  Para  T e r e s a  C ar ­
n e r o  dos  p r o d u c c i o n e s  a g r í c o l a s  s u f r i e r o n  en e l  P a ís  V a l e n c i a n o  
l o s  e f e c t o s  de l a  c o m p e t e n c ia  i n t e r n a c i o n a l :  e l  t r i g o  y ,  s o b r e  
t o d o 9 e l  a r r o z *  La c r i s i s  en l a  que se v i e r o n  sum idos  ambos c u l ­
t i v o s  h a c i a  l a  m i t a d  de l a  década  de l o s  8 0 ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  
d e l  d e s e n c a d e n a n te  e x t e r i o r ,  h a b r í a  t r a í d o  a l a  s u p e r f i c i e  l a  
r e a l i d a d  que o c u l t a b a  l a  p r o s p e r i d a d  v i v i d a  en décadas  a n t e r i o ­
r e s :  m é to d o s  de c u l t i v o  i r r a c i o n a l e s ,  c o m p o r t a m i e n t o  r e t a r d a t a ­
r i o  y e s p e c u l a t i v o  de l o s  p r o p i e t a r i o s ,  e t c *  Con t o d o  e l l o  y 
con  l a  r e a c c i ó n  de l o s  s e c t o r e s  e c o n ó m ic o s  más e s t r e c h a m e n t e  
b e n e f i c i a d o s  d e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z ,  quedaba c a r a c t e r i z a d o  un 
s e c t o r  de l a  b u r g u e s í a  a g r a r i a  v a l e n c i a n a  como r e t a r d a t a r i o  en 
l o  e c o n ó m ic o  y c o n s e r v a d o r  en l o  p o l í t i c o *
S i n  e m b arg o ,  p a r a l e l a m e n t e  a e s t o s  s e c t o r e s  a g r í c o l a s  
en c r i s i s ,  se  p r o d u c e  e l  auge d e f i n i t i v o  de o t r a s  p r o d u c c i o n e s ,  
f u n d a m e n t a l m e n t e  e l  v i n o  y l a  n a r a n j a ,  que v i v e n  en l a s  d é cad a s  
de l o s  70 y l o s  60 un c r e c i m i e n t o  e x t r a o r d i n a r i o  de sus  e x p o r ­
t a c i o n e s *  E l  v i n o  queda c a r a c t e r i z a d o  como e l  p r i n c i p a l  p r o d u c ­
t o  a g r í c o l a  v a l e n c i a n o  de e x p o r t a c i ó n  y a d q u i e r e ,  en e l  a n á l i ­
s i s  de T . C a r n e r o ,  un p a p e l  p r o t a g o n i s t a  en l a  e x p l i c a c i ó n  d e l  
d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  d e l  P a í s *  S i g u i e n d o  l a s  i d e a s  ya  e x p l i c i -  
t a d a s  p o r  E * L l u c h ,  se p r o s i g u e  t a m b i é n  e l  e s t u d i o  de l o s  l a z o s  
que e s t a b l e c e n  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  v i t í c o l a s  y c o m e r c i a n t e s  
con l a  o l i g a r q u í a  f i n a n c i e r a ,  c o n s t i t u y e n d o ,  j u n t o  a o t r o s  s e c ­
t o r e s  b u r g u e s e s  de d i s t i n t a s  p r o c e d e n c i a s ,  l a  c l a s e  d o m in a n t e  
v a l e n c i a n a  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  de l a  R e s t a u r a c i ó n *  J u n t o  a l a  ya
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c a r a c t e r i z a d a  p o s i c i ó n  de l o s  s e c t o r e s  l i g a d o s  a l  a r r o z ,  l o s  
p r o p i e t a r i o s  v i t í c o l a s  r e p r e s e n t a r a n  un n o t a b l e  d in a m ism o  e c o ­
n ó m ico  y una  a d s c r i p c i ó n  p o l í t i c a  l i b e r a l  e i n c l u s o  r e p u b l i c a ­
na*» F r e n t e  a l a  p o l í t i c a  e co n ó m ica  e s t a t a l  l o s  p o s i c i o n a m i e n t o s  
s e r á n  t a m b i é n  d i s t i n t o s :  p r o t e c c i o n i s t a s  l o s  a r r o c e r o s »  l i b r e ­
c a m b is t a s  l o s  e x p o r t a d o r e s »  i n i c i a n d o  a s í  una p o l é m i c a  que d i ­
v i d i r á  a l a  c l a s e  d o m in a n t e  v a l e n c i a n a  d u r a n t e  muchas d é cad a s  
( 1 6 ) •  S in  embargo» a p e s a r  d e l  i n n e g a b l e  d e s a r r o l l o  de d e t e r ­
m in a d o s  s e c t o r e s  a g r í c o l a s »  l a  s o c ie d a d  v a l e n c i a n a  de e s t a  é -  
p oca  es d e f i n i d a  p o r  T .  C a rn e ro  como "una  s o c i e d a d  a g r a r i a  y a -  
t r a s a d a 11 ( 1 7 ) »  a l  t i e m p o  que l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  a g r a r i a s  de 
l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  XIX e r a n  j u z g a d a s  t a n  s ó l o  como e l  
i n i c i o  de un l e n t o  p r o c e s o  de p e n e t r a c i ó n  d e l  c a p i t a l i s m o  en 
l a  a g r i c u l t u r a »
Los e s t u d i o s  s o b r e  l a  a b o l i c i ó n  d e l  Régimen s e ñ o r i a l  
en e l  P a ís  V a l e n c i a n o  i b a n  a d e m o s t r a r  p o r  esas  mismas f e c h a s  
y en l o s  años  i n m e d i a t a m e n t e  p o s t e r i o r e s »  que l a s  r e l a c i o n e s  
de p r o d u c c i ó n  c a p i t a l i s t a s  a p a re c e n  p le n a m e n t e  i m p l a n t a d a s  
desde e l  segundo  t e r c i o  d e l  s i g l o  X IX  y que ya  desde  e l  s i g l o  
X V I I I  l a  s o c i e d a d  s e ñ o r i a l  e s t u v o  f u e r t e m e n t e  p e n e t r a d a  p o r  
una nueva  e s t r u c t u r a  de c l a s e s .  En o p o s i c i ó n  a e l l o »  y a p a r ­
t i r  de l a s  i d e a s  a p o r t a d a s  p o r  T .  C a rn e ro »  e s t a  a u t o r a  y J o r d i  
P a l a f o x  G a m i r  e l a b o r a r a n  un m o d e lo  i n t e r p r e t a t i v o  p r o p i o  s o b r e  
l a  e v o l u c i ó n  e c o n ó m ic a  v a l e n c i a n a  d u r a n t e  l a  é p oca  c o n te m p o ­
rá n e a  ( 1 8 ) .  Tomando como p u n t o  de p a r t i d a  l a  ya  c i t a d a  i d e a  
de M. G a r c í a  B o n a fé  r e f e r i d a  a l a  d e b i l i d a d  e c o n ó m ic a  de l a  b u r ­
g u e s í a  v a l e n c i a n a  en l a  ú l t i m a  e t a p a  d e l  A n t i g u o  Rég im en»con  su 
c o r r e s p o n d i e n t e  c o r o l a r i o  de a u s e n c i a  de a c u m u l a c i ó n  c a p i t a l i s t a
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y de t r a n s f o r m a c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s ,  P a l a f o x  y C a rn e r o  p l a n t e a n  
e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  b a j o  l a  p r e m i s a  de que l a  i n d u s t r i a ­
l i z a c i ó n  no es n e c e s a r i a m e n t e  e l  p u n t o  de l l e g a d a  de t o d a  e co ­
n o m ía  en e l  s i g l o  X IX *  En e s t e  s e n t i d o ,  e l  d e v /e n i r  e co n ó m ic o  
v a l e n c i a n o  desde  e l  s i g l o  X V I I I  h a s t a  l o s  a ños  30 d e l  s i g l o  XX 
queda d e f i n i d o  como " c r e c i m i e n t o  s i n  i n d u s t r i a l i z a c i ó n " , con 
l o  c u a l  se abandonaba  i m p l í c i t a m e n t e  ' la p r e e m i n e n c i a  d e l  
f r a c a s o  i n d u s t r i a l i z a d o r  en l a s  e x p l i c a c i o n e s  s o b r e  e l  d e s a r r o ­
l l o  e c o n ó m ic o  s e g u i d o  en e l  P a í s *  La e x p a n s ió n  a g r a r i a  i n i c i a d a  
en l a  se g un d a  m i t a d  d e l  X IX ,  p o r  t a n t o ,  es v a l o r a d a  ya  en t o d a  
su  i m p o r t a n c i a ,  s i  b i e n  se i n s i s t e  t o d a v í a  en l a  p e r v i v e n c i a  
de e le m e n t o s  r e t a r d a t a r i o s  y se s i g u e  c o n s i d e r a n d o  t a l  e x p a n ­
s i ó n  como l i m i t a d o r a  de o t r a s  o p c i o n e s  e c o n ó m ic a s *  E l  p r o p i o  
c r e c i m i e n t o  a g r a r i o  queda  c o m p ro m e t id o  p o r  e l  s u p u e s t o  peso  de 
l o s  e le m e n t o s  t r a d i c i o n a l e s :  " E l  a t r a s o ,  f a v o r e c i d o  p o r  l a  e s ­
t r u c t u r a  s o c i a l  que s u r g e  de l a  c r i s i s  d e l  a n t i g u o  r é g im e n  s e ­
g u í a  o b s t a c u l i z a n d o  e l  a va n ce  de l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  en a q u e l l o s  
c u l t i v o s  mós r e n t a b l e s "  ( 1 9 ) *
S in  em b arg o ,  un año a n t e s  de s e r  e s c r i t a s  e s t a s  p a l a ­
b r a s ,  o t r o  t r a b a j o  p l a n t e a b a  l a  c u e s t i ó n  da l a s  t r a n s f o r m a c i o ­
nes  a g r a r i a s  de l a  se gunda  m i t a d  d e l  s i g l o  XIX  de f o r m a  b i e n  d i s ­
t i n t a *  Se t r a t a  de l a  o b r a  de s í n t e s i s  s o b r e  l a  ópoca  c o n te m p o ­
r á n e a  d e l  P a í s  V a l e n c i a n o  que d i r i g i ó  Ped ro  R u i z  T o r r e s ,  p u b l i ­
cada en 1981 ( 2 0 ) *  Un p r i m e r  r a s g o  c a r a c t e r i z a  e s t a  a p o r t a c i ó n  
d e c i s i v a  a l a  r e c i e n t e  h i s t o r i o g r a f í a  v a l e n c i a n a :  c o n s t i t u y e  e l  
e s t a d o  de l a  c u e s t i ó n  más d e t a l l a d o  r e a l i z a d o  h a s t a  e n t o n c e s  so ­
b r e  e l  p r o c e s o  de e x p a n s i ó n  a g r a r i a  de l a  se gunda  m i t a d  d e l  o c h o -
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c i e n t o s *  No se t r a t a ,  s i n  em b arg o ,  de una o b r a  de s í n t e s i s  t a n  
s ó l o :  e l  r e c u r s o  a f u e n t e s  de p r i m e r a  mano l e  p r o p o r c i o n a  tam­
b i é n  l a  o p o r t u n i d a d  de d e m o s t r a r  con d a t o s  h a s t a  e n to n c e s  no 
c o n o c i d o s  l a s  d i s t i n t a s  a f i r m a c i o n e s *  O t r a  c a r a c t e r í s t i c a ,  ade ­
más, p r o p o r c i o n a b a  a e s t a  o b r a  un i n t e r é s  s u p l e m e n t a r i o :  l a  espe­
c i a l i z a d o ! !  de l o s  a u t o r e s  en l a  e ta p a  h i s t ó r i c a  de l a  d i s o l u c i ó n  
d e l  r é g im e n  s e ñ o r i a l  y de l a  r e v o l u c i ó n  b u r g u e s a ,  l e s  p e r m i t í a  
f u n d a r  su i n t e r p r e t a c i ó n  de l a  época  c o n te m p o rá n e a  v a l e n c i a n a  
en un a n á l i s i s  de l a s  c l a s e s  s o c i a l e s  en j u e g o ,  p r e c i s o  y e l a ­
b o r a d o ,  s u p e ra n d o  l o  que h a s t a  e n t o n c e s ,  p o r  a u s e n c i a  de i n v e s t i ­
g a c i o n e s  c o n c r e t a s ,  h a b í a n  s i d o  c o n j e t u r a s *  P a ra  P* R u i z ,  l a  b u r ­
g u e s í a  t r i u n f a n t e  a p a r t i r  de l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  p o l í t i c a s  de 
l o s  años 30 y 4 0 ,  s e r á  e l  v e r d a d e r o  s u j e t o  d e l  c r e c i m i e n t o  e c o ­
n ó m ico  d e l  m e d io  s i g l o  p o s t e r i o r *
La m o d a l i d a d  c o n c r e t a  p o r  l a  c u a l  e l  c a p i t a l i s m o  
t r a n s f o r m ó  l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a  c o n s i s t i r í a ,  según  P* R u i z ,  
en l a  d e r r o t a  de l o s  g r a n d e s  s e ñ o r e s  j u r i s d i c c i o n a l e s  cu y o s  s e ­
ñ o r í o s  p a s a r á n  a manos de l o s  e n f i t e u t a s ,  p e r o ,  a l  mismo t i e m ­
p o ,  en e l  e n c u m b ra m ie n to  de una c l a s e  fo rm a d a  p o r  g r a n d e s  en ­
f i t e u t a s  - n o b l e s  v a l e n c i a n o s ,  c o m e r c i a n t e s  y c a m p e s in o s  e n r i ­
q u e c i d o s -  que c o n s t i t u i r á  l a  b u r g u e s í a  i m p u l s o r a  y b e n e f i c i a ­
da de l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  l i b e r a l e s *  En e s t e  p r o c e s o ,  l o s  cam­
p e s i n o s  p e r m a n e c e r í a n  s o m e t i d o s ,  a h o r a  como a r r e n d a t a r i o s  y j o r ­
n a l e r o s *  E s t a  e s t r u c t u r a  de c l a s e s  que c o n s a g r ó  l a  p e n e t r a c i ó n  
d e l  c a p i t a l i s m o  en e l  campo v a l e n c i a n o ,  c o m e n z a r ía  a v e r s e  a l ­
t e r a d a  d u r a n t e  l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  X I X ,  cuando  se i n i ­
c i a  un p r o c e s o  p o r  e l  c u a l  l a  g r a n  p r o p i e d a d  r e s u l t a n t e  de l a
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r e v o l u c i ó n  i r í a  d e ja n d o  paso  muy l e n t a m e n t e  a l a  pequeña  y me­
d i a n a  p r o p i e d a d *  Se t r a t a ,  p o r  t a n t o ,  de una v i s i ó n  d i n á m i c a  de 
l a s  r e l a c i o n e s  de p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a s  a l o  l a r g o  d e l  s i g l o  X IX ,  
de l a  c u a l ,  desde  l u e g o ,  e s t á n  e x c l u i d o s  a q u e l l o s  " r e s i d u o s  f e u ­
d a l e s "  de l o s  que h a b la b a n  a lg u n o s  de l o s  a u t o r e s  a n t e r i o r e s  (2 1 )  
La nueva  c l a s e  d o m i n a n t e ,  l i b r e  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i ­
ca de l o s  o b s t á c u l o s  y b a r r e r a s  que im p o n í a  e l  A n t i g u o  R ég im e n ,  
p r o t a g o n i z a r á  a p a r t i r  de 1850 un p r o c e s o  de t r a n s f o r m a c i o n e s  
a g r a r i a s  que p o d f í a  c a r a c t e r i z a r s e  como e l  a s e n t a m i e n t o  de una 
a g r i c u l t u r a  e s p e c i a l i z a d a  y c o m e r c i a l ,  p a r t i c u l a r m e n t e  o r i e n ­
t a d a  a l a  e x p o r t a c i ó n *  T a l e s  t r a n s f o r m a c i o n e s  t e n d r á n  su m e j o r  
m a n i f e s t a c i ó n  en e l  n o t a b l e  i n c r e m e n t o  d e l  c o m e r c i o  i n t e r i o r  y 
e x t e r i o r  de p r o d u c t o s  a g r a r i o s  v a l e n c i a n o s ,  y su  p r i n c i p a l  f u n ­
damento  en e l  i m p o r t a n t e  vo lu m e n  de i n v e r s i ó n  de c a p i t a l e s  en 
l a  a g r i c u l t u r a *  La e x p a n s i ó n  a g r a r i a  se basó  t a m b i á n ,  según e l  
t e x t o  de P * R u i z ,  en una s e r i e  de t r a n s f o r m a c i o n e s  t é c n i c a s  de 
suma t r a s c e n d e n c i a :  d e sde  l o s  c a m b io s  o r g a n i z a t i v o s  y l a  e x ­
p a n s i ó n  s u p e r f i c i a l  de l o s  r i e g o s  h a s t a  l a  i n t r o d u c c i ó n  y d i f u ­
s i ó n  de n u e va s  h e r r a m i e n t a s  como e l  a r a d o  de v e r t e d e r a  g i r a t o ­
r i a ,  p a san d o  p o r  l a  g e n e r a l i z a c i ó n  d e l  em p leo  de a b o n o s *  En 
c u a n t o  a l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a ,  a l a  a l t u r a  de l a  m i t a d  d e l  
s i g l o  X IX  d e t e r m in a d o s  c u l t i v o s  en l o s  que se h a b í a  basado  l a  
a n t e r i o r  e ta p a  a g r a r i a ,  han e n t r a d o  en una c r i s i s  i r r e v e r s i b l e  
de l a  que ya no s a l d r á n ;  p o r  c o n t r a p o s i c i ó n  s e r á n  c u l t i v o s  h a s t a  
e n to n c e s  s e c u n d a r i o s  l o s  que to m a r á n  a p a r t i r  de e s t a s  f e c h a s  
l a  i n i c i a t i v a  en e l  d e s a r r o l l o  a g r í c o l a :  v i ñ a ,  n a r a n j o  y h o r t a ­
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l i z a s .
La v i s i ó n  que P . R u i z  a p a r t ó  de l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  
a g r í c o l a s  v a l e n c i a n a s  de l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX ,  f u e ,  
p o r  t a n t o ,  c o m p l e t a :  s e ñ a l ó  l a  m ayor  p a r t e  de l o s  a s p e c t o s  de 
l a  misma y p r o p o r c i o n ó  c l a v e s  i n t e r p r e t a t i v a s  s ó l i d a s  y s u g e -  
r e n t e s .  En sus p á g i n a s ,  l a  t r a s c e n d e n c i a  d e l , i n c r e m e n t o  de l a s  
m a g n i t u d e s  de p r o d u c c i ó n  y c o m e r c i o ,  y de l o s  p r o f u n d o s  c a m b io s  
c u a l i t a t i v o s  p r o d u c i d o s ,  queda p e r f e c t a m e n t e  m a n i f i e s t a ,  h a s t a  
e l  p u n t o  de que e l  a u t o r  s u g i e r e  e l  c o n c e p t o  de nr e v o l u c i ó n  
a g r a r i a ”  p a r a  d e f i n i r  t a l  e v o l u c i ó n :  "Es p o r  e l l o  q u e ,  t a n t o  
desde  e l  p u n t o  de v i s t a  de l a  p r o d u c c i ó n  como desde  e l  a n á l i ­
s i s  de l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s ,  se puede h a b l a r  de que hubo 
una r e v o l u c i ó n  a g r a r i a  en e l  P a ís  V a l e n c i a n o :  una t r a n s f o r m a ­
c i ó n  r a d i c a l  en l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  y s o c i a l  de l a  a g r i ­
c u l t u r a "  ( 2 2 ) .  Con p o s t e r i o r i d a d  e l  c o n c e p t o  p a r e c e r í a  e x c e s i ­
vo  a l  p r o p i o  a u t o r  q u e ,  en un i n t e n t o  de s i t u a r  en sus  j u s t o s  
l í m i t e s  e l  p r o b l e m a ,  p l a n t e a r í a  e l  c r e c i m i e n t o  e x p e r i m e n t a d o  
en t é r m i n o s  de " d e s p e g u e  a g r a r i o "  ( 2 3 ) .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  l a  
e n t i d a d  d e l  p r o c e s o  a p a r e c í a  como i n n e g a b l e .
En l a  misma l í n e a  que e l  e s t u d i o  de P e d ro  R u i z ,  l a  
a p o r t a c i ó n  de Desús M i l l á n  a l a  c i t a d a  o b r a  de s í n t e s i s  s o b r e  
l a  época c o n te m p o rá n e a  v a l e n c i a n a  ( 2 4 ) ,  a b o r d a b a  e l  d e s a r r o l l o  
de l a  a g r i c u l t u r a  c o m e r c i a l  en una e ta p a  c r u c i a l  de su e v o l u ­
c i ó n :  l o s  años c o m p r e n d id o s  e n t r e  l a  13 G u e r r a  M u n d i a l  y 1 9 3 6 .  
E l  n a r a n j o  como c u l t i v o  f u n d a m e n t a l  de l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a ­
n a ,  h a b í a  a l c a n z a d o  su p l e n i t u d ,  y e l  c o n j u n t o  de l a  e co n o m ía  
d e l  P a ís  se v e í a  en a l g ó n  g r a d o  de s u b o r d i n a c i ó n  a l  m ism o .  Oe
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a h í  que» en p a l a b r a s  de f t i l l á n » p u d i e r a  h a b l a r s e  de v e r d a d e r o s  
e f e c t o s  d i n a m i z a d o r e s  que l a  a g r i c u l t u r a  c o m e r c i a l  h a b í a  im ­
p r i m i d o  a l  c r e c i m i e n t o  e co n ó m ico  g e n e r a l :  " E l  m o t o r  b á s i c o  
d e b í a  e s t a r  en l a s  demandas de p r o d u c t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  
c u l t i v o  y en l a  e l e v a c i ó n  de r e n t a s »  no s ó l o  de l o s  p r o p i e t a ­
r i o s »  s i n o  ta m b ié n  de l a  p o b l a c i ó n  a s a l a r i a d a "  ( 2 5 ) .  La misma 
i d e a  h a b í a  s i d o  a p u n ta d a »  a s í  mismo» p o r  3 .  A . P l a r t i n e z  S e r r a n o  
q u ie n »  además» h a b í a  s e ñ a l a d o  l a  i m p o r t a n c i a  de l a s  e x p l o t a c i o ­
nes n a r a n j e r a s  a p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  XX como f u e n t e  de d i v i ­
sas  que h a b r í a n  de p o s i b i l i t a r  e l  f l u j o  de i m p o r t a c i o n e s  p a r a  
una i n d u s t r i a  i n c i p i e n t e  a n i v e l  e s t a t a l  ( 2 6 ) *  En a l g u n a  m ed ida»  
pues» l o s  p l a n t e a m i e n t o s  que v e ía m o s  a l  p r i n c i p i o  de e s t e  r e p a ­
so según  l o s  c u a l e s  e l  d e s a r r o l l o  de l a  a g r i c u l t u r a  h a b r í a  s i ­
do r e s p o n s a b l e  d e l  f r a c a s o  i n d u s t r i a l i z a d o r » se i n v e r t i r í a n  
a h o r a  p o r  c u a n t o  s e r í a n  l o s  r e c u r s o s  g e n e r a d o s  p o r  una a c t i v i ­
dad a g r í c o l a  avanza d a  l o s  que p o s i b i l i t a r í a n  e l  d e s a r r o l l o  eco ­
n ó m ico  de o t r o s  s e c t o r e s *
Tam bién  en l o s  i n i c i o s  de l a  d é cad a  de l o s  80 a p a r e ­
cen l o s  p r i m e r o s  e s t u d i o s  m o n o g r á f i c o s  r e a l i z a d o s  en e l  P a í s  
V a l e n c i a n o  s o b r e  a l g u n o s  de l o s  c u l t i v o s  que m ayo r  p a p e l  desem­
p e ñ a ro n  en l a  e x p a n s i ó n  a g r a r i a  de l a  se g un d a  m i t a d  d e l  o c h o ­
c i e n t o s *  Se t r a t a  de l o s  l i b r o s  de T e r e s a  C a r n e r o  ( 2 7 )  y de Juan 
P i q u e r a s  ( 2 8 )  s o b r e  l a  v i d »  y de V i c e n t e  Abad ( 2 9 )  s o b r e  e l  na ­
r a n j o *  Con m e t o d o l o g í a s  d i f e r e n t e s  y d i s t i n t o s  r e s u l t a d o s »  l a s  
t r e s  o b r a s  - p e r o  e s p e c i a l m e n t e  l a  de P i q u e r a s  y Abad-  a p o r t a r o n  
un v o lu m e n  n o t a b l e  de n u eva  i n f o r m a c i ó n  r e f e r i d a  a l  P a ís»  que 
c o n t r i b u y ó  de manera  i m p o r t a n t e  a l  c o n o c i m i e n t o  de l o s  dos  c u l ­
t i v o s  t a l  vez  f u n d a m e n t a l e s »  de l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a »  e s t a -
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b l e c i e n d o  l a s  d i s t i n t a s  f a s e s  de su e v o l u c i ó n  y s e ñ a la n d o  l o s  
p r o b le m a s  r e l a c i o n a d o s  con l a  p r o d u c c i ó n  y c o m e r c i a l i z a c i ó n  de 
l o s  m is m o s .
En e s t e  p u n t o ,  a l a  a l t u r a  de l o s  i n i c i o s  de l a  d á c a -  
da de l o s  8 0 ,  nos e n c o n t ra m o s  con un c i e r t o  numero  de a p o r t a ­
c i o n e s  r e f e r i d a s  t a n t o  a l  e s t u d i o  de a lg u n o s  a s p e c t o s  m o n o g rá ­
f i c o s  como a l o s  d i v e r s o s  i n t e n t o s  de s í n t e s i s  e i n t e r p r e t a ­
c i ó n  de l a  e v o l u c i ó n  a g r a r i a  s e g u i d a .  A p o r t a c i o n e s  que desde  
e l  i n i c i o  de l a  decada  de 1960 h a b í a n  v e n i d o  p l a n t e a n d o  d e t e r ­
m in a d a s  c u e s t i o n e s  c l a v e s  q u e ,  s i n  em bargo ,  no f u e r o n  r e s u e l ­
t a s  más que de modo p r o v i s i o n a l  y a p r o x i m a t i v o .  C i e r t a m e n t e ,  
e l  p r o p i o  n i v e l  de c o n o c i m i e n t o s  a l c a n z a d o ,  con  s e r  l i m i t a d o ,  
damandaba una r e c a p i t u l a c i ó n  a l  t i e m p o  que l a  a p e r t u r a  de n ue ­
va s  p e r s p e c t i v a s ,  Y t o d o  e l l o  l l e g ó  en una de l a s  a p o r t a c i o n e s  
más r e c i e n t e s  y ,  s i n  d u d a ,  l a  más c l a r i f i c a d o r a  de c u a n t a s  se 
han p u b l i c a d o  s o b re  l a  e v o l u c i ó n  a g r a r i a  c o n te m p o r á n e a *  se  t r a ­
t a  de l a  o b r a  de Ramón G a r ra b o u  Un f a l s  d i l e m a  ( 3 ü ) ,  Se t r a t a ­
b a ,  p o r  vez  p r i m e r a  en l a  h i s t o r i o g r a f í a  v a l e n c i a n a ,  de un l i ­
b r o  que a b o rd a b a  de f o r m a  m o n o g r á f i c a ,  l o s  d i s t i n t o s  f a c t o r e s  
d e l  c r e c i m i e n t o  a g r a r i o ,  c o n te m p la d o s  en su  p r o p i a  d i n á m i c a  h i s -  
t ó  r i c a .  P a ra  e l l o ,  R ,G a r r a b o u  tom aba  l a  c o n t r o v e r s i a  en e l  pun ­
t o  mismo donde l a  h a b í a n  l l e v a d o  a u t o r e s  a n t e r i o r e s ,  i n t r o d u ­
c i e n d o  una r u p t u r a  d e l  f a l s o  d i l e m a  que a su e n t e n d e r  se h a b í a  
v e n i d o : p l a n t e a n d o  en t o r n o  a s i  l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a  de l a  
segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX  p o d í a  s e r  c a l i f i c a d a  de " m o d e r n a ”  o ,  
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  de a t r a s a d a .
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En p r i m e r  l u g a r ,  pone de m a n i f i e s t o  e l  a u t o r  l a  n e ce ­
s i d a d  de a b a n d o n a r  l a  p r e e m i n e n c i a  que e l  m o d e lo  a g r a r i o  i n g l é s  
h a b í a  t e n i d o  h a s t a  e n t o n c e s  en t o d o s  l o s  i n t e n t o s  de i n t e r p r e ­
t a c i ó n  de l o  o c u r r i d o  con e s t e  s e c t o r  en e l  P a í s  V a l e n c i a n o .
A t r a v é s  de una m i n u c i o s a  c o n s i d e r a c i ó n  de cada  uno de l o s  r a s ­
gos  de a q u e l ,  G a r r a b o u  c o n c l u y e  q u e ,  en e f e c t o ,  e x i s t e n  una 
a m p l i a  s e r i e  de e le m e n to s  p o r  l o s  c u a l e s  p o d r í a  p e n s a r s e  en e l  
f r a c a s o  de l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a  en l a  a p l i c a c i ó n  d e l  mode­
l o  i n g l é s :  e s t a n c a m i e n t o  g a n a d e r o ,  c u l t i v o  e x t e n s i v o  de l o s  ce ­
r e a l e s ,  b a j o s  r e n d i m i e n t o s  d e l  s e c a n o ,  p r e d o m i n i o  d e l  u t i l l a j e  
t r a d i c i o n a l ,  l i m i t a d a  a p l i c a c i ó n  de l a  c i e n c i a ,  y p r e d o m i n i o  
de l a  pequeña  e x p l o t a c i ó n  ( 3 1 ) .  S in  em b arg o ,  j u n t o  a e s t a s  r a ­
z o n e s ,  s ó l i d a s  y de p e s o ,  e x i s t i r í a n  t a m b ié n  en l a  a g r i c u l t u r a  
v a l e n c i a n a  o t r o s  e le m e n t o s  c u e s t i o n a d o r e s  de c o n c l u s i o n e s  a p r e ­
s u r a d a s ,  l o s  c u a l e s ,  s i  b i e n  h a b r í a n  s i d o  c o n o c i d o s  p o r  l o s  h i s ­
t o r i a d o r e s  a n t e r i o r e s ,  no h a b r í a n  r e s u l t a d o  v a l o r a d o s  en t o d a  
su t r a s c e n d e n c i a ;  a s í ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  p e r i c i a  y a v a n z a d a s  t é c ­
n i c a s  en e l  a p r o v e c h a m ie n t o  de l a s  a g u a s ,  l a s  i n v e r s i o n e s  c u a n ­
t i o s a s  en d e s e c a c i o n e s ,  r o t u r a c i o n e s ,  e t c . ,  e l  c r e c i m i e n t o  im ­
p o r t a n t e  de l a  s u p e r f i c i e  r e g a d a ,  l a  u t i l i z a c i ó n  de t é c n i c a s  
de c u l t i v o  a v a n z a d a s ,  e l  uso g e n e r a l i z a d o  de a b o n o s ,  l a  c a p a c i ­
dad p a r a  a l t e r a r  l a  o r i e n t a c i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n  de a c u e r d o  
con l a s  e x p e c t a t i v a s ]  de g a n a n c i a s ,  l a  d e s i n t e g r a c i ó n  d e l  a u t o -  
a b a s t e c i m i e n t o  y l a  e s t r e c h a  i n t e g r a c i ó n  en e l  m e rc a d o ,  e t c . ,  
nos  m o s t r a r í a n  una a g r i c u l t u r a  muy l e j o s  d e l  a t r a s o  o d e l  e s ­
t a n c a m i e n t o .  Po r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  e f i c i e n c i a  en l a  u t i l i z a c i ó n  
de l o s  r e c u r s o s ,  con su d o b l e  c o r o l a r i o  de a u m en to  de l a  p r o ­
d u c t i v i d a d  p o r  u n id a d  de s u p e r f i c i e  e i n c r e m e n t o  d e l  e x c e d e n t e ,
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s e r i a  l a  c a r a c t e r í s t i c a  más v i s i b l e  d e l  mundo a g r a r i o  v a l e n c i a ­
no d esde  m e d ia d o s  d e l  s i g l o  X IX*
A s í ,  p o r  t a n t o ,  e l  i m p o r t a n t e  c r e c i m i e n t o  a g r í c o l a  
e x p e r i m e n t a d o  en e l  P a ís  V a l e n c i a n o ,  r e s u l t a  de t o d o  p u n t o  i n ­
d i s c u t i b l e ,  p e ro  se t r a t a r í a  de un c r e c i m i e n t o  a l c a n z a d o  no a 
t r a v é s  de l a s  i n n o v a c i o n e s  que i n t r o d u j o  e l  m o d e lo  i n g l é s  y 
d e spu é s  a d o p t a r o n  t a m b i é n  o t r a s  a g r i c u l t u r a s  e u r o p e a s ,  s i n o  me­
d i a n t e  o t r a  v í a  que c o n s t i t u i r í a  l a  c a r a c t e r í s r i c a  d e f i n i t o r i a  
d e l  ca so  v a l e n c i a n o :  l a  e s p e c i a l i z a c i é n  de c u l t i v o s  ( 3 2 ) *  Po­
d r í a  h a b l a r s e ,  p o r  e l l o ,  a l a  l u z  de l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  i n t r o ­
d u c i d a s  p o r  G a r r a b o u ,  de que nos e n c o n t ra m o s  a n t e  un m o d e lo  p r o ­
p i o  de d e s a r r o l l o  a g r a r i o  y ,  en e f e c t o ,  e l  e s t u d i o  que e l  a u t o r  
l l e v a  a cabo  de l o s  p r i n c i p a l e s  e le m e n to s  de a q u e l  c r e c i m i e n t o  
a s í  p a r e c e n  m o s t r a r l o *  P o r  l o  que r e s p e c t a  a l a  c r o n o l o g í a  d e l  
p r o c e s o ,  e s t a b l e c e  G a r r a b o u  l a  c o n f i r m a c i é n  de que e l  a r r a n q u e  
de l a  e s p e c i a l i z a c i é n  y d e l  emp leo  de t é c n i c a s  d e p u r a d a s ,  c a b r í a  
s i t u a r l o s  ya a f i n a l e s  d e l  A n t i g u o  R ég im en ,  en l a  segunda  m i t a d  
d e l  s i g l o  X V I I I :  s e r í a  e s t a  e x p e r i e n c i a  a g r í c o l a  a cu m u la d a  l a  
que p e r m i t i r í a ,  a p a r t i r  de 1 8 5 0 ,  a p r o v e c h a r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  
a b i e r t a s  p o r  l o s  ca m b io s  i n s t i t u c i o n a l e s ,  l a  a r t i c u l a c i ó n  de 
un m e rc a d o  i n t e r i o r  y e l  aum ento  de l a  demanda e x t e r i o r *
Todas e s t a s  c o n s t a t a c i o n e s  g e n e r a l e s ,  cu ya  i m p o r t a n ­
c i a  y n o ved a d  no se l e  o c u l t a n  a n a d i e ,  no son en l a  o b r a  de 
G a r ra b o u  r e s u l t a d o  de i n t u i c i o n e s  o de e s p e c u l a c i o n e s ,  como l o  
h a b í a n  s i d o  h a s t a  e n t o n c e s  l a  m ayor  p a r t e  de l a s  h i p ó t e s i s  a d e ­
l a n t a d a s  p o r  l o s  a u t o r e s  que hemos i d o  v i e n d o *  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  
e n c o n t ra m o s  en e s t a  o b r a  un a n á l i s i s  p r e c i s o  y d ocum en tado  de
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l o s  d i s t i n t o s  a s p e c t o s  y m a g n i t u d e s  p o r  l o s  que se d e f i n e  e l  
c r e c i m i e n t o  a g r í c o l a  y l a  i n e x o r a b i l i d a d  con que cada  uno de 
e l l o s  va d e m o s t ra n d o  l a s  c o n c l u s i o n e s  a p u n t a d a s  más a r r i b a *
E l  e s t u d i o ,  en p r i m e r  l u g a r ,  de t r e s  c u e s t i o n e s  p o l é m i c a s  que 
se c o n v i e r t e n  en l a  p lum a de G a r r a b o u  en p a r a d i g m á t i c a s  d e l  
m o d e lo  a g r a r i o  v a l e n c i a n o :  l a  d e c a d e n c ia  de l a  g a n a d e r í a ,  l a  
p e r s i s t e n c i a  d e l  c u l t i v o  de c e r e a l e s  y e l  e s t a n c a m i e n t o  t e c n o ­
l ó g i c o *  Las  t r e s  son c o n v e n i e n t e m e n t e  r e l a t i v i z a d a s  y m a t i z a ­
das y e l  r e s u l t a d o  f i n a l  a r r o j a  l a  c o n s t a t a c i ó n  de que o no 
e x i s t e n  b a j o  t a l e s  p l a n t e a m i e n t o s ,  o b i e n  t i e n e n  una e x p l i c a ­
c i ó n  que p oco  t i e n e  que v e r  con l a  i r r a c i o n a l i d a d  o e l  a t r a s o *  
J u n t o  a e l l o ,  un m i n u c i o s o  s e g u i m i e n t o  de l o s  u sos  d e l  s u e l o  
t a n t o  en e l  se ca n o  como en e l  r e g a d í o ,  e n t r e  l a s  dos f e c h a s  p r o ­
p u e s t a s  y h a s t a  l a  t e r c e r a  década  d e l  p r e s e n t e  s i g l o *  Y t o d o  
e l l o ,  con e l  r e c u r s o  a f u e n t e s  i m p r e s a s  no u t i l i z a d a s  h a s t a  
e n t o n c e s ,  c o n s i s t e n t e s  f u n d a m e n t a l m e n t e  en r e c o p i l a c i o n e s  e s t a ­
d í s t i c a s  de l o s  d i v e r s o s  o r g a n i s m o s  e s t a t a l e s  de l a  é p o c a ,  en 
l a s  c u a l e s  se e s t á n  b a san d o  t a m b i é n  l o s  más a v a n z a d o s  e s t u d i o s  
que s o b r e  o t r a s  r e g i o n e s  a g r í c o l a s  e s p a ñ o la s  se r e a l i z a n  a h o r a  
m ismo*
No hace  f a l t a  d e c i r  que e l  l i b r o  de G a r ra b o u  c o n s t i ­
t u y e  un v e r d a d e r o  h i t o  en l a  r e c i e n t e  h i s t o r i o g r a f í a  v a l e n c i a ­
n a ,  t a n t o  p o r  e l  hecho  de a p o r t a r  num erosa  i n f o r m a c i é n  h a s t a  
a h o r a  d e s c o n o c i d a  o no s i s t e m a t i z a d a ,  como p o r  e l  c a r á c t e r  i n ­
t e r p r e t a t i v o  que a d o p t a  l a  e x p o s i c i é n *  Una i n t e r p r e t a c i ó n , ade­
más,  r e n o v a d o r a  y s u g e r e n t e  q u e ,  l e j o s  de a g o t a r  l a  c u e s t i ó n ,  
i n c i t a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  a n u e va s  i n v e s t i g a c i o n e s  y a b r e  p e r s -
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p e c t i v a s  d i f e r e n t e s ,  l o  c u a l ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  no i m p l i c a  l a  i n ­
e x i s t e n c i a  de a s p e c t o s  poco  e x p l i c a d o s  o ,  en a l g u n a  m e d id a ,  po ­
l é m i c o s .
D e n t r o  d e l  panorama h i s t o r i o g r á f i c o  e s p a ñ o l ,  l a  o b r a  
de G a r ra b o u  c a b r í a  i n s c r i b i r l a  en e l  c o n t e x t o  de l o s  e s t u d i o s  
s o b r e  l a  h i s t o r i a  a g r a r i a  c o n te m p o r á n e a ;  una e s p e c i a l i d a d  que 
p r e c i s a m e n t e  en l o s  ú l t i m o s  años ha e x p e r i m e n t a d o  i m p o r t a n t e s  
a v a n c e s ,  d esde  una p e r s p e c t i v a  r e n o v a d o r a  y r i g u r o s a ,  cu ya  m e jo r  
p l a s m a c i ó n  y s í n t e s i s  s e r í a n  l o s  d o s  vo lú m e n e s  de l a  H i s t o r i a  
a g r a r i a  de l a  España C o n te m p o rá n e a  que e l  p r o p i o  G a r r a b o u ,  j u n ­
t o  a J e s ú s  Sanz y A n g e l  G a r c í a  Sa n z ,  han p r e p a r a d o  ( 3 3 ) .
La p r o p i a  i m p o r t a n c i a  de l a s  a p o r t a c i o n e s  d e l  l i b r o  
que comentamos,  no debe  h a c e r n o s  o l v i d a r  o t r o s  dos t r a b a j o s  apa­
r e c i d o s  en e l  mismo año de 1985 y que r e s u l t a n  t a m b ié n  de un i n ­
d u d a b le  Í n t e r e s .  E l  p r i m e r o  de e l l o s  se debe a l  g e ó g r a f o  Juan 
P i q u e r a s  ( 3 4 ) ,  q u i e n ,  desde  una p e r s p e c t i v a  más e m p í r i c a  y menos 
i n t e r p r e t a t i v a ,  a b o r d a  l a  e v o l u c i ó n  de l a  a g r i c u l t u r a  de e x p o r ­
t a c i ó n  v a l e n c i a n a  en su s u c e s i ó n  c r o n o l ó g i c a  desde  e l  s i g l o  
X V / I I I .  T a n to  l a s  c u e s t i o n e s  r e l a c i o n a d a s  con e l  c o m e r c io  y l a  
f o r m a c i ó n  d e l  c a p i t a l  c o m e r c i a l  como l a s  r e f e r i d a s  a l  á m b i t o  
mismo de l a  p r o d u c c i ó n ,  son  t r a t a d a s  en e s t a  o b r a  q u e ,  p e se  a 
l i m i t a r s e  a un s e c t o r  c o n c r e t o  de l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a ,  a p o r ­
t a  d a t o s  e i n f o r m a c i o n e s  de g r a n  Í n t e r e s  s o b r e  l a  e v o l u c i ú n  de 
l o s  c u l t i v o s ,  l a  e x p a n s i ó n  de l o s  r e g a d í o s ,  e l  p r o g r e s o  de l a s  
r o t u r a c i o n e s ,  e t c . M e n o s  f u n d a m e n ta d a s  nos p a r e c e n ,  en c a m b io ,  
sus  c o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  e l  r e t r a s o  en l a  f o r m a c i ó n  de un c a ­
p i t a l  c o m e r c i a l  v a l e n c i a n o ,  r e t r a s o  cu y o s  o r í g e n e s  h i s t o r í e o s  
apenas  r e s u l t a n  e s b o z a d o s .
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En una o r i e n t a c i ó n  d i f e r e n t e  cabe s i t u a r  l o s  i m p o r t a n ­
t e s  y poco  c o n o c i d o s  l i b r o s  que 3 . A. Tomás C a r p í  p u b l i c ó  en 
1985 ( 3 5 ) .  E x h a u s t i v o  en c u a n t o  a l  t r a t a m i e n t o  e s p e c í f i c o  de 
l o s  d i s t i n t o s  m o d e lo s  c o m a r c a le s  de d e s a r r o l l o  e co n ó m ic o  - o  de 
a u s e n c i a  de d e s a r r o l l o -  e x p e r i m e n t a d o s  en e l  P a ís  V a l e n c i a n o  du­
r a n t e  l o s  dos  ú l t i m o s  s i g l o s ,  p o r  l o  que c o r r e s p o n d e  a l a s  c o ­
m a rcas  o r i g i n a r i a s  de l a  a g r i c u l t u r a  c o m e r c i a l  Tomás C a r p i  a p l i ­
ca e l  c o n c e p t o  ya u t i l i z a d o  d i e z  años a t r á s  de " c r e c i m i e n t o  ha ­
c i a  a f u e r a " ,  aunque d e s v e s t i d o  h a s t a  c i e r t o  p u n t o  de sus ma­
t i c e s  más t é r c e r m u n d i s t a s . En l a  c a r a c t e r i z a c i ó n  d e l  m o d e lo  co ­
r r e s p o n d i e n t e  a l o  que e l  a u t o r  denom ina  " V a l e n c i a  y su h i n t e r -  
l a n d " ,  l l e v a  a cabo Tomás una d e t a l l a d a  d i s e c c i ó n  de l a s  d i s ­
t i n t a s  v a r i a b l e s  e c o n ó m ic a s  que han c o n d u c id o  a l  p r o g r e s o  de 
l a  a g r i c u l t u r a  y a l o s  gérmenes de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  p o s t e r i o r ­
m ente  d e s a r r o l l a d o s :  e s t u d i o  de l a  p o b l a c i ó n ,  e s t r u c t u r a s  de l a  
p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a ,  c i f r a s  de p r o d u c c i ó n  y c o m e r c i a l i z a c i ó n ,  
e t c .  Todo e l l o  desde  l a  s í n t e s i s  de l o s  t r a b a j o s  e x i s t e n t e s ,  
con l a  i n c o r p o r a c i ó n  de a lg u n a s  f u e n t e s  i m p r e s a s  poco  u t i l i z a ­
das h a s t a  e n t o n c e s .  Lo f u n d a m e n t a l  de l o s  l i b r o s  de Tomás e s ,  
s i n  e m b a rg o ,  e l  t r a t a m i e n t o  de t o d a s  e s t a s  c u e s t i o n e s  más o me­
nos c o n o c i d a s ,  m e d ia n t e  una c o n c e p t u a l i z a c i ó n  e co n ó m ic a  s u g e r e n -  
t e  y l a  i n t e r r e l a c i ó n  e s t a b l e c i d a  e n t r e  t o d o s  l o s  f a c t o r e s  en 
o rd e n  a e x p l i c a r  e l  m o d e lo  e s p e c í f i c o  de c r e c i m i e n t o  e c o n ó m ic o  
basado  en l a s  e x p o r t a c i o n e s .  E s p e c i a l m e n t e  i n t e r e s a n t e  r e s u l t a  
l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e s t r u c t u r a s  de l a  p r o p i e d a d  - c o n  l a  i m p o r t a n ­
c i a  de l a  pequeña  e x p l o t a c i ó n -  y o r i e n t a c i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n  
que Tomás C a r p i  e s t a b l e c e ,  p o n ie n d o  de m a n i f i e s t o  l a  e s t r e c h a  
d e p e n d e n c ia  e n t r e  e l  t i p o  de c u l t i v o  y l a s  r e l a c i o n e s  de p r o -
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d u c c i ó n  ( 3 6 ) .  A n u e s t r o  j u i c i o  s i  v a l o r  más s i g n i f i c a t i v o  de 
e s t a  o b r a  r e s i d e  en i l u m i n a r  con n u e v a s  p e r s p e c t i v a s  d e t e r m i n a ­
dos a s p e c t o s  y d a r  a cada uno de l o s  e le m e n to s  c o n s t i t u t i v o s  
d e l  d e s a r r o l l o  a g r a r i o  - e  i n d u s t r i a l -  un l u g a r  p r e c i s o  en una 
i n t e r p r e t a c i ó n  t o t a l i z a d o r a .
No podemos d e j a r  de s e ñ a l a r »  a n t e s  de c e r r a r  e s t e  
re p a s o »  a l g u n o s  t r a b a j o s  t a m b i á n  r e c i e n t e s »  que s i n  a b o r d a r  
de m anera  d i r e c t a  l a  e v o l u c i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n  a g r a r i a  v a l e n ­
c i a n a »  c o i n c i d e n  en s e ñ a l a r  un a s p e c t o  de suma i m p o r t a n c i a .  En 
e f e c t o , c o n  e l  p r o g r e s o  de l o s  e s t u d i o s  s o b re  l a  d i s o l u c i ó n  d e l  
A n t i g u o  Régimen y l a  cada vez  m ayor  i m p o r t a n c i a  c o b ra d a  p o r  e l  
s i g l o  X V I I I  en l a  e x p l i c a c i ó n  de t a l  p r o c e s o ,  c o m ie n z a  t a m b i é n  
a a d q u i r i r  c a r t a  de n a t u r a l e z a  l a  i d e a  de que l a s  c a r a c t e r í s ­
t i c a s  f u n d a m e n t a l e s  de l a  a g r i c u l t u r a  a vanzada  de l a  segunda  
m i t a d  d e l  s i g l o  X IX  se g e s t a n  y a d q u i e r e n  un peso  i n d u d a b l e  
en l a  c e n t u r i a  a n t e r i o r .  A e s t e  r e s p e c t o ,  en su a d m i r a b l e  s í n ­
t e s i s  s o b r e  e l  P a í s  V a l e n c i a n o  d u r a n t e  e l  s i g l o  X V I I I ,  P ed ro  
R u iz  ( 3 7 ) ,  rompe con l a  i d e a  d e l  e s t a n c a m i e n t o  a g r í c o l a  d e l  
s e t e c i e n t o s  y s e ñ a l a  l a s  p r i m e r a s  m a n i f e s t a c i o n e s  de una o r i e n ­
t a c i ó n  m e r c a n t i l  de l a  p r o d u c c i ó n :  " l a  d i f e r e n t e  o r i e n t a c i ó n  
dada a l  c u l t i v o  d e l  secano  y a l  de l a  t i e r r a  r e g a d a ,  l a  d i v i - ?  
s i ó n  e n t r e  una p r o d u c c i ó n  p a r a  c u b r i r  e l  consumo f a m i l i a r  y 
o t r a  p a r a  v e n d e r  en e l  m e rc a d o ,  t o d o  e l l o  e s t á  i n d i c a n d o  un c i e r ­
t o  g r a d o  de e s p e c i a l i z a c i ó n  d e n t r o  de l a  t r a d i c i o n a l  econom ía  
c a m p e s in a ,  m e d i a t i z a d a  cada vez más p o r  e l  c o m e r c i o  y l a  d i v i ­
s i ó n  s o c i a l  en c l a s e s . . . "  ( 3 8 ) *  P o r  su p a r t e ,  J e s ú s  H i l l á n  ha 
dado un paso  d e c i s i v o  a l  l i g a r  de modo e x p l í c i t o  l o s  i n i c i o s  
de l a  a g r i c u l t u r a  i n t e n s i v a  con l a  e s t r u c t u r a  de c l a s e s  que se 
e s t á  c o n f i g u r a n d o  en l a  e ta p a  f i n a l  d e l  A n t i g u o  Régimen ( 3 9 ) .
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Los p r o p i e t a r i o s  r e n t i s t a s  p r o c u r a r í a n ,  p o r  t o d o s  l o s  m e d io s ,  
r e d u c i r  l a  a g r i c u l t u r a  de s u b s i s t e n c i a  e i n t r o d u c i r  c u l t i v o s  
y a p r o v e c h a m ie n t o s  c o m e r c i a l e s  como ú n i c o  m e d io  de i n c r e m e n t a r  
su n i v e l  de i n g r e s o s ;  l o s  a l t o s  p r e c i o s  de p r o d u c t o s  como l a  
seda  o e l  a r r o z  p e r m i t i r í a n  a l o s  c a m p e s in o s  e l  pago de r e n ­
t a s  en a u m en to *  E l  c r e c i m i e n t o  a g r í c o l a  e s t a r í a , a s í , en r e l a c i ó n  
con l o s  d e r e c h o s  a d q u i r i d o s  p o r  e l  p r o p i e t a r i o  s o b r e  l a  t i e r r a  
que l e  p e r m i t i r í a n  o b l i g a r  a l  a r r e n d a t a r i o  a em pre n d e r  d e t e r m i ­
nados  c u l t i v o s  b a j o  l a  amenaza de l a  e x p u l s i ó n  ( 4 0 ) .  En uno de 
sus más r e c i e n t e s  t r a b a j o s  ( 4 1 ) ,  p e r f i l a b a  Desús F l i l l á n ,  p a ra  
e l  caso  c o n c r e t o  de O r i o l a ,  l a  e v o l u c i ó n  c r o n o l ó g i c a  de e s t e  
l a r g o  p r o c e s o ,  desde l o s  p r i m e r o s  b r o t e s  de c i e r t a  e s p e c i a l i z a -  
c i ó n  a g r í c o l a  en e l  s i g l o  X V I ,  c o la p s a d o s  a p a r t i r  de 1625 p o r  
r a z o n e s  d i v e r s a s  como l a  c r i s i s  d e m o g r á f i c a  o l a  r e t r a c c i ó n  en 
l a  o f e r t a  de mano de o b r a ,  h a s t a  l a  s a l i d a  de e s t a  s i t u a c i ó n  
p r o p i c i a d a  p o r  c i e r t a s  i n i c i a t i v a s  s e ñ o r i a l e s  ( e s t a b l e c i m i e n ­
t o s  e n f i t e u t i c o s )  q u e ,  pese  a h a c e r  uso de i n s t r u m e n t o s  j u r í ­
d i c o s  d e l  f e u d a l i s m o ,  a b r í a n  l a  p o s i b i l i d a d  de una d i f u s i ó n  de 
l a  econom ía  m e r c a n t i l .  Ya en e l  s i g l o  X V I I I ,  a p a r t i r  de 1 7 20 ,  
se r e a n u d a  e l  c r e c i m i e n t o  a g r a r i o *  Sus p r o t a g o n i s t a s  s o n ,  e s t a  
v e z ,  un g r u p o  h e t e r o g é n e o  de p r o p i e t a r i o s  r e n t i s t a s  l o c a l e s  
cuyo  i n t e r é s  p o r  i n t r o d u c i r  una a g r i c u l t u r a  c o m e r c i a l  e s t a b a  
l i g a d o  a sus  n e c e s i d a d e s  de a s c e n s o  s o c i a l *  A f i n a l e s  d e l  s e t e ­
c i e n t o s ,  s i n  em bargo ,  e s t e  c r e c i m i e n t o  e n t r a  en c r i s i s  p o r  sus 
p r o p i a s  c o n t r a d i c c i o n e s  i n t e r n a s  d e r i v a d a s  de l a  d e s c a p i t a l i z a ­
c i ó n  de l o s  c u l t i v a d o r e s .  A p a r t i r  de e n t o n c e s ,  una nueva  c l a ­
se de r e n t i s t a s  - f r e c u e n t e m e n t e  l i g a d o s  a n e g o c i o s  u r b a n o s  y ,  
en l a  m ayor  p a r t e  de l o s  c a s o s ,  f o r a s t e r o s -  l l e v a r á  a cabo l a
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s u s t i t u c i ó n  de l o s  c u l t i v o s  ca d u c o s  y ,  a p a r t i r  de 1840 e s t o s  
g r u p o s  r e o r i e n t a r á n  l a  a g r i c u l t u r a  h a c i a  nuevas  v i n c u l a c i o n e s  
con e l  m e rc a d o .
Con e s t a s  p r o m e t e d o r a s  a p o r t a c i o n e s , se c o n f i r m a b a ,  
p u e s ,  p le n a m e n t e  l a  i d e a  a d e l a n t a d a  p o r  Ramón G a r ra b o u  de que 
l o s  o r í g e n e s  d e l  c r e c i m i e n t o  a g r a r i o  V a l e n c i a n o  de l a  segunda  
m i t a d  d e l  s i g l o  XIX h a b r í a  que l o c a l i z a r l o s  en l a s  t r a n s f o r m a ­
c i o n e s  d e c i s i v a s  que se p ro d u c e n  en e l  s i g l o  a n t e r i o r .  E l  p r o ­
ceso  c o b r a  a s í  unas d im e n s i o n e s  c r o n o l ó g i c a s  m a yo re s  y o b l i g a ,  
p o r  t a n t o ,  a i n v e s t i g a c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  d e s e n t r a ñ a r  e sos  
o r í g e n e s  s e c u l a r e s  de n u e s t r a  e v o l u c i ó n  a g r a r i a  c o n te m p o r á n e a .
*  x *  #
H a s ta  a q u í  e s t e  r e p a s o ,  s i n  duda s u p e r f i c i a l ,  d e  una 
p r o d u c c i ó n  b i b l i o g r á f i c a  que a l c a n z a  ya  una c i e r t a  e x t e n s i ó n  y 
que p r o p o r c i o n a ,  como se h a b rá  v i s t o ,  i n t e r p r e t a c i o n e s  d i s t i n ­
t a s  y d i v e r s o s  c e n t r o s  de i n t e r é s .  D eudor  de t o d a s  l a s  o b r a s  
r e s e ñ a d a s ,  e s t e  t r a b a j o  se  c o n f i e s a  e s p e c i a l m e n t e  e s t i m u l a d o  
p o r  l a  a p o r t a c i ó n  de Ramón G a r ra b o u  cu ya s  i d e a s  e h i p ó t e s i s  a -  
p a r e c e r á n  r e i t e r a d a m e n t e  en e s t a s  p á g i n a s .  Su c a r a c t e r i z a c i ó n  
de l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a  es a m p l i a m e n te  c o m p a r t i d a  y a s u ­
m ida  p o r  n o s o t r o s ,  y ,  a s í ,  l o  que se e n c o n t r a r á  a l o  l a r g o  de 
l o s  d i s t i n t o s  c a p í t u l o s ,  i n t e n t a r á  r e f o r z a r  en l a  m a y o r í a  de l o s  
c a s o s ,  l a  i d e a  de una a g r i c u l t u r a  d i n á m i c a  y a v a nza d a  p e se  a 
l o s  e le m e n t o s  r e t a r d a t a r i o s  que t a m b ié n  c o n t i e n e ,  r i c a  en m a n i ­
f e s t a c i o n e s  y en r e s u l t a d o s .  Una a g r i c u l t u r a  q u e ,  p a r a  e l  h i s -
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t o r i a d o r ,  p r e s e n t a  m u l t i t u d  de a s p e c t o s  a c o n s i d e r a r ,  l a  mayo­
r í a  de e l l o s  t o d a v í a  i n a b o r d a d o s ,  h a s t a  e l  p u n t o  de que es l a  
p r o p i a  i n v e s t i g a c i ó n  l a  que va d e s c u b r i e n d o  esa m u l t i p l i c i d a d  
de c u e s t i o n e s  y ,  p o r  t a n t o ,  c o n f i r m a n d o  l a  t e s i s  i n i c i a l .  A 
n u e s t r o  j u i c i o ,  puede  s e g u i r s e  con p r e c i s i ó n  l a  i d e a  de l a  im ­
p o r t a n c i a  d e l  d e s a r r o l l o  a g r a r i o  v a l e n c i a n o  desde l o s  p r i m e r o s  
mementos de l a  r e c i e n t e  h i s t o r i o g r a f í a ,  con E m i l i  G i r a l t  como 
p r i m e r  d e f e n s o r  de l a  m ism a.  Se a b r i r í a  a s í  una l í n e a  q u e ,  r o ­
t a  p o r  l a s  a p o r t a c i o n e s  de M . G a r c í a  B o n a fe  y sus  s e g u i d o r e s ,  
s e r í a  r e to m a d a  p o r  P e d ro  R u iz  y d e f i n i t i v a m e n t e  c o n f i r m a d a  
en l a  o b r a  de Ramón G a r r a b o u *  Como se v e r á  muy p r o n t o ,  de e s t a  
l í n e a  i n t e r p r e t a t i v a  ha a p r e n d i d o ,  m e j o f  o p e o r ,  e l  que e s c r i ­
be y en e l l a  p r e t e n d e n  f u n d a m e n t a r s e  muchas de l a s  p ó g i n a s  que 
s i g u e n .
S i n  embargo dos p r e g u n t a s  se nos  p l a n t e a n  a l a  h o r a  
de a b o r d a r  d e f i n i t i v a m e n t e  l a s  c u e s t i o n e s  de f o n d o *  En p r i m e r  t e r ­
m i n o ,  ¿ c u a l  es e l  l u g a r  e x a c t o  q u e ,  t r a s  l o s  ú l t i m o s  v e i n t i c i n ­
co años  de r e f l e x i o n e s  h i s t o r i o g r á f i c a s , puede o c u p a r  e l  p r e s e n ­
t e  t r a b a j o ? .  C i e r t a m e n t e  no e l  de una r e f l e x i ó n  g e n e r a l  s o b r e  
e l  m o d e lo  de d e s a r r o l l o  a g r a r i o  e x p e r i m e n t a d o  en e l  P a í s ,  n i  
e l  de  una a p o r t a c i ó n  a l a  d e f i n i c i ó n  de l a  e s t r u c t u r a  de c l a ­
ses a g r a r i a s  en l a  V a l e n c i a  c o n te m p o r á n e a .  N u e s t r a s  p o s i b i l i ­
d ades  no l o  p e r m i t e n  y e l  a l t o  n i v e l  de e l a b o r a c i ó n  en e l  c u a l  
se p l a n t e a n  l a s  más r e c i e n t e s  r e f l e x i o n e s  s o b r e  e l  c r e c i m i e n t o  
a g r a r i o  en c u e s t i ó n ,  no hace s i n o  c o n f i r m a r  a q u e l l a  i m p o s i b i ­
l i d a d *  E l  o b j e t i v o  más m o d es to  de e s t a s  p á g i n a s  e s ,  p o r  e l  con­
t r a r i o ,  p r o p o r c i o n a r  l a  base  e m p í r i c a  s u f i c i e n t e  p a ra  c o n f i r ­
mar o d e s e c h a r  a l g u n a s  de l a s  h i p ó t e s i s  que en e s t e  á m b i t o  h i s -
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t o r i o g r á f i c o  e s t á n  p l a n t e a d a s .  H ab rá  r e s u l t a d o  e v i d e n t e ,  s i n  
e m b arg o ,  en e l  r e p a s o  b i b l i o g r á f i c o  de l a s  p á g i n a s  p r e c e d e n ­
t e s  que l a  c a r a c t e r i z a c i ó n  g e n e r a l  de l a  e v o l u c i ó n  a g r a r i a  va ­
l e n c i a n a  e s t á , 1en l o s  momentos a c t u a l e s ,  b a s t a n t e  a v a n z a d a ;  e l  
o b j e t i v o  p r o p u e s t o  e x i g í a ,  p u e s ,  a n u e s t r o  e n t e n d e r ,  l o  que t o ­
d a v í a  no h a b í a  s i d o  e m p re n d id o :  e l  e s t u d i o  de l o s  ca so s  c o n c r e ­
t o s ,  A c l a r a d a s  en g r a n  m e d id a  l a s  l í n e a s  m a e s t r a s  de l a  e v o l u ­
c i ó n  a g r a r i a ,  e s t a b l e c i d a s  h i p ó t e s i s  c o n s i s t e n t e s  y p ro m e t e d o ­
r a s ,  h a b r í a  l l e g a d o  e l  momento de c i r c u n s c r i b i r  a un e s p a c i o  
g e o g r á f i c o  r e d u c i d o  y homogéneo y a un á m b i t o  c r o n o l ó g i c o  d e l i ­
m i t a d o ,  e l  e s t u d i o  de l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  a g r a r i a s .  Las v e n t a ­
j a s  de un empeño de e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  c o n s i s t e n ,  a n u e s t r o  
j u i c i o ,  en l a  p o s i b i l i d a d  de d e s e n t r a ñ a r  en d e t a l l e  l o s  meca­
n is m o s  p o r  l o s  c u a l e s  se p ro d u c e n  l o s  cam b ios  s o c i a l e s  y p r o ­
d u c t i v o s  en e l  campo, de modo que i l u m i n e n  de modo más a d e c u a ­
do e l  c o n o c i m i e n t o  g e n e r a l  d e l  p r o c e s o .
Y en e s t e  s e n t i d o ,  e l  caso  e l e g i d o  como n u e s t r o  ob­
j e t o  de e s t u d i o  ha s i d o  e l  que c o r r e s p o n d e  a l a  R ib e r a  d e l  Xu-  
q u e r  y ,  en p a r t i c u l a r ,  a a lg u n o  de sus  m u n i c i p i o s .  No vamos 
a q u í  a h a c e r  una c a r a c t e r i z a c i ó n  g e o g r á f i c a  de e s t a  c o m a rc a :  
aunque r e s u l t a r í a ,  s i n  d u d a ,  f r u c t í f e r o ,  c reemos que no h a r í a ­
mos s i n o  r e p e t i r  l o s  que d i v e r s o s  e s p e c i a l i s t a s ,  a l o s  que r e ­
m i t i m o s  ( 4 2 ) ,  han d i c h o  a l  r e s p e c t o .  B á s te n o s  con d e c i r  que l a  
R i b e r a  c o n s t i t u y e  una de l a s  co m a rca s  más c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  
r e g a d í o  l i t o r a l  v a l e n c i a n o ,  que en e l l a  t u v o  l u g a r  e l  i n i c i o  
de un c u l t i v o  f u n d a m e n t a l  p a r a  l a  h i s t o r i a  d e l  P a ís  como f u e  
e l  n a r a n j o ,  y que en d e f i n i t i v a  se t r a t a ,  h i s t ó r i c a m e n t e ,  de 
uno de l o s  n ú c le o s  más i m p o r t a n t e s  de l a  a g r i c u l t u r a  i n t e n s i v a
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v a l e n c i a n a .  En l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX ,  con l a  a p e r t u r a  
h a c i a  l o s  m e rcad o s  e u r o p e o s ,  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  f e r r o c a r r i l  
a t r a v e s á n d o l a  como una e s p in a  d o r s a l  y l a  c o n s i g u i e n t e  r e o r i e n ­
t a c i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n  a g r a r i a ,  l a  R i b e r a  a d q u i e r e  l o s  c a r a c ­
t e r e s  de una comarca  densam en te  p o b l a d a  y s u m id a  en una d i n á ­
m ic a  y h a s t a  f e b r i l  a c t i v i d a d  a g r a r i a  y c o m e r c i a l .  C o n s t i t u y e ,  
p u e s ,  un adecuado  y p r i v i l e g i a d o  á m b i t o  p a r a  a b o r d a r  e l  e s t u d i o  
d e l  c r e c i m i e n t o  a g r a r i o .
J u n t o  a l  e s t u d i o  d e l  caso  e s p e c í f i c o  de l a  R i b e r a ,  
ha s i d o  p r e c i s o  muchas ve ce s  d e c i r  a l g u n a  co sa  t a m b ié n  s o b re  
a s p e c t o s  más g e n e r a l e s  de l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a .  Los ca ­
p í t u l o s  d e d i c a d o s  a l  a r r o z  o a l  t r i g o  son dos e j e m p l o s  de e l l o .  
E s ta  p u l s i ó n  e n t r e  l o  p a r t i c u l a r  y l o  g e n e r a l ,  e x i g i d a  p o r  l a  
p r o p i a  e x p o s i c i ó n ,  ha p o d i d o  d a r  l u g a r  a una c i e r t a  d e s a r t i c u l a  
c i ó n  de e s t a  u l t i m a .  No c o n o c ía m o s ,  s i n  e m b arg o ,  n i n g u n a  o t r a  
fo r m a  de c u m p l i r  con l a  n e c e s i d a d  de p a r t i r  de d e t e r m in a d a s  
c u e s t i o n e s  s i n  l a s  c u a l e s  no p o d r ía m o s  e x p l i c a r  l o  que s u c e d í a  
en l a  R i b e r a .
La segunda de l a s  p r e g u n t a s  a l a  que nos r e f e r í a m o s  
más a t r á s ,  es l a  p r o p i a  de t o d o  t r a b a j o  de i n v e s t i g a c i ó n .  ¿Cua­
l e s  son l a s  c u e s t i o n e s  r e f e r e n t e s  a l  tema que nos  o c u p a ,  que 
p re te n d e m o s  p l a n t e a r  y ,  en su c a s o ,  r e s o l v e r ? .  La p r o p i a  co n ­
c r e c i ó n  g e o g r á f i c a  d e l  e s t u d i o  que emprendemos d e l i m i t a  y a ,  de 
p a r t i d a ,  l a  v a r i e d a d  de p r o b le m a s  a t r a t a r ;  a s í ,  p o r  e j e m p l o ,  
d e t e r m i n a d a s  p r o d u c c i o n e s  a j e n a s  a l a  com arca  de l a  R i b e r a ,  co ­
mo e l  v i n o ,  no van a s e r  t r a t a d a s .  A p e s a r  de e l l o ,  n u e s t r a  i n ­
t e n c i ó n  p r i m i t i v a  ha s i d o  p l a n t e a r  una v i s i ó n  l o  más a m p l i a  y 
p a n o r á m ic a  p o s i b l e  de l a  e v o l u c i ó n  a g r a r i a  de l a  z o n a .  Lo c u a l  
nos  ha l l e v a d o  a a b o r d a r  c u e s t i o n e s  c i e r t a m e n t e  d i v e r s a s  e n t r e
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s í .
Nos p r e o c u p a b a ,  en p r i m e r  l u g a r ,  e l  tema de l a  p r o p i e ­
dad de l a  t i e r r a .  E l  e s t u d i o  de c i f r a s  y o r i e n t a c i ó n  de l a  p r o ­
d u c c i ó n  se nos  a n t o j a b a  o s t e n s i b l e m e n t e  i n c o m p l e t o  s i n  c o n o c e r  
l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  que daba v i d a  a t o d o  e l l o .  Se a ñ a d í a  tam ­
b i é n  e l  h e cho  d e l  e s c a s o  c o n o c i m i e n t o  de l a  e v o l u c i ó n  de l a  
p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  a p a r t i r  de m e d ia d o s  d e l  s i g l o  XIX  que 
se t i e n e  en e l  P a ís  V a l e n c i a n o .  A s í ,  se nos a p a r e c í a  como i r r e -  
n u n c i a b l e  com enza r  p o r  e s t e  p u n t o ,  con l a  i n t e n c i ó n  de d a r  un 
fu n d a m e n to  d o c u m e n ta l  a a l g u n a s  de l a s  h i p ó t e s i s  que s o b r e  e s ­
t e  tema han a d e l a n t a d o  a lg u n o s  a u t o r e s .  E x i s t e ,  en e f e c t o ,  una 
c r e e n c i a  g e n e r a l i z a d a ,  fu n d a d a  en l a  c o n s t a t a c i ó n  de l a  r e a l i ­
dad a c t u a l ,  en que l a  zona de r e g a d í o  d e l  Xuquer  ha s i d o ,  h i s ­
t ó r i c a m e n t e ,  d o m in i o  de l a  pequeña p r o p i e d a d .  J u n to  a e l l o ,  l a s  
t e s i s  de P e d ro  R u iz  que veremos mós d e t e n id a m e n t e  en l a  p r i m e r a  
p a r t e  d e l  t r a b a j o ,  h a b l a n  t a m b ié n  de v í a  c a p i t a l i s t a  a p a r t i r  
de l a  pequeña  p r o p i e d a d .  Conocer  como se d e s p l i e g a  c r o n o l ó g i c a ­
m en te  ese p r o c e s o  y h a s t a  qué p u n t o  puede h a b l a r s e  o no de p r e ­
d o m in io  de l a  a g r i c u l t u r a  f a m i l i a r  c a p i t a l i s t a  c o n s t i t u y e n ,  p u e s ,  
l o s  o b j e t i v o s  p r i m o r d i a l e s  d e l  t r a b a j o  p o r  l o  que r e s p e c t a  a 
l a  c u e s t i ó n  de l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  y l a s  e s t r u c t u r a s  so ­
c i a l e s .
P a r a l e l a m e n t e  a e l l o ,  en segundo l u g a r ,  c o n s id e r á b a m o s  
p r i m o r d i a l  c o n o c e r  l o s  m ecan ism os en base a l o s  c u a l e s  se p r o d u ­
cen l o s  c a m b io s  de c u l t i v o s ,  e l  d e s a r r o l l o  de un a p r o v e c h a m ie n ­
t o  e s p e c í f i c o  y l a  d e c a d e n c ia  y d e s a p a r i c i ó n  de o t r o s ,  es d e c i r ,  
t o d o s  a q u e l l o s  f a c t o r e s  que desde  e l  p r o p i o  á m b i t o  de l a  p r o d u c ­
c i ó n  - p u e s t o  que l a s  c u e s t i o n e s  r e f e r i d a s  a l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n
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nos p a r e c í a n  m e j o r  c o n o c i d a s  g r a c i a s  a l a s  o b r a s  de L i n i g e r ,
Abad o P i q u e r a s -  d e t e r m in a n  l a  o r i e n t a c i ó n  a g r a r i a  de una zo ­
na c o n c r e t a *  S a b e r  qué se c u l t i v a b a ,  cómo y p o r q u é  se h a c í a ,  
y e l  modo en que to d o  e l l o  p o d í a  i m b r i c a r s e  con i o s  c o n d i c i o ­
n a m ie n t o s  s o c i a l e s  e ra n  l a s  m e ta s  f i n a l e s  d e l  t r a b a j o .  Nos a n i ­
maba, adem ás,  e l  c o n v e n c i m i e n t o  de que e l  e s t u d i o  de l a s  c a r a c ­
t e r í s t i c a s  de l a  p r o d u c c i ó n  a g r a r i a  nos p e r m i t i r í a  c o n o c e r  con 
p r e c i s i ó n  l o s  r a s g o s  b á s i c o s  de l a  s o c ie d a d  r u r a l ,  c u e s t i ó n  
q u e ,  en r e a l i d a d  nos i n t e r e s a b a  más que n in g u n a  o t r a  c o s a *
Podemos a d e l a n t a r  ya que no hemos avanza d o  de m as ia d o  en l a  s i s ­
t e m a t i z a c i ó n  de t a l e s  r a s g o s ,  d e t e n i d o s ,  s i n  d u d a ,  en l o s  c o n ­
d i c i o n a m i e n t o s  e s t r i c t o s  de l a  p r o d u c c i ó n .  La o r i g i n a r i a  i n ­
t e n c i ó n ,  s i n  e m b arg o ,  c reemos que queda m a n i f i e s t a  p o r  l a  v o ­
l u n t a r i a  l i m i t a c i ó n  en l a  u t i l i z a c i ó n  de . l o s  m é to d os  c u a n t i -  
f i c a d o r e s  o e c o n o m é t r i c o s  y l a  m ayor  a t e n c i ó n  p r e s t a d a  a de­
s e n t r a ñ a r  - c o n  o s i n  é x i t o -  l o s  mecan ism os  d e t e r m i n a n t e s  de 
l a  r e l a c i ó n  de l o s  hombres con l a  p r o d u c c i ó n *
En t e r c e r  l u g a r ,  m o t i v a d o s  a p r e s t a r  una a m p l i a  a t e n ­
c i ó n  a l o s  c a r a c t e r e s  f u n d a m e n t a l e s  de l a  a g r i c u l t u r a  de l a s  
R i b e r a s ,  op ta m os  p o r  e s t u d i a r  l a  que c o n s t i t u y e ,  s i n  d u d a ,  l a  
r e a l i z a c i ó n  más d e c i s i v a  de l a  m ism a .  Nos es tam os  r e f i r i e n d o  
a l  r e g a d í o ,  t a n t o  en l a  v e r t i e n t e  t é c n i c a  como en l a  o r g a n i z a ­
t i v a  d e l  a p r o v e c h a m i e n t o  de l a s  a g u a s *  P a r t í a m o s  d e l  s u p u e s t o  
de que en t o r n o  a un r e c u r s o  n a t u r a l  t a n  p r e c i a d o  p a r a  l a  o r i e n ­
t a c i ó n  p r o d u c t i v a  de l a  z o n a ,  d e b i e r o n  c o n f l u i r  l o s  i n t e r e s e s  
c o n t r a p u e s t o s  de l o s  d i v e r s o s  s e c t o r e s  a g r a r i o s  en p r e s e n c i a ,  
y que t o d o  e l l o  d e b i ó  e s t a r  i m b r i c a d o  con l a s  p r o f u n d a s  t r a n s ­
f o r m a c i o n e s  s o c i o - e c o n ó m i c a s  y p o l í t i c a s  d e l  s i g l o  X IX .  E s t u d i a r ,
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p o r  t a n t o ,  e l  i n f l u j o  de l a  r e v o l u c i ó n  l i b e r a l  s o b r e  e l  c o n t r o l  
y d i s p o n i b i l i d a d  de l a s  aguas se c o n v i r t i ó  en e l  p r i m e r  o b j e ­
t i v o »  J u n t o  a e l l o ,  e l  r e g a d í o  t e n í a  unos com p on e n te s  t e c n o l ó ­
g i c o s  y g e o g r á f i c o s  que e ra  i m p o s i b l e  o b v i a r :  s ó l o  c o n o c i é n d o ­
l o s  con p r e c i s i ó n  p o d r í a m o s  s a b e r  e l  g ra d o  en que e l  m e d io  ha 
d e t e r m i n a d o  l a  o r i e n t a c i ó n  de l a  a g r i c u l t u r a  de r e g a d í o  y e l  
n i v e l  de d e s a r r o l l o  t é c n i c o  que l o s  h a b i t a n t e s  de e s t a  zona se 
v i e r o n  o b l i g a d o s  a a s u m i r  p a r a  e l  a p r o v e c h a m ie n t o  ó p t i m o  d e l  
a g u a .  A l  p r o p i o  t i e m p o ,  d e s e n t r a ñ a r  l a s  c o m p le j a s  c u e s t i o n e s  
r e l a c i o n a d a s  con l o s  ^ r i e g o s  e q u i v a l í a  a c o n o c e r  m e jo r  una so ­
c i e d a d  a g r a r i a  q u e ,  en c i e r t o  modo, se o r g a n i z a b a  en t o r n o  a 
l o s  m ecan ism os  de c o n t r o l  y uso de l a s  a g u a s ,  h a s t a  e l  p u n t o  
que a l g ú n  a u t o r  ha h a b l a d o  de " c u l t u r a  h i d r á u l i c a "  r e f e r i d a  a 
l a s  zo n as  d e l  l i t o r a l  v a l e n c i a n o »
In d e p e n d i e n t e m e n t e  de l o s  r e s u l t a d o s  que en e s t e  ám­
b i t o  hayamos a l c a n z a d o ,  no podemos o c u l t a r  que e l  tema de l o s  
r e g a d í o s  ha r e s u l t a d o  p a r a  n o s o t r o s  uno de l o s  más s u g e r e n t e s  
y l l e n o s  de i m p l i c a c i o n e s  de c u a n t o s  en e l  t r a b a j o  hemos a b o r ­
dado y que a é l  e speram os  d e d i c a r  en e l  f u t u r o  m ayo re s  e s f u e r ­
z o s .
E s to s  t r e s  o b j e t i v o s  han c o n s t i t u i d o  l a s  t r e s  p a r t e s  
en que hemos d i v i d i d o  e l  e s c r i t o .
E n t r e  l a s  l i m i t a c i o n e s  de d i v e r s a  í n d o l e  que han po ­
d i d o  e n s a n c h a r  l a  d i s t a n c i a  e n t r e  l o s  o b j e t i v o s  i n i c i a l e s  y 
l o s  r e s u l t a d o s  e f e c t i v a m e n t e  a l c a n z a d o s ,  s i n  duda han j u g a d o  un 
p a p e l  d e t e r m i n a n t e  l a s  d i f i c u l t a d e s  p a ra  e n c o n t r a r  f u e n t e s  a p r o ­
p i a d a s .  E s t e  t r a b a j o  no c o n ta b a  con un c o r p u s  d o c u m e n ta l  p r e v i o  
a p a r t i r  d e l  c u a l  p o d e r  e s t a b l e c e r  l a s  d i r e c t r i c e s  de l a  i n v e s -
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t i g a c i ó n .  Con l a  i n g e n u i d a d  de l a  i n e x p e r i e n c i a  l a  b úsqueda  
de l a s  f u e n t e s  f u e  h a c ié n d o s e  en f u n c i é n  de l o s  d i s t i n t o s  temas 
que se p r e t e n d í a n  a b o r d a r ;  l o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  d e s i g u a l e s :  
U n ic a m e n te  p a r a  l a  p r i m e r a  p a r t e  hemos u t i l i z a d o  s e r i e s  de do­
c u m e n t a c ió n  c o n t i n u a s  y c o m p l e t a s .  P a ra  e l  r e s t o  d e l  t r a b a j o ,  
como se v e r á  a l  i n i c i a r  l a  l e c t u r a ,  l a s  f u e n t e s  son d i s p e r s a s  
y e s c a s a m e n te  h om ogéneas , c o m b in á n d o se  c o n t i n u a m e n t e  l a  d o c u ­
m e n t a c ió n  de a r c h i v o s  con e l  a b u n d a n te  r f i a t e r i a l  im p r e s o  que s o ­
b r e  temas a g r a r i o s  v i o  l a  l u z  a l o  l a r g o  d e l  s i g l o  X IX .  A e s t e  
ú l t i m o  m a t e r i a l  deben l a s  p r e s e n t e s  p á g i n a s  g r a n  p a r t e  de su 
e x i s t e n c i a .  Desde e l  p r i m e r  momento p r e t e n d i m o s  r e u n i r  e l  m ayor  
vo lu m e n  p o s i b l e  de m e m o r ia s ,  i n f o r m e s ,  e x p o s i c i o n e s  i m p r e s a s  
d i r i g i d a s  a l a s  i n s t a n c i a s  p ú b l i c a s ,  a r t í c u l o s  y o t r o s  t i p o s  
de t r a b a j o s ,  y en base  a e l l o f c o n s t i t u i m o s  un f i c h e r o  con c e r ­
ca de un m i l l a r  de t í t u l o s .  S ie n d o  muchos de e l l o s  de d i f í c i l  
a cce so  y o t r o s  s i m p le m e n t e  i n e n c o n t r a b l e s ,  c o n s u l t a m o s  y u t i l i ­
zamos t a n  s é l o  una p a r t e  de l o s  m ism o s ,  cuya  r e l a c i ó n  puede ha­
l l a r s e  a l  f i n a l  de e s t a s  p á g i n a s  en e l  a p a r t a d o  de d o c u m e n ta ­
c i ó n .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  c reemos que c o n s t i t u y e n  una e x t r a o r ­
d i n a r i a  f u e n t e  que s u p l e  en muchas o c a s i o n e s  l a  i n e x i s t e n c i a  
de d o c u m e n ta c ió n  d i r e c t a .  Que de e l l a  hayamos a p r o v e c h a d o  t o ­
das sus  p o s i b i l i d a d e s ,  es a l g o  que h a b r á  que j u z g a r  q u i e n  l e a  
l o s  r e s u l t a d o s .
Por  l o  que r e s p e c t a  a l a  d o c u m e n t a c ió n  de l o s  a r c h i ­
v o s ,  e l  c a r á c t e r  l o c a l  y c o m a rc a l  d e l  e s t u d i o  e m p re n d id o  ha o -  
b l i g a d o  a l a  c o n s u l t a  de a r c h i v o s  m u n i c i p a l e s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  
e l  de A l z i r a ,  que nos ha p r o p o r c i o n a d o  g r a n  p a r t e  d e l  m a t e r i a l
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u t i l i z a d o .  J u n t o  a e l ,  e l  A r c h i v o  d e l  M i n i s t e r i o  de A g r i c u l t u r a ,  
y ,  en V a l e n c i a ,  l o s  de l a  S o c ie d a d  Económ ica  de Amigos d e l  P a í s ,  
y  de l a  D i p u t a c i ó n  P r o v i n c i a l ,  han c o m p le t a d o ,  en a lg u n o s  c a s o s ,  
d e t e r m i n a d a s  c u e s t i o n e s ,  y han p r o p o r c i o n a d o ,  en o t r a s ,  l a  ba­
se p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  de muchos p u n t o s .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  ex­
cusamos en e s t a  i n t r o d u c c i ó n  m a yo re s  c o m e n t a r i o s  s o b re  e l  p r o ­
b lem a  de l a s  f u e n t e s ;  en d i v e r s a s  p a r t e s  d e l  t r a b a j o  se e n con ­
t r a r á n  r e f e r e n c i a s  a l a  d o c u m e n ta c ió n  e s p e c í f i c a  u t i l i z a d a  y 
a l a  m e t o d o l o g í a  s e g u i d a  en su t r a t a m i e n t o .
En o t r o  o r d e n  de c o s a s ,  es p r e c i s o  d e c i r  que e l  t e x ­
t o  que a h o ra  p re s e n ta m o s  ha t e n i d o  que c e d e r  en sus p r e t e n s i o ­
nes a l o  l a r g o  d e l  p r o c e s o  de e l a b o r a c i ó n .  Además de t o d o  l o  
que a q u í  se t r a t a ,  una s e r i e  de c u e s t i o n e s  i n t i m a m e n t e  r e l a c i o ­
nadas  con e l l o  han t e n i d o  que q u e d a r  en e l  t i n t e r o :  l a  e n s e ­
ñanza  a g r í c o l a  y l a  l i t e r a t u r a  a g r o n ó m ic a ,  tem as  ambos que po­
d íamos s u b s u m i r  b a j o  e l  más g e n é r i c o  de ,fd i f u s i ó n  a g r o n ó m ic a ” ; 
l a  e v o l u c i ó n  de l a s  t é c n i c a s  a g r a r i a s ;  e l  á m b i t o  de l a  c o m e r c i a ­
l i z a c i ó n  de l a  n a r a n j a  y sus i m p l i c a c i o n e s  en e l  p ro c e s o  g e n e ­
r a l  de l a  p r o d u c c i ó n ;  e l  c r é d i t o  a g r a r i o  y l a  d e p e n d e n c ia  cam­
p e s i n a  d e l  m ism o;  e t c .  Tampoco se h a b l a  en l a  m e d id a  p r e v i s t a  
- y  e x i g i d a -  de temas como l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  o l o s  r i e ­
g o s .  Quedan, p o r  t a n t o ,  m u l t i t u d  de c u e s t i o n e s  p a r a  u l t e r i o r e s  
i n v e s t i g a c i o n e s ,  como quedan t a m b i é n  muchas o t r a s  t a n  s ó l o  su ­
g e r i d a s  en e l  t e x t o .  A l  menos una u t i l i d a d  pueden t e n e r  t o d a s  
e s t a s  a u s e n c i a s :  c o n f i r m a r n o s  l a s  num erosas  d e r i v a c i o n e s ,  im ­
p l i c a c i o n e s  y temas c o n e xo s  que l a  h i s t o r i a  de l a  e v o l u c i ó n  
a g r a r i a  c o n te m p o rá n e a  l l e v a  a p a r e j a d o s .  S i  l o s  i n t e r r o g a n t e s  que
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l l e n a n  e s t a s  p á g i n a s ,  se a b re n  de a l g ú n  modo a su p r o p i a  r e s o l u ­
c i ó n ,  te n d r e m o s  m o t i v o  p a r a  l a  s a t i s f a c c i ó n *
F i n a l m e n t e ,  hemos de d e j $ r  c o n s t a n c i a  de que e s t e  t r a ­
b a j o ,  t a l  y como hoy se p r e s e n t a ,  debe  su e x i s t e n c i a  a d i v e r s a s  
p e r s o n a s  que en una u o t r a  m e d id a  han c o n t r i b u i d o  a l  mismo* Ex­
p r e s a r  m i  p r o f u n d a  g r a t i t u d  es no s o l o  una o b l i g a c i ó n  s i n o ,  a n t e  
t o d o ,  un p l a c e r *  Joan  Romero G o n z á le z  o r i e n t o ,  en l o s  p r i m e r o s  
momentos ,  e l  t r a t a m i e n t o  de l a s  c u e s t i o n e s  r e f e r e n t e s  a l a  p r o ­
p i e d a d  de l a  t i e r r a *  A s u n c ió n  P e r e p e r e z  y A u r e l i a n o  L a i r o n  f a c i ­
l i t a r o n  e l  d i f í c i l  a c c e s o  a l a  d o c u m e n ta c ió n  d e l  A r c h i v o  M u n i c i ­
p a l  de A l z i r a *  Josep  1*13 A n g e l  f u e  mucho más l e j o s  de sus e s t r i c ­
t a s  f u n c i o n e s  y me d i ú  a c o n o c e r  en e l  A r c h i v o  y B i b l i o t e c a  de 
l a  D i p u t a c i ó n  P r o v i n c i a l ,  f u e n t e s  que han s i d o  p r o f u s a m e n t e  u t i ­
l i z a d a s  a q u í *  PI9 Jo sé  C o r t e s  me p e r m i t i ó  l a  c o n s u l t a  de documen­
t a c i ó n  p r o p i a .  Los p r o f e s o r e s  Ramón G a r r a b o u ,  E n r i c  M a te u ,  T e r e ­
sa C a rn e ro  y J a v i e r  V i d a l  l e y e r o n  p a r t e  d e l  t e x t o  e h i c i e r o n  o b ­
s e r v a c i o n e s  y c r í t i c a s  que f u e r o n  d e c i s i v a s  p a r a  m í*  La a m a b i l i ­
dad d e l  p r o f e s o r  G a r r a b o u  f u e  t o d a v í a  más l e j o s ,  a l  hacerm e l l e ­
g a r  a l g ú n  t e x t o  de sumo i n t e r é s *  Joan  B r i n e s  no s o l o  f u e  e l  p r o ­
f e s o r  d i r e c t o r  de l a  t e s i s ,  y como t a l  o r i e n t é  y c o r r i g i o  e l  
t r a b a j o ,  s i n o  t a m b i é n  amigo  que r e s o l v i ó  muchas v e ce s  l a s  dudas 
s o b r e  l a  c u l m i n a c i ó n  d e l  mismo* A l o s  com pañeros  d e l  D e p a r ta m e n ­
t o  de H i s t o r i a  C on tem poránea  debo a g r a d e c e r  l a  ayuda  y e l  apoyo 
que me han p r e s t a d o  p a r a  l a  f i n a l i z a c i ó n  d e l  t r a b a j o ,  p a r t i c u l a r ­
m en te  en sus  ú l t i m o s  momentos*  P a ra  C r i s t i n a  C a r b o n e l l  t o d a  mi  
g r a t i t u d  no b a s t a *  A f i r m a r  que s i n  e l l a  nada de é s t o  h u b i e r a  e x i s ­
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" • • • c o n s a g r a d o  a l  c u l t i v o  de l a s  
p r o p i a s  t i e r r a s , s i n t i ó  e l  d o b l e  
e s t í m u l o  de l a  r e n t a  y d e l  b ene ­
f i c i o  i n d u s t r i a l , c u y a  a c u m u l a -  
c i ó n  en é l  l e  c o n s t i t u y e  en e l  
m e j o r  e le m e n to  d e l  p r o g r e s o  a -  
g r í c o l a * , , "  ( La C r i s i s  A r r o c e r a  
• • • )
r e i n o  de 1 
na desde  e 
época y en 
t e r e s  de t  
f  r e c u e n te m  
o t r a s  r e g i  
s o c i a l e s  a
e s t e  s e n t i d o  s e r í a  l a  o b r a  de F e rm ín  C a b a l l e r o  e d i t a d a  en 1864 
( l ) ,  l a  c u a l  t r a s  c o n s t a t a r  l a s  e x c e l e n t e s  c o n d i c i o n e s  de c u l t i ­
vo en l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a ,  a f i r m a b a  l a  n e c e s i d a d  de p r o ­
f u n d i z a r  en l a  d i f u s i ó n  de l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  según  e l  
m ode lo  de l a s  e x p l o t a c i o n e s  a g r a r i a s  d e l  n o r t e  p e n i n s u l a r :  " • • •  
e l  m e jo r  m e d io  p a r a  c o n j u r a r  l a  t e m p e s t a d  que nos amenaza ( e l  
s o c i a l i s m o )  es i n t e r e s a r  y c o n f u n d i r  en una s o c ie d a d  m ú tua  e l  
t r a b a j o  y l a  p r o p i e d a d ,  p a r a  que e l  o b r e r o  d i l i g e n t e  pueda  l l e ­
g a r  a p o s e e r "  ( 2 ) ,  Las p r o p u e s t a s  de C a b a l l e r o  r e s u l t a r o n  p o l é ­
m ic a s  d e sde  e l  p r i n c i p i o  ( 3 )  y p a r e c e  p a r a d o g i c o  que f u e r a  en 
e l  p r o p i o  P a ís  V a l e n c i a n o  donde s u r g i e r o n  a l g u n a s  de l a s  c r í ­
t i c a s  más a c e r v a s :  l a  p r o p i a  R e a l  S o c ie d a d  Eco n ém ica  de Amigos  
d e l  P a ís  s a l d r í a  en d e f e n s a  de l o s  i n t e r e s e s  de l o s  p r o p i e t a r i o s
La i d e n t i f i c a c i ó n  de l a s  t i e r r a s  v a l e n c i a n a s  con e l  
a pequeña  p r o p i e d a d  es una i d e a  que ha hecho f o r t u -  
1 s i g l o  p a sa d o  y que no en po cos  p u b l i c i s t a s  de l a  
h i s t o r i a d o r e s  más r e c i e n t e s  ha r e v e s t i d o  l o s  c a r a c -  
ó p i c o .  Desde p o s t u r a s  muy d i v e r s a s ,  t a l  i d e a  ha s i d o  
e n t e  a rg u m e n ta d a  como m o d e lo  o s i t u a c i ó n  i d e a l  que 
ones  a g r a r i a s  e s p a ñ o l a s ,  donde l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  
p a r e c í a n  como e x i g e n c i a s ,  d e b í a n  s e g u i r .  P i o n e r a  en
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y  en c o n t r a  de l a s  v e l e i d a d e s  " d e m o c r a t i z a d o r a s "  de l a  p r o p i e ­
dad de f . C a b a l l e r o  ( 4 ) .
Cuando l a  p e q u e ra  p r o p i e d a d  v a l e n c i a n a  c o m ie n za  a apa­
r e c e r  como m o d e lo  a i m i t a r  es ya en e l  r e g e n e r a c i o n i s m o  de f i n a ­
l e s  d e l  o c h o c i e n t o s  y c o m ie n z o s  d e l  s i g l o  XX. A l  p l a n t e a r s e  l a  
r e n t a  como p r i n c i p a l  enem igo  de l a  s o c i e d a d ,  J o a q u í n  C o s ta  abo­
ga p o r  l a  p r o m o c ió n  de p e queños  p r o p i e t a r i o s  a p a r t i r  de l o s  
a s a l a r i a d o s  a g r í c o l a s  o de l o s  a r r e n d a t a r i o s  ( 5 ) ,  E s p e c ia l m e n t e  
t r a s c e n d e n t e  p a r a  l a s  f u t u r a s  r e f l e x i o n e s  s e r á  l a  i d e a  s o b r e  
l a  " p o l í t i c a  h i d r á u l i c a "  que a p a r e c e r á  como uno de l o s  temas 
c e n t r a l e s  en J . C o s t a  y q u e ,  b a j o  f o r m u l a c i o n e s  d i s t i n t a s ,  p r o ­
moverá  l a  p o l í t i c a  a g r a r i a  de l o s  g o b i e r n o s  de l a  R e s t a u r a c i ó n  
ya en e l  s i g l o  XX ( 6 ) .  Con e l  t i e m p o ,  l a  " p o l í t i c a  h i d r á u l i c a "  
se c o n v e r t i r á  en l a  p r o p u e s t a  de l o s  s e c t o r e s  c o n s e r v a d o r e s  
f r e n t e  a l  p r o b le m a  de l a  r e f o r m a  a g r a r i a :  l a  e x t e n s i ó n  de l a  
p r o p i e d a d  a un c i e r t o  numero  de c u l t i v a d o r e s  a p a r t i r  de t i e r r a s  
" c o l o n i z a d a s "  s e r á  e l  m e j o r  m e d io  de h a c e r  f r e n t e  a l a  c u e s t i ó n  
s o c i a l  ( 7 ) .  B a jo  l a  i n s p i r a c i ó n  de e s t a s  i d e a s  se p r o d u c i r á n  
l a s  f r e c u e n t e s  a l u s i o n e s  a l  " m o d e lo  v a l e n c i a n o "  en l o s  c u a t r o  
Cong resos  N a c i o n a l e s  s o b r e  R ie g o s  que t u v i e r o n  l u g a r  d u r a n t e  
e l  p r i m e r  t e r c i o  de s i g l o .  La n e c e s i d a d  de s u b d i v i d i r  l a  p r o p i e ­
dad y p e r m i t i r  e l  a c c e s o  a l a  misma de l o s  ca m p e s in o s  s i n  t i e ­
r r a s  es c o n s i d e r a d a  como l a  p i e d r a  de t o q u e  d e l  p r o g r e s o  a g r a ­
r i o .  Y esa d i f u s i ó n  de l a  p r o p i e d a d  se c o n c i b e  i n t i m a m e n t e  l i ­
gada a l  d e s a r r o l l o  de l o s  r e g a d í o s  t a l  y como e s ta b a n  e s t a b l e ­
c i d o s  en V a l e n c i a  y M u r c i a  ( B ) .  Los s i s t e m a s  de c u l t i v o  y de 
p r o p i e d a d  p r o p i o s  de e s t a s  zonas  c o n s t i t u i r í a n  a s í  e l  m o d e lo  a 
i m i t a r  p o r  e l  r e s t o  de r e g i o n e s  a g r a r i a s  e s p a ñ o l a s :
"En e l  r e g a d í o . • • aum en ta  e l  v a l o r  de l a s  t i e ­
r r a s ,  p o r q u e  e l  t r a b a j o  es más i n t e n s o  y
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c o n s t a n t e  y su r e n d i m i e n t o  más s e g u r o ;  e l  
pequeño  p r o p i e t a r i o  a r r a i g a r á  en su f i n c a ,  
m i e n t r a s  que e l  g r a n  p r o p i e t a r i o  se v e r á  
c o m p e l i d o  a e n t r e g a r  l a s  su ya s  a c o lo n o s  
que con su l a b o r  p e r s e v e r a n t e  l a s  h a r á n  
p r o d u c i r  mucho más que e l  dueño m ism o,  y 
poco  a p o c o ,  l o s  c u l t i v a d o r e s  se c o n v e r ­
t i r á n  en p r o p i e t a r i o s ” ( 9 ) •
La r e f e r e n c i a  a l a s  r e a l i z a c i o n e s  e u r o p e a s  en m a t e r i a  
de fo m e n to  de l a  pequeña  p r o p i e d a d  ( c o n  l o s  l fS m a l l  H a l d i n g ” i n ­
g l e s e s  o l o s  "H u s m a n d s b ru g " d a n e s e s )  e r a  t a m b ié n  f r e c u e n t e  ( 1 0 ) .
E s t a s  p o s t u r a s  e n t r o n c a n  muy p r o n t o  con l a s  c o n c e p c i o ­
nes c a t ó l i c a s  s o b r e  l a  p r o p i e d a d  i n s p i r a d a s  en l a  Rerum Novarum ,
con e l  " c o n c e p t o  s o c i a l  de l a  p r o p i e d a d ”  que e l  V i z c o n d e  de Eza 
d e s a r r o l l a r í a  en a lg ú n  l i b r o ,  o con l a s  p o s t u r a s  de C a lv o  S o t e -  
l o  o R a m i ro  de M a e z tu  c o n t r a  e l  d e r e c h o  emanado de l a  R e v o l u c i ó n  
F r a n c e s a  ( 1 1 ) .  En e s t e  t e r r e n o  s e r í a n  muchas l a s  a p o r t a c i o n e s  
s i  b i e n  s i e m p r e  en t o r n o  a una s e r i e  de i d e a s  b á s i c a s  como l a  
d e fe n s a  de l a  f a m i l i a  en t a n t o  que o r g a n i s m o  s o c i a l  p r i m a r i o ,  
que p r e c i s a  l a  pequeña  p r o p i e d a d  p a r a  su s u b s i s t e n c i a  ( 1 2 ) ;  l a  
o p o s i c i ó n  a l a  p e n e t r a c i ó n  de l a s  i d e a s  s o c i a l i s t a s  en e l  cam­
p o ;  y un a c e n d r a d o  a g r a r i s m o  que l e v a n t a b a  unos s u p u e s t o s  v a l o ­
r e s  d e l  hombre  d e l  campo f r e n t e  a l a s  amenazas de d i s o l u c i ó n  de 
d i c h o s  v a l o r e s  que v e n d r í a n  d e l  mundo u rb a n o  ( 1 3 ) .  E s te  a g r a r i s ­
mo, p o r  l o  que r e s p e c t a  a l  á m b i t o  c o n c r e t o  d e l  P a ís  V a l e n c i a n o ,  
h a b r í a  c o n s t i t u i d o  uno de l o s  e le m e n t o s  f u n d a m e n t a l e s  de l a  i d e o ­
l o g í a  d o m in a n t e  desde l a  segunda m i t a d  d e l  s i g l o ,  dando l u g a r
a una v i s i ó n  o p t i m i s t a  d e l  mundo r u r a l  v a l e n c i a n o  ( 1 4 ) ;  en e s t o s
" t r i u n f a l i s t a s  y f l o r a l e s c o s  t ó p i c o s  de l a  a b u n d a n c ia  y f e r t i l i ­
dad d e l  p a í s ,  p r e s e n t a d o  como v e r g e l  e t e r n a m e n t e  f l o r i d o  y nuevo
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p a r a i s o  t e r r e n a l ”  ( 1 5 ) ,  desempeñaba un p a p e l  f u n d a m e n t a l  l a  e x i s ­
t e n c i a  de l a  pequeña  p r o p i e d a d ,  c o n s i d e r a d a  e l  s o s t é n  de una a r ­
m on ía  s o c i a l  que e x c l u í a  c u a l q u i e r  c o n f l i c t o  en t o r n o  a l  p r o b l e ­
ma de l a  t i e r r a  ( 1 6 ) .
□ t r o  á m b i t o  i d e o l ó g i c o  b i e n  d i s t i n t o  en e l  que e l  e jem ­
p l o  de l a  pequ e ñ a  p r o p i e d a d  v a l e n c i a n a  a d q u i r i r í a  un c a r á c t e r  
de v e r d a d e r o  m o d e lo  s e r í a  e l  de l o  que p o d r ía m o s  l l a m a r  e l  f,a n -  
t i - l a t i f u n d i s m o "  que se d e s a r r o l l a  en e l  p r i m e r  t e r c i o  d e l  s i ­
g l o  XX, d i r e c t o  h e r e d e r o  de l a  c r í t i c a  de l o s  r e g e n e r a c i o n i s t a s  
a l a  a c u m u l a c i á n  de l a  p r o p i e d a d  ( 1 7 ) ,  p e ro  que d a r á  un paso  
más a d e l a n t e  p l a n t e a n d o  ya s o l u c i o n e s  c o n c r e t a s ,  adecu a d a s  a 
l a s  c o n d i c i o n e s  s o c i a l e s  e s p e c í f i c a s ,  y que se p la s m a r á  en l o s  
d i v e r s o s  p r o y e c t o s  de r e f o r m a  a g r a r i a  ( 1 8 ) .  A s í ,  p o r  e j e m p l o ,  
P a s c u a l  C a r r i ó n ,  uno de l o s  i n s p i r a d o r e s  de l a s  m e d id a s  r e f o r ­
madoras  d u r a n t e  l a  l i s  R e p ú b l i c a ,  c o n t r a p o n e  a l a  m i s e r i a  d e l  
ca m p e s in a d o  en l a  zona  de A n d a l u c í a ,  l a  p r o s p e r i d a d  y e l  e l e v a ­
do n i v e l  de v i d a  de l o s  c u l t i v a d o r e s  . v a l e n c i a n o s .  E l  i n t e r é s  
d e l  c a m p e s in o  en l a  p r o d u c c i ó n  p r o p i a  y e l  hecho  de d i s f r u t a r  
de l a  p r o p i e d a d  de p e q u e ñ a s  p a r c e l a s , c o n s t i t u y e n  l o s  fun d a m e n ­
t o s  de a q u e l l a  d i f e r e n c i a ;  l a  s o l u c i ó n  d e l  p r o b le m a  a n d a l u z  pa­
s a b a ,  p o r  t a n t o ,  p o r  t r a n s f o r m a c i o n e s  en l a  e s t r u c t u r a  de l a  
p r o p i e d a d  t e n d e n t e s  h a c i a  e l  m o d e lo  v a l e n c i a n o  ( 1 9 ) ,
S e r í a n  i n f i n i t a s  l a s  r e f e r e n c i a s  q u e ,  en l a s  d i v e r s a s  
o r i e n t a c i o n e s  a q u í  a p u n t a d a s ,  a b u n d a r í a n  en l a  c u e s t i ó n  de l a  
pequeña p r o p i e d a d  v a l e n c i a n a .  No hemos hecho más que a p u n t a r  
d e s o rd e n a d a m e n te  a l g u n a s  de e l l a s .  Lo c i e r t o  es que l a  e x i s t e n ­
c i a  de l a  p e queña  p r o p i e d a d  en t i e r r a s  v a l e n c i a n a s  ha s i d o  una 
r e a l i d a d  p o r  más que se hayan  d e s a r r o l l a d o  en t o r n o  suyo t ó p i c o s  
y m i t i f i c a c i o n e s . S in  em bargo ,  e l  a l c a n c e  r e a l  de e s t e  m o d e lo  de
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p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a ,  su i m p l a n t a c i ó n  y su i m p o r t a n c i a  d e n t r o  
de l a s  e s t r u c t u r a s  a g r a r i a s  de l a  z o n a ,  su v i a b i l i d a d  y s u f i c i e n ­
c i a  e c o n ó m i c a s ,  son c u e s t i o n e s  que han r e c i b i d o  una e sca sa  a t e n ­
c i ó n  p o r  l a  h i s t o r i o g r a f í a .
La i d e a  de l a  pequeña p r o p i e d a d  que su b yace  en t o d a  
l a  p u b l i c í s t i c a  que s o b r e  l a  e v o l u c i ó n  s o c i a l  y e conóm ica  d e l  
P a ís  V a l e n c i a n o  se ha dado en l o s  dos ó l t i m o s  s i g l o s  y cu ya  d i ­
f u s i ó n  t i e n e  un a l c a n c e  mucho más a l l á  de l a s  e s c a sa s  r e f e r e n ­
c i a s  que a q u í  hemos d a d o ,  ha s i d o  s o m e t i d a ,  como t a n t o s  o t r o s  
l u g a r e s  com unes ,  a una r e v i s i ó n  a l a  l u z  de l a  i n v e s t i g a c i ó n  
h i s t o r i o g r á f i c a  r e c i e n t e .  No queremos e n t r a r  en un r e p a s o  e x ­
h a u s t i v o  d e l  t r a t a m i e n t o  que se ha dado a l a  c u e s t i ó n  de l a  
p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  d e n t r o  de l a s  d i s t i n t a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  
que s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  eco nó m ico  v a l e n c i a n o  se s u c e d i e r o n  d e s ­
de l o s  añ os  6 0 ;  c i e r t a m e n t e  no ha ocupado  un l u g a r  p r o m i n e n t e  
en l a s  a r g u m e n t a c i o n e s ,  y no puede d e c i r s e ,  p o r  t a n t o ,  que se 
c r e a r a  una base  p a r a  u l t e r i o r e s  a p o r t a c i o n e s .
A s í  p u e s ,  l a  p r i m e r a  f o r m u l a c i ó n ,  c l a r a  y e s p e c í f i c a ,  
de l a  c u e s t i ó n  de l a  pequeña p r o p i e d a d  en e l  c o n t e x t o  d e l  mode­
l o  de d e s a r r o l l o  v a l e n c i a n o ,  se debe a Pedro  R u iz  T o r r e s ,  q u i e n ,  
en 1 9 8 0 ,  p l a n t e ó ,  en su o b ra  de s í n t e s i s  s o b r e  l a  época co n te m ­
p o r á n e a  v a l e n c i a n a  ( 2 0 ) ,  e l  modo cómo se i n t r o d u c e  e l  c a p i t a l i s ­
mo en e l  campo a p a r t i r  de l a  d e s i n t e g r a c i ó n  d e l  mundo r u r a l  
t r a d i c i o n a l .  I d e a  que e l  p r o p i o  a u t o r  m a t i z a r í a  y a m p l i a r í a  en 
o t r o s  t r a b a j o s .
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P a ra  P . R u i z ,  l a  c o n s a g r a c i ó n  d e l  P a ís  V a l e n c i a n o  co ­
mo una zona  de p r e d o m i n i o  de l a  pequeña  p r o p i e d a d ,  c o n s t i t u i r í a  
una o r i g i n a l  v í a  c a p i t a l i s t a  a p a r t i r  de l a  pequeña  p r o d u c c i ó n .  
Esa v í a  no s u r g i r í a ,  s i n  em bargo ,  d e l  p r o p i o  p r o c e s o  de r e v o l u ­
c i ó n  b u r g u e s a ,  s i n o  que c o n s t i t u i r í a  un fenómeno p o s t e r i o r :  "En 
un p r i n c i p i o ,  p a r e c í a  que i b a  a t r i u n f a r  l a  v í a  c a p i t a l i s t a  a 
p a r t i r  de l o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  y se d i e r o n  a lg u n o s  i n t e n t o s  
de t r a n s f o r m a r  en g r a n j a s  c a p i t a l i s t a s  l a s  t i e r r a s  qué p o s e í a  
e s t a  " n u e v a ”  o l i g a r q u í a .  S in  e m b arg o ,  mas t a r d e ,  y a t r a v é s  de 
un p r o c e s o  l a r g o  y m a l  c o n o c i d o ,  e l  P a ís  V a l e n c i a n o  a c a b a r í a  
c o n f i g u r á n d o s e  como una zona t í p i c a  de pequeña  y m e d iana  p r o p i e ­
dad a g r a r i a "  ( 2 1 ) .  La t r a n s f o r m a c i ó n  de l a s  e s t r u c t u r a s  a g r a ­
r i a s  d e l  A n t i g u o  Régimen en l o s  a c t u a l e s  r e g ím e n e s  de l a  p r o p i e ­
dad de l a  t i e r r a ,  se d a ,  p o r  t a n t o ,  a t r a v é s  de dos e ta p a s  c l a ­
r a m e n te  d i f e r e n c i a d a s  ( 2 2 ) :  d esde  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I  y 
p r i m e r a  m i t a d  d e l  XIX t i e n e  l u g a r  un a s e n t a m i e n t o  de l a  p r o ­
p i e d a d  c a p i t a l i s t a ,  de tamaño m e d i a n o - g r a n d e , c u l t i v a d a  m e d ia n ­
t e  t r a b a j o  a s a l a r i a d o  o con e l  r e c u r s o  d e l  a r r e n d a m i e n t o ,  y 
que e l  p r o c e s o  r e v o l u c i o n a r i o  b u r g u é s  s a n c i o n a r á  y e s t i m u l a r á .  
D u r a n te  l a  segunda  m i t a d  d e l  X IX ,  se d e s a r r o l l a r í a  l a  t e n d e n ­
c i a  i n v e r s a  p o r  l a  c u a l  e l  c a m p e s in a d o  t e n d r í a  l a  o p o r t u n i d a d  
de a c c e d e r  a l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  y t o m a r  a s í  l a  i n i c i a t i ­
va en e l  d e s a r r o l l o  a g r í c o l a  o p e r a d o .  Las f a s e s  y l a  e v o l u c i ó n  
de e s t a  se g un d a  e t a p a  nos  r e s u l t a n  d e s c o n o c i d a s  t o d a v í a  h o y ,  
unos años d e s p u é s  de que P . R u i z  p l a n t e a r a  l a  c u e s t i ó n ,  p e r o  
muy p r o b a b l e m e n t e  c a b r í a  e x t e n d e r l a  h a s t a  d é cadas  muy r e c i e n ­
t e s .
¿P o rq u é  se p r o d u c e  e s t e  s u s t a n c i a l  cam b io  en l a s  p r i -
062
m i t i v a s  t e n d e n c i a s  de l a  t r a n s f o r m a c i ó n  c a p i t a l i s t a  de l a  p r o ­
p i e d a d ,  que c o n s t i t u i r í a  uno de l o s  r a s g o s  d e f i n i t o r i o s  d e l  
m o d e lo  a g r í c o l a  v a l e n c i a n o ? .  E l  p r o p i o  a u t o r  a p o r t a  una s e r i e  
de f a c t o r e s  de g r a n  t r a s c e n d e n c i a  ( 2 3 ) :
-  r a z o n e s  de c a r á c t e r  t é c n i c o :  l a  o r i e n t a c i ó n  de l a  a g r i ­
c u l t u r a  v a l e n c i a n a  h a c i a  c u l t i v o s  i n t e n s i v o s  con g r a n  
e x i g e n c i a  de mano de o b r a ,  h a c í a  más o p e r a t i v a  l a  pequ e ­
ña e x p l o t a c i ó n  f a m i l i a r ,  e s p e c i a l m e n t e  en l a s  zonas  de 
r e g a d í o  y ,  d e n t r o  de e l l a s ,  en l a s  d e d i c a d a s  a h o r t a l i z a s .
-  r a z o n e s  de c a r á c t e r  s o c i a l ,  en p a r t i c u l a r  l a  r e s i s t e n c i a  
de muchos c a m p e s in o s  a p e r d e r ,  a manos d e l  nuevo i m p u l ­
so c a p i t a l i s t a  h a c i a  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a ,  una s e r i e  de 
d e r e c h o s  h i s t ó r i c a m e n t e  a d q u i r i d o s  en t o r n o  a d e t e r m i n a ­
das f o rm a s  de a r r e n d a m i e n t o  que h a b r í a n  p e r v i v i d o  a l a s  
t r a n s f o r m a c i o n e s  b u r g u e s a s .
-  l a  p r o p i a  v í a  r e v o l u c i o n a r i a ,  p o r  l o  que r e s p e c t a  a t i e ­
r r a s  v a l e n c i a n a s ,  h a b í a  p e r m i t i d o  t a m b i é n ,  j u n t o  a l a  
c o n s a g r a c i ó n  m a y o r i t a r i a  de l a  b u r g u e s í a  como c l a s e  p r o ­
p i e t a r i a ,  l a  c o n v e r s i ó n  de un buen numero de pequeños  
e n f i t e u t a s  en p r o p i e t a r i o s  p l e n o s  de l a  t i e r r a .  E s te  s e c ­
t o r  c o n s t i t u i r í a ,  con e l  t i e m p o ,  uno de l o s  i m p u l s o r e s
de l a  v í a  de l a  pequeña p r o p i e d a d  p a r t i c u l a r m e n t e  e s t i ­
m u la d o  con e l  d e s a r r o l l o  de l a  a g r i c u l t u r a  c o m e r c i a l  en 
l a  segunda  m i t a d  de s i g l o .
-  e x i s t e  t a m b i é n  un c o n f u s o  y poco  d e t e r m in a d o  p r o c e s o  p o r  
e l  c u a l  l a  b u r g u e s í a  a g r a r i a ,  p r i n c i p a l  p r o t a g o n i s t a  d e l  
auge a g r í c o l a ,  h a b r í a  p e r d i d o  su p r i m i t i v o  i n t e r é s  en 
l a s  i n v e r s i o n e s  a g r a r i a s  y se h a b r í a  o r i e n t a d o ,  p o r  co n ­
t r a ,  h a c i a  o t r a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m ic a s .
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E s te  ú l t i m o  f a c t o r  t i e n e  sus  m ecan ismos c o n c r e t o s :  
e l  p r i m e r  d i s t a n c i a m i e n t o  r e s p e c t o  a l a  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a
( 2 4 )  se p r o d u c i r í a  d e ja n d o  e l  c u l t i v o  en manos de a r r e n d a t a r i o s  
y a p a r c e r o s ,  l i m i t á n d o s e  a l a  p e r c e p c i ó n  de una r e n t a  q u e ,  con 
e l  t i e m p o ,  y a n te  e l  e x t r a o r d i n a r i o  auge de l o s  c u l t i v o s  com er­
c i a l e s  v a l e n c i a n o s ,  q u e d a r í a  d e v a l u a d a  en r e l a c i ó n  con o t r o s  
n e g o c i o s  u r b a n o s  ( 2 5 ) .  E l  e s t u d i o  de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de e s ­
t e  p r o c e s o  y de l a s  v a r i a b l e s  e c o n ó m ic a s  que p o d r í a n  o f r e c e r  
l a  c l a v e  d e l  m ismo, se e n c u e n t r a ,  p o r  l o  que r e s p e c t a  a l  P a ís  
V a l e n c i a n o ,  p r á c t i c a m e n t e  i n é d i t o .  Pe ro  e x i s t e  t a m b ié n  un a s p e c ­
t o  e s t r u c t u r a l  que hace  r e f e r e n c i a  a l  p a r t i c u l a r  modo en que e l  
c a p i t a l i s m o  se i n t r o d u c e  en l a  a g r i c u l t u r a ,  en c o n d i c i o n e s  s o ­
c i o - e c o n ó m i c a s  c o n c r e t a s .  L le g a d o  un d e t e r m in a d o  g ra d o  de d e s a ­
r r o l l o  de l a s  f u e r z a s  p r o d u c t i v a s ,  e l  c a p i t a l  e n c u e n t r a  modos 
de d e s a r r o l l o  a g r í c o l a s  que no i m p l i c a n  su p a r t i c i p a c i ó n  d i r e c ­
t a  en e l  á m b i t o  de l a  p r o d u c c i ó n  s i n o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  e s ­
t í m u l o  de l a  pequeña p r o d u c c i ó n  c a m p e s in a .  De ese modo, l o s  
s e c t o r e s  c a p i t a l i s t a s  se c o n c e n t r a n  en e l  c o n t r o l  de l o s  c a n a ­
l e s  f i n a n c i e r o s  y de c o m e r c i a l i z a c i ó n ,  a s í  como en l a  p r o p i e ­
dad de l o s  s e c t o r e s  e c o n ó m ic o s  de t r a n s f o r m a c i ó n  i n d u s t r i a l  
de l a  p r o d u c c i ó n  a g r a r i a .  Con l a  i n t e g r a c i ó n  m e r c a n t i l  de l a  a -  
g r i c u l t u r a ,  e l  c o n t r o l  de a q u e l l o s  á m b i t o s  p e r m i t e  i n f l u i r  i n ­
d i r e c t a m e n t e  - a  t r a v é s  de l a  d e t e r m i n a c i ó n  de p r e c i o s  que ab ­
s o r b e  e l  t r a b a j o  e x c e d e n t e -  s o b r e  l a  pequeña e x p l o t a c i ó n  en c u a n ­
t o  a su o r i e n t a c i ó n  p r o d u c t i v a ,  a s i g n a c i ó n  d e l  t r a b a j o ,  i n c r e ­
mento  de l a  p r o d u c c i ó n ,  e t c .  ( 2 6 ) .
E s ta  nueva  f u n c i o n a l i d a d  p e r m i t i ó ,  p o r  t a n t o ,  en e l  
P a ís  V a l e n c i a n o ,  l a  c o n s o l i d a c i ó n  y e l  a vance  de l a  pequeña 
p r o p i e d a d :  HA l a  g r a n  b u r g u e s í a  no l e  i m p o r t ó  que l a  empresa
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a g r a r i a  y l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  pasasen  a manos de l a  f a ­
m i l i a  c a m p e s in a ,  una v e z  que e s t a  u n id a d  f u e  capaz  de d e s a r r o ­
l l a r  e l  c a p i t a l i s m o  en l a  a g r i c u l t u r a "  ( 2 7 ) .
En l a s  c o n d i c i o n e s  c o n c r e t a s  v a l e n c i a n a s ,  y p o r  l o  que 
r e s p e c t a  a e s t a  d e s e r c i ó n  de l a  b u r g u e s í a  a g r a r i a ,  j u g ó  t a m b i é n  
un p a p e l  f u n d a m e n t a l  l a  p r o p i a  r e s i s t e n c i a  ca m p e s in a  a l a  p r o -  
l e t a r i z a c i ó n  que hemos a p u n ta d o  más a t r á s ,  t a n t o  d u r a n t e  e l  p r o ­
ceso  r e v o l u c i o n a r i o  b u r g u é s  como con p o s t e r i o r i d a d  ( 2 8 ) .  D e l  
mismo modo que s u c e d i ó  en o t r a s  zo n as  con l o s  j o r n a l e r o s  ( 2 9 )  
l a  c o n f l i c t i v i d a d  de l o s  pequeños  ca m p e s in o s  puede l l e v a r  ta m ­
b i é n  a un r e t r a i m i e n t o  p o r  p a r t e  de l o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s .
Es e l  caso  d e l  p r o c e s o  que se a b r e  en l ' H o r t a  de V a l e n c i a  t r a s  
l a s  a g i t a c i o n e s  de 1 8 7 B - 7 9 : l s  f i r m e z a  de l o s  a r r e n d a t a r i o s  en 
l a  d e fe n s a  de sus d e r e c h o s ,  u n i d a  a l a  d e v a l u a c i ó n  de l a s  r e n t a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s ,  l l e v ó  a muchos p r o p i e t a r i o s  a v e n d e r  l a s  t i e ­
r r a s  e n t r e  sus  p r o p i o s  c o lo n o s  ( 3 ü ) .
S i n  em bargo ,  e l  hecho de l a  e x i s t e n c i a  de l a s  dos  e -  
t a p a s  s e ñ a l a d a s ,  no i m p l i c a  que l a  t e n d e n c i a  a l  p r e d o m i n i o  de 
l a  pequeña p r o p i e d a d  no t u v i e r a  un i m p o r t a n t e  e n r a i z a m i e n t o  en 
l a s  e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s  de d e t e r m in a d a s  zonas  d u r a n t e  l a s  p o s ­
t r i m e r í a s  d e l  A n t i g u o  R ég im en,  y se v i e r a  i n c l u s o  c o n f i r m a d a  
p o r  l o s  r e s u l t a d o s  de l a  a b o l i c i ó n  de l o s  s e ñ o r í o s .  E s ta  c u e s ­
t i ó n  ha d e s p e r t a d o  o p i n i o n e s  e n f r e n t a d a s  e n t r e  a l g u n o s  h i s t o ­
r i a d o r e s ,  de l a s  c u a l e s  ha dado c u m p l i d a  c u e n t a  Ramón G a r ra b o u
( 3 1 ) ;  no vam os,  p o r  t a n t o ,  a q u í  a r e s u m i r  de nuevo  con d e t a l l e  
l a s  d i s t i n t a s  p o s t u r a s :  haremos s i m p le m e n t e  a lg u n a s  c o n s i d e r a ­
c i o n e s  g e n e r a l e s .
P a ra  A . G i l  ü l c i n a  ( 3 2 )  y 3 , Romero G o n z á le z  ( 3 3 ) ,  l a  
f i g u r a  de l a  e n f i t e u s i s ,  una de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s e n c i a l e s
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d e l  r é g im e n  s e ñ o r i a l  v a l e n c i a n o ,  h a b r í a  p r o p i c i a d o  una f r a g m e n ­
t a c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  que e s t a r í a  en l a  base d e l  p o s t e r i o r  
p r e d o m i n i o  de l a  pequeña  e x p l o t a c i é n  c a m p e s in a .  Ese p r o c e s o  se 
h a b r í a  d a d o , p r e c i s a m e n t e ,  a p a r t i r  de l a  r e d e n c i ó n  de l o s  ce n ­
so s  e n f i t é u t i c o s , fenémeno que se d e s a r r o l l a  a l o  l a r g o  de l a  
segunda  m i t a d  d e l  X IX  como c o n s e c u e n c ia  de l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  
de l a  l e g i s l s c i é n  l i b e r a l  r e s p e c t o  a e s t a  c u e s t i ó n  c a r a c t e r í s ­
t i c a  de t i e r r a s  v a l e n c i a n a s .  E l  p l a n t e a m i e n t o  es t a j a n t e :  flLa 
e x i s t e n c i a  g e n e r a l i z a d a  de l a  e n f i t e u s i s  y l a  u l t e r i o r  r e d e n ­
c i ó n  de c e n s o s  - h e c h o  c l a v e -  p o s i b i l i t o  una d i n á m i c a  e v o l u t i v a  
t e n d e n t e  a l a  f r a g m e n t a c i é n  de l a s  e s t r u c t u r a s  de l a  p r o p i e d a d  
a g r a r i a ”  ( 3 4 ) .  S in  em bargo ,  i m p o r t a n t e s  o b j e c i o n e s  han s i d o  
he ch a s  a e s t a s  o p i n i o n e s ,  h a s t a  e l  p u n t o  de que q u e d a n ,  en g r a n  
m e d id a ,  i n v a l i d a d a s .  A s í ,  begun P . R u i z  ( 3 5 ) ,  e l  f a c t o r  f u n d a ­
m e n t a l  en l a  d i s o l u c i ó n  de l o s  s e ñ o r í o s  v a l e n c i a n o s  no s e r í a  l a  
r e d e n c i ó n  de ce n s o s  e n f i t á u t i c o s  s i n o  l a  a b o l i c i ó n  d e l  " s e ñ o r í o  
j u r i s d i c c i o n a l 11 cuya  t r a s c e n d e n c i a  y a l c a n c e  t e r r i t o r i a l  r e s u l ­
t a r o n  mucho m a y o re s .  Además, y t a l  como l o  ha e x p re s a d o  R.Ga­
r r a b o u  ( 3 6 ) ,  no es c o s i b l e  i d e n t i f i c a r  e n f i t e u s i s  con p r o p i e ­
dad c a m p e s in a :  es c o n o c i d o  que e l  d o m in i o  ú t i l  de g r a n  p a r t e  
de l o s  s e ñ o r í o s  e s t a b a  en manos de g r u p o s  que p o d r í a n  c a l i f i ­
c a r s e  de b u r g u e s í a  u r b a n a ,  con l o  c u a l  e l  p r o c e s o  de a b o l i c i ó n  
de l o s  d e r e c h o s  j u r i s d i c c i o n a l e s  no h a r í a  s i n o  c o n f i r m a r  como 
p r o p i e d a d  p l e n a  ese d o m i n i o ,  s i n  i m p l i c a r ,  p o r  t a n t o ,  r e p a r t o  
a lg u n o  de l a  t i e r r a .
Se im p o n e ,  p o r  t a n t o ,  como ha s i d o  d i c h o  r e c i e n t e m e n ­
t e ,  un e s t u d i o  de l a s  f o r m a s  de e x p l o t a c i ó n  y l a s  e s t r a t e g i a s  
e c o n ó m ic a s  b a j o  e l  A n t i g u o  R ég im en,  y no s ó l o  de l a s  f o r m a s  de 
p r o p i e d a d ,  p a r a  e x p l i c a r  c o r r e c t a m e n t e  l a s  e s t r u c t u r a s  a g r a r i a s
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c o n te m p o r á n e a s  ( 3 7 ) .  En e s t e  s e n t i d o ,  J . M i l l á n  ha r e t r o c e d i d o  
en su a n á l i s i s  h a s t a  e l  s i g l o  X V I I ,  e n c o n t r a n d o  en l a s  t r a n s f o r ­
m a c io n e s  s u b s i g u i e n t e s  a l a  e x p u l s i ó n  de l o s  m o r i s c o s ,  e l  s u r ­
g i m i e n t o  de una nueva  o l i g a r q u í a  en p a r t e  p r o c e d e n t e  de l o s  p r o ­
p i o s  s e c t o r e s  c a m p e s in o s ,  en p a r t e ,  de s e c t o r e s  u r b a n o s  c o n v e r ­
t i d o s  en g r a n d e s  e n f i t e u t a s ;  p e r o  e n c o n t r a n d o  t a m b ié n  e l  o r i g e n  
de una f r a g m e n t a c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  y l a  a p a r i c i ó n  de un cam­
p e s in a d o  p o b r e :  se t r a t a  d e l  p r o c e s o  de d i f e r e n c i a c i ó n  s o c i a l  
en e l  seno  de l a  s o c i e d a d  r u r a l  ( 3 8 ) .  Sobre  e s t a  e s t r u c t u r a  a -  
g r a r i a  t i e n e  l u g a r  d u r a n t e  e l  s i g l o  X V I I I  l a  e x p a n s ió n  de l o s  
c u l t i v o s  c o m e r c i a l e s :  l a  p r e f e r e n c i a  de a q u e l l o s  p r o p i e t a r i o s  
p o r  e l  a r r e n d a m i e n t o  a c o r t o  p l a z o  e s t a r í a  en r e l a c i ó n  con l a  
r e d u c c i ó n  de l a  a g r i c u l t u r a  de s u b s i s t e n c i a  y l a  i n t r o d u c c i ó n  
de c i e r t a  a g r i c u l t u r a  c o m e r c i a l ,  ú n i c o  m ed io  de a s e g u r a r  un a l ­
za en l o s  n i v e l e s  de l a  r e n t a  ( 3 9 ) .  De ese modo, l a  r e v o l u c i ó n  
b u r g u e s a ,  pese  a su c a r á c t e r  i n d u d a b l e m e n t e  a n t i f e u d a l ,  no c o n s ­
t i t u y e  una v í a  c a m p e s in a ,  s i n o  una c o n f i r m a c i ó n  de l a  o l i g a r q u í a  
t e r r a t e n i e n t e ,  e n f i t e u t a s  de l o s  g r a n d e s  s e ñ o r í o s ;  j u n t o  a e l l o ,  
p e r v i v e  una p r o p i e d a d  c a m p e s in a  de menor i m p o r t a n c i a ,  p e r o  i n ­
t im a m e n t e  l i g a d a  a l  m ercado  en v i r t u d  de l a  n e c e s i d a d  de o b t e n ­
c i ó n  de n u m e r a r i o  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a l a s  c a r g a s  i m p o s i t i v a s  y 
c o n t r a c t u a l e s .
A s í ,  s i  en e l  s i g l o  X V I I I  se p ro d u c e  un p r o c e s o  de 
e x p r o p i a c i ó n  c a m p e s in a  y l a  f o r m a c i ó n  de un s e c t o r  de r e n t i s ­
t a s ,  cabe d e c i r  que l a  p r o p i e d a d  c a m p e s in a  - c o m o ,  en o t r o  sen­
t i d o ,  l o s  p o d e r e s  s e ñ o r i a l e s - ,  i m p o n ía n  i m p o r t a n t e s  t r a b a s  a 
l a  c o n s o l i d a c i ó n  p l e n a  de l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  ( 4 0 ) .  Por 
t a n t o ,  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  e s t r u c t u r a s  a g r a r i a s  que toman 
c a r t a  de n a t u r a l e z a  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  XIX y l a s  que se g e s t a n
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b a j o  a l  A n t i g u o  R é g im e n ,  e x i s t e ,  aunque  con una c a r a c t e r i z a c i ó n  
b i e n  d i s t i n t a  de l o  que d a r í a n  a e n t e n d e r  l a s  r e f e r i d a s  t e s i s  
s o b r e  e l  p a p e l  de l a  e n f i t e u s i s .
En t o r n o ,  p u e s ,  a l a  p r i m e r a  f o r m u l a c i ó n  de P . R u i z  
se han i d o  p e r f i l a n d o  l o s  f u n d a m e n to s  h i s t ó r i c o s  de l a  p e q u e ­
ña p r o p i e d a d ,  a c a r g o  s o b r e  t o d o  de e s t u d i o s o s  de l a  a b o l i c i ó n  
d e l  r é g im e n  s e ñ o r i a l .  Con p o s t e r i o r i d a d ,  o t r o s  dos a u t o r e s  han 
hecho  t a m b i é n  i m p o r t a n t e s  a p o r t a c i o n e s  a l  e s t u d i o  d e l  p r o p i o  
p r o c e s o  de c o n s o l i d a c i ó n  de l a  pequeña  p r o p i e d a d  en l a s  p o s t r i ­
m e r í a s  d e l  s i g l o  X IX e i n i c i o s  d e l  XX,
La r e f l e x i ó n  más e l a b o r a d a  a e s t e  r e s p e c t o  se debe a 
R , G a r r a b o u ,  Ya con a n t e r i o r i d a d  a su o b ra  s o b r e  l a  a g r i c u l t u r a  
v a l e n c i a n a ,  h a b í a  p l a n t e a d o  e s t e  a u t o r  l a  t e n d e n c i a  q u e ,  en r e ­
l a c i ó n  con l a  c r i s i s  a g r a r i a  f i n i s e c u l a r ,  se i n a u g u r ó  en g r a n  
p a r t e  d e l  E s ta d o  t e n d e n t e  a l a  d i f u s i ó n  de l a  p r o p i e d a d :  MS in  
que l a  t e n d e n c i a  a l a  c o n c e n t r a c i ó n  y f o r m a c i ó n  de g r a n d e s  ex ­
p l o t a c i o n e s  d e j a s e  de a c t u a r ,  y en c o n s e c u e n c ia  una g ra n  p a r t e  
d e l  c a m p e s in a d o  e x p o l i a d o  se v i e s e  o b l i g a d a  a e m i g r a r ,  e s t a  
t e n d e n c i a ,  desde  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X IX ,  ha d e ja d o  de s e r  l a  ú n i ­
ca v í a  de d e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l i s m o  en e l  campo, p u e s t o  que 
l a  e s t r a t e g i a  g l o b a l  d e l  s i s t e m a  pasab a  ta m b ié n  p o r  l a  d e f e n s a  
de l a  p r o p i e d a d  f a m i l i a r • . . " ( 4 1 )  . E l  h e c h o ,  b a j o  d i s t i n t a s  f o r ­
mas y c o n c r e c i o n e s  c r o n o l ó g i c a s  es c a r a c t e r í s t i c o  t a m b ié n  de 
buen numero  de E s ta d o s  e u ro p e o s  ( 4 2 ) ;  puede d e c i r s e ,  p o r  t a n t o ,  
que en e l  c o n t e x t o  de l a s  u l t i m a s  décadas  d e l  o c h o c i e n t o s  con ­
v i v e n  dos  t e n d e n c i a s :  p o r  una p a r t e ,  un p r o c e s o  de p r o l e t a r i z a -  
c i ó n  p r o p i c i a d o  p o r  l a  r u i n a  de pequeños  c a m p e s in o s ;  p o r  o t r a ,  
e l  a c c e s o  a l a  p r o p i e d a d  de o t r o s  s e c t o r e s  de e s t e  c a m p e s in a d o
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a n t e  l o s  r e a j u s t e s  que en l a s  em presas  c a p i t a l i s t a s  d e t e r m in a n  
l a s  n u e v a s  c o n d i c i o n e s  d e l  m ercado  m u n d i a l  de p r o d u c t o s  a g r a ­
r i o s .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a l a  c o n s o l i d a c i ó n  de l a  peque ­
ña p r o p i e d a d  en e l  P a í s  V a l e n c i a n o ,  G a r ra b o u  d e s c r i b e  e l  p a no ­
rama de l a s  e s t r u c t u r a s  a g r a r i a s  v a l e n c i a n a s  t r a s  8 l  p e r í o d o  
de l a  r e v o l u c i ó n  b u r g u e s a ,  y e n c u e n t r a  que j u n t o  a l  a s e n t a m i e n ­
t o  y auge de l a  b u r g u e s í a  a g r a r i a ,  que c o n t r o l a  l a  mayor  p a r t e  
d e l  s u e l o  a g r í c o l a ,  p e r s i s t e  un peso  n o t a b l e  de l a  pequeña y 
m e d ia n a  p r o p i e d a d  ( 4 3 ) .  Además de l a s  ca u sas  ya s e ñ a la d a s  con 
a n t e r i o r i d a d  p o r  o t r o s  a u t o r e s ,  R .G a r r a b o u  i n s i s t e  en l a  e v o ­
l u c i ó n  de l o s  usos  d e l  s u e l o  como f a c t o r  d e t e r m i n a n t e  de a q u e l  
p e s o :  l o s  c u l t i v o s  p r o p i o s  d e l  r e g a d ío  v a l e n c i a n o  e x i g i r í a n  una 
i n t e n s i f i c a c i ó n  d e l  f a c t o r  t r a b a j o ,  a l o  que se añade l a s  e s ­
c a s a s  p o s i b i l i d a d e s  de o b t e n e r  e co no m ía s  de e s c a l a .  E l  r e s u l t a ­
do de t o d o  e l l o  s e r í a  que l a s  pequeñas  e x p l o t a c i o n e s  p o d r í a n  
c o m p e t i r  p le n a m e n t e  con l a s  g r a n d e s  e i n c l u s o ,  en d e t e r m in a d a s  
c i r c u n s t a n c i a s  esa c o m p e t e n c ia  se h a c í a  con v e n t a j a  p a ra  l a s  
p r i m e r a s  ( 4 4 ) .  Además, l a  e x i g e n c i a  de c o s t o s a s  i n v e r s i o n e s  p a ­
r a  l l e v a r  a cabo  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  de c u l t i v o s  d a r í a  l u g a r  
en muchas zo n as  a c o n t r a t o s  de c u l t i v o  muy p e c u l i a r e s  que im ­
p l i c a b a n ,  en u l t i m o  e x t r e m o ,  l a  p o s i b i l i d a d  de a c c e d e r  a l a  p r o ­
p i e d a d .  A l o  l a r g o  de e s t a  p r i m e r a  p a r t e  y en l a  se g u n d a ,  de 
e s t e  t r a b a j o ,  ve re m o s  a lg u n o s  a s p e c t o s  de e s t e  p r o c e s o .
A p a r t i r  de l a  u t i l i z a c i ó n  de a lg u n a s  f u e n t e s  documen­
t a l e s  t o d a v í a  no e m p le a d a s  p o r  l a  h i s t o r i o g r a f í a  v a l e n c i a n a  ( 4 5 ) ,  
R .G a r r a b o u  l l e v a  a c a b o ,  además, una c a r a c t e r i z a c i ó n  de l a  s i ­
t u a c i ó n  de l a  pequeña  p r o p i e d a d  v a l e n c i a n a  a l a  a l t u r a  d e l  cara-
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b i o  dé s i g l o *  Según sus  a n á l i s i s ,  g r a n  p a r t e  de l o s  pequeños  
p r o p i e t a r i o s  p o s e e r í a n  una c a n t i d a d  muy r e d u c i d a  de t i e r r a ,  de 
t a l  modo que r e s u l t a r í a  i n s u f i c i e n t e  p a ra  g a r a n t i z a r  l a  s u b s i s ­
t e n c i a  de l a  f a m i l i a  c a m p e s in a  ( 4 6 ) .  Por  e l l o ,  e s t o s  pequeños  
c u l t i v a d o r e s  s e r í a n ,  a l  p r o p i o  t i e m p o ,  a r r e n d a t a r i o s  de o t r a s  
pequeñas  e x t e n s i o n e s  y j o r n a l e r o s  en l a s  g r a n d e s  e x p l o t a c i o n e s  
c a p i t a l i s t a s *  Su c o n d i c i ó n ,  p o r  t a n t o ,  d i f e r i r í a  muy p o c o ,  en 
l a  m a y o r í a  de l o s  c a s o s ,  de l a  d e l  j o r n a l e r o  e s t r i c t a m e n t e  co n ­
s i d e r a d o .  E s t a r í a m o s ,  en e s t e  s e n t i d o ,  f r e n t e  a una p r o l e t a r i -  
z a c i á n  e n c u b i e r t a ,  que d e n o t a r í a  l a  p r e c a r i e d a d  e co n ó m ica  en 
que se d e b a t í a  e s t e  s e c t o r  d e l  c a m p e s in a d o *  A l  p r o p i o  t i e m p o ,  
l a  mano de o b ra  a p o r t a d a  p o r  l o s  pequeños  p r o p i e t a r i o s  p a r a  e l  
c u l t i v o  de l a s  e x p l o t a c i o n e s  m e d ia n a s  y g r a n d e s  c o n s t i t u í a  una 
v í a  de s o l u c i ó n  p a r a  l a s  d i f i c u l t a d e s  en l a  f o r m a c i ó n  de un 
m ercado  de t r a b a j o ,  f l u i d o  y a r t i c u l a d o  ( 4 7 ) :  "Una p e t i t a  ex­
p l o t a d o  e l s  p e r m e t r á  c o b r i r  una p a r t  d e i s  c o s t o s  de p r o d u c c i ó  
i  a t e s  e l s  s o b r a n t s  de f o r g a  de t r e b a l l  de que d i s p o s a v e n ,  p o -  
d i e n  v e n d r e - l a  en e l s  moments p u n t a  i  a i x í  c o m p l e t a r  e l s  i n g r e -  
sso s  i  a p o r t a r  a l e s  e x p l o t a c i o n s  más g r a n s  l a  m& d ' o b r a  que 
n e c e s s i t a v e n ,  sense  l a  n e c e s s i t a t  p e r  p a r t  d ' a q u e s t e s  e m p re s e s ,  
de m a n t e n i r  a s s a l a r i a t s  f i x o s "  ( 4 8 ) .
S in  em bargo ,  j u n t o  a e s t a  capa de c a m p e s in o s  e x i s t í a  
t a m b ié n  un s e c t o r  de pequeña  p r o p i e d a d  con una mayor  s o l i d e z  
e c o n ó m ic a ,  b a s a d a ,  como hemos a p u n t a d o  más a t r á s ,  en un e l e ­
vado g ra d o  de e f i c i e n c i a  de c a r a  a l o s  c u l t i v o s  c o m e r c i a l e s  
que se d e s a r r o l l a n  en e s t a  á poca*  E s te  t i p o  de p r o p i e d a d  t e n d r í a ,  
p o r  t a n t o ,  m ayo res  e s t í m u l o s  p a r a  su r e p r o d u c c i ó n  y a m p l i a c i ó n ,  
asum iendo  con e l  t i e m p o  l a  i n i c i a t i v a  en l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  
a g r a r i a s •
070
La segunda  de l a s  a p o r t a c i o n e s  r e c i e n t e s  a l a s  que 
nos  r e f e r í a m o s  es l a  de 3 * A.Tomás C a r p i  ( 4 9 ) .  P a r t i e n d o  de l a  
c o n s t a t a c i ó n  de l a  i m p o r t a n c i a  de l a  pequeña p r o p i e d a d  en l a s  
e s t r u c t u r a s  a g r a r i a s  a c t u a l e s  en l a s  co m arcas  c e n t r a l e s  de r e ­
g a d í o  d e l  P a í s  V a l e n c i a n o ,  e l  a u t o r  r e t r o c e d e  ta m b ié n  en e l  t i e m  
p o ,  en un i n t e n t o  de h a l l a r  l o s  o r i g e n e s  h i s t ó r i c o s  de esa s i ­
t u a c i ó n *  No vamos a r e s u m i r  de n u evo  l a s  a r g u m e n t a c i o n e s  en es ­
t e  s e n t i d o  q u e ,  en t é r m i n o s  g e n e r a l e s  no d i f i e r e n  e s e n c i a l m e n ­
t e  de t o d o  l o  que hemos d i c h o  h a s t a  a h o r a *  Tan s ó l o  a p u n t a r  l a  
i n t e r r e l a c i ó n  que e s t a b l e c e ,  i n s i s t i e n d o  en i d e a s  ya f o r m u l a ­
das p o r  3 * M i l l ó n ,  e n t r e  e l  t i p o  de p r o p i e d a d  g e s t a d o  b a j o  e l  
A n t i g u o  Rég imen y e l  d e s a r r o l l o  de una a g r i c u l t u r a  con l o s  
o j o s  p u e s t o s  en e l  m e rcad o  ( 5 0 ) *  Y l a  i n s i s t e n c i a  en v a l o r a r ,  
j u n t o  a l a  n o t a b l e  y m a y o r i t a r i a  e x t e n s i ó n  de l a s  zonas  de se­
ñ o r í o ,  l a  no d e s d e ñ a b le  i m p o r t a n c i a  de l o s  r e a l e n g o s ,  donde  l a  
i n e x i s t e n c i a  de c a r g a s  s e ñ o r i a l e s  ( 5 1 )  daba un c a r á c t e r  d i f e ­
r e n t e  a l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a ,  con una a v a nza d a  p e n e t r a c i ó n  
de l a s  r e l a c i o n e s  de p r o d u c c i ó n  c a p i t a l i s t a s *
Lo que más nos i n t e r e s a ,  s i n  em bargo ,  d e l  e s c r i t o  de 
Tomás C a r p i ,  es su c a r a c t e r i z a c i ó n  de l a  s i t u a c i ó n  de l a  p r o p i e ­
dad de l a  t i e r r a  a l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o  en que se c o n c r e t a ,  
como hemos a p u n t a d o  más a t r á s ,  l a  l l a m a d a  " v í a  de l a  pequeña  p r o  
p i e d a d 11* De e n t r a d a  s e ñ a l a  n u e s t r o  a u t o r  l a  n e c e s i d a d  de no i -  
d e n t i f i c a r  a p r e s u r a d a m e n t e  d i s p e r s i ó n  de l a  p r o p i e d a d  con i n e x i s  
t e n c i a  de d e s i g u a l d a d e s  ( 5 2 ) ,  Y e s t a b l e c e  una c u a n t i f i c a c i ó n  
de l o s  p r o p i e t a r i o s  a l a  a l t u r a  de l o s  años 60 d e l  s i g l o  pasado  
según l a  c u a l  en e l  t o t a l  de l a  p r o v i n c i a  de V a l e n c i a ,  e x i s t i ­
r í a n  5 2 .2 7 8  p r o p i e t a r i o s ,  2 1 .6 9 4  a r r e n d a t a r i o s  y 8 5 .4 4 4  j o r n a ­
l e r o s  ( 5 3 ) .  Los p r i m e r o s  s u p o n í a n ,  p o r  t a n t o ,  un 3 2 %6 % d e l  t o ­
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t a l  de p o b l a c i ó n  r e l a c i o n a d a  con l a  a g r i c u l t u r a »  T a n to  en c i ­
f r a s  a b s o l u t a s  como en r e l a t i v a s ,  supone  una p r o p o r c i ó n  i m p o r ­
t a n t e .  A p a r t i r  de e s t a  s i t u a c i ó n  y a l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o  que 
i r í a  e n t r e  1660 y 1930 se p r o d u c i r í a n  una s e r i e  de c a m b io s  a 
t r a v é s  de dos  m e c a n is m o s :  p o r  una p a r t e ,  l a  compra  o s u b d i v i ­
s i ó n  de l a  p r o p i e d a d ,  que d a r í a  a c c e s o  a l a  misma a un buen nu­
mero  de c a m p e s i n o s ;  p o r  o t r a ,  l a  t e n d e n c i a  a l a  d i s m i n u c i ó n  d e l  
a r r e n d a m i e n t o  q u e ,  t a n t o  como con  l a  v u e l t a  a l  c u l t i v o  d i r e c t o ,  
se r e s o l v i ó  t a m b ié n  con l a  v e n t a  de l a  t i e r r a  e n t r e  l o s  a r r e n d a ­
t a r i o s .  E s t e  u l t i m o  mecan ismo cu ya  t r a s c e n d e n c i a  es m i n i m i z a d a  
p o r  o t r o s  a u t o r e s  ( 5 4 ) ,  es c o n s i d e r a d o  p o r  Tomás C a r p i  como uno 
de l o s  f a c t o r e s  d e c i s i v o s  en e l  a s e n t a m i e n t o  de l a  pequeña  p r o ­
p i e d a d .  C i e r t a m e n t e ,  e l l o  f u e  a s í  en d e t e r m in a d a s  z o n a s :  en 
l ' H o r t a  de V a l e n c i a  p o r  l a  e s p e c i a l  c o n f i g u r a c i ó n  ( c a r á c t e r  i n ­
d e f i n i d o  y a m p l i o s  d e r e c h o s  p a r a  e l  c o l o n o )  que t e n í a  e l  a r r e n ­
d a m i e n t o ;  en l a s  zo n as  v i t í c o l a s  d e l  i n t e r i o r  de l a  p r o v i n c i a  
de V a l e n c i a ,  p o r  e l  t i p o  de c o n t r a t o s  de c u l t i v o  u t i l i z a d o s  en 
l a  r e p l a n t a c i ó n  de l a s  v i ñ a s  ( 5 5 ) .  No te n e m o s ,  s i n  em b arg o ,  
o t r o s  t e s t i m o n i o s  i m p l í c i t o s  a e s t e  r e s p e c t o  y l a  g e n e r a l i z a ­
c i ó n  a o t r a s  zonas  se h a c e ,  p o r  t a n t o ,  d i f í c i l .
C i e r t a m e n t e  l a  a u s e n c i a  de e s t u d i o s  m o n o g r á f i c o s  que 
i n c i d i e r a n  p r e c i s a m e n t e  en e s t o s  a s p e c t o s ,  nos d e j a  p o r  e l  mo­
m en to  en e l  t e r r e n o  de l a s  c o n j e t u r a s .  La i m p o r t a n t e  a p o r t a c i ó n  
de 3 . Romero a l a  e v o l u c i ó n  s e c u l a r  de l a s  e s t r u c t u r a s  a g r a r i a s  
v a l e n c i a n a s  no t r a t a  e l  p e r í o d o  de f i n a l e s  d e l  s i g l o  X IX  y p r i ­
mer t e r c i o  d e l  XX con l a  misma m i n u c i o s i d a d  que e ta p a s  a n t e r i o ­
r e s ;  a s í ,  l a s  r e f e r e n c i a s  a l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  en l a  de­
cada de 1 9 3 0 ,  - d e s p u é s ,  p o r  t a n t o ,  de l a  e ta p a  d e c i s i v a  en e l
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p r o c e s o  de d i f u s i ó n  de l a  p r o p i e d a d -  se l i m i t a n  a l a  c o n s t a t a ­
c i ó n  de l a  p e r v i v e n c i a  en t o d o  e l  t e r r i t o r i o  v a l e n c i a n o ,  de 
l a  g r a n  p r o p i e d a d  ( 5 6 ) »  J u n t o  a e l l o ,  s i n  em b arg o ,  se c o n s t a t a  
t a m b i é n  e l  h echo  de que l o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  han d e s a p a r e ­
c i d o  de muchos m u n i c i p i o s  l o  c u a l  i m p l i c a ,  i n d u d a b l e m e n t e ,  una 
f r a g m e n t a c i ó n  de l a  p r o p i e d a d .
T a l  vez  sea e l  e s t u d i o  de B u r r i e l  de O r u e ta  s o b r e  
l ' H o r t a  de V a l e n c i a  e l  ú n i c o  que ha c o n s e g u id o  h a c e r  a l g u n a s  
a p o r t a c i o n e s  s o b r e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y l a  c o n c r e c i ó n  c r o n o ­
l ó g i c a  de e s t e  p r o c e s o  ( 5 7 ) .  Según e s t e  a u t o r ,  a p a r t i r  de 1680 ,  
en l o s  t e r r i t o r i o s  r e g a d o s  p o r  l a s  a c e q u ia s  de B e nnage r  y F a i -  
t a n a r ,  se p r o d u c e  un aumento  n e t o  d e l  número de p r o p i e t a r i o s ,  
d e b i d o ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  a dos c a u s a s :  p o r  una p a r t e  l a s  compras  
r e a l i z a d a s  p o r  l o s  a r r e n d a t a r i o s  de l a s  t i e r r a s  que t r a b a j a b a n  
p o r  o t r a ,  l a s  d i v i s i o n e s  p o r  h e r e n c i a .  E s te  p r o c e s o  se m a n t i e n e  
c o n s t a n t e  h a s t a  que h a c i a  1917 e x p e r i m e n t a  una s e n s i b l e  a c e l e ­
r a c i ó n  que se ve i n t e r r u m p i d a  cuando  en 1931 c o m ie n z a n  a a d v e r ­
t i r s e  l o s  e f e c t o s  de l a  c r i s i s  m u n d i a l :  wLa e s t r u c t u r a  misma 
d e l  a r r i e n d o ,  d e s f a s a d o  en sus r e n t a s  y a n t i c u a d o ,  f a v o r e c i ó  
en l o s  d u eñ o s  un m a yo r  despego  h a c i a  sus h e r e d a d e s .  E l  d e s a r r o ­
l l o  de l a  v i d a  u r b a n a  y su s e c u e l a  de a c t i v i d a d e s  f u e  a l e j á n ­
d o l e  cada vez  más de sus r e l a c i o n e s  con l a  t i e r r a .  Una t i e r r a  
que e s t a b a  en g r a n  p a r t e  c u l t i v a d a  p o r  c o lo n o s  se f u e  t r a n s f o r ­
mando poco  a poco en una zona de pequeños  p r o p i e t a r i o s ,  c u l t i ­
v a d o re s  d i r e c t o s ”  ( 5 8 ) .  E l  h e c h o ,  t a l  y como han s e ñ a la d o  r e i t e ­
ra d a m e n te  g r a n  p a r t e  de l o s  a u t o r e s  e s t u d i a d o s ,  e s t á  i n t i m a m e n t e  
r e l a c i o n a d o  con l a s  c o n s i d e r a b l e s  l i m i t a c i o n e s  que e l  a r r e n d a ­
m i e n t o  c o n s u e t u d i n a r i o  im p o n ía  a l a  p r o p i e d a d  p le n a  de l a  t i e ­




En c u a l q u i e r  c a s o ,  que t o d o  e l l o  c o n s t i t u y e  un caso  
muy p e c u l i a r ,  c i r c u n s c r i t o  a una zona c o n c r e t a  d e n t r o  d e l  á m b i ­
t o  más g e n e r a l  de l ' H o r t a ,  l o  pone de m a n i f i e s t o  e l  p r o p i o  Bu-  
r r i e l  a l  c o n s t a t a r  que l o s  mismos p r o p i e t a r i o s  cu ya s  t i e r r a s  
han i d o  a p a r a r  a manos de l o s  p e queños  c a m p e s in o s ,  a n t i g u o s  
a r r e n d a t a r i o s ,  l l e v a n  a c a b o ,  d u r a n t e  l a  misma é p o c a ,  compras  
c o n s i d e r a b l e s  de t i e r r a s  s i t u a d a s  más a l  o e s t e  y que t r a n s f o r ­
marán  en n a r a n j a l e s *  Se t r a t a b a  de se ca n o s  e x t e n s o s ,  que e x p l o ­
t a r á n  a p a r t i r  de e n t o n c e s  m e d ia n t e  c u l t i v o  d i r e c t o *  No se d a ,  
p o r  e l l o , t a n t o  un abandono  p o r  p a r t e  de l a  b u r g u e s í a  de l a  g e s ­
t i ó n  de l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  como un d e s p l a z a m i e n t o  h a c i a  
o t r a s  a c t i v i d a d e s  i n d u d a b l e m e n t e  más b e n e f i c i o s a s  que l a  p e r c e p ­
c i ó n  de r e n t a s  en l a s  d e s f a v o r a b l e s  c o n d i c i o n e s  que p r e s i d í a n  
su t i t u l a r i d a d  como p r o p i e t a r i o s  en l a s  zonas  de h u e r t a .
En d e f i n i t i v a ,  en l a s  c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c í f i c a s  d e l  
P a ís  l / a l e n c i a n o ,  puede  d e c i r s e  que e l  avance  de l a  pequeña p r o ­
p ie d a d  es p a r a l e l o  a l  a s e n t a m i e n t o  d e l  c a p i t a l i s m o  en e l  campo. 
No e x i s t e  c o n t r a d i c c i ó n  a lg u n a  e n t r e  ambos p r o c e s o s  s i n o  q ue ,  
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  a g r i c u l t u r a  c a p i t a l i s t a  v a l e n c i a n a  va en­
c o n t r a n d o  cada  ve z  más apoyos  en l o s  pequeños  c u l t i v a d o r e s ,  
p le n a m e n t e  a d a p t a d o s  a l a s  n u eva s  c o n d i c i o n e s  p r e s i d i d a s  p o r  
l a s  r e l a c i o n e s  m e r c a n t i l e s *
Todo e l l o  nos  r e m i t e  a l o s  ya v i e j o s  d e b a t e s  t e ó r i c o s  
s o b r e  e l  c a r á c t e r  c a p i t a l i s t a  de l a  pequeña p r o p i e d a d  y su pa ­
p e l  en e l  d e s a r r o l l o  de l a s  f u e r z a s  p r o d u c t i v a s .  No vamos a q u í  
a d a r  c u e n t a  d e t a l l a d a  de t a l e s  d e b a t e s ,  s i n o  ú n i c a m e n te  a r e ­
c o r d a r  a l g u n a s  r e f l e x i o n e s  que puedan s e rn o s  ó t i l e s  y s u g e r e n -  
t e s  p a r a  l o s  c a p í t u l o s  que s e g u i r á n *
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La r e v a l o r i z a c i ó n  t e ó r i c a  de l a  pequeña  p r o p i e d a d  co ­
mo fo rm a  de e x p l o t a c i ó n  a g r a r i a  p le n a m e n t e  c a p i t a l i s t a ,  e f i c a z  
y o p e r a t i v a  p a r a  l a  r e p r o d u c c i ó n  d e l  s i s t e m a ,  es un fenómeno 
q u e ,  en l a  t r a d i c i ó n  d e l  p e n s a m ie n t o  m a r x i s t a  ha t e n i d o  que ven ­
c e r  a l g u n a s  r e s i s t e n c i a s  y e s p e r a r  a un c o n o c i m i e n t o  mas d i s t a n ­
c i a d o  de l a  e x p e r i e n c i a  h i s t ó r i c a ,  p a r a  p o d e r  c o b r a r  c a r t a  de 
n a t u r a l e z a »  Es s a b i d o  que l o s  a n á l i s i s  de H a rx  r e s p e c t o  a l a  
p e n e t r a c i ó n  d e l  c a p i t a l i s m o  en l a  a g r i c u l t u r a  e s t á n  p r e s i d i d o s  
p o r  l a  i d e a  e x p l í c i t a  o i m p l í c i t a  de l a  s u p e r i o r i d a d  e co n ó m ica  
de l a  g r a n  p r o p i e d a d  basad a  en e l  em p leo  de mano de o b ra  a s a l a ­
r i a d a »  C o n s e c u e n te m e n te ,  l a  pequeña p r o p i e d a d  c a m p es in a  c o n s t i ­
t u y e  una f o r m a  l l a m a d a  a s e r  b a r r i d a  p o r  e l  d e s a r r o l l o  c a p i t a ­
l i s t a  a l  no f u n d a m e n t a r s e  en e l  p r i n c i p i o  de búsqueda  y c o n s e ­
c u c i ó n  de l a  g a n a n c i a  m e d ia  d e l  s i s t e m a  ( 5 9 )»  Para  M a r x ,  en e f e c ­
t o ,  l a  pequeña  p r o p i e d a d  e s ta b a  i m p o s i b i l i t a d a  p a ra  c u m p l i r  t o ­
dos l o s  o b j e t i v o s  que se suponen  p r o p i o s  de l a  a g r i c u l t u r a  c a p i ­
t a l i s t a :  i n c a p a c i d a d  p a r a  d e s a r r o l l a r  l a s  f u e r z a s  p r o d u c t i v a s  
en e l  campo, p a r a  a p l i c a r  l a s  i n n o v a c i o n e s  t é c n i c a s  y l o s  d e s c u ­
b r i m i e n t o s  c i e n t í f i c o s ;  s o m e t i m i e n t o  i r r e v e r s i b l e  a l a  u s u r a  
y c o n s i g u i e n t e  e m p o b r e c i m i e n t o ;  f r a g m e n t a c i ó n  de l o s  m e d io s  de 
p r o d u c c i ó n  y a i s l a m i e n t o  de l o s  p r o d u c t o r e s ;  d i l a p i d a c i ó n  de l a  
f u e r z a  de t r a b a j o ;  p r o g r e s i v o  e m p e o ra m ie n to  de l a s  c o n d i c i o n e s  
de p r o d u c c i ó n .  Además, l a  n e c e s i d a d  c o n s t a n t e  de a d q u i r i r  t i e ­
r r a  - a n t e  l a  c o n t i n u a  s u b d i v i s i ó n  de l a  misma que i m p l i c a n  l a s  
p a r t i c i o n e s  s u c e s o r i a s -  i m p l i c a r í a  que en cada g e n e r a c i ó n  l a  
t i e r r a  v u e l v a  a e n t r a r  como i n v e r s i ó n  de c a p i t a l ,  con l o  c u a l  
e l  p r e c i o  de l a  misma pasa  a c o n s t i t u i r  e l  e le m e n to  p r e d o m in a n ­
t e  de l o s  c o s t o s  de p r o d u c c i ó n  ( 6 0 ) .  C i e r t a m e n t e ,  b a j o  e s t o s  su ­
p u e s t o s  l a  pequeña  e x p l o t a c i ó n  a p a r e c e  como una re m o ra  d e l  pasa ­
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do i n c o m p a t i b l e  con l a  p l e n a  i n t e g r a c i ó n  c a p i t a l i s t a  de l a  a g r i ­
c u l t u r a *  La i d e a  de l a  s u p e r i o r i d a d  de l a  g r a n  p r o p i e d a d  b u r g u e ­
sa p asó  de Marx  a una l a r g a  s e r i e  de a u t o r e s  e n t r e  l o s  que d e s ­
t a c a n  K a u ts k y  y L e n i n  en una p r i m e r a  e ta p a  de su p e n s a m ie n t o *
A f i n a l e s  d e l  s i g l o  X IX  y p r i n c i p i o s  d e l  XX, l a  c o n -  
t r a s t a c i ó n  d e l  m a rx is m o  con a lg u n a s  de l a s  e x p e r i e n c i a s  h i s t ó ­
r i c a s  e u r o p e a s  l l e v ó  a una p r o f u n d a  r e n o v a c i ó n  de l a s  i d e a s  s o ­
b r e  l a  g r a n  p r o p i e d a d *  En e s t e  c o n t e x t o  cabe  s i t u a r  l a  p o lé m i c a  
e n t r e  K a u ts k y  y o t r o s  a u t o r e s  s o c i a l i s t a s  en t o r n o  a e s t e  tema 
( 6 1 ) ,  a s í  como l a  e v o l u c i ó n  e x p e r i m e n t a d a  p o r  L e n in  a l o  l a r g o  
de su o b r a *
E s p e c ia l m e n t e  s u g e r e n t e s  r e s u l t a n  l o s  c o n t e n i d o s  d e l  
d e b a t e  que en l a  década  de 1890 t u v o  l u g a r  en e l  seno d e l  P a r ­
t i d o  S o c i a l - d e m ó c r a t a  a lem án  y que r e c o g i ó  l a  r e v i s t a  t e ó r i c a  
P i e  Neue Z e i t , P a r t i c i p a r o n  en é l  nombre como K * K a u t s k y ,  E d u a rd  
D a v i d ,  O ska r  Geck o P a u l  E r n s t ,  y g i r a b a  en t o r n o  a l  P rog ram a 
d e l  P a r t i d o  de 1691 y a l  b o s q u e j o  d e l  P ro g ram a  A g r a r i o  de 1 8 9 5 .  
No nos i n t e r e s a n  a q u í  l o s  t é r m i n o s  e s t r i c t o s  d e l  d e b a t e ,  que se 
r e f i e r e n  p r e f e r e n t e m e n t e  a l a  e s t r a t e g i a  p o l í t i c a  d e l  SPO en 
e l  campo, s i n o  a lg u n a s  de l a s  a p o r t a c i o n e s  t e ó r i c a s  a l  m ism o,  
que nos p a r e c e n  l l e n a s  de i n t e r é s  d o t  l o  que r e s p e c t a  a sus 
p l a n t e a m i e n t o s  s o b r e  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  pequeñas  y g r a n d e s  
p r o p i e d a d e s  en l a  a g r i c u l t u r a ,  en r e l a c i ó n  con l a  i n d u s t r i a *
A s í ,  Eduard  D a v id  ( 6 2 )  e s t a b l e c e  una d i f e r e n c i a c i ó n  
e s e n c i a l  e n t r e  a g r i c u l t u r a  e i n d u s t r i a  p o r  l o  que hace r e f e r e n ­
c i a  a l  p r o b le m a  de l a  s u p e r i o r i d a d  e co n ó m ica  de l a s  i n i c i a t i v a s  
e m p r e s a r i a l e s  a g r a n  e s c a l a ,  s u p e r i o r i d a d  que c o n s t i t u i r í a  uno 
de l o s  dogmas Comunmente a c e p t a d o s  p o r  l a  s o c i a l - d e m o c r a c i a *  T a l  
s u p e r i o r i d a d  s e r í a  e f e c t i v a m e n t e  r e a l  en l a  i n d u s t r i a  donde l a  
pequeña p r o d u c c i ó n  a r t e s a n a l  se h a b í a  v i s t o  s o m e t i d a  y d e s p l a ­
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zada p o r  l a s  g r a n d e s  f á b r i c a s  c a p i t a l i s t a s ;  s i n  em b arg o 9 l a  
e v o l u c i ó n  de l a s  d i s t i n t a s  a g r i c u l t u r a s  e u ro p e a s  no i r í a  en e l  
mismo s e n t i d o *  En base  a e l l o ,  D a v i d  se p l a n t e a b a  l a  s i g u i e n t e  
p r e g u n t a :  ¿ d i s f r u t a  l a  empresa g r a n d e  de l a s  mismas v e n t a j a s  
e c o n ó m ic a s  en l a  a g r i c u l t u r a  como en l a  i n d u s t r i a ? *  Y l a  r e s ­
p u e s t a  l a  o f r e c e  t r a s  un e x h a u s t i v o  y m i n u c i o s o  r e p a s o  a m u l t i t u d  
de c u e s t i o n e s  r e l a c i o n a d a s  con e l  f u n c i o n a m i e n t o  e f e c t i v o  de 
l a s  d i s t i n t a s  u n id a d e s  p r o d u c t i v a s  en l a  a c t i v i d a d  a g r a r i a  y en 
l a  i n d u s t r i a l *  Veamos l a s  más d e s t a c a b l e s  de e s t a s  c u e s t i o n e s  
t a l  y como l a s  p l a n t e a  e s t e  a u t o r  ( 6 3 ) :
a )  La mano de o b r a *  La u t i l i z a c i ó n  de t r a b a j o  a s a l a r i a d o  
es menos e f i c a z  en l a  a g r i c u l t u r a  que en l a  i n d u s t r i a ,  
ya  que s i  l a  f a l t a  de i n t e r é s  p s i c o l ó g i c o  de l o s  t r a ­
b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  a j e n a  puede co m p en sa rse  p o r  l a  s u ­
p e r v i s i ó n  y e l  c o n t r o l ,  é s t o s  son más d i f í c i l e s  de l l e ­
v a r  a cabo en l a  a g r i c u l t u r a  que en l a  p r o d u c c i ó n  f a b r i l *  
A s í ,  l a  g r a n  p r o p i e d a d  a g r a r i a  p i e r d e  una de l a s  p o t e n ­
c i a l e s  v e n t a j a s :  e l  t r a b a j o  d e l  pequeño ca m p e s in o  r e s u l ­
t a  más e f i c a z  que e l  de l o s  o b r e r o s  a s a l a r i a d o s *  Y t o ­
d a v í a  más s i  c o n s id e r a m o s  l a  v a r i e d a d  y v e r s a t i l i d a d  de 
l o s  t r a b a j o s  en e l  campo, que p e r m i t e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
de t o d a  l a  f a m i l i a  c a m p e s in a *
b )  La m e c a n i z a c i ó n :  "The l a r g e - s c a l e  a g r i c u l t u r a l  e n t e r p r i -  
se  i s  u n a b le  t o  e n j o y  t h e  e co n o m ic  a d v a n t a g e s  p o s s e s s e d  
by t h e  m a n u f a c t u r e r  o v e r  t h e  s m a l l  m a s t e r  as a r e s u l t
o f  h i s  use o f  m odern  t o o l s " ( 6 4 ) .  E l l o  es a s í ,  en p r i ­
mer l u g a r ,  p o r q u e  e l  t r a b a j o  dé un a ra d o  o de una d e s ­
g r a n a d o r a  t i e n e  e l  mismo c o s t e  p o r  u n id a d  y e l  mismo 
r e n d i m i e n t o  en una pequeña p r o p i e d a d  y en una g r a n d e *  
Además, e x i s t e n  una s e r i e  de o b s t á c u l o s  que d i f i c u l t a n  
l a  m e c a n i z a c ió n  de l a s - e m p r e s a s  a g r a r i a s  ( g r a n  e x t e n s i ó n
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s u p e r f i c i a l ,  o b s t á c u l o s  f í s i c o s , e t c . ) ,  a l  t i e m p o  que l a  
u t i l i z a c i ó n  de a n im a l e s  p o r  l a s  e x p l o t a c i o n e s  no m e c a n i ­
z a d a s  l e s  p r o p o r c i o n a  a b o n o s .
c ) E l  p r o c e s o  de p r o d u c c i ó n .  Las m a t e r i a s  p r im a s  a g r í c o l a s  
- s e m i l l a s , t i e r r a -  no son p a s i v a s  como en l a  t r a n s f o r m a ­
c i ó n  i n d u s t r i a l :  no e x i s t e  p o r  t a n t o ,  en a g r i c u l t u r a  esa 
a b s o l u t a  p r e e m i n e n c i a  d e l  t r a b a j o  humano que es c a r a c t e ­
r í s t i c a  de l a  i n d u s t r i a .  Por  e l l o ,  l a s  d i v e r s a s  p o s i b i l i ­
d ades  de una g r a n  p r o p i e d a d  en o rd e n  a l a  i n c o r p o r a c i ó n  
de t r a b a j o ,  quedan mermadas en su e f e c t i v i d a d .  Además,
e l  p r o c e s o  de p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  es un p r o c e s o  n a t u r a l  
que no puede s e r  a c e l e r a d o  o r e t r a s a d o  p o r  e l  hombre más 
a l l á  de d e t e r m i n a d o s  l í m i t e s .
d )  La v a l o r i z a c i ó n  d e l  p r o d u c t o .  E l  pequeño c a m p e s in o  no t i e ­
ne una d e p e n d e n c ia  t a n  a m p l i a  r e s p e c t o  a l  m ercado  como
e l  g r a n  p r o p i e t a r i o ,  p u e s t o  que una p a r t e  de su p r o d u c ­
c i ó n  va d e s t i n a d a  a l  a u to c o n s u m o  y con e l l a  s a t i s f a c e  en 
a l g u n a  m e d id a  su s u b s i s t e n c i a .  A l  p r o p i o  t i e m p o  l a  c o m e r ­
c i a l i z a c i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n  a g r a r i a  no r e q u i e r e  m e c a n i s ­
mos t a n  c o m p l e j o s  como en i n d u s t r i a  - g r a n  p a r t e  de l a s  
p r o d u c c i o n e s  a g r a r i a s  s a t i s f a c e n  demandas l o c a l e s  o c o ­
m a r c a l e s -  p o r  l o  que l a s  v e n t a j a s  de l a  g r a n  p r o p i e d a d  
son m e n ore s  que en e l  caso  de l a  g r a n  i n d u s t r i a .
En d e f i n i t i v a  t o d a  e s t a  s e r i e  de c i r c u n s t a n c i a s ,  l l e ­
vaban a D a v i d  a c o n s i d e r a r  que e x i s t í a n  f a c t o r e s  en l a  n a t u r a l e ­
za e s e n c i a l  de l a  a g r i c u l t u r a  q u e ,  b a j o  c u a l q u i e r  c i r c u n s t a n c i a ,  
p r o p o r c i o n a b a n  a l  pequeño  p r o p i e t a r i o  l a  p o s i b i l i d a d  de compe­
t i r  con  l a  g r a n  e x p l o t a c i ó n  b u r g u e s a  ( 6 5 ) .
O t r o  s e c t o r  d e l  p a r t i d o ,  en e l  que se a l i n e a b a ,  e n t r e  
o t r o s ,  K . K a u t s k y ,  a d o p t a b a  una p o s t u r a  b i e n  d i f e r e n t e  r e s p e c t o
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a e s t e  p r o b le m a *  Para  K a u t s k y ,  O ska r  Geck ,  e t c . ,  l a  s u p e r i o r i ­
dad de l a  empresa a g r í c o l a  a g r a n  e s c a l a  s o b r e  l a  pequeña p r o ­
d u c c i ó n  c a m p e s in a  s e r í a  un hecho  i r r e f u t a b l e  ( 6 6 ) *  T a l  s u p e r i o ­
r i d a d  se f u n d a r í a  en a l g u n a s  c o n s t a t a c i o n e s  s o b r e  e l  f u n c i o n a ­
m i e n t o  e f e c t i v o  de cada una de l a s  m o d a l i d a d e s  de e x p l o t a c i o ­
nes  ( 6 7 ) :
-  La g r a n  e x p l o t a c i ó n  puede o b t e n e r  un ó p t i m o  de p r o d u c ­
c i ó n  más adecuado  dada su c a p a c i d a d  p a r a  a d e c u a r  l o s  r e ­
c u r s o s  n e c e s a r i o s  a l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o *
-  La g r a n  p r o p i e d a d  e s t á  m e j o r  p r e p a r a d a  p a r a  a p l i c a r  l o s  
a v a n c e s  c i e n t í f i c o s  y p a r a  i n t r o d u c i r  i n n o v a c i o n e s *
-  La pequeña p r o p i e d a d  no a p l i c a  un uso d i f e r e n c i a l  de l o s  
a n i m a l e s  de l a  e x p l o t a c i ó n  - u n a  misma v a c a ,  p o r  e j e m p l o ,  
s i r v e  como a n i m a l  de l a b o r ,  como p r o d u c t o r a  de l e c h e  y 
de c a r n e -  p o r  l o  que l o s  r e n d i m i e n t o s  en t o d o s  e s t o s  
a p r o v e c h a m ie n t o s  son muy b a j o s .
-  La g r a n  empresa a g r í c o l a  puede  h a c e r  uso más f á c i l m e n t e  
de l a s  v e n t a j a s  que o f r e c e  un p l a n  de c u l t i v o s ,  m i e n t r a s  
l a  pequeña  e s t á  abocada  a l a  s a t i s f a c c i ó n  de una p a r t e
d e l  consumo f a m i l i a r *
-  En l a  c o n c u r r e n c i a  a l  m e rc a d o ,  l a  g ra n  p r o p i e d a d  t i e n e  
e v i d e n t e s  v e n t a j a s  s o b r e  l a  p e q u e ñ a ,  f u n d a d a s  en l a  po ­
s i b i l i d a d  de una m e jo r  i n f o r m a c i ó n  y a c t u a c i ó n ,  en l a  o -  
f e r t a  de una m ayor  c a n t i d a d  de p r o d u c t o s ,  e t c *
En r e s p u e s t a  a e s t o s  p l a n t e a m i e n t o s ,  E d u a rd  D a v id  i n ­
s i s t i ó  en que e r a  p r e c i s o  s e ñ a l a r  l a s  d i f e r e n c i a s  de c o m p o r t a ­
m i e n t o  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de e x p l o t a c i o n e s  a g r í c o l a s  e 
i n d u s t r i a l e s  ( 6 6 ) *  P a ra  é l ,  l a s  a f i r m a c i o n e s  de sus  o p o n e n te s  
se fu n d a m e n ta b a n  en l a  t e o r í a  e c o n ó m ic a  r e l a c i o n a d a  con l a  i n -
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d u s t r i a .  P o r  e l  c o n t r a r i o »  fe n ó m en o s  como l a  e s c a s e z  de c a p i t a l »  
l a  f r a g m e n t a c i ó n  de l a  t i e r r a  o e l  a t r a s o  t é c n i c o  se daban» e v i ­
d e n te m e n te »  en l a  p equeña  p r o p i e d a d »  p e r o  a d i f e r e n c i a  de l o  que 
o c u r r í a  con e l  pequeño  p r o d u c t o r  a r t e s a n o »  no f o r m a r í a n  p a r t e  
de l a  n a t u r a l e z a  de l a  p r o p i a  a c t i v i d a d  e co n é m ica  a g r a r i a  s i n o  
que s e r í a n  s u p e r a b l e s  con e l  paso  d e l  t i e m p o  y e l  p r o g r e s o  e co ­
n ó m ic o .  Por  o t r a  p a r t e »  e l  hecho  e s e n c i a l  de l a  a p l i c a c i ó n  de 
l o s  m o d e rn o s  m e d io s  de p r o d u c c i ó n  j u g a r í a  un p a p e l  más s u b o r d i ­
nado y menos d e c i s i v o  en l a  a g r i c u l t u r a  que en l a  i n d u s t r i a ,  l o  
que d i s m i n u i r í a  en a q u e l l a  l o s  e f e c t o s  s o b r e  l o s  r e n d i m i e n t o s  
y l a  p r o d u c t i v i d a d .  A l a  a l t u r a  de l o s  años 9 0 , -e n  una e ta p a  de 
p r o f u n d o s  r e a j u s t e s  en l a s  d i s t i n t a s  a g r i c u l t u r a s  e u ro p e a s  p r o ­
v o c a d o s  con una r e e s t r u c t u r a c i ó n  d e l  mercado  m u n d i a l  de p r o d u c ­
t o s  a g r a r i o s ,  e r a  p r e c i s a m e n t e  su mayor  i n d e p e n d e n c i a  r e s p e c t o  
a l  m ercado  l o  que c o n f e r í a ,  a j u i c i o  de e s t o s  a u t o r e s ,  m a yo re s  
v e n t a j a s  a l a  p e queña  p r o p i e d a d  ( 6 9 ) .
En suma, más a l l á  de l a s  i m p l i c a c i o n e s  p o l í t i c a s  de 
l o s  t é r m i n o s  m ismos d e l  d e b a t e ,  l o  que p a r a  n o s o t r o s  r e s u l t a  de 
sumo i n t e r é s  es l a  c o n c r e t i z a c i ó n  de a q u e l l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
de l a  p r o d u c c i ó n  a g r a r i a  p o r  l a s  c u a l e s  puede h a b l a r s e  de l a  
f u n c i o n a l i d a d  c a p i t a l i s t a  de l a  pequeña  p r o p i e d a d ,  a p a r t i r ,  
s o b r e  t o d o ,  de un d e t e r m in a d o  momento que puede c o n c r e t a r s e  en 
l a s  p o s t r i m e r í a s  d e l  s i t j l o  X IX .
A lg u n o s  añas  d e s p u é s ,  t a m b ié n  U . I . L e n i n  a p o r t a r í a  a l ­
gunas  r e f l e x i o n e s  en t o r n o  a l a  c u e s t i ó n  de l a  pequeña p r o d u c ­
c i ó n .  A p a r t i r  de 1 9 0 5 ,  e l  t e ó r i c o  y r e v o l u c i o n a r i o  r u s o  comen­
zó a p l a n t e a r  l a  p r e s e n c i a  de l a  a g r i c u l t u r a  f a m i l i a r  c a p i t a l i s ­
t a  a p a r t i r  de l a  i d e a  de que p o d í a  p r o d u c i r s e  una e v o l u c i ó n  
desde  l a  p equeña  p r o p i e d a d  ca m p e s in a  h a c i a  a q u e l l a  fo rm a  de ex­
p l o t a c i ó n  que r e p r e s e n t a r í a  a s í  una de l a s  v í a s  p o r  l a s  c u a l e s
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e l  c a p i t a l i s m o  se a s e n t a b a  en e l  campo» E l  g i r o  v e n í a ,  s i n  d u da ,  
a n t i c i p a d o  p o r  l o  que e l  p r o p i o  L e n i n  h a b í a  e s c r i t o  unos años 
a t r á s  fu n d a m e n tá n d o s e  en e l  p r o p i o  M arx  y en a b i e r t a  p o l é m i c a  
con l o s  p o p u l i s t a s :
” En g e n e r a l ,  es e q u i v o c a d o  p e n s a r  que se r e q u i e r e  
una fo r m a  e s p e c i a l  de p o s e s i ó n  de l a  t i e r r a  p a r a  
que a p a r e z c a  e l  c a p i t a l i s m o  a g r í c o l a »»»N inguna  
p a r t i c u l a r i d a d  de l a  p o s e s i ó n  de l a  t i e r r a  p u e d e ,  
a t e n d i d a  l a  e s e n c i a  misma de l a  c u e s t i ó n ,  r e p r e ­
s e n t a r  un o b s t á c u l o  i n s u p e r a b l e  p a r a  e l  c a p i t a l i s ­
mo, que a d o p t a  f o r m a s  d i v e r s a s  de a c u e rd o  con l a s  
. d i s t i n t a s  c o n d i c i o n e s  a g r í c o l a s  y j u r í d i c a s  y l o s  
u so s  p a r t i c u l a r e s ”  ( 7 0 ) .
A s í ,  en 1 9 0 7 ,  L e n i n  f o r m u l a  l o s  dos m o d e lo s  que puede 
a d o p t a r  e l  c a p i t a l i s m o  en e l  campo p o r  l o  que r e s p e c t a  a l a s  
fo r m a s  d B  p r o p i e d a d  y a l a s  r e l a c i o n e s  de p r o d u c c i ó n :  p o r  una 
p a r t e ,  e l  p r o t a g o n i z a d o  p o r  l o s  g r a n d e s  t e r r a t e n i e n t e s  que s u s ­
t i t u y e n  l o s  m é to d o s  f e u d a l e s  de e x p l o t a c i ó n  p o r  l o s  m é to d o s  
b u r g u e s e s ;  p o r  o t r a ,  e l  c o n d u c i d o  p o r  l a s  pequeñas  h a c ie n d a s  
c a m p e s in a s  que se c o n v i e r t e n  p r o g r e s i v a m e n t e  en g r a n j a s  c a p i t a ­
l i s t a s .  R e s p e c t i v a m e n t e  s e r í a n  e l ” t i p o  p r u s i a n o ”  y e l ” t i p o  n o r ­
t e a m e r i c a n o ”  ( 7 1 ) .  De e s t e  modo, l a  pequeña e x p l o t a c i ó n  a d q u i e ­
r e  t a m b i é n  su p a p e l  h i s t ó r i c o  en e l  seno de l a  g e n e r a l i z a c i ó n  
de l a  p r o d u c c i ó n  c a p i t a l i s t a  en l a  a g r i c u l t u r a ;  en l a  f o r m u l a ­
c i ó n  de l a  e s t r a t e g i a  p o l í t i c a  de L e n i n ,  e s t e  s e c t o r  c a m p e s in o  
pasa  a d e n o m in a r s e  de ” c a m p e s in o s  m e d io s ”  ( 7 2 ) ,  c o n s t i t u y e  una 
c l a s e  s o c i a l  en s í  misma y c o n t r i b u y e  a l a  c o n f i g u r a c i ó n  de una 
e s t r u c t u r a  de c l a s e s  en e l  campo más c o m p le j a  ( 7 3 ) .
Con p o s t e r i o r i d a d ,  y p a r t i c u l a r m e n t e  a p a r t i r  de l a  
p o s t g u e r r a , e n  b ase  a e s t o s  p r e c e d e n t e s ,  se ha i d o  e l a b o r a n d o ,  
desde a m b ie n t e s  a c a d é m ic o s ,  una c i e r t a  t e o r i z a c i ó n  en t o r n o
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a l  p a p e l  h i s t ó r i c o  de l a  pequeña  p r o p i e d a d  en l a  a g r i c u l t u r a  c a ­
p i t a l i s t a .  La i d e a  f u n d a m e n t a l  l a  h a b í a  p r o p o r c i o n a d o  e l  p r o p i o  
L e n i n  a l  c o n s i d e r a r  que l a  pequeña  p r o p i e d a d  c o n t e n í a  l a  c a p a ­
c i d a d  d e l  máximo d e s a r r o l l o  de l a s  f u e r z a s  p r o d u c t i v a s :
"L a  v í a  f u n d a m e n t a l  de d e s a r r o l l o  de l a  a g r i c u l ­
t u r a  c a p i t a l i s t a  c o n s i s t e . . .  en e l  hecho  de que 
l a  pequeña e x p l o t a c i ó n ,  p e r m a n e c ie n d o  pequeña  
p o r  su s u p e r f i c i e ,  se t r a n s f o r m a  en g r a n  e x p l o ­
t a c i ó n  p o r  e l  vo lu m e n  de l a  p r o d u c c i ó n ,  p o r  e l  
d e s a r r o l l o  de l a  g a n a d e r í a ,  p o r  l a  c a n t i d a d  de 
abonos e m p le a d o s ,  p o r  e l  d e s a r r o l l o  de l a  u t i l i ­
z a c ió n  de m á q u i n a s ”  ( 7 4 ) .
A s í ,  l a  r e c o n s i d e r a c i ó n  de l a  h i s t o r i a  a g r a r i a  e u r o ­
pea d e l  u l t i m o  s i g l o  ha l l e v a d o  a a l g u n o s  a u t o r e s  como C la u d e  
S e r v o l i n  a i n v e r t i r  l o s  t é r m i n o s  en q ue ,  desde  M a r x ,  se p l a n t e a ­
ba l a  s u p e r i o r i d a d  de l a  g r a n  e x p l o t a c i ó n .  La e v o l u c i ó n  de l o s  
p r o c e s o s  de t r a b a j o  a g r í c o l a  desde  l a  segunda m i t a d  d e l  s i g l o  
X IX c o n t e n d r í a  p o s i b i l i d a d e s  i m p r e v i s t a s  p a r a  l o s  pequeños  p r o ­
p i e t a r i o s  c a p i t a l i s t a s :  l a  m e c a n i z a c i ó n  a g r í c o l a  h a s t a  l a  r e ­
c i e n t e  g e n e r a l i z a c i ó n  d e l  m o to r  de e x p l o s i ó n ,  h a b r í a  r e s u l t a d o  
c o s t o s a  y con e s c a s o s  r e s u l t a d o s  p a r a  t o d o  t i p o  de e x p l o t a c i o ­
n e s .  Una de l a s  v e n t a j a s  f u n d a m e n t a l e s  de l a  g r a n  e x p l o t a c i ó n ,  
se v e í a  a s í  a n im a d a .  A l  t i e m p o ,  a va n c e s  como e l  em p leo  de a b o n o s ,  
l a  a p l i c a c i ó n  de l a  b i o l o g í a ,  e t c . ,  b e n e f i c i a r í a n  p o r  i g u a l  a 
l a  pequeña  y a l a  g ra n  e x p l o t a c i ó n ;  más a u n ,  l a  pequeña p r o ­
p i e d a d ,  con  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  t r a b a j o  " a r t e s a n a l 11 p o d í a  e x ­
t r a e r  m e j o r e s  r e n d i m i e n t o s  a una i n n o v a c i o n e s  que d e p e n d ía n  
en g r a n  m anera  de l a  e x p e r i m e n t a c i ó n  y de una a p l i c a c i ó n  com­
p l i c a d a  .
La p o s i b i l i d a d  de i n t e n s i f i c a r  e l  t r a b a j o ,  e l  hecho  
de t e n e r  que a d e l a n t a r  poco  c a p i t a l  c o n s t a n t e ,  e l  e sca so  emp leo  
de l a  mano de o b r a  y a lg u n o s  o t r o s  f a c t o r e s  h a r í a n  que l a  p e q u e -
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ña e x p l o t a c i ó n  e s t u v i e r a  m e jo r  p r e p a r a d a  que l a  g r a n d e  p a r a  
a f r o n t a r  l a s  c r i s i s  y l a  c o m p e t e n c i a .  La g r a n  p r o p i e d a d ,  p o r  
e l  c o n t r a r i o ,  r e s u l t a r í a  más v u l n e r a b l e  en e l  p l a n o  e c o n ó m ic o ,  
a l  t i e m p o  que no d i s f r u t a r í a  de una c l a r a  s u p e r i o r i d a d  t é c n i ­
ca ( 7 5 ) .
En e l  mismo s e n t i d o ,  G i l í e s  P o s t e l - V i n a y  p a r t e  de l a  
i d e a  de que ttl a  f o r m a c i ó n  de g r a n d e s  e x p l o t a c i o n e s  es ú n ic a m e n ­
t e  una f o r m a  e s p e c í f i c a  de l a  a b s o r c i ó n  p o r  a l  c a p i t a l i s m o  de 
l a  e s f e r a  a g r í c o l a ,  que ha t e n i d o  l u g a r  en un d e t e r m in a d o  mo­
m en to  h i s t ó r i c o  p e ro  que no supone  un p r o c e s o  g e n e r a l i z a d o ,  u n i ­
v e r s a l  y ú n i c o ” ( 7 6 ) .  En l a s  d ó ca d a s  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X IX ,  l a  
c o n c u r r e n c i a  de p r o d u c c i o n e s  a g r a r i a s  - y  en e s p e c i a l  c e r e a l í s -  
t i c a s -  de o t r o s  c o n t i n e n t e s ,  p r o d u j o  a l t e r a c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  
en l a  a g r i c u l t u r a  e u r o p e a .  La g r a n  p r o p i e d a d  c e r e a l i s t a  a b o r d ó  
e s t a  s i t u a c i ó n  desde una p o s i c i ó n  muy d é b i l  p a r a  r e s i s t i r  l a  
c o m p e t e n c i a  i n t e r n a c i o n a l ,  m i e n t r a s  que l a s  pequeñas  e x p l o t a ­
c i o n e s ,  p o r  t o d a s  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  que S e r v o l i n  a p u n t a b a ,  
a f r o n t a r o n  e s t a  c o m p e t e n c ia  c o r r m e j o r e s  r e s u l t a d o s .  A c o n s e ­
c u e n c i a  de e l l o ,  p a r e c e  r a l e n t i z a r s e  e l  p r o c e s o  s e c u l a r  de e x ­
p l o t a c i ó n  de l o s  ca m p e s in o s  p o b r e s ,  a l  t i e m p o  que l a  p r o p i e d a d  
f a m i l i a r  pasa  a desem peñar  un p a p e l  c r e c i e n t e  en l a  r e p r o d u c ­
c i ó n  d e l  s i s t e m a  ( 7 7 ) .
S e r í a  p r e c i s o  un v e r d a d e r o  e s f u e r z o  de i n v e s t i g a c i ó n  
que r e l a c i o n a r a  de fo rm a  c r í t i c a  e s t a  y o t r a s  a p o r t a c i o n e s ,  f u n ­
d a m e n ta le s  p o r  l o  g e n e r a l  en e x p e r i e n c i a s  h i s t ó r i c a s  e u r o p e a s ,  
con  l a  p r o p i a  e v o l u c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  en e l  P a ís  
V a l e n c i a n o  d u r a n t e  l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX ,  en que nos 
r e s u l t a  menos c o n o c i d a .  A lg u n a s  de l a s  i d e a s  que hemos r e c o g i d o  
más a t r á s ,  en l a s  que d i v e r s o s  h i s t o r i a d o r e s  han a p u n ta d o  e l  p e r ­
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c e p t i b l e  g i r o  en l a  t e n d e n c i a  a l a  c o n s o l i d a c i ó n  de l a  g r a n  
b u r g u e s í a  a g r a r i a  en e l  campo v a l e n c i a n o  d u r a n t e  a q u e l l a  m i s ­
ma é p o c a ,  t i e n e n ,  s i n  d u d a ,  un m arco  r e f e r e n c i a l  a p r o p i a d o  en 
l a s  t e s i s  que acabamos de r e s e r v a r .  No es n u e s t r a  i n t e n c i ó n  a -  
b o r d a r  a q u í  e s t a  c u e s t i ó n ,  l o  c u a l  e x i g i r í á  c o n t a r  p re v / ia m e n te  
con l a  s u f i c i e n t e  i n f o r m a c i ó n  como p a r a  a r r i e s g a r  a f i r m a c i o n e s  
g e n e r a l e s ;  nos hemos l i m i t a d o ,  p o r  t a n t o ,  a s e ñ a l a r  a lg u n a s  de 
l a s  i d e a s  que pueden a y u d a r  a c o m p re n d e r  l a  d i n á m i c a  de l a  p r o ­
p i e d a d  de l a  t i e r r a  b a j o  e l  c a p i t a l i s m o  p o r  l o  que r e s p e c t a  a l  
caso  v a l e n c i a n o *
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( 4 )  B o l e t í n  E n c i c l o p é d i c o  de l a  R . S . E . A . P . V . ,  v o l .  1 4 ,  1 8 6 4 - 6 9 ,  
p .  4 1 .
( 5 )  C A U R I C E , 8 . ,  SER RANO, C . ,  J . C o s t a :  C r i s i s  de l a  R e s t a u r a c i ó n  
y p o p u l i s m o  ( 1 6 7 5 - 2 9 1 1 ) , M a d r i d ,  1 9 7 7 ,  p p .  167 y s s .  ' l é a s e  
t a m b i é n :  SERRANO, C.  , ‘f I n t r o d u c c i ó n 11 a COSTA, J . ,  C o l e c t l v i s  o 
a g r a r i o  en E s p a ñ a , Z a r a g o z a ,  1 9 8 3 ,  t o n o  I ,  p p .  9 - 7 7
( 6 )  l é a s e  l a  ” I n t r o d u c c i ó n ”  de ORT I , A l f o n s o  , a " D i c t á m e n e s  y 
d i s c u r s o s  de J o a q u í n  C o s t a  en l o s  C o n g r e s o s  de A g r i c u l t o r e s  
y G a n a d e r o s  de 1BE0 y 1 6 6 1 ” , A g r i c u l t u r a  y S o c i e d a d , n 3 1 
( 1 9 7 6 ) ,  p p .  2 0 9 - 2 8 5 .
( 7 )  LOPEZ L O^ EZ ,  A l e j a n d r o ,  E l  b o i c o t / d e  l a  d e r e c h a  a l a s  r e f o r ­
mas de l a  S e g u n d a  R e p ú b l i c a , M a d r i d ,  1 9 6 4 ,  p p .  262  y s s .
( 6 )  VAÑO r O R I L L O ,  R . ,  " N u e v o s  r e g a d í o s  en E s p a ñ a ” , 11 I e r . C o n g r e ­
so N a c i o n a l  de R i e g o s , V a l e n c i a ,  1 9 2 2 ,  v / o l . I I I ,  p p . 8 5 - 9 7 .  
l é a s e  t a  b i e n :  GARCIA ROS, L . ,  " L o s  p e q u e ñ o s  r i e g o s  en l a  
r e g i ó n  de V a l e n c i a .  M a n e r a  de e s t i m u l a r l o s  y p r o o a g a r  os  en 
e l  r e s t o  de a n a c i ó n ” , I T I e r .  C o n g r e s o . . . , 0 0 . c i t . , n p . 1 0 1 - 1 3 8 .
( 9 )  GOMEZ G O N Z A LE Z , M . ,  " C o l o n i z a c i ó n  de l a s  g r a n d e s  z o n a s  de 
r e g a d í o .  R e l a c i o n e s  e n t r e  o r o p í e t a r i o s  y c u l t i v a d o r e s ” ,
I T I e r .  C o n g r e s o  N a c i o n a l . . . , o p .  c i t . ,  v o l . I I ,  p p . 3 7 - 3 8 .
( 1 0 ) Z O R I T A , J o s é ,  " E l  r é g i m e n  de l a  p r o p i e d a d  r u s t i c a ” , I e r . Can-  
q r e s o  N a c i o n a l  de R i e g o s ,  Z a r a g o z a ,  1 9 1 4 ,  v o l . I ,  p . 3 0
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( 1 1 )  I B I D E f l ,  p p .  4 8 - 4 9 .
( 1 2 )  RODRIGUEZ DE C E P E D A , R . ,  " L a  p e q u e ñ a  p r o p i e d a d " ,  Semana So­
c i a l  de E s p a ñ a . S e g u n d o  C u r s o . ' l a 1 e n c i  a 12 a 19 de d i c i e m b r e  
de 1 9 0 7 , Z a r a g o z a ,  1 9 0 5 ,  p p .  2 3 7 - 3 0 6 .
( 1 3 )  S o b r e  e s t e  a g r a r i s m o  a n t i - u r b a n o  y a n t i - i n d u s t r i a l  que  e l  
p r o f e s o r  D o v e r  ha c a l i f i c a d o  como un m o d e r n o  " m e n o s c a b o  
de c o r t e  y a l a b a n z a  de a l d e a " ,  e x i s t e n  m ú l t i p l e s  t e s t i m o ­
n i o s  en l a  é p o c a .  A t í t u l o  de e j e m p l o  s e ñ a l a r e m o s  a l g u n o s  
a r t í c u l o s  d e b i d o s  a f . L ó p e z  r a r t i n e z  y a p a r e c i d o s  en l a  
G a c e t a  A g r í c o l a  d e 1 E i n i s t e r i o  de F o m e n t o , v o l .  X I X  (18 £ 9)
y c u y o s  t í t u l o s  r e s u l t a n  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o s :  " E s o í r i -  
t u  de " a  ' e g i s l a c i o n  c o n t r a  l a  v i d a  r u a l "  ( p o .  129  y s s . ) ;  
" L a s  c l a s e s  s o o i a l e s  con  r e l a c i ó n  a l a  a g r i c u l t u r a " ( p o .
2 57  y s s . ) ;  " L a  m a d r e  de f a m i l i a  en s u s  r e l a c i o n e s  c o n  l a  
a d m i n i s t r a c i ó n  r u r a l "  ( p p . 5 1 3  y s s . ) ;  " L a  e d u c a c i ó n  a n t i -  
r u r a l  de  l a  j u v e n t u d "  ( p o .  5 2 0  y s s . ) ;  " L a  era i  g r  a c i ó n  d e ]
o b r e r o  a g r í c o l a "  ( p p . 6 4 1  y s s . ) ;  " E l  campo y su  i n f l u e n c i a
en l a  c a z  d e l  a l n a  y en e l  a d e l a n t o  c i e n t í f i c o "  ( v o l .  X X I ,
1 8 9 0 ,  p p .  1 2 r  y s s . ) .
( 1 4 )  RUIZ  TORRES,  H i s t p r l a  d e l  P a í s  'Ja'  e n c l a n o , o p .  c i t . ,  p . 7 0 .  
S o b r e  l o s  o r í g e n e s  de e s t a  i d e o l o g í a :  SERNA ALON5 0 . 0 . ,  P r e n ­
sa e i d e o l o g í a  en e l  P a í s  V a l e n c i a n o :  a p r o p o s i t o  d e " l a  O p i ­
n i ó n "  ( 1 5 6  0 - 1 5 6 6 ) , f a l e n c i a  1 9 5 1 ,  t e s i s  de  l i c e n c i a t u r a  i n é ­
d i t a .
( 1 5 )  C U C O , A . ,  " L a s  a g i t a c i o n e s  c a m p e s i n a s  de l a  H u e r t a  de  f a l e n ­
c i a  ( 1 6 7 6 - 1 ;  7 9 ) .  Sus o r i g e n e s  h i s t é r i c o s " ,  S a i t a b i  X X I f  
( 1 9 7 4 ) ,  p . l l l .
( 1 6 )  Una f o r m u l a c i ó n ,  e n t r e  o t r a s  m u c h a s ,  de e s t a  i d e a  p u e d e  
e n c o n t r a r s e  en 9 U R R I E L , F . ,  y 0 L L E R , 5 . ,  " E l  p r o b l e m a  de l a  
t i e r r a  en f a l e n c i a " .  C r ó n i c a  de i I  C o n g r e s o  d i o c e s a n o  de 
A c c i ó n  C a t ó l i c a  de f a l e n c i a , f a l e n c i a ,  1 3 2 9 ,  p . 1 1 6
( 1 7 )  0 R T I , A . ,  " O l i g a r q u í a  y p u e b l o  en l a  i n t e r p r e t a c i ó n  p o p u l i s ­
t a  de l a  h i s t o r i a . L a  c r í t i c a  m i t o l ó g i c a  d e l  l a t i f u n d i s m o
en e l  l i b e r a ' i s m o  S o c i a l " ,  E s t u d i o s  s o b r e  h i s t o r i a  de Escar i a  
( H o m e n a j e  a Tu ño n  de L a r a ) , " a d r i d ,  1 9 6 1 , v o l .  I ,  p p . 3 1 5 - 3 4 7 .
( 1E )  f é a s e  r. AURI CE, J a c q u e s  , La r e f o r m a  a g r a r i a  en E s p a ñ a  en e l  
s i g l o  XX ( 1 9 0 0 - 1 5 3 5 ) . T a d r i d ,  1 9 7 5 . , p p . 1 4 - 2 6 .
( 1 9 )  C A R P I O N , P a s c u a l ,  L o s  ' a t i f u n d i o s  en E s p a ñ a . S u  i m p o r t a n c i a .  
O r i g e n . C o n s e c u e n c i a s  y S o l u c i ó n , a d r i d ,  1 9 3 2 , p p . 366  y s s .
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( 2 0 )  RUI Z  T 0 RRE5 f P.  e t  a l . ,  H i s t o r i a  d e l  P a í s  V a l e n c i a n o , v o l . V I  
p p .  1 6 4 - 1 8 7 .
( 2 1 )  I B I D E M ,  p . 1 6 4 .  E l  s u b r a y a d o  es  n u e s t r o .
( 2 2 )  RUI Z  T 0 R R E S , P . , " E c o n o m i a  c a m p e s i n a  y c a p i t a l i s m o  a g r a r i o  
en e l  P a í s  V a l e n c i a n o  a f i n a l e s  d e l  s . X I X " ,  en A A . V V . ,  Es ­
t u d i o s  de H i s t o r i a  o’e E s p a ñ a ( H o m e n a j e  a Tu ñ on  de L a r a ) , Ma­
d r i d ,  U . I . M . P . ,  1 9 8 2 ,  v o l . I , p . 2 1 8 - 2 1 9 .
( 2 3 )  H i s t o r i a  d e l  P a í s  V a l e n c i a n o , o p . c i t . ,  p p .  1 6 6 - 1 6 7 ;  N u e s t r a  
H : s t o r l a  t p p .  9 4 - 9 7 .
( 2 4 )  RUIZ JORRES,  H i s t o r i a  d e l  P a í s  V a l e n c i a n o , o p . c i t . ,  p . 1 8 7 .
( 2 5 )  Se t r a t a  de un f e n ó m e n o  que  ha r e c i b i d o  c i e r t a  a t e n c i ó n  en 
l a  t e o r í a  e c o n ó m i c a  de l a  a g r i c u l t u r a :  " L o s  t e r r a t e n i e n t e s  
no c a g r i c u l t o r e s  c o n s t a t a n  q u e  su c a r i  t a l  i n m o v i l i z a d o  en 
l a  t i e r r a  e s t á  m a l  r e m u n e r a d o  p o r  l a  r e n t a  y se v en  en t o ­
do m o me n t o  i m p u l s a d o s  a v e n d e r  p a r a  r e a l i z a r  l a  p l u s v a l í a  
de su  t i e r r a  y c o l o c a r  s u s  c a p i t a l e s  en l a s  r a ma s  de n e g o ­
c i o s  más d i n á m i c a s  y más r e m u n e r a d o r a s "  S E R V O L I N , C l a u d e ,
" L a  a b s o r c i ó n  de a a g r i c u l t u r a  en e l  modo de p r o d u c c i ó n  
c a p i t a l i s t a " ,  en ETXEZARRETA,  i r e n ,  La e v o l u c i ó n  d e l  ca p e -  
s i n a d o . L a  a g r i c u l t u r a  en e l  d e s a r r o l l o  c a p i t a l : s t a , n a d r i d  
1 9 7 9 ,  p . 1 7 1 .
( 2 6 )  PEREZ T O U R T Ñ Oj E . ,  A g r i c u l t u r a  y c a p i t a l i s m o . A n a l  i  s i s  de l a  
p s c u e n a  p r o d u c c i ó n  c a m p e s i n a ,  M a d r i d ,  1 9 8 3 ,  p p . 2 9 1 - 2 9 3 .  A s i  
s u c e d e ,  p o r  e j e m p l o ,  con  l a  d i f u s i ó n  de l a  p r o p i e d a d  en l a s  
z o n a s  v i t í c o l a s  v a l e n c i a n a s  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X I X :  " . . .  
s i  a l  P a í s  V a l e n c i a  es r r .ante l a  p e t i t a  e x : l o t s c i ó  p a g e s a  no 
es deu  t a n t  a l a  v o i u n t a t  de l a  n o v a  c l a s s e  p r o p i e t a r i a  de 
p r o m o u r e  l e s  c a p e s  e m p o b r i d e s  de l a  p a g e s i a  s i n o  p e r q u e  
a q u e s t a  f o u  l a  ¡ a ñ e r a  mes r e n d i b l e  de t r e u r e  p a r t i t  de l a  
p r o p i e t a t  i  d ' e x p l o t a r  l a  c a p a c i t a t  de t r e b a l l  d e i s  o u e  no 
p o s s e i * e n  t e r r e s  o nemes  en t e n i e n  en p e t i t a  q u a n t i t a t " ,
GARRAB0 U, R . ,  Un f a i s  d l l e ~ . a . . . , o p . c i t . ,  p .  1 5 0 .
( 2 7 )  RUTZ TORRES, " E c o n o m i a  c a m p e s i n a . . . " ,  o p . c i t ,  p . 2 2 2 .
( 2 8 )  I  01 DEM., p . 2 2 0 .
( 2 9 )  B E R N A L , A . M . , La p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  y l a s  l u c h a s  a q r a r i á s  
a n d a l u z a s , B a r c e l o n a ,  1 9 7 4 ,  p p . 1 3 - 5 7
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( 3 0 )  CUCO G IN E R ,A . ,  " L a s  a g i t a c i o n e s  c a m p e s in a s  de l a  H u e r t a  de 
V a l e n c i a  ( 1 8 7 8 - 1 8 7 9 )  • Sus o r í g e n e s  h i s t ó r i c o s 11, S a i t a b i . 
X X IV ,  p p .  1 3 0 - 1 3 1 .
( 3 1 )  GARRABOU, Un f a l s  d i l e m a . . . , o p . c i t . ,  p p .  129 y s s .
( 3 2 )  La p r o p i e d a d  s e ñ o r i a l  en t i e r r a s  v a l e n c i a n a s , V a l e n c i a ,
1 9 7 9 ,  p p .  1 7 8 - 1 8 9 .
( 3 3 )  P r o p i e d a d  a g r a r i a  y S o c ie d a d  R u r a l  en l a  España M e d i t e ­
r r á n e a . H a d r i d ,  1 9 8 3 ,  p .  180 y 128 y s s .
( 3 4 )  IB IDEM, p .  2 8 2 .
( 3 5 )  " L o s  s e ñ o r í o s  v a l e n c i a n o s  en l a  c r i s i s  d e l  A n t i g u o  R é g i ­
men: una r e v i s i o n  h i s t o r i o g r á f i c a " ,  E s t u d i s  d%H i s t o r i a  
C o n t e m p o r l n i a  d e l  P a ís  V a l e n c i ^ , na 5 ( 1 9 8 4 ) .
( 3 6 )  O p . c i t . ,  p .  1 3 1 .
( 3 7 )  M IL L A N ,J e s ú s ,  " A g r i c u l t u r a  i n t e n s i v a  i  e x p l o t a c i ó  cam pe-  
r o l a . . . " ,  o p . c i t . ,  p .  1 1 0 .
( 3 8 )  IB  IDEM, p p .  1 1 6 - 1 1 8 .
( 3 9 )  IB IDEM, p p .  1 2 0 - 1 2 2 .
(4 0 )  RUIZ TORRES,P. ,  " E l  P a ís  V a l e n c i a n o  en e l  s i g l o  X V I I I :  
l a  t r a n s f o r m a c i ó n  de una s o c i e d a d  a g r a r i a  en l a  época 
d e l  A b s o l u t i s m o " ,  en FERNANDEZ, R o b e r to  ( e d . ) ,  España 
en e l  s i g l o  X V I I I .  Homenaje  a P i e r r e  V i l a r , B a r c e l o n a ,
1 9 8 5 ,  p p .  169 y s s .
( 4 1 )  GARRABOU,R., " L a  c r i s i r a g r & r i a  e s p a n y o la  de f i n á i s  d e l  
s e g l e  X I X " ,  R e c e r q u e s , na 5 ( 1 9 7 5 ) .
( 4 2 )  E n t r e  o t r o s  muchos easos  tenem os  e l  de l a  r e g i ó n  f r a n c e s a
de S o i s s o n n a i s ,  e s t u d i a d a  p o r  P 0 S T E L -V IN A Y ,G . , "La  r e n t a
de l a  t i e r r a  en e l  c a p i t a l i s m o  a g r í c o l a " ,  en ETXEZARRETA,M. ,  
La e v o l u c i ó n  d e l  c a m p e s i n a d o . . . , o p . c i t . ,  p . 2 7 7 :  " L a  s i t u a ­
c i ó n  toma un g i r o . L a  e n c u e s t a  de 1886 a l a b a  l o s  m é r i t o s  de 
l a  a g r i c u l t u r a  " i n d u s t r i a l "  de l o s  g r a n d e s  g r a n j e r o s  de 
1 * A i s n e . . .  V e i n t e  años  más t a r d e  e s t o s  temas han d e s a p a r e c i -  
d o .Y a  no se h a b l a  más que de l a  pequeña e x p l o t a c i ó n ,  m e j o r ,
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de l a  p e q u e ñ a  p r o p i e d a d ;  no se  c o n o c e  más que  e l l a . . . r í a s  
g e n e r a l m e n t e  d u r a n t e  e s t e  p e r i o d o  e l  d e s a r r o l l o  d e l  c a p i ­
t a l i s m o  c a m b i a  de r i t m o .  R e s p e c t o  a l  s e c t o r  a g r í c o l a ,  s u s  
r á p i d o s  p r o g r e s o s  se  d e t i e n e n  en l a  Comuna ,  y e l  m a l t u s i a ­
n i s m o  b i e n  c o n o c i d o  de l a  b u r g u e s i a  a p a r e c e n  e n t o n c e s . Des ­
p u é s  de e s t e  g r a n  m i e d o  p r e f i e r e  a n u l a r  o f r e n a r  f u e r t e ­
m e n t e  e l  d e s a r r o l l o  de su  p r o p i o  modo de p r o d u c c i ó n  a n u l a n ­
do o l i m i t a n d o  f u e r t e m e n t e  l a  e x p r o p i a c i ó n  de l o s  c a m p e s i ­
n o s  p o b r e s .  La a l i a n z a  c o n  e l  c a m p e s i n a d o  se  c o n v i e r t e  en 
u na  o r i e n t a c i ó n  o r i v i l e g i a d a  de su p o l í t i c a . . . "
( 4 3 )  Un f a 1 3 d i  l e ■a . . . t o p . c i t . t p p .  1 2 9 - 1 3 2 .
( 4 4 )  I B I D E f ' ¡ , p . 1 3 4 .
( 4 5 )  Se t r a t a  f u n d a m e n t a l m e n t e  d e :  R e f o r m a s  S o c i a l e s . I n f o r m a c i ó n  
o r a l  y e s c r i t a  p r a c t i c a d a  en v i r t u d  de l a  R e a l  U r d e n  de 5 
de d i c i e m b r e  de 1 1 £ 5 , F a d r i d ,  l f  9 1 ,  t .  I I I ;  y D i r e c c i ó n  
G e n e r a l  de os  R e g i s t r o s  C i v i l  y de l a  P r o p i e d a d  y d e l  N o t a ­
r i a d o ,  r e m o r i a s  y E s t a d o s  f o r m a d o s  p o r  l o s  r e g i s t r a d o r e s  de 
l a  p r o p i e d a d , f a d r i d ,  1 19 D,  t .  I V .
( 4 6 )  Un f a l s  d i  1 e r a . . . , o p . c i t . ,  p p . 1 4 6 - 1 4 7 .
( 4 7 )  131 D E L , p o . 1 5 0 - 1 5 3 .
( 4 0 )  1 21 DE:r , p . 1 5 5 .  E s t e  m i s mo  f e n ó m e n o  ha s i d o  e x p l i c a d o  p a r a  e l  
c a s o  de l a  c o mp 1 emen t a r i  e d a d  e n t r e  e l  m i n i f u n d i o  de d e t e r ­
m i n a d a s  z o n a s  a n d a l u z a s  y l a  g r a n  p r o p i e d a d ;  v é a s e ,  BERNAL,  
A . r i .  , La p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a . . . , op . c i  t . ,  p . 1 0 5 - 1 0o .
( 4 9 )  T i r ,  A S C A R P I , 3 .  A.  , La l ó g i c a  d e l  d e s a r r o l l o  econórn i  c o : e 1 c a ­
so v a ' e n c i a n o , V a l e n c i a ,  1 9 B 5 .
( 5 0 )  " En  a l g u n o s  a s p e c t o s  ( e '  s i s t e m a  s e ñ o r i a l  v a ' e n c i a n o )  i m p u l ­
só e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o . P r u e b a  de e l l o  l o  es t a n t o  e l  que 
l a  b ú s q u e d a  de c a u c e s  p a r a  l a  d e s g r a v a c i ó n  o b l i g a s e  a a g u ­
d i z a r  e l  i n g e n i o  a l  c a m p e s i n o ,  e i m p u l s a s e  e l  d e s a r r o l l o  d e l  
r e g a d í o  y c i e r t o s  c u l t i v o s  c o m e r c i a l e s  menos  g r a v a d o s ,  como 
e l  que  l o s  c o n t r a t o s  de a s e n t a m i e n t o  i m p l i c a s e n  c l á u s u l a s
de o b l i g a t o r i o  c u m p l i m i e n t o  r e l a t i v a s  a l a  e x p a n s i ó n  de c u l ­
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En e l  o r i g e n  de l a s  e s t r u c t u r a s  a g r a r i a s  i m p e r a n t e s  en 
l a  zona de A l z i r a  d u r a n t e  l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX ,  desem­
peña  un p a p e l  f u n d a m e n t a l  e l  hecho  de habe r  c o n s t i t u i d o ,  b a j o  e l  
A n t i g u o  R é g im e n ,  t i e r r a s  de r e a l e n g o ,  A p a r t i r  de e l l o ,  p u e s ,  ca ­
b r í a  e x p l i c a r  l a  e s p e c i f i c i d a d  de a q u e & la s  e s t r u c t u r a s  r e m o n t á n ­
donos  en e l  t i e m p o  d e l  mismo modo que han h e c h o ,  con t a n  buenos  
r e s u l t a d o s ,  l o s  e s t u d i o s o s  v a l e n c i a n o s  de l a  a b o l i c i ó n  d e l  r é g im e n  
s e ñ o r i a l .  No hace  f a l t a  d e c i r  que e l l o  c o n s t i t u i r í a  o t r a  i n v e s ­
t i g a c i ó n  m o n o g r á f i c a  d i f e r e n t e  de l a  que a q u í  queremos e m p r e n d e r ;  
a s í  p u e s ,  da remos t a n  s o l o  l a s  i n d i c a c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  f u n ­
d a m e n ta r  en a l g u n a  m e d id a  l o  que p re te n d e m o s  d e c i r .
Como puede v e r s e  en e l  mapa n2 1 ,  que r e p r e s e n t a  l o s  
d i s t i n t o s  t i p o s  de p r o p i e d a d  en l a  R i b e r a  d e l  X u q u e r ,  l a  s u p e r f i ­
c i e  ocu pa d a  p o r  e l  r e a l e n g o  e s ,  c u a n t i t a t i v a m e n t e  i n f e r i o r  a l a  
que se e n c u e n t r a  b a j o  d o m in i o  s e ñ o r i a l .  S in  em bargo ,  l o s  m a y o re s  
t é r m i n o s  m u n i c i p a l e s  y l a s  p o b l a c i o n e s  más numerosas  c o r r e s p o n ­
den a l  r e a l e n g o .  Es ,  en c i e r t a  m e d id a ,  l o  mismo que s u c e d í a  en 
l a  t o t a l i d a d  d e l  P a ís  donde l a  i m p o r t a n c i a  c u a l i t a t i v a  de a q u e l  
s u p e ra b a  a m p l i a m e n t e  .su e x t e n s i ó n  t e r r i t o r i a l  ( 1 ) .  De g r a n  t r a s ­
c e n d e n c i a  es ta m b ié n  e l  hecho  de que l a  c o n d i c i ó n  j u r i s d i c c i o n a l  
de r e a l e n g o  c o n t é  en l a  comarca  con una g ra n  e s t a b i l i d a d :  no se 
d i e r o n  en e s t a  2ona e l  g ra n  numero de e n a j e n a c i o n e s  p o r  p a r ­
t e  d e l  m o n a r c a ,  que e n c o n t ra m o s  en o t r o s  l u g a r e s  ( 2 ) . Creemos q u e ,  
a e s t e  r e s p e c t o ,  l a  v e n t a  de C u l l e r a  a l  Conde de l a s  T o r r e s ,  o 
de a l g u n o s  d e r e c h o s  de A l z i r a  y t e r c i o - d i e z m o s  de o t r a s  l o c a l i d a ­
des a o t r o s  p a r t i c u l a r e s ,  ú n i c a s  e n e j e n a c i o n e s  a l o  l a r g o  d e l  
s i g l o  X V / I I I  ( 3 ) ,  no c o n s t i t u y e n  un camb io  e s e n c i a l  en l a  d i s t r i ­
b u c ió n  de l a s  j u r i s d i c c i o n e s .  La zona c e n t r a l  de l a  c o m a rc a ,  con
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l a s  t r e s  p o b l a c i o n e s  de A l g e m e s í ,  A l z i r a  y C a r c a i x e n t ,  zona r e g a ­
da y a t r a v e s a d a  p o r  e l  r í o  Xuquer  y en l a s  que se c o n c e n t r a b a  l a  
m ayor  p a r t e  de l a  r i q u e z a  a g r a r i a  de l a  zona a l t a  de l a  c o m a rc a  
c o n s t i t u í a  p u e s ,  uno de l o s  n ú c l e o s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  r e a l e n g o  v a l« n -  
c i a n o  ( 4 ) .  La c i u d a d  de A l z i r a ,  además, d u r a n t e  l a r g o s  s i g l o s  
s e r í a  e l  c e n t r o  d e l  m e rca d o  c o m a r c a l  de p r o d u c t o s  a g r a r i o s  ( 5  ) ,  
y en e s t a  misma zona  t e n d r í a  l u g a r  e l  a r r a n q u e  de l a s  t r a n s f o r ­
m a c io n e s  de c u l t i v o s  en e l  s i g l o  X IX .
En l a  R i b e r a  A l t a  quedaban b a j o  j u r i s d i c c i o n e s  s e ñ o ­
r i a l e s ,  p o r  una p a r t e ,  l a s  zonas m a r g i n a l e s ,  s e m i - m o n t a ñ o s a s , 
con e sca sa  p r e s e n c i a  d e l  r i e g o ,  y unos r e c u r s o s  e co n ó m ico s  mucho 
más l i m i t a d o s ;  y ,  p o r  o t r a ,  l o s  pequeños  t é r m i n o s  d e l  v a l l e  de 
C á r c e r ,  a t r a v e s a d o s  p o r  e l  r í o  p e r o  con un r e d u c i d o  p o r c e n t a j e  
de t i e r r a s  de r e g a d í o  a causa  de l a  p r e s e n c i a  de e s t r i b a c i o n e s  
m o n t a ñ o s a s .
La c a r a c t e r í s t i c a  e s e n c i a l  d e l  r e a l e n g o  s e r í a ,  s i n  du­
da ,  e l  c a r á c t e r  " a l o d i a l 11 de l a  t i e r r a ,  es d e c i r ,  e l  h a l l a r s e ,  
en su mayor  p a r t e  l i b r e  de c a r g a s  y g ravám enes  que pesaban  s o b r e  
l a s  zonas  s e ñ o r i a l e s .  E s t a  c u e s t i ó n ,  6 i n  em bargo ,  ha s u s c i t a d o  
a lg u n a  c o n t r o v e r s i a  e n t r e  d i s t i n t o s  a u t o r e s .  3 . Romero ha p u e s t o  
de r e l i e v e  l a  n e c e s i d a d  de e v i t a r ,  p o r  una p a r t e ,  p o s t u r a s  que 
i d e n t i f i c a n  e l  r e a l e n g o  como " z o n a  de l i b e r t a d "  a b s o l u t a m e n t e  
a je n a  a l a s  c o n d i c i o n e s  de d u re z a  de l o s  s e ñ o r í o s ;  y , p o r  o t r a ,  
a q u e l l a s  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  c o n s i d e r a n  a l  r e y  como ün s e ñ o r  
f e u d a l  en c u a n t o  a su a c t u a c i ó n  f i s c a l  ( 6 )  • C i e r t a m e n t e , e x i s t í a n  
unos l í m i t e s  a l a  p r o p i e d a d  p l e n a  p o r  c u a n t o  p a r t e  de l a s  t i e r r a s  
de r e a l e n g o  - a q u e l l a s  i n t e g r a d a s  en e l  P a t r i m o n i o  R e a l -  e s ta b a n  
s o m e t i d a s  a Censos e n f i t é u t i c o s  que poco d i f e r í a n  de l o s  e s t a b l e ­
c i d o s  en zo n as  de s e ñ o r í o .  Conocemos un e s t a b l e c i m i e n t o  e n f i t é u -  




Mapa 1.- Realengo y señorío en la Ribera del Xúquer.
(s. X V I I I )
l 1 Señorío secular 
1— ^3 Señorío eclesiástico 
[j 11II Ordenes militares 
Realengo
Fuente! BLESA CTJÑAT, "El regim
senyorial valenclá..." Op. Cit
^
s i g l o  X V I I I .  En e l  t e x t o  s i g u i e n t e  podemos a p r e c i a r  p e r f e c t a m e n ­
t e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  c o n t r a t o :
f,En l a  v i l l a  de A l z i r a ,  a 4 d í a s  d e l  mes de j u l i o  de 
1 7 7 4 ,  e l  s e ñ o r  D. Bdo. S e g u í ,  a d m i n i s t r a d o r  de l o s  
R e a le s  D e re ch o s  de l a  B a y l i a  de d i c h a  v i l l a  en cum­
p l i m i e n t o  d e l  D e c r e t o  d e l  S r .  D. S e b a s t i á n  Gomes de 
l a  T o r r e ,  I n t e n d e n t e  G e n e r a l  d e l  p r e s e n t e  r e i n o  de 
V a l e n c i a . . .
. . .  e s t a b l e c e  y con ced e  l i c e n c i a  y f a c u l t a d  a l  m e n c io ­
nado E s c r i v á . . .  y a l o s  s u y o s  d e l  pedazo  de t i e r r a  de 
12 h a n .  p l a n t a d a s  de m o r e r a s ,  h i g u e r a s  y cepas y de 
l o s  a l g a r r o b o s  y á r b o l e s  de l a s  s o la n a s  y aguas c a y e n ­
t e s  a l a  p a r t e  de d i c h a  t i e r r a  que e s t á n  en el. monte  
que en e l l a s  l i n d a . . .  i n c l u s a  una m a ja d a  de a l g a r r o b o s  
l l a m a d a  l a  Cueva de A l v e n t o s a ,  t o d o  en e l  t é r m i n o  
r e a l e n g o  de e s t a  v i l l a  p a r t i d a  de l a  C a s e l l a  s i n  p e r ­
j u i c i o  de t e r c e r o  en q u a n t o  a l  D o m in io  ú t i l ,  t a n  s o ­
la m e n te  p o r  q u e d a r  r e s e r v a d o  e l  D i r e c t o  p a ra  su M a j e s ­
t a d  y con l a s  p a u t a s  y c o n d i c i o n e s  s i g u i e n t e s :
10 Que e l  r e f e r i d o  E s c r i v á  y l o s  suyos  no puedan d i r e c ­
t a  n i  i n d i r e c t a m e n t e  b u s c a r  n i  p r o c l a m a r  o t r o  Dueño 
D i r e c t o . . .  s i n o  es a su M a j e s t a d  e l  Rey N u e s t r o  S r .  
y a sus s u c e s o r e s  b a j o  pena de co m iso
29 Que p o r  r a z ó n  de e s t e  e s t a b l e c i m i e n t o  t e n g a  o b l i g a c i ­
ón e l  c i t a d o  E s c r i v á  y l o s  su yo s  de p a g a r  a n u a lm e n ­
t e  a su M a j e s t a d  y en su r e a l  nombre a l  A d m i n i s t r a ­
d o r  de l a  B a y l i a  de e s t a  v i l l a . . . l o s  r e f e r i d o s  6 
s u e l d o s . . . e l  d í a  de San Juan de j u n i o . . . i n  p e r p e tu u m ,  
y en su caso y l u g a r  p a g a r  l o s  l u i s m o s  a su M a g e s ta d
39 Que p o r  r a z ó n  de e s t e  e s t a b l e c i m i e n t o  no sea v i s t o
q u i t a r  n i  d a ñ a r  l o s  d e r e c h o s  de su M ages tad  n i  de 
o t r o  q u a l q u i e r  t e r s e r o  que l o s  t e n g a  y pueda t e n e r  
en d i c h o  t e r r e n o  y sus á r b o l e s  
49 Con c o n d i c i ó n  que e l  c i t a d o  E s c r i v á  y sus s u c e s o r e s  
no puedan d i r e c t a  n i  i n d i r e c t a m e n t e  empeñar n i  v e n ­
d e r  e l  c i t a d o  t e r r e n o  s i n  e x p r e s o  c o n s e n t i m i e n t o  y 
l i c e n c i a  d e l  S r .  I n t e n d e n t e  G e n e r a l  de e s t e  R e i n o . . .  
y s i n  e x p r e s a r  l a  S e ñ o r í a  D i r e c t a ,  y p a g a r  e l  Lu ismo 
c o r r e s p o n d i e n t e  y en ca so  de e j e c u t a r  l o  c o n t r a r i o  
sea de n in g ú n  e f e c t o  n i  v a l o r  e l  c o n t r a t o  que se h i ­
c i e s e  y pueda su M a g e s t a d . . .  c o n c e d e r  l a  f a d i g a  a l a  
p e r s o n a  que l e  p a r e c i e r e  como Dueño d e l  c i t a d o  t e ­
r r e n o
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59 Con c o n d i c i ó n  que s i e m p r e  y quando p o r  p a r t e  de 
su M a g o s ta d  f u e r e n  c i t a d o s  e l  c i t a d o  E s c r i v á  o sus 
s u c e s o r e s  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de d i c h o  fe u d o  
y e n f i t e u s i s  p e r p e t u a  con l u i s m o  y f a d i g a ,  t e n g a n  
o b l i g a c i ó n  de o t o r g a r l e  a n t e  e l  Quez que p a ra  e l  
c i t a d o  e f e c t o  se d e le g a s e  y s i  l o  c o n t r a r i o  h i c i e ­
r e n ,  s i n  e s p e r a r  s e n t e n c i a  n i  d e c l a r a c i ó n  desde 
l u e g o  c a i g a  d i c h o  t e r r e n o  en c o m iso  y quede c o n s o ­
l i d a d a  l a  s e ñ o r í a  ú t i l  con l a  D i r e c t a 11 ( 7 )
Y además de e s t o s  c e n s o s ,  t o d a  l a  p o b l a c i ó n  e s ta b a
s u j e t a  a l  pago de l a s  d i s t i n t a s  r e g a l í a s .  S in  e m b a rg o ,  y e s t o  
c o n s t i t u y e  e l  e le m e n to  e s e n c i a l ,  l a  e n f i t e u s i s  c o r r e s p o n d í a  a 
una p a r t e  muy r e d u c i d a  de l a s  t i e r r a s :  e l  p o r c e n t a j e  de s u p e r f i ­
c i e  a g r a r i a  s u j e t a  a l  P a t r i m o n i o  R ea l  es i n f e r i o r  a l  de p r o p i e ­
dad a l o d i a l ,  en a lg u n a s  zonas  de r e a l e n g o  ( 8 ) ,  p e r o  t i e n e  una
i m p o r t a n c i a  s i g n i f i c a t i v a .  En o t r a s ,  en c a m b io ,  como p a r e c e  s e r  
e l  caso de A l z i r a  y C a r c a i x e n t ,  su i m p o r t a n c i a  s e r í a  m í n i m a , A s í  
en l a  segunda  de l a s  l o c a l i d a d e s ,  l a  e n f i t e u s i s  g r a v a b a  unas 
1400 h g s ,  h a c i a  1 8 3 1 ,  m i e n t r a s  e l  t o t a l  de l a  s u p e r f i c i e  c u l t i ­
vada d e l  t é r m i n o  s u p e ra b a  l a s  3 0 , 0 0 0  ( 9 ) .  En A l z i r a ,  l a  zona
s u j e t a  a e n f i t e u s i s  ocupaba  4395 h g s ,  h a c i a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  
X V / I I I  cuando l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  t o t a l  e ra  de más de 36000 
h g s ,  ( 1 0 ) ;  s u p o n ía n  t a n  s ó l o  un 12 % ( 1 1 ) .
E x i s t í a ,  p o r  t a n t o ,  un a m p l í s im o  m argen  p a r a  p r o p i e ­
dades l i b r e s  de t o d a  c a r g a  de c a r á c t e r  s e ñ o r i a l  - c o m p r e n d ie n d o  
como t a l  l a  e n f i t e u s i s  r e a l - ,  y ,  p o r  t a n t o ,  p a r a  l a  a t r a c c i ó n  
de a m p l i o s  s e c t o r e s  u rb a n o s  e i n c l u s o  n o b i l i a r i o s ,
J u n t o  a e l l o ,  y d e r i v a d o  p r e c i s a m e n t e  de a q u e l  c a r á c ­
t e r  l i b r e  de l a  p r o p i e d a d  (en l a  mayor  p a r t e  de l o s  ca so s  l o s  t i ­
t u l a r e s  t i e n e n  l a  p l e n a  p r o p i e d a d  de l a s  t i e r r a s ) ,  e n c o n t ra m o s  
a l a  a l t u r a  de l o s  i n i c i o s  d e l  s i g l o  XIX una d i f e r e n c i a c i ó n  so ­
c i a l  i n t e r n a  mayor  de l o  que s u e l e  s u c e d e r  en l a  mayor  p a r t e  de
l a s  s e ñ o r í o s  ( 1 2 ) .  Se t r a t a r í a ,  en e f e c t o ,  de una s i t u a c i ó n  más 
e v o l u c i o n a d a ,  p o r  l o  c u a l ,  l a  d e s i g u a l d a d  en l a  d i s t r i b u c i ó n  de 
l a  p r o p i e d a d ,  que ta m b ié n  se e s t a b a  g e s ta n d o  e n t r e  l o s  e n f i t e u -  
t a s  de l o s  l u g a r e s  de s e ñ o r í o ,  s e r í a  a q u í  más a c e n t u a d a .  A s í ,  e l  
e je m p l o  que o f r e c e  3 . Romero de G a s t e l l ó  de l a  R i b e r a  en 1 6 00 ,  
p r e s e n t a  l a  e x i s t e n c i a  de un g r a n  numero de pequeños  p r o p i e t a ­
r i o s  que r e p r e s e n t a n  un 47% d e l  t o t a l  y poseen e l  7% de l a  s u ­
p e r f i c i e  c u l t i v a d a ,  m i e n t r a s  que e l  6% de p r o p i e t a r i o s  de más 
de 10 H a . ,  r e ú n e n  e l  44% de l a  s u p e r f i c i e  ( 1 3 ) .  Además, esa d i ­
f e r e n c i a c i ó n  i n t e r n a  se da a p a r t i r  de l a  p e n e t r a c i ó n ,  en a l g u ­
nos ca so s  muy i m p o r t a n t e ,  de l o s  s e c t o r e s  u r b a n o s ,  c o n v e r t i d o s  
a s í  no s ó l o  en e n f i t e u t a s  de zonas  s e ñ o r i a l e s  s i n o  en p r o p i e t a ­
r i o s  p l e n o s  en l a s  de r e a l e n g o .  Puede d e c i r s e ,  de e n t r a d a ,  que 
s o b r e  e s t a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  p r e v i a ,  l a  R e v o l u c i ó n  b u rg u e s a  no 
i n t r o d u c i r í a  ca m b io s  s u s t a n c i a l e s  p o r  l o  que r e s p e c t a  a l a  d i s ­
t r i b u c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  ( l A ) .
A lg u n o s  e s t u d i o s  r e f e r i d o s  a zonas de r e a l e n g o  d e l  P a ís  
V a l e n c i a n o  nos m u e s t r a n  a s p e c t o s  de e s t a  i d e a .  A s í  p a re c e  h a b e r  
s u c e d i d o ,  p o r  e j e m p l o ,  en l a  zona d e l  B a jo  S e g u ra :  ” S i  l o s  e n f i ­
t e u t a s  de s e ñ o r í o  p u d i e r o n  h a c e r  de l a  C o n s t i t u c i ó n  de 1812 su 
p r o p i a  b a n d e r a ,  no d e b i ó  s e r  é s t e  e l  caso  de l o s  a r r e n d a t a r i o s  
de r e a l e n g o ,  a l o s  que l a s  C o r t e s  de C á d iz  s ó l o  h a b ía n  r e s e r v a ­
do l a  c o n s a g r a c i ó n  de l a  p l e n a  l i b e r t a d  d e l  dueño p a ra  d i s p o n e r  
de l a  t i e r r a  y c o n t r a t a r  s o b re  e l l a ”  ( 1 5 ) .  E l  d e r e c h o  de p r o p i e ­
dad d e t e n t a d o  p o r  l o s  t e r r a t e n i e n t e s  de zonas de r e a l e n g o ,  que 
Desús N i l l á n  c a l i f i c a  de " r o t u n d o ” , p e r m i t í a  p r e c i s a m e n t e  un e l e ­
vado g ra d o  de d i s p o n i b i l i d a d  de l a  t i e r r a ,  con l a s  l ó g i c a s  co n s e ­
c u e n c i a s :  te m p ra n a  i n t r o d u c c i ó n  de r e l a c i o n e s  de p r o d u c c i ó n  ca ­
p i t a l i s t a s ,  e s p e c i a l m e n t e  a t r a v é s  d e l  a r r e n d a m i e n t o  a c o r t o  p l a ­
z o ;  y o r i e n t a c i ó n  p r o d u c t i v a  basada  en l o s  c u l t i v o s  con mayor
099
r e m u n e r a c ió n  en e l  m e ra a d o ,  como s o l u c i ó n  a l a  búsqueda de una 
m a x i m i z a c i ó n  de l a  r e n t a .  E s ta  o r i e n t a c i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n  a -  
g r a r i a ,  p r e c i s a m e n t e  en base a a q u e l l a  a m p l i a  d i s p o n i b i l i d a d  . 
s o b r e  l a  t i e r r a ,  e r a  p o s i b l e  i m p o n e r l a  a l o s  a r r e n d a t a r i o s  me­
d i a n t e  c o n t r a t o s  a d ecu a d o s  ( 1 6 ) .
La e s t r u c t u r a  s o c i a l  en e l  r e a l e n g o  de l a  comarca  de 
O r i o l a  d u r a n t e  e l  X V I I I ,  c o r r o b o r a  a q u e l l a  d i f e r e n c i a c i ó n  i n ­
t e r n a  qUe hemos s e ñ a la d o  más a t r á s :  e x i s t í a  una n o t a b l e  c o n c e n ­
t r a c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  en manos de una o l i g a r q u í a  t e r r a t e n i e n t e  
t a n t o  l o c a l  como f o r a s t e r a .  P a r t i c u l a r m e n t e  e s t a  ú l t i m a  f u e  am­
p l i a n d o  su p r e s e n c i a ,  c o r t a n d o  dé ese modo l a  p o s i b i l i d a d  de 
una e x p a n s i ó n  de l a  p r o p i e d a d  c a m p e s in a  l o c a l .  J u n to  a e s t a  b u r ­
g u e s í a  a g r a r i a  fo rm a d a  p o r  n o b l e s ,  c o m e r c i a n t e s ,  c i u d a d a n o s ,  e t c  
e x i s t í a  t a m b ié n  un i m p o r t a n t e  g r u p o  de p r o p i e t a r i o s  m e d io s  ( e l  
39% d e l  t o t a l  de t e r r a t e n i e n t e s  y e l  36 % en e l  v a l o r  de l a s  
e x p l o t a c i o n e s  de O r i o l a )  y una c a n t i d a d  e le v a d a  de pequeños  
p r o p i e t a r i o s  q u e ,  en c a m b io ,  p o s e í a n  un p o r c e n t a j e  muy r e d u c i d o  
de l a  s u p e r f i c i e  t o t a l .  En d e f i n i t i v a ,  una e v i d e n t e  p o l a r i z a c i ó n  
p e ro  s i n  c o n s t i t u i r  l a  m o n o p o l i z a c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  en manos 
de n in g ú n  g r u p o  c o n fc re to  ( 1 7 ) .
Los d a to s  que se conocen  p a r a  o t r a s  z o n a s ,  como l a  
h u e r t a  de A l a c a n t ,  nos m u e s t r a n  cómo l a  e v o l u c i ó n  a n t e r i o r  a e s ­
t e  a s e n t a m i e n t o  de l a  b u r g u e s í a  u r b a n a ,  s i g n i f i c ó  un p r o g r e s o  
i m p o r t a n t e  de l a  pequeña  p r o p i e d a d ,  con una n o t a b l e  r e d u c c i ó n  
d e l  número de p r o p i e t a r i o s  m e d io s  y g r a n d e s  y una p é r d i d a  p a r a ­
l e l a  de su i m p o r t a n c i a  d e n t r o  d e l  t o t a l  de l a  s u p e r f i c i e  ( 1 8 ) .
Veamos e s t a  e v o l u c i ó n  en e l  p r i m e r  t e r c i o  d e l  s i g l o
X V I I I :
C uadro  1
E v o l u c i ó n  da l a  e s t r u c t u r a  de l a  p r o p i e d a d  en l a  H uen ta  
de A l a c a n t  (en  % )
S u p e r f i c i e
( t a h u l l a s )
1683 1736
P r o p i e t a . S u p e r f i c . P r o p i e t  • S u p e r f i c .
0 - 2 0 5 5 '7 6 1 3 '  76 7 5 '  17 2 7 '  54
2 1 - 8 0 3 3 '  94 3 3 '  55 1 9 '  06 3 4 '  33
8 1 - 1 5 0 6 ' 2 7 1 6 '  68 3 '  93 1 9 '8 1
1 5 1 -2 5 0 3 '  27 1 5 '  58 1 '  49 1 3 '  46
4 250 0 '  70 2 0 '  39 0 '  30 4 '  81
F u e n t e :  ALBERGLA ROMA, J u r i s d i c c i ó n  y p r o p i e d a d . . . , o p . c i t . , p p .
2 0 6 - 2 0 7 ,  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a ,
A p e s a r  de que nos e n c o n t ra m o s  en una zona con c a r a c ­
t e r í s t i c a s  p e c u l i a r e s  - l a  h u e r t a  a l r e d e d o r  de una g ra n  c i u d a d - ,  
l o  c i e r t o  es que p a r e c e  e v i d e n t e  que l a  e v o l u c i ó n  de l a s  e s t r u c ­
t u r a s  s o c i a l e s  en e l  r e a l e n g o ,  e x p e r i m e n t a ,  en e l  s i g l o  X V I I I ,  
l a  i n t e r r u p c i ó n  de un p r o c e s o  a n t e r i o r  de a vance  de l a  p r o p i e d a d  
c a m p e s in a /c o m o  c o n s e c u e n c ia  de l a  p e n e t r a c i ó n  en l a  e x p l o t a c i ó n  
a g r a r i a  de g r u p o s  de l a  b u r g u e s í a  u r b a n a .  Surge  a s í  l o  que s e r á  
l a  c l a s e  d o m in a n t e  en e l  campo d u r a n t e  e l  s i g l o  X IX .
Por  l o  que se r e f i e r e  a l a  zona de r e a l e n g o  en l a  R i ­
b e r a  A l t a  d e l  X u q u e r ,  hay que d e c i r ,  de e n t r a d a ,  que no c o n ta m os  
con n in g ú n  e s t u d i o  e s p e c í f i c o  como e l  que sd d i s p o n e  p a r a  o t r a s  
com arcas  y p o b l a c i o n e s .  La d i s t r i b u c i ó n  d e l  r e a l e n g o  d e n t r o  de l a  
comarca  l a  hemos v i s t o  ya en e l  i n i c i o  de e s t e  a p a r t a d o ;  t r a s ­
l a d a d o  a c i f r a s  r e l a t i v a s ,  tenem os que ocupaba  e l  3 9 ' 2  % p o r  un 
4 9*2  % de l o s  s e ñ o r í o s  l a i c o s  ( 1 9 ) .  E s ta  e x t e n s i ó n  t e r r i t o r i a l  
hemos c o n s t a t a d o  cómo o c u l t a  l a  mayor  i m p o r t a n c i a  c u a l i t a t i v a  de
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l a  t i e r r a  y l a s  p o b l a c i o n e s .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  l o  que nos i n t e ­
r e s a  es c o n s t a t a r  como l a  p e n e t r a c i ó n  de l a s  r e l a c i o n e s  de p r o ­
d u c c i ó n  c a p i t a l i s t a s  ya en e l  s e t e c i e n t o s  a l c a n z a b a  una n o t a b l e  
d i f u s i ó n  en e s t a  z o n a :  " . . . p o d e m  c o n s t a t a r  e l  comprament  de 
g r a n s  e x t e n s i o n s  de r e i a l e n c ,  p e r  p a r t  de l a  n o b l e s a  i  l a  b u r g e -  
s i a  c o m e r c i a l  i  a g r a r i a ,  s o b r e  l e s  q u a l s  e l  P a t r i m o n i  R e i a l ,  mal  
g r a t  que f o r m a lm e n t  t i n g u e s  e l  d o m i n i  e m i n e n t ,  de f e t  no e l  f e i a  
e f e c t i u .  A l i o  l e s  t r a s f o r m a v a  a u t o m & t i c a m e n t  en p r o p i e t a t  a b s o l u  
t a  i ,  de f a c t o ,  p r i v a d a , e s s e n t  e x p l o t a d a s  amb mecan ismes c a p i -  
t a l i s t e s ,  com l ' a r r e n d a m e n t  a c u r t  t e r m i n i  sense  cap a l t r a  f o r ­
ma d ' e x a c c i ó "  ( 2 0 ) .
Se c o n f i r m a  a s í  l a  c a r a c t e r í s t i c a  e s e n c i a l  a p u n ta d a  
a n t e r i o r m e n t e  p a r a  o t r a s  zo n as  d e l  r e a l e n g o  v a l e n c i a n o .  Y d e l  
mismo modo sucede  con l a  d i f e r e n c i a c i ó n  s o c i a l  e s t a b l e c i d a  e n t r e  
l o s  p r o p i e t a r i o s :  p o r  l o  que r e s p e c t a  a l a s  t i e r r a s  de l o s  pue­
b l o s  de r e a l e n g o  s u j e t a s  a l  P a t r i m o n i o  R ea l  en l a  comarca  de l a  
R i b e r a ,  un 4 9 ' 6  % de pequeños  p r o p i e t a r i o s  ( p o s e e d o r e s  de menos 
de 20 h g s . )  t e n í a n  ú n ic a m e n t e  e l  11 % de l a  s u p e r f i c i e ,  m i e n t r a s  
que l o s  m a yo re s  e n f i t e u t a s  s u p o n í a n  e l  3 % de l o s  p r o p i e t a r i o s  
y ,  en c a m b io ,  d e t e n t a b a n  e l  26 % de l a s  t i e r r a s .  E n t r e  ambos,  
un a m p l i o  s e c t o r  de m e d ia n o s  e n f i t e u t a s  que m a t i z a n  de modo im ­
p o r t a n t e  l a  p o l a r i z a c i ó n  ( 2 1 ) .
Cómo e v o l u c i o n a r í a  e s t a  e s t r u c t u r a  de l a  p r o p i e d a d  des 
de f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I  es a l g o  que conocemos en muy e sca sa  
m e d id a .  En C a r c a i x e n t ,  l a  c o m p a r a c ió n  de l o s  d a t o s  e n t r e  l a  
segunda m i t a d  d e l  s e t e c i e n t o s  y l a  f e c h a  de 1 8 3 1 - 3 2 ,  m u e s t r a  
una t e n d e n c i a  muy c l a r a  h a c i a  l a  d i v i s i ó n  de l a  p r o p i e d a d  y e l  
aumento  de l o s  pequeños  e n f i t e u t a s :
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Cuadro  2
E v o l u c i ó n  de l a  e s t r u c t u r a  de l a  p r o p i e d a d  en e l  P a t r i m o ­
n i o  R ea l  de C a r c a i x e n t  (en % )
( h g s . )
2§ m i t a d  XV/111 1831
E n f i t e u t a s S u p e r f i  c i é E n f i t e u t a s S u p e r f i c i e
< 5 1 5 '  15 l '  76 3 6 '  53 9 ' 7 0
5 'G 1 - 1 0 1 8 '  18 4 '  87 3 2 '  67 1 9 '  72
1 0 ' 0 1 - 2 0 2 1 '2 1 1 0 '  92 1 7 '3 0 2 1 '  02
2 0 ' 0 1 - 5 0 3 0 ' 3 0 3 5 '  35 1 0 '  57 2 2 '  09
5 0 ' 0 1 - 1 0 0 1 0 '  60 2 9 '  98 l '  92 9 '  32
> 100 4 '  54 2 0 '0 1 0 '  96 1 8 '  04
F u e n t e :  GARCIA M0NERRIS,E • y C . ,  " R e a l P a t r i m o n i o  y e s t r u c t u r a • • •
o p . c i t .
S in  em b arg o ,  es p r e c i s o  r e l a t i v i z a r  a q u e l l a  p r i m e r a  im­
p r e s i ó n :  a p e s a r  de l a  i n d u d a b l e  t e n d e n c i a  a l a  s u b d i v i s i ó n  d e l  
t e r r a z g o ,  y de que l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  ambas f e c h a s  suponen  cam­
b i o s  i m p o r t a n t e s ,  es p o s i b l e  c o n s t a t a r  que l a  p e r d i d a  de i m p o r ­
t a n c i a  n u m é r i c a  de l o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  no se ve acompañada 
p o r  una p é r d i d a  p r o p o r c i o n a l  en e l  p o r c e n t a j e  de t i e r r a s  p o s e í ­
d a s :  en 1831 un 2 ' 8  % de l o s  e n f i t e u t a s  d e t e n t a  t o d a v í a  un 2 7 ' 3  % 
de l a  s u p e r f i c i e .  E x i s t e ,  p o r  t a n t o ,  una r e s i s t e n c i a  a l a  d e sap a ­
r i c i ó n  de l o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  p e r o  queda de m a n i f i e s t o  tam­
b i é n  l a  a p a r i c i ó n  ya a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I  de una g r a n  m o v i ­
l i d a d  en l a  t i t u l a r i d a d  de l a  t i e r r a ,  con p r o l i f e r a c i ó n  de v e n t a s  
y s u b d i v i s i o n e s  d e l  d o m in i o  ú t i l  ( 2 2 ) .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  to d a s  
e s t a s  c i f r a s  e s t á n  r e f e r i d a s  a una p a r t e  de l a  s u p e r f i c i e  c u l t i ­
vada  que v i e n e  a s u p o n e r  a l r e d e d o r  de un 7 % d e l  t o t a l  l o c a l .
C onoce r  l o  a c o n t e c i d o  en l a  t o t a l i d a d  de l a s  t i e r r a s  de r e a l e n ­
go es l a  ú n i c a  v í a  p a r a  p o d e r  a f i r m a r  con fu n d a m e n to  e l  v e r d a d e r o
103
s e n t i d o  de l a  e v o l u c i ó n .
E n t ra m o s  a s í  en l a  p a r t d  c e n t r a l  de e s t e  a p a r t a d o ,  
d onde  p r e te n d e m o s  e s t a b l e c e r  no s o l o  l o  s u t í e d i d o ,  a g r a n d e s  r a s ­
g o s ,  con l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  en e l  m u n i c i p i o  de A l z i r a  
d u r a n t e  l a s  p o s t r i m e r í a s  d e l  A n t i g u o  Rég imen,  s i n o  c o n o c e r  e l  
peso  r e a l  de l a  pequeña  p r o p i e d a d ,  su e v o l u c i ó n  a l o  l a r g o  d e l  
s i g l o  XIX y p r i m e r  t e r c i o  d e l  XX y ,  en d e f i n i t i v a ,  l o s  l í m i t e s  
p r e c i s o s  de eso que se ha deom inado  " v í a  de l a  pequeña  p r o p i e ­
d a d " ,  Todo e l l o ,  a p a r t i r  de l o  q u e ,  en t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  hemos 
v i s t o  en l a s  p á g i n a s  p r e c e d e n t e s :  que desde e l  s i g l o  X V I I I ,  l a  
p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  en l a  zona de r e a l e n g o ,  p r e s e n t a  una p o l a ­
r i z a c i ó n  s o c i a l  m ayor  que en l a  m a y o r í a  de á r e a s  de s e ñ o r í o .
Comenzamos con un i n t e n t o  de o f r e c e r  l a  e v o l u c i ó n  de 
l a  e s t r u c t u r a  de l a  p r o p i e d a d  a l o  l a r g o  de un p e r í o d o  s u f i c i e n ­
te m e n te  p r o l o n g a d o ,  que va desde f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I  h a s t a  
l a  década  de 1 9 3 0 .  P r e t e n d í a m o s ,  además, c o n t a r  con  c o r t e s  c r o ­
n o l ó g i c o s  f r e c u e n t e s  p a r a  que l a  e v o l u c i ó n  se nos  p r e s e n t a r a  en 
t o d o s  sus m a t i c e s  y no se nos e s c a p a ra n  v a r i a c i o n e s  c o y u n t u r a l e s ; 
de ese modo hemos a d o p t a d o  f r e c u e n c i a s  c r o n o l ó g i c a s  que o s c i l a n  
e n t r e  11 y 30 a ñ o s ,  según  l a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  de l a  d o c u m e n ta ­
c i ó n .  Para  e l l o ,  hemos t e n i d o  que r e c u r r i r  a l o s  p a d ro n e s  de ce ­
q u i a j e  de l a  A . R . X . ,  ú n i c a  f u e n t e  que p e r m i t e  a q u e l l a s  f r e c u e n ­
c i a s .  E l  p r i m e r  p r o b le m a  que p l a n t e a  l a  i n f o r m a c i ó n  r e c o g i d a ,  
que a p a r e c e  s i n t e t i z a d a  en l o s  c u a d r o s  n3 3 y 4 ,  es que hace 
r e f e r e n c i a  ú n i c a m e n t e  a p a r t e  d e l  t é r m i n o  m u n i c i p a l  de A l z i r a ,  
a q u e l l a  que es r e g a d a  con aguas de l a  A c e q u ia  R e a l ;  e s t a  p a r t e ,  
que podemos c o n s i d e r a r  l a  h u e r t a  p r o p i a m e n t e  d i c h a ,  supone  a l r e ­
d e d o r  d e l  30 % de t o d a  l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a .  J u n t o  a e s t a  o b j e ­
c i ó n ,  se da t e m b i é n  una v e n t a j a :  l a  h u e r t a  es p r e c i s a m e n t e  l a  
zona donde l a  pequeña  p r o p i e d a d  t i e n e  su m e jo r  e x p r e s i ó n ,  p u e s t o  
que s ó l o  con l a  p o s e s i ó n  de a lg u n a  e x t e n s i ó n  de r e g a d í o  e r a  p o s i -
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Cuadro 3« Evolución de la estructura de la propiedad en la huerta de Alzira* Número 
de propietarios
Hanegadas 1795 1818 1835 1846 1857 1869 1899 1914 1930
- 6 375 354 364 377 375 424 530 580 518
7-12 181 178 170 169 182 221 246 342 329
13-24 153 158 146 136 143 162 175 200 204
25-60 115 112 129 121 119 134 123 14o 80
6 1 -1 2 0 39 37 47 39 41 38 33 54 11
121-240 18 15 12 14 17 15 16 13 5
241-600 7 8 6 5 4 4 1 4 1
♦ 600 - - - 1 2 1 - - -
TOTAL 888 862 874 862 883 999 1. 124 1.333 1.148
Fuentet A.M.A., Padrones de oequlaje* Elaboración propia (23)*
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Cuadro 4» Evolución da la estructura da la propiedad en la huerta de Alzira» Porcen­
tajes de propietarios»
Hanegadaa 1795 1818 1835 1846 1857 1869 1899 1914 1930
- 6 42 '2 41 41'6 43 '7 42'4 42'4 47#1 43'5 45#1
7 -1 2 20 #3 20 '6 19'4 19 "6 2 0 '6 2 2 '1 21 #8 2 5 '6 28 '6
13-24 17 *2 18 '3 16#7 15f7 1 6 '1 1 6 '2 15 '5 15 17'7
2 5—ÓO 12'9 1 2 '9 14'7 14 13 '4 1 3'4 10 '9 10'5 6 ' 9
6 1 -1 2 0 4'3 4 '2 5#3 4 *5 4 '6 3 '8 2 '9 4 0'9
121-240 2 1'7 1 #3 1 '6 1'9 1 '5 1'4 0'9 0 *k
241-600 0'7 o'9 0 *6 0'5 o '4 0'4 0 '0 8 0 '3 0*0 8
+ 600 0 '1 0 '2 0 '1 - — - -
100 100 100 100 100 100 100 100 100
Puente: A»M»A», Padrones de cequiaje» Elaboración propia»
b l e  e l  a s e g u r a r  l a  s u b s i s t e n c i a  de l a  f a m i l i a  c a m p e s in a .
Los r e s u l t a d o s  r e c o g i d o s  en l o s  c u a d r o s  no hacen j u s ­
t i c i a  a e s t e  i n t e n t o  de d e s c r i b i r  de fo rm a  m a t i z a d a  l a  e v o l u c i ó n .  
E l  r a s g o  que i n m e d i a t a m e n t e  queda de m a n i f i e s t o  es l a  e x t r a o r ­
d i n a r i a  h o m og e n e id a d  de l a  e s t r u c t u r a  de l a  p r o p i e d a d  en l a  h u e r ­
t a :  en e f e c t o ,  e n t r e  l a  f e c h a  i n i c i a l  y l a  f i n a l ,  que c u b re n  un 
p e r í o d o  de unos 130 a ñ o s ,  l a  m o v i l i d a d  de t a l  e s t r u c t u r a  ha s i d o  
m ín im a  y a l a  a l t u r a  d e l  segundo t e r c i o  d e l  s i g l o  XX l a  d i s t r i ­
b u c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  
se d i f e r e n c i a  muy poco  de l a  e x i s t e n t e  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I .  
E l  hecho en s í  r e s u l t a  s o r p r e n d e n t e ,  p e ro  no cabe a t r i b u i r l o  a 
p o s i b l e s  i n s u f i c i e n c i a s  de l a s  f u e n t e s :  e l  hecho  de que l o s  pa ­
d r o n e s  de c e q u i a j e  c o n s t i t u y a n  un documento  a l t a m e n t e  f i a b l e  pues ­
t o  que l a  i n s c r i p c i ó n  c o n s t i t u í a  l a  g a r a n t í a  de o b t e n e r  r i e g o ,  
y e l  de que hayamos c o n t e m p l a d o ,  además, o t r a  f u e n t e  d i s t i n t a  
p a r a  l a s  c i f r a s  de 1930 con r e s u l t a d o s  que no d i f i e r e n  de l o s  
a n t e c e d e n t e s ,  a s í  p a r e c e n  d e m o s t r a r l o .  Es p r e c i s o  a c e p t a r ,  p o r  
t a n t o ,  que desde f i n a l e s  d e l  s e t e c i e n t o s  l a  e s t r u c t u r a  de l a  
p r o p i e d a d  en l a  h u e r t a  e s t a b a ,  b á s i c a m e n t e ,  e s t a b l e c i d a ,  s i n  
u l t e r i o r e s  a l t e r a c i o n e s  de i m p o r t a n c i a .
Pese a t o d o ,  es p o s i b l e  d e t e c t a r  a l g u n a s  t e n d e n c i a s  
p o r  d e b a jo  de a q u e l l a  e s t a b i l i d a d :  l a  pequeña p r o p i e d a d ,  s i  con ­
s i d e r a m o s  como t a l  l a  i n f e r i o r  a 12 h g s , e x p e r i m e n t a  un aumento  
p o r c e n t u a l  de a l g o  más de 10 p u n t o s  e n t r e  l a s  f e c h a s  i n i c i a l  y 
f i n a l ,  m i e n t r a s  l a  p r o p i e d a d  g r a n d e  (mayor  de 60 h g s . )  d e s c i e n ­
de desde un 7 % a un 0% 5 %• A p e s a r ,  p o r  t a n t o ,  de que l o s  cam b ios  
son l e n t o s  y ,  en t o d o  c a s o ,  m o d e ra d o s ,  l a  t e n d e n c i a  ha s i d o  i n e ­
q u í v o c a .  En e l  c u a d r o  5 hemos s i n t e t i z a d o  en t r e s  g ru p o s  de p r o ­
p i e t a r i o s ,  que c o r r e s p o n d e r í a n  a l o s  p e q u e ñ o s ,  m e d ia n o s  y g r a n d e s ,  
e s t o s  d a t o s :
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C uadro  5 .
Resumen p o r c e n t a j e s  de p r o p i e t a r i o s  en A l z i r a
h g s . 1795 1818 1835 1846 1857 1869 1899 1914 1930
0 - 1 2
1 3 - 6 0
60
6 2 '  5 
3 0 '  1 
7 ' 4
6 1 '  6 
3 1 '  2 
7 ' 2
61 
3 1 '  4 
7 ' 6
6 3 '  3 
2 9 '  7 
7
63 
2 9 '  5 
7 ' 5
6 4 '5  
2 9 '  6 
5 ' 9
6 8 '  9 
2 6 '  4 
4 ' 7
6 9 '  1 
2 5 '  5 
5 ' 4
7 3 ' 7  
2 4 '  6 
1 '  7
100 100 100 100 100 100 100 100 100
F u e n t e :  d a t o s  c u a d r o  4 .
A s i s t i m o s ,  p u e s ,  a una a p r e c i a b l e  r e d u c c i ó n  de l a  p r e ­
s e n c i a  t a n t o  de m e d ia n o s  como de g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  y a l  r e f o r ­
z a m ie n t o  de una p e queña  p r o p i e d a d  que ya e s ta b a  c o n s o l i d a d a  en 
e l  s e t e c i e n t o s .  Pocos c a m b io s ,  p u e s ,  como apun tábam os más a t r á s ,  
con l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  l i b e r a l e s  d e l  s i g l o  X IX .  S in  em bargo ,  
c o n te m p la n d o  l o s  d a t o s  en su s e c u e n c i a  c r o n o l ó g i c a  se a d u i e r t e n  
dos  f a s e s  en e s t a  e v o l u c i ó n :  h a s t a  1 8 6 9 ,  e l  p o r c e n t a j e  r e p r e s e n t a ­
do p o r  l a s  p r o p i e d a d e s  más p e q u e ñ a s ,  l a s  i n f e r i o r e s  a 6 h g s .  r e x ­
p e r i m e n t a  una e s t a b i l i z a c i ó n  a p a r t i r  de un l i g e r o  descenso  que 
ocupa  e l  p r i m e r  t e r c i o  d e l  s i g l o .  E l l o  se a d v i e r t e  en e l  c u a d r o  4 
p u e s t o  que en e l  5 l a  u n i f i c a c i ó n  con l a  s i g u i e n t e  f r a n j a  de p r o ­
p i e t a r i o s  o c u l t a  en a l g u n a  m e d id a  e l  h e c h o .  A p a r t i r  de 1869 y h a s t a  
f i n a l  de s i g l o  se da e l  i n c r e m e n t o  más n o t a b l e  de to d o  e l  p e r í o ­
d o .  Ya en e l  n o v e c i e n t o s ,  l a  c o n s o l i d a c i ó n  de l a  pequeña p r o p i e ­
dad se hace a p a r t i r ,  s o b r e  t o d o ,  d e l  aumento  de l o s  p r o p i e t a ­
r i o s  de 6 a 12 h g s . :  se ha p r o d u c i d o ,  p u e s ,  un i n c r e m e n t o  d e l  t a ­
maño de l a s  e x p l o t a c i o n e s  e n t r e  l o s  pequeños  p r o p i e t a r i o s .  Ambas 
e ta p a s  m u e s t r a n ,  p o r  t a n t o ,  una d i s t i n t a  e v o l u c i ó n :  s i  en l a  p r i ­
mera e s t a r í a m o s  a s i s t i e n d o  t o d a v í a  a l a  c o n s o l i d a c i ó n  de l a  b u r ­
g u e s í a  a g r a r i a  que v e n í a  a s e n t á n d o s e  en l a s  zonas  de r e a l e n g o  
desde e l  s i g l o  X V I I I »  en l a  se g u n d a ,  se i n i c i a  e l  l e n t o  p r o g r e ­
so de l a  pequeña  p r o p i e d a d  que no c u l m i n a r á  h a s t a  b ie n  a v a nza d o
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e l  n o v e c i e n t o s .
J u n t o  a e s t o s  d a t o s ,  debemos v e r  t a m b i é n  c u a l  es l a  
s u p e r f i c i e  a g r í c o l a  p o s e í d a  p o r  cada uno de l o s  g r u p o s  de p r o p i e ­
t a r i o s ,  e le m e n t o  que nos d a rá  un más f i e l  r e f l e j o  de l a  i m p o r ­
t a n c i a  r e a l  de cada uno de e l l o s  en e l  seno de l a s  e s t r u c t u r a s  
a g r a r i a s  de l a  z o n a .  P a ra  e l l o  a p o r ta m o s  en e l  c u a d r o  6 l o s  
d a t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a t r e s  de l a s  f e c h a s  d e l  p e r í o d o  c o n s i d e ­
r a d o :
Cuadro  6 '
S u p e r f i c i e  (en  h g s . )  p o s e í d a  p o r  cada  g r u p o  de p r o p i e ­
t a r i o s .
1795 1857 1914
< 6
7 -1 2  
1 3 - 2 4  
2 5 - 6 0  
6 1 - 1 2 0  
1 2 1 -2 4 0  









7 ' 5  % 
8 ' 7  " 
1 4 ' 7  11 
2 2 ' 9  » 
1 6 ' 7  " 
1 5 ' 6  11 









7 ' 1  % 
8 ' 6  11 
1 3 ' 1  " 
2 3 ' 8  " 
1 7 ' 5  " 
1 5 '  2 " 
6 ' 8  " 








9 ' 7  % 
1 4 ' 2  " 
1 6 ' 3  11 
2 4 ' 2  " 
2 0 ' 7  11 
9 ' 5  " 
5 ' 5  "
F u e n t e :  A . M . A . :  p a d ro n e s  de c e q u i a j e .  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
Y e l  resumen de l o s  mismos d a t o s  según  l a  c l a s i f i c a c i ó n  
en p e q u e ñ o s ,  m e d ia n o s  y g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s :
Cuadro  7 . P o r c e n t a j e s  de s u p e r f i c i e  p o s e í d a  p o r  g r u p o s  
de p r o p i e t a r i o s
1795 1857 1914
<12
1 3 - 6 0
> 6 0
1 6 '  2 
3 7 '  6 
46
1 5 '  7 
3 6 '  9 
4 6 '  9
2 3 '  9 
4 0 ' 5  
3 5 '  3
F u e n te :  d a t o s  c u a d ro  6 •
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D e l  mismo modo que en e l  caso  d e l  número de p r o p i e t a r i o s »  
a d v e r t i m o s  en e l  c u a d r o  6 que e l  aumento  de l a  s u p e r f i c i e  p o s e í ­
da p o r  l o s  p r o p i e t a r i o s  más p e q u e ñ o s ,  es apenas a p r e c i a b l e .  Es 
p r e c i s o  c o n t e m p l a r  en su c o n j u n t o  l a  f r a n j a  de h a s t a 1 2 h g s .  p a r a  
e n c o n t r a r  un aumento  de más de 7 p u n t o s .  P a r a l e l a m e n t e ,  e l  de 
l a s  t i e r r a s  de l o s  p r o p i e t a r i o s  m e d ia n o s ,  es t a m b ié n  muy m o d e ra d o ,  
m i e n t r a s  l a  s u p e r f i c i e  que d e t e n t a n  l o s  g ra n d e s  p r o p i e t a r i o s  des ­
c i e n d e  en menor  p o r c e n t a j e  que su numero r e s p e c t o  a l  t o t a l  de t e ­
r r a t e n i e n t e s :  se p r o d u c e  p o r  t a n t o  un aumento  d e l  tamaño de l a s  e x ­
p l o t a c i o n e s  de e s t a s  ú l t i m a s  f r a n j a s  de p r o p i e t a r i o s *
D un to  a e l l o  e n c o n t ra m o s  ta m b ié n  un hecho s i g n i f i c a t i v o  
que c o n f i r m a  una a f i r m a c i ó n  a n t e r i o r :  es l a  f r a n j a  de p r o p i e t a r i o s  
e n t r e  7 y 12 h g s .  l a  que e x p e r i m e n t a  un c r e c i m i e n t o  de l a  s u p e r ­
f i c i e  p o s e í d a  m a y o r ,  en r e l a c i ó n  con su i m p o r t a n c i a  p o r c e n t u a l  
d e n t r o  d e l  t o t a l  de p r o p i e t a r i o s - ;  ha aumentado de fo rm a  s e n s i b l e  
e l  tamaño m e d io  de e s t a s  p a r c e l a s .  Se t r a t a ,  p o r  t a n t o ,  de l a  con ­
s o l i d a c i ó n  de un g r u p o  de pequeños  p r o p i e t a r i o s  que no son l o s  
menos f a v o r e c i d o s  s i n o  a q u e l l o s  con m a yo re s  p o s i b i l i d a d e s  e c o n ó ­
m ic a s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a l  c u l t i v o  y a su m a n t e n i m i e n t o  a p a r t i r  
de l a s  e x p l o t a c i o n e s  p r o p i a s .  Se t r a t a r í a  de un s e c t o r  que e s c a ­
p a r í a  de f o r m a  c r e c i e n t e  a esa condena  a l a  s e m i - p r o l e t a r i z a c i o n  
que ha p u e s t o  de r e l i e v e  R .G a r r a b o u  (2 4 )  y que se basaba en l a  
i m p o s i b i l i d a d  de c u b r i r  l a s  n e c e s i d a d e s  f a m i l i a r e s  con una r e d u c i ­
da p a r c e l a .
F i n a l m e n t e ,  o t r a  m a t i z a c i o n  a e s t a  c o m p le j a  e v o l u c i ó n  
de l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a ,  l a  a p o r t a n  l o s  d a t o s  r e f e r i d o s  a l a  
d i s t r i b u c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  e n t r e  v e c i n o s  y f o r a s t e r o s .  Hemos 
c o n s i d e r a d o  como f o r a s t e r o s  ú n i c a m e n te  a l o s  h a b i t a n t e s  de V a l e n ­
c i a  y o t r a s  g r a n d e s  c i u d a d e s ,  s a l v a n d o  a s í  l o  que c reemos un e r r o r  
h a b i t u a l :  i n c l u i r  como t a l e s  a t o d o  a q u e l  p r o p i e t a r i o s  no r e s i d e n ­
t e  en e l  t é r m i n o  m u n i c i p a l  que se c o n s i d e r a ,  con l o  c u a l  un n o t a -
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b l e  número de p e qu e ñ o s  p r o p i e t a r i o s  de l o s  p u e b l o s  v /ec inos  a p a r e ­
cen como t e r r a t e n i e n t e s  f o r a s t e r o s  cuando  se t r a t a  e x a c ta m e n te  de 
l o  c o n t r a r i o .  Por  l o  que r e s p e c t a  a l a  i m p o r t a n c i a  n ú m é r i c a  de 
cada  g r u p o ,  veamos e l  c u a d r o  8 :
C uadro  8
P o r c e n t a j e s  de p r o p i e t a r i o s  v e c i n o s  y f o r a s t e r o s .
1795 1835 1845 1857 1869 1899 1914
V e c in o s 9 6 ' 3 91 8 6 '  6 8 3 '  4 8 4 '  4 9 1 '  5 8 8 '  9
F o r a s t e r . 3 ' 7 8 ' 9 1 3 '  4 1 6 '  5 1 5 '  5 8 ' 4 l l ' l
F u e n t e :  A .M .A .  P a d ro n e s  de c e q u i a j e .  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
Los r e s u l t a d o s  f i n a l e s  a r r o j a n  un aum en to  muy i m p o r t a n ­
t e  de l a  p r e s e n c i a  de l o s  t e r r a t e n i e n t e s  a je n o s  a l a  p r o p i a  l o c a ­
l i d a d ,  l o  c u a l  se c o n f i r m a  s i  c o n te m p la m o s  l o s  p o r c e n t a j e s  de su ­
p e r f i c i e  p o s e i d a  p o r  e l l o s :  d e l  10 % en 1795 a l  3 0 ' 6  % en 1857 
y e l  2 7 ' 2  % en 1 9 1 4 .  Y de n u e v o ,  l a s  dos e ta p a s  a n t e r i o r m e n t e  
s e ñ a la d a s  se nos m u e s t r a n  t a m b ié n  con c l a r i d a d :  h a s t a  1857 a s i s t i ­
mos a una t e n d e n c i a  a s c e n d e n t e  de l o s  p r o p i e t a r i o s  f o r a s t e r o s ,  y 
a p a r t i r  de esa  f e c h a  se i n v i e r t e  l a  t e n d e n c i a  y hay una p é r d i d a  de pe ­
so de l o s  m ismos en e l  t o t a l ;  l o s  dos momentos de l a  p e n e t r a c i ó n  
de l a  b u r g u e s í a  u rb a n a  en e l  campo a p a re c e n  a s í  c o n f i r m a d o s .  En 
c u a l q u i e r  c a s o ,  s i n  e m b a rg o ,  l a  p r e s e n c i a  de l o s  mismos a c o m ie n ­
zos d e l  s i g l o  XX es mucho mayor  que en l o s  momentos i n i c i a l e s  d e l  
p e r í o d o  que c o n s i d e r a m o s .  Además, como e s t e  aum en to  es s i m u l t á ­
neo a l  p r o c e s o  de p a r c e l a c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  y a l a  d i s m i n u c i ó n  
de l a  g ra n  p r o p i e d a d ,  puede  i n t e r p r e t a r s e  como e l  a s e n t a m i e n t o  
de un g ru p o  de p r o p i e t a r i o s  que s e r í a n ,  ya no l o s  g r a n d e s  t e r r a ­
t e n i e n t e s  c o m p ra d o re s  de e x t e n s i o n e s  c o n s i d e r a b l e s ,  s i n o  m e d ia n o s  
i n v e r s o r e s  de r e c u r s o s  más l i m i t a d o s  p e r o  con t e n d e n c i a  t a m b ié n
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a c o n s o l i d a r  su p r e s e n c i a  como r e n t i s t a s e n  l a  z o n a .
Todo l o  d i c h o  h a s t a  a q u í  c o r r e s p o n d e ,  como sabemos, a 
l a  zona de l a  h u e r t a  en e l  t é r m i n o  m u n i c i p a l  de A l z i r a ,  á r e a  l i m i ­
t a d a  p e r o  de i m p o r t a n c i a  i n n e g a b l e :  1333 p r o p i e t a r i o s  y 2 1 ,1 9 8  
h g s .  en 1 9 1 4 ,  La v i s i ó n  c o m p le ta  de l a  e s t r u c t u r a  de l a  p r o p i e ­
dad y de su e v o l u c i ó n  a l o  l a r g o  de un p e r í o d o  d e te r m in a d o  no l a  
t e n d r e m o s ,  s i n  em bargo ,  s i n  p o n e r  en c o n s i d e r a c i ó n  l a  t o t a l i d a d  
de l a s  t i e r r a s  d e l  t é r m i n o :  e n t r a n  a s í  en j u e g o  l a s  i m p o r t a n t e s  
e x t e n s i o n e s  no r e g a d a s  con aguas de l a  A c e q u i a , s i n o ,  f u n d a m e n t a l ­
m e n te ,  con l a s  p r o c e d e n t e s  de p o z o s ,  y l a  g r a n  á re a  de secano  
l o c a l i z a d a  en l a s  e s t r i b a c i o n e s  m o n ta ñ o s a s .  Todas e s t a s  t i e r r a s  
s u p o n í a n  h a c i a  un 70 % d e l  t o t a l  de l a s  m ism as .  Podr íamos d e c i r  
q u e ,  en t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  e s t a  segunda zona a l b e r g a  una mayor  
t e n d e n c i a  a l a  c o n c e n t r a c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  p u e s t o  que es en 
e l l a  donde se daban l a s  f i n c a s  de mayor  ta m a ñ o ,  q u e ,  a l  menos 
d u r a n t e  e l  s i g l o  X IX ,  s ó l o  r a r a m e n t e  e ra n  p a r c e l a d a s .  Por e l  con ­
t r a r i o ,  l a  zona  de h u e r t a ,  de a n t i q u í s i m a  e x p l o t a c i ó n ,  h a b í a  e s t a ­
do s u j e t a  en e l  c u r s o  de l o s  s i g l o s  a l a  s u b d i v i s i ó n  p r o g r e s i v a .  
R e p r e s e n t a r í a n ,  p o r  t a n t o ,  y a g r a n d e s  r a s g o s ,  dos s i s t e m a s  de 
e x p l o t a c i ó n  d i f e r e n t e s :  l a s  g r a n d e s  f i n c a s  de s e c a n o ,  e x p l o t a c i o ­
nes  i n t e g r a d a s „ c o n  una c i e r t a  h o m og ene idad  en l o s  c u l t i v o s ,  en 
l a s  que p r o g r e s i v a m e n t e  i r á  a b r i é n d o s e  paso e l  n a r a n j o ;  y l a s  
p a r c e l a s  enorm emente  d i s p e r s a s  de l a  h u e r t a ,  con c u l t i v o s  d i v e r ­
s i f i c a d o s  y una o r i e n t a c i ó n  p r o d u c t i v a  que ,  d u r a n t e  mucho t i e m p o ,  
t e n d e r á  a c u b r i r  una p a r t e  de l a  s u b s i s t e n c i a  de l a  f a m i l i a  campe­
s i n a .
Veamos, s i n  em b arg o ,  como se v e r i f i c a  e s t e  p r i m e r  e sque ­
ma a t r a v é s  de l o s  d a t o s .  Pondremos a h o ra  en c o n s i d e r a c i ó n  l a  i n ­
f o r m a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  a t o d a  l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a .  Para  e l l o  
hemos r e c u r r i d o  a una f u e n t e  d i s t i n t a ,  e s t a  vez de c a r á c t e r  f i s ­
c a l :  l o s  p a d r o n e s ,  a m i l l a r a m i e n t o s  y c a t a s t r o s ;  a q u í  l a  f r e c u e n -
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d e  c r o n o l ó g i c a  gus podemos o b t e n e r  ss c í s r t a m s n t B  msnor p s r o  r s -  
s u l t a  i g u a l m e n t e  s u f i c i e n t e ,  a n u e s t r o  e n t e n d e r ,  p a ra  c a p t a r  l o s  
c a m b io s  más s i g n i f i c a t i v o s .
Los c u a d r o s  9 y 10 r e c o g e n  l o s  d a t o s  r e f e r i d o s  a l a  es­
t r u c t u r a  de l a  p r o p i e d a d  en A l z i r a  d u r a n t e  un p e r í o d o  que l l e g a  
h a s t a  c a s i  n u e s t r o s  d í a s :
( C ua d ro s  9 y 10 )
E x i s t e n  a lg u n a s  d i f e r e n c i a s  en c u a n t o  a l a  o r g a n i z a c i ó n  
de l o s  d a t o s  en r e l a c i ó n  con l o s  c u a d r o s  n 2 ' 3 y 4 .  M i e n t r a s  en 
e s t o s  l a  f r a n j a  de 25 a 60 h g s .  a p a r e c í a  u n i f i c a d a , e n  l o s  p r e s e n ­
t e s  c u a d r o s  hay una m ayor  p r e c i s i ó n  d e n t r o  de l a  m isma,  d i v i d i e n d o  
se en 3 f r a n j a s :  de 25 a 36 ,  de 37 a 48 y de 49 a 60 (que c o r r e s ­
ponden a l o s  de 2 a 3 H a . ,  de 3 a 4 Ha.  y de 4 a 5 ) .  Se p o s i b i l i ­
t a  a s í  un a n á l i s i s  más d e t a l l a d o  de ese g ru p o  de m e d ia n o s  p r o p i e ­
t a r i o s .  M enor  i m p o r t a n c i a  m e t o d o l ó g i c a  t i e n e  l a  d i f e r e n t e  d i s t r i b u  
c i ó n  de l o s  p r o p i e t a r i o s  m ayo res  de 120 h g s . ,  t e n d i e n d o  l o s  cu a ­
d ro s  9 y 10 a o f r e c e r  dos f r a n j a s  de mayor  p r o p o r c i o n a l i d a d .
Por  l o  que r e s p e c t a  a l a  i n t e r p r e t a c i ó n  de l o s  d a t o s ,  en 
c o n t ra m o s  una c o i n c i d e n c i a  b a s t a n t e  g e n e r a l  con l o s  r e s u l t a d o s  
que hemos v i s t o  r e f e r i d o s  a l a  h u e r t a .  E x i s t e ,  a l a r g o  p l a z o  una 
t e n d e n c i a  a l  aumento  de l a  pequeña p r o p i e d a d , e n  e s p e c i a l  de l a  
muy pequeña  y ,  en c o r r e s p o n d e n c i a  a l a  d i s m i n u c i ó n  p o r c e n t u a l  de 
l a  g ra n d e  y m e d ia n a ,  d i s t r i b u i d a  en dos e t a p a s  que ya hemos e n t r e ­
v i s t o  en l o s  c u a d ro s  a n t e r i o r e s .  H a s ta  1861 e l  p r o c e s o  es p r e c i ­
samente  e l  c o n t r a r i o :  l o s  pequeños p r o p i e t a r i o s  d i s m i n u y e n ,  t a n t o  
r e l a t i v a m e n t e  como en c i f r a s  a b s o l u t a s ,  m i e n t r a s  se p r o d u c e  un 
aumento  p a r a l e l o  de l a s  p r p p i e d a d e s  m a yo re s  de 60 h g s .  La d i s t r i ­
b u c ió n  de l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  e n t r e  cada uno de e s t o s  g r u p o s ,  
no hace s i n o  r e f o r z a r  l a  t e n d e n c i a ;  veamos l o s  d a t o s  r e s u m id o s  en 
e l  c u a d ro  11 :
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Cuadro 9. Evolución de la estructura de la propiedad en Alzira* Propietarios
Hanegadas
1802 1838 1861 1930 1976
n» * n» * n« n* * n* *
< 6 460 27 *8 600 32 '7 370 23 '4 1.458 40 3.560 51 '8
7-12 498 3 0 '1 369 20 '1 336 21 '3 892 24 '5 1.548 22 #5
13-24 341 20 '7 370 20'2 330 20 *9 617 1 6 '9 980 l4'2
25-36 134 8'1 169 9 ' 2 158 10'2 252 6'9 284 4'1
37-48 75 4'5 84 4'5 98 6 "2 128 3'5 128 1 '8
4 9 -6 0 34 2 48 2 "6 54 3 '4 92 2'5 116 1'6
6 1 -1 2 0 71 4 '3 110 6 148 9 '4 128 3'5 116 1 #6
121-360 32 2 64 3'4 63 4 55 1'5 39 0'5
361-600 5 0'3 9 0'4 9 0'5 8 0'2 3 0'04
> 600 4 0#2 7 0'3 11 0'7 6 0'1 9 0'1
TOTAL 1.653 100 1.830 100 1.577 100 3.636 100 6.872 100
Puentes las cifras de 1802, 1861 y 1976 proceden de ROMERO GONZALEZ, Propiedad agraria»»* 
op* cit«, PP.46,2 6 6 , 3 5 8 «La de 1838, de A.M.A. 220/1-45, Padrón de Riqueza de 1o3Ó. 
La de 1930, de A.R.V.,legs. 1428-38, Catastro Parcelario. Elaboración propia.
Cuadro 1 0* Evolución de la distribución de la superficie entre grupos 









< 6 1.711 4 '6 2 .2 9 5 4 1 .2 3 2 1/9 5.003 6
7-12 3.968 10 '8 3.430 6 2.745 4 "2 7.725 9 '2
13-2U 6.427 17'5 6 .6 1 2 11 "6 5.603 8 *6 10.458 1 2 '5
25-36 4.012 1 0 '9 5.121 9 4.650 7'1 7.372 8 "8
37-48 3.051 8 '3 3.489 6 '1 4.042 6 '3 5.246 6 '2
49-60 1.752 4'7 2.548 4'4 2 .8 5 4 4 '4 4.937 5 '9
6 1 -1 2 0 5.850 16 '1 9.180 16 '1 12.140 18 '6 10.398 12 '4
1 2 1 -3 6 0 3.542 9'6 10.867 19'1 11.096 17 '1 10.107 12'1
3 6 1 -6 0 0 2.4o6 6*5 4.260 7'4 4.570 7'1 3.845 4 '7
> 600 4.027 11 9.027 15'8 16.115 2 4 '7 18.188 21 ' 7
TOTAL 36.746 100 5 6 .8 2 9 100 65.047 100 83.279 100
Fuentet Idem cuadro 9#
Cuadro  11. Resumen de p o r c e n t a j e s  de p r o p i e t a r i o s  y s u p e r f i ­
c i e  p o s e í d a .  A l z i r a .
P r o p i  e t a r i o s S u p e r f i  c i é
1838 1861 1838 1861
< 1 2 5 2 '  8 4 4 ' 7 10 6 ' 1
1 3 -6 0 3 6 '  5 4 0 ' 7 3 1 '  1 2 6 '  4
> 6 0 Í O ' I 1 4 '  6 5 8 '  4 6 7 '  5
F u e n t e :  D a to s  c u a d ro s  9 y 10. E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
Be t r a t a ,  con t o d a  c l a r i d a d ,  de un p r o c e s o  de c o n c e n t r a ­
c i ó n  de l a  p r o p i e d a d ,  que se s a l d a ,  a d e m á s , con un descenso  d e l  
numero t o t a l  de p r o p i e t a r i o s .  La p o s i b i l i d a d  de d e f i c i e n c i a  de 
l a  f u e n t e  no e x i s t e  p o r  c u a n t o ,  s i  co n te m p la m o s  l a s  c i f r a s  t o t a ­
l e s  de l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  vemos que s i g u e n ,  e n t r e  e s t a s  f e ­
c h a s ,  e l  c r e c i m i e n t o  que s u e l e  s e r  n o r m a l  t a n t o  p o r  nuevas r o t u ­
r a c i o n e s  como p o r  i n c o r p o r a c i ó n  de p r o p i e d a d e s  no r e g i s t r a d a s .  A- 
demás, e l  d e sce n so  d e l  numero de p r o p i e t a r i o s  en 1861 - d a t o s  toma­
dos de Joan Romero-  se da no s o la m e n te  r e s p e c t o  a l  Padrón  de 1838 ,  
v a c i a d o  p o r  n o s o t r o s ,  s i n o  i n c l u s o  en r e l a c i ó n  con e l  de 1802 que 
t r a b a j ó  a q u e l  mismo a u t o r .  La t e n d e n c i a ,  p o r  t a n t o ,  es i n d i s c u t i ­
b l e  y se nos a p a re c e  en t o d a  su c o m p l e j i d a d  s i  con te m p la m o s  en de­
t a l l e  cada g ru p o  de p r o p i e t a r i o s .  En e f e c t o ,  e n t r e  l o s  pequeños  
c a m p e s in o s  son p r e c i s a m e n t e  a q u e l l o s  que d e t e n t a n  l a s  p o s e s io n e s  
más pequeñas  l o s  que d i s m i n u y e n  de manera  más e v i d e n t e :  a l g o  m ás 
de 200 de e s t o s  p r o p i e t a r i o s  d e s a p a r e c e n ,  b i e n  p o r  p a s a r  a f r a n j a s  
s u c e s i v a s ,  b i e n  p o r  h a b e r  p e r d i d o  e f e c t i v a m e n t e  l a  p r o p i e d a d .  E l  
mismo fe n ó m en o ,  aunque a menor e s c a l a ,  se da e n t r e  l o s  m e d ia n o s  
p r o p i e t a r i o s :  son l o s  de l o s  t r a m o s  i n f e r i o r e s  q u ie n e s  d i s m in u y e n  
en numero y en s u p e r f i c i e  p o s e í d a ,  d e n o ta n d o  a s í  un i n d u d a b l e  a u -
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m e n tó  d e l  tam año  m e d io  de l a s  e x p l o t a c i o n e s .  Por  ú l t i m o ,  e n t r e  
l o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  y dadas l a s  l i m i t a c i o n e s  que l a  a g r i c u l ­
t u r a  de l o s  r e g a d í o s  l i t o r a l e s  impone a l  tamaño e x c e s i v o  de l a s  
p r o p i e d a d e s ,  e l  fenómeno se i n v i e r t e  y son a q u e l l o s  que poseen  
e n t r e  60 y 360 h g s .  l o s  que aumentan de modo más s u s t a n c i a l ,  aun­
que se a p r e c i a ,  en c u a n t o  a l a  s u p e r f i c i e  p o s e í d a , u n  aumento  mu­
cho más e s p e c t a c u l a r  de l o s  p r o p i e t a r i o s  m ayo res  de 600 h g s . ;  se 
ha p r o d u c i d o  t a m b i é n  un¿ n o t a b l e  aumento  de l a  p r o p i e d a d  m e d ia  de 
e s t o s  t e r r a t e n i e n t e s  y de su peso en e l  c o n j u n t o  de l a s  e s t r u c t u ­
r a s  a g r a r i a s :  en 1 8 6 1 ,  t a n  s ó l o  11 p r o p i e t a r i a s  ( e l  0 *7  %) p o s e e ­
r á n  e l  2 4 ' 7  % de l a  s u p e r f i c i e  ( 2 5 )
El" g r a d o  de c o n c e n t r a c i ó n  l o  podemos v e r  p e r f e c t a m e n t e  
r e f l e j a d o  en l o s  í n d i c e s  de G i n i ,  que p a r a  1802 s e r í a  de 0 ' 3 8 5 4 ,  
m i e n t r a s  que en 1861 h a b r í a  pasado a s e r  de 0 ' 5 5 2 4 :  c a s i  2 d é c im a s  
de aumento  en un p e r í o d o  de 60 a ñ o s .  Nos e n c o n t ra m o s ,  p u e s ,  con un 
fenómeno de suma i m p o r t a n c i a  que c o i n c i d e  además, de fo rm a  p r e c i ­
s a ,  con l a  e t a p a  de l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  r e v o l u c i o n a r i a s  b u r g u e ­
s a s .  Ramón G a r r a b o u  l o  ha e x p r e s a d o  de manera c l a r i f i c a d o r a :  "A 
m esu ra  que d e s a p a r e i x e n  e l s  s u p o r t s  que l ' e c o n o m i a  d ' a n t i c  r e g im  
h a v i a  e s t a b l e r t  p e r  t a l  de m a n t e ñ i r  l e s  e x p l o t a c i o n s  pageses  o r i e n -  
t a d e s  a l ' a u t o a b a s t a m e n t , i  e l  m e r c a t  es c o n v e r t e i x  en e l  p r i n c i ­
p a l  mecan isme r e g u l a d o r  de l ' a c t i v i t a t  a g r í c o l a ,  una f r a n j a  de p e -  
t i t s  p r o p i e t a r i s  e n t r a  en una e ta p a  de d i f i c u l t a t s  que c u l m i n a  en 
l a  venda  de l a  p a r c e l . l a ,  a f a v o r i n t  p e r  a q u e s t a  v i a  un p r o c é s  de 
c o n c e n t r a c i ó 11 ( 2 6 ) .  E s ta s  c i r c u n s t a n c i a s  se sumaban, p o r  t a n t o ,  
a l  a c e l e r a d o  p r o c e s o  de p e n e t r a c i ó n  de l a  b u r g u e s í a  a g r a r i a  en 
l a s  e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s  de l a  z o n a ,  que ya hemos v i s t o  más a t r á s ,  
p a r a  c o n c e n t r a r s e  en un cam b io  c i e r t a m e n t e  t r a u m á t i c o  p o r  e l  c u a l  
l a  d e s a p a r i c i ó n  de buen número de pequeños  p r o p i e t a r i o s  c o n t r i b u ­
ye -como e n s e g u id a  v e re m o s -  a l a  c o n s o l i d a c i ó n  de l a  g ra n  p r o p i e d a d
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Los c u a d r o s  12 . 1 , 2 , 3  y 4 ,  r e c o g e n  c u a t r o  e j e m p l o s  de 
e n g r a n d e c i m i e n t o  de p a t r i m o n i o s  a g r a r i o s  a p a r t i r  de compras  muy 
d i v e r s i f i c a d a s . Se t r a t a  de un g r u p o  de p r o p i e t a r i o s  c o m p r a d o r e s  
muy d i f e r e n t e  de l o s  q u e ,  p o r  esos  mismos años a d q u i r i r á n  l a s  g r a n ­
des h e r e d a d e s  p r o c e d e n t e s  de l o s  b i e n e s  d e s a m o r t i z a d o s  de l o s  g r a n -  
dea¡ c o n v e n t o s .  Como puede v e r s e ,  l a s  p a r c e l a s  a d q u i r i d a s  s u e l e n  
s e r  de muy p e qu e ña s  d i m e n s i o n e s  - u n a  m ed ia  de 8 h g s .  p o r  c o m p t a -  
y p r o c e d e n  en l a  mayor  p a r t e  de l o s  c a s os  de pequeños  p r o p i e t a r i o s . !  
A t r a v é s  de l o s  d a t o s  c o n t e n i d o s  en l a s  c o lu mn as  ( l )  y ( 2 )  puede 
v e r s e  que muchos de e s t o s  pequeños  p r o p i e t a r i o s  venden l a  t o t a l i -  j 
dad de sus p o s e s i o n e s  m i e n t r a s  o t r o s  e n a j e n a n  buena p a r t e  de sus | 
m o d e s t o s  p a t r i m o n i o s .  Pa r a  unos e l  hecho i m p l i c a  l a  p e r d i d a  de l a  j  
p r o p i e d a d  y l a  c o r r e s p o n d i e n t e  p r o l e t a r i z a c i ó n  o e m i g r a c i ó n ;  p a r a  j  
o t r o s  l a  mengua de unas p r o p i e d a d e s  cu ya  c a p a c i d a d  p a r a  m a n t e n e r  
a l a  f a m i l i a  c a mp e s i n a  d i s m i n u i r á , p r o p i c i a n d o  un e m p o b r e c i m i e n t o  
y t a l  v ez  l a  p e r d i d a  a p l a z a d a  de l a  p r o p i e d a d #
D e t a l l e s  como l a  n o t a b l e  p r e s e n c i a  de l a s  v i u d a s  e n t r e  
l o s  v e n d e d o r e s ,  nos m u e s t r a n  que muchas de e s t a s  v e n t a s  se l l e v a ­
ban a cabo a n t e  l a  i m p o s i b i l i d a d  de c u l t i v a r  l a  t i e r r a  con l a  p r o ­
p i a  f u e r z a  de t r a b a j o  f a m i l i a r :  e l  r e c u r s o  a l a  mano de o b r a  c on ­
t r a t a d a  se v o l v í a  d i f í c i l  p a r a  l o s  p r o p i e t a r i o s  con e s c a s o s  r e ­
c u r s o s .  P r e d o m i n a n , además , l a s  t i e r r a s  de s e c a n o ,  l o  c u a l  nos  i n ­
d i c a  que e r a n  e s t a s  t i e r r a s  l a s  que v e n d í a  con p r e f e r e n c i a  l a  f a ­
m i l i a  c a m p e s i n a  a l  l l e g a r  l a s  d i f i c u l t a d e s  e c o n ó m i c a s ;  en muchos 
c a s o s ,  un c o m p r a d o r  a d q u i e r e  t i e r r a s  c o n t i g u a s  a d i s t i n t o s  v e nd e­
d o r e s  con l o  c u a l  se p r o d u c e  l a  i n t e g r a c i ó n  de t o d a s  e s t a s  p a r ­
c e l a s  en una sol ía e x p l o t a c i ó n  que con e l  t i e m p o  e s t a r í a  l l a m a d a  
a t r a n s f o r m a r s e  en n a r a n j a l .  E x i s t e n  t a m b i á n  c o m p r a d o r e s  que se 
n u t r e n  no s ó l o  de l o s  pequeños  v e n d e d o r e s  s i n o  que comb inan  e s t a s  
a d q u i s i c i o n e s  con l a s  r e a l i z a d a s  a o t r o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s ,  e 
i n c l u s o ,  con a d q u i s i c i o n e s  de b i e n e s  d e s a m o r t i z a d o s .
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Cuadro 12. Compras de tierras por ouatro grandes propietarios* Alzira, 1841-1851•
1. Francisco España Sala (Alzira).
Vendedor Partida Hgs. Cultivo Año ( D (2)
Francisco Damié Mulata 3 huerta 1841 3 27
Bernardo Perls Toro 6 moreras 181*4 - -
Roque Mariner Almunla 3 moreras 1844 170 170
w t Cabanyes 4 arroz 1844
H t» Cabanyes 3 arroz 1844
n ti Benirrabea 7 moreras 1844
N tt Maranyent 4 arroz 1844
n n Mulata 6 arroz 1844
n tt Pía Corbera 20 seoano 1844
M N Alborgí 3 moreras 1844
W M Pasadores 10 secano 1844





Cultivo Año (1) (2)
Convento de M# Pío San Bernardo 17 moreras 1845 17 30
Mariano Colomlna Benlrrabea 6 huerta 1845 - -
Francisco Bernia Tuléll 3 secano 1845 7 7
Bernardo Blasco Tulell 3 secano 1846 3 3
Sor Dominga Núñez Cabanyes 7 arroz 1847 27 27
Joaquín Barbaré Maranyent 5 arroz 1847 5 5
Félix Bella Prada 6 arroz 1847 17 17
Agustín C. Pasadores 8 moreras 1847 - -
TOTAL 132
(1) Total.de hanegadas que vende el propietario vendedor en este
(2) Total de hanegadas que poseía antea de las ventee realizadas
2. Pedro Pontana Blay (Alzira).
miaño período
Vendedor Partida Hgs. Cultivo Año (1) (2)
José Damié Alborgí 4 secano 184Í 8 37
Joaquín Ferrus Prada 4 arroz 1842 4 4
Vendedor Partida Hgs. Cultivo
-
Año (í) (2)
Viada de Bernardo Carrié Masaseli 6 moreras 18^3 13 13
«  t i M n Vilella 4 huerto 1843
Viada de Franoiaoo Marzal Alfarella 8 moreras 1842 14 14
José Veny Vilella 4 huerto 1843 4 12
José Carrió Vilella 4 huerto 1843 10 10
Blas Carrié Vilella 4 huerto 1843 4 20
Joaqaín Carrié Vilella 4 huerto 1843 18 18
Bernardo Garrigues Alfarella 3 morera s 1844 - -
Viada de Luis Ramón Benicull 5 huerto 1845 10 10
Viada de Joan Requena Benioall 12 huerto 1845 12 12
Teresa Bernia Benicull 3 huerto 1845 14 14
M N Benioall 11 huerto 1845
Bernardo Pellicer Maranyent 4 moreras 1846 9 14
Viada de Agustín Palau Benicull 10 seoano 1846 - -
Viada de Diego Peris Benicull 8 secano 1847 25 25
Juan Soler Masrolg 4 moreras 1849 4 4
Jayme Cano Bases 4 secano 1850 34 39
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Vendedor Partida Hgs* Cultivo Año (1) (2 )
Agustín Peris Cabanyes 4 arroz 1850 4 4
Viuda de Antonio Plquer Bases 4 secano 1850 8 8
Bernardo Franco Cabanyes 4 arroz 1851 - -
TOTAL 118
3* Francisco Fourrat Carreros (Valencia)
Vendedor Partida Hgs* Cultivo Año (1) (2 )
José Armengol, Pbro* Rafol 11 moreras 1848 3 6 *5
Viuda de Tadeo Furié Pié de Corbera 15 secano 18*18 37 37
Pascual Lépez Tisneres 16 secano 1848 - a*
tt N Pié de Corbera 15 secano 1848 - -
Francisco Méngual Arenes 25 olivos 1848 25 4o
Vicente Iborra Arenes 2 olivos 1848 2 26
Teresa Agustí Pié de Corbera 25 secano 1848 *3 58
Antonio Escrlvé Pié de Corbera 8 ólivos 1849 8 32
Antonio Almela Pié de Corbera 3 moreras 1849 19 19
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Vendedor Partida Hgs. Cultivo Año (1) (2 )
Viuda de Francleoo Ramón Pía de Corbera 5 secano 1849 3 6 94
n it ti n Pía de Corbera 10 secano 1849
Viuda de Manuel Asenal Pié de Corbera 4 secano 1849 31 31
Pedro Asene1 Casella 4 higueras 1849 - -
Viuda de Cristóbal Almela Pié de Corbera 50 secano 1849 - -
José Armengol Rafol 4 moreras 1850 16 45
n n Casella 5 higueras 1850
Ramón Olivares Pié de Corbera 10 secano 1851 22 22
Bernardo Colomer Rumbau 4 moreras 1850 11 18
Viuda de Francisco Slfre Alfarella 3 huerta 1850 3 3
Josó Pérez Casella 6 secano 1850 6 30
Viuda de Cristóbal Almela Tisneres 50 secano 1850
Agustín Perls Casella 6 vifía 1851 6 6
Franoisoo Damié Pié de Corbera 6 vifla 1851 14 43
Bernardo L« Pié de Corbera 12 secano 1851 ¥ -
Francisco Pascual Pié de Corbera 6 secano 1851 7 11
Bernardo Pelufo Arenes 7 secano 1851 7 27
TOTAL 312
k. Francisco Rausell (Valencia)
Vendedor Partida Hgs. Cultivo Añó (1) (2)
Clero de Sta. Catalina Maranyent 16 campa 1845 55 55
» t it Vilella 16 huerto 1845
ti ti tt Vilella 23 naranjos 1845
Viuda de Antonio Palomar Plá de Corbera 2 moreras 1846 10 10
it n n Plá de Corbera k moreras 1846
Agustín España Plá de Corbera 6 moreras 1846 28 28
Nicolás Mayans Altnunia 3 moreras 1847 - -
José Molina Plá de Corbera 5 moreras 1847 29 37
Gregorio Aparlci Cabanyes 10 arroz 1847 - -
Matías Glmeno Cabanyes k secano 1847 k k
Vicente Llopls maranyent 8 arroz 1847 - -
Joaquín Palacios Masroig 2 moreras 1847 - -
Agustín Nuñez Maranyent 3 moreras 1850 3 3
Ricardo Landerer Cabanyes 6 arroz 1850 7k 131
tt n Recnou k morera s 1850
n n Rafol 33 moreras 1850
Vendedor Partida Hgs. CultAvo Año ( D (2)
Ricardo Landerer Velasco 30 moreras 1850
TOTAL 179
PUENTE* A.M.A., 220/1, **5» Padrón de Riqueza, 1838. Elaboración propia.
Una c i e r t a  c a n t i d a d  de m a t i c e s  p a r a  un p r o c e s o  ú n i c o  
que a p a r e c e  en t o d a  su i m p o r t a n c i a ;  un e x t r a o r d i n a r i o  i m p u l s o  pa­
r a  l a  c o n c e n t r a c i ó n  de p r o p i e d a d e s ,  l i g a d o  a l a  d e s a p a r i c i ó n  de 
un buen número  de pequeños  c a m p e s i n o s  p r o p i e t a r i o s  y a l a  p a r a l e ­
l a  c o n s o l i d a c i ó n  de una b u r g u e s í a  a g r a r i a  t a n t o  de o r i g e n  l o c a l  
como p r o c e d e n t e  de l a  c i u d a d  de V a l e n c i a .  E s t e  f en ómen o,  a r t i c u l a ­
do en t o r n o  a l a s  d écadas  de l o s  40 y l o s  50 no ha s i d o  e s t u d i a ­
do en e l  P a í s  V a l e n c i a n o  con l a  a t e n c i ó n  que merecen Han h a b i d o ,  
s i n  e mbar go ,  a u t o r e s  que han a p u n t a d o  e l  hecho de que l a d  décadas  
c e n t r a l e s  d e l  s i g l o  - c a r a c t e r i z a d a s  como c o y u n t u r a  de c r i s i s  a g r a ­
r i a -  p u s i e r o n  en p e l i g r o  l a  p r o p i e d a d  de muchospequeños  c a m p e s i n o s
( 2 7 )  . N u e s t r o s  d a t o s  o b r a n  en e s t e  s e n t i d o ;  h a r í a  f a l t a , s i n  embar ­
g o ,  una i n v e s t i g a c i ó n  en p r o f u n d i d a d  a f i n  de c o n o c e r  l o s  meca­
n i s m o s  p o r  l o s  c u a l e s  l a  c r i s i  a g r a r i a  i n c i d i ó  de modo t a n  d e t e r ­
m i n a n t e  en l a s  e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s .
V o l v i e n d o  a l a  e v o l u c i ó n  c r o n o l ó g i c a  que es tamos d e s ­
c r i b i e n d o ,  l a  segunda  e t a p a  que ve r emos  r e f l e j a d a  en e l  p e r í o d o  
p r o p u e s t o  se i n i c i a  p r e c i s a m e n t e  a p a r t i r  de l o s  d a t o s  de 1 861 .  
C i e r t a m e n t e  l a  i n e x i s t e n c i a  de c o r t e s  c r o n o l ó g i c o s  de mayor  f r e ­
c u e n c i a  e n t r e  e s t a  f e c h a  y l a  de l o s  años t r e i n t a  d e l  s i g l o  XX 
i m p i d e  p r e c i s a r  con mayor  e x a c t i t u d  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e l  camb io  de 
t e n d e n c i a :  s i n  e mbar go ,  p o r  l o s  d a t o s  que hemos mane j ad o  a l  r e f e r i r ­
nos a l a  e s t r u c t u r a  de l a  p r o p i e d a d  en l a  h u e r t a  podemos a v e n t u r a r  
que t a l  c amb io  de t e n d e n c i a  no se c o n c r e t a r í a  de manera f i r m e  has -  
t a  e n t r a d o  e l  s i g l o  XX.
En qué c o n s i s t e  e s t a  i n f l e x i ó n  l o  r e f l e j a n  con c l a r i d a d  
l o s  c u a d r o s  9 y 1 0 ;  l a  t e n d e n c i a  que acabamos de d e f i n i r  se i n v i e r ­
t e  de 'modo c o n t u n d e n t e  y vemos a u m e n t a r  e l  número de pequeños  
p r o p i e t a r i o s  desde  e l  44 % a l  64 % y en c i f r a s  a b s o l u t a s ,  un au­
mento  de a l g o  más de 1600 p r o p i e t a r i o s . P a r a l e l a m e n t e  d i s m i n u y e n
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l o s  m e d i a n o s  y l o s  g r a n d e s .  La e v o l u c i ó n  de l a  s u p e r f i c i e  p o s e í d g  
s i g u e  una t e n d e n c i a  i d é n t i c a  e x c e p t o  en e l  caso  de l o s  m e d ia n o s  
p r o p i e t a r i o s  cu ya  p a r t i c i p a c i ó n  en e l  t o t a l  de l a  s u p e r f i c i e  au­
m e n t a  a p e s a r  de h a b e r  d i s m i n u i d o  su n úmer o .  Veamos l o s  d a t o s :
Cuadro  1 3 .
Resumen p o r c e n t a j e s  p r o p i e t a r i o s  y s u p e r f i c i e  p o s e í d a .
P r o p i e t a r i o s S u p e r f i c i e
1861 1930 1861 1930
< 12 
1 3 - 6 0  
> 6 0
4 4 ' 7  
4 0 ' 7  
1 4 '  6
6 4 '  5 
2 9 '  8 
5 ' 3
6 ' 1  
2 6 '  4 
6 7 '  5
1 5 '  2 
3 3 '  4 
5 0 '  9
F u e n t e :  d a t o s  c u a d r o s  9 y 10 ,  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
Los r a s g o s  g e n e r a l e s  de l a  t e n d e n c i a  se c o n s o l i d a n  e n t r e  
l a  f e c h a  de l o s  años 30 y l a  de 1 97 6 ,  p e r o  e l l o  cae f u e r a  de n u e s ­
t r o  p e r í o d o  de e s t u d i o .  Tenemos,  en d e f i n i t i v a ,  que es a f i n a l e s  
d e l  s i g l o  XIX y p r i m e r  t e r c i o  d e l  XX cuando se da e l  paso más i m­
p o r t a n t e  en e l  p r o c e s o  de c o n s o l i d a c i ó n  de l a  pequeña  p r o p i e d a d :  
l o s  d a t o s  c o n f i r m a n ,  además,  que l a  e t a p a  que c u l m i n a  en l o s  años 30 
t i e n e  un peso  e s p e c í f i c o  c o n s i d e r a b l e  en ese l a r g o  e i m p r e c i s o  
p r o c e s o  que se ha c a r a c t e r i z a d o  como v í a  de l a  pequeña  p r o p i e d a d .
E l  hecho de que en a l r e d e d o r  de 70 a ñ o s ,  más de 1000 c a mp e s i n o s  
accedan  a l a  p r o p i e d a d  es un hecho s u f i c i e n t e m e n t e  s i g n i f i c a t i v o
( 2 8 ) .  S i n  e mb ar go ,  es p r e c i s o  d e c i r  que ese aumento  es t o d a v í a  
menor  d e l  que t e n d r á  l u g a r  e n t r e  l o s  años 30 y 1 9 76 ,  c i f r a d o  en 
unos 2000 p r o p i e t a r i o s :  en e s t a  se gunda  e t a p a  se d a r í a ,  p u e s ,  e l  
paso f u n d a m e n t a l  y d e c i s i v o  p a r a  e l  p r e d o m i n i o  de l a  pequeña p r o ­
p i e d a d .
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A s í  p u e s ,  a l a  a l t u r a  de l o s  años 3 0 ,  l o s  pequeños  p r o ­
p i e t a r i o s  han e x p e r i m e n t a d o  un aumento  i m p o r t a n t í s i m o ,  p e r o  en 
t é r m i n o s  r e l a t i v o s  suponen  t o d a v í a  e l  64 % d e l  t o t a l  de p r o p i e t a ­
r i o s  y ,  l o  que es más s i g n i f i c a t i v o , t a n  s o l o  e l  15$ d e l  t o t a l  de su 
p e r f i c i e  c u l t i v a d a .  J u n t o  a e l l o ,  o t r o  hecho d e c i s i v o :  en 1930 
l o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s ,  a q u e l l o s  que poseen más de 60 h g s . ,  r e ­
p r e s e n t a n  t o d a v í a  más d e l  50 % de t o d a  l a  s u p e r f i c i e ,  s i e n d o  t a n  
s o l o  un 5% r e s p e c t o  a l  numero t o t a l  de t e r r a t e n i e n t e s .  La perma­
n e n c i a  de una g r a n  p r o p i e d a d  - e n  l o s  t é r m i n o s  en que puede h a b l a r ­
se de t a l  p a r a  una zona como l a  que nos o c u p a -  es pues s i m u l t á n e a  
a a q u e l  e x t r a o r d i n a r i o  p r o c e s o  de d i f u s i á n  de l a  p r o p i e d a d :  se 
t r a t a ,  p o r  t a n t o ,  de dos r a s g o s  a p a r e n t e m e n t e  c o n t r a d i c t o r i o s ,  
de un p r o c e s o  que no puede s e r  c a r a c t e r i z a d o  de modo u n í v o c o .  S i ,  
además,  i n t e n t a m o s  v e r  l o  o c u r r i d o  a l o  l a r g o  de t o d g f e l  p e r í o d o  
c o n s i d e r a d o ,  desde  l o s  i n i c i o s  d e l  s i g l o  X I X ,  a d v e r t i m o s  que e l  
c a r á c t e r  d e f i n i t o r i o  no puede s e r  más que uno:  un p r o c e s o  de c on ­
c e n t r a c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  p o r  l o  menos e n t r e  1BG2 y 1930 .  E l  g r á ­
f i c o  1 . 1 .  r e p r e s e n t a  l a  d i f e r e n c i a  en l a  c o n c e n t r a c i ó n  e n t r e  am­
bas f e c h a s ;  s i n  e mb ar go ,  s i ,  como d e c í a mo s  más a t r á s ,  es h a s t a  
1861 cuando t i e n e  l u g a r  e l  mayor  g r a d o  de a c u m u l a c i ó n  de l a  p r o p i e ­
d a d ,  l o s  años 1930 r e p r e s e n t a n  un l i g e r o  d e s c en s o  d e l  n i v e l  de co n ­
c e n t r a c i ó n  r e s p e c t o  a l a  u l t i m a  f e c h a .  Los c o r r e s p o n d i e n t e s  í n d i ­
ces  de G i n i  que ya hemos v i s t o ,  de 0 * 3 8 5 4  en 1 6 0 2 ,  0 * 5 5 24  en 1 861 ,  
se c o n v e r t i r í a n  en 0 * 4 8 6 7  en 1 9 30 .  En e l  g r á f i c o  1 . 2 .  se r e p r e s e n ­
t a  l a  c o m p a r a c i ó n  de l o s  í n d i c e s  de c o n c e n t r a c i ó n  e n t r e  1795 y 
1914 p e r o  ú n i c a m e n t e  p a r a  l a s  t i e r r a s  de h u e r t a  ( c u a d r o s  4 y 6 ) .  
Como se ve l a  t e n d e n c i a  s e c u l a r  es l a  c o n t r a r i a ,  con una s e n s i b l e  
i n c l i n a c i ó n  a l a  d i s p e r s i ó n  de l a  p r o p i e d a d :  l a  h u e r t a  c o n s t i t u i ­
r í a ,  p u e s ,  uno de l o s  l u g a r e s  o r i v i l e g i a d o s  d e l  auge de l a  p eque­
ña p r o p i e d a d .  Una v í a  que p o s i b i l i t a  e l  a c c e so  a l a  p r o p i e d a d  y
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l a  g e n e r a l i z a c i ó n  de l o s  pequeños  p r o p i e t a r i o s  p e r o  que,  a l  p r o p i o  
t i e m p o ,  m a n t i e n e  un i m p o r t a n t e  g r a d o  de c o n c e n t r a c i ó n  de l a  misma.  
En base a e s t o s  dos a s p e c t o s  de l a  e v o l u c i ó n  de l a s  e s t r u c t u r a s  
de l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  e s t a b l e c e r e m o s  l o s  c a p í t u l o s  s i g u i e n ­
t e s  y o b t e n d r e m o s  l a s  c o n c l u s i o n e s  f i n a l e s .
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G r á f i c o  1 . -  Cur vas  de L o r e n z  de c o n c e n t r a c i ó n  de l a  p r o p i e d a d
1 . 1 .  S u p e r f i c i e  de 
l a  h u e r t a  de A l -  
z i r a .
1795
I . G . :  0 *4395
1914 
I . G . S  0 *3504
1 . 2 .  T o t a l  de l a  
s u p e r f i c i e  c u l ­
t i v a d a  en A l z i r a .
1802 
I . G . :  0 *3854
1930 
I . G . :  0 *4867
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NOTAS DEL CAPITULO 2
( 1 )  BLESA C U f íA T ,A . ,  " E l  r e g im  s e n y o r i a l  v a l e n c i a  v e s p r s s  de l a  s e -  
v/a d i s s o l u c i ó " ,  E s t u d i a  d%H i s t & r i a  C o n te m p o r& n ia  d e l  P a ís  Va­
l e n c i a , n31 ( 1 9 7 9 ) ,  p p .  1 6 7 - 1 9 8 .
( 2 )  A lg u n a s  i d e a s  s o b r e  l o s  c o n f l i c t o s  de l a s  v i l l a s  r e a l e s  de l a  
com arca  con  l o s  s e ñ o r e s  f e u d a l e s  v e c i n o s  d u r a n t e  l a  Edad M o d e r -  
n a :  GARCIA M A R T IN E Z ,S . , " L a  R i b e r a  desde l a s  G erm an ías  h a s t a
l a  e x p u l s i ó n  de l o s  m o r i s c o s " , e n  Economía a g r a r i a  i  h i s t o r i a  
l o c a l ,  V a l e n c i a ,  1 9 8 0 ,  p p .  43 y s s ,
( 3 )  CAPELLINO C 0 T S ,F . ,  " L a  p r o p i e d a d  t e r r i t o r i a l  a l a  R i b e r a  a l a  
f i  d e l  s e g l e  X V I I I :  e l  P a t r i m o n i  R e i a l " ,  en Economía a q r l r i a . . .  
o p . c i t . , p . 3 8 8 .
( 4 )  PESET,M • ,  GRAULLERA, V . ,  y MANCEBO,M . F . ,  " P l e t s , s e n y o r i e s  i  p r o -  l 
p i e t a t = a  l a  V a l e n c i a  d e l  s e g l o  X V I I I " #  E s t u d i a  d ^ H i s t o r i a  A g ra ­
r i a , 6 ( 1 9 8 6 ) ,  p . 2 0 8 *
( 5 )  PONS PONS,A» y  SERNA ALONSO,J. ,  " I n t e n t o s  en l a  a r t i c u l a c i ó n  I 
d e l  m e rc a d o  c o m a r c a l :  e l  ca m in o  v e c i n a l  de A l b e r i c  a A l z i r a ,  
1 8 5 3 - 1 8 5 8 " ,  S a i t a b i  X X X I I I  ( 1 9 8 3 ) , p p . 1 4 3 - 1 5 5 .
( 6 )  ROMERO GONZALEZ, P r o p ie d a d  a g r a r i a . » # , o p . c i t , ,  p . 7 6 .  I
( 7 )  A . M . A . ,  L e g . 0 4 2 2 ,  e n t r e  e x p s .1 1 5  y 116 ,  s i n  c a t a l o g a r ,  c o s i d o  i
a l a e s c r i t u r a  n3 6 1 6 • Compárese con e l  c o n t r a t o  que p a r a  l o s  
l í m i t e s  de l a  A l b u f e r a  r e p r o d u c e  GARCIA MONERRIS,C., Rey y Se­
ñ o r . E s t u d i o  de un r e a l e n g o  d e l  P a í s  V a l e n c i a n o  (La  A l b u f e r a , 
1 7 6 1 - 1 8 3 6 ) , V a l e n c i a ,  1 9 8 5 ,  p p .  2 5 7 - 2 5 8 .
( 8 )  ROMERO GONZALEZ, o p . c i t . ,  p p .  7 7 - 7 8 .  I
( 9 )  La c i f r a  de 1831 p r o c e d e  de GARCIA MQNERRIS,E. y C . ,  " R e a l  Pa-  I
t r i m o n i o  y e s t r u c t u r a  de l a  p r o p i e d a d  en l a  B a i l í a  de C a r c a i -  
x e n t  ( s s . X V I I I  y X I X ) " ,  C o m u n ic a c ió n  i n é d i t a  a l a  I l i a  Assem- 
b l e a  d ' H i s t o r i a  de l a  R i b e r a . C o p i a  m e c a n o g r a f i a d a .  Pa ra  l a  se ­
gunda m i t a d  d e l  s i g l o  X V I I I  l a s  a u t o r a s  f o f r e c e n  l a  c i f r a  de 
1949 h g s .  La c a n t i d a d  dada como t o t a l  de l a  s u p e r f i c i e  c u l t i ­
vada  p r o c e d e  de TORRES F A U S ,F . , " L * e v o l u c i ó  de l ' e s t r u c t u r a  de
l a  p r o p i e t a t  en C a r c a i x e n t  d u r a n t  a l  s e g l e  X I X " ,  C o m u n ic a c ió n  
i n é d i t a  a l a  13 A ssem b lea  d ' H i s t b r i a  de l a  R i b e r a ,  c o p i a  meca­
n o g r a f i a d a ,  q u i e n  t o t a l i z a  3 6 .2 5 2  h g s .  en 1 6 7 9 .
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( 1 0 )  ROMERO GONZALEZ, o p . c i t . ,  p .  4 6 .
( 1 1 )  Los p o r c e n t a j e s  o f r e c i d o s  p o r  CAPELLINO COTS, "L a  p r o p i e t a t  
t e r r i t o r i a l . . . " ,  o p . c i t . ,  p . 3 9 4 ,  nos  p a r e c e n  un t a n t o  e l e v a ­
d o s ,  s i n  duda p o rq u e  p a r t e  de una s u s t a n c i a l  i n f r a v a l o r a c i ó n  
de l a  s u p e r f i c i e  t o t a l  a l  t o m a r  d a t o s  de C a v a n i l l e s  que no 
son s i n o  i n d i c a t i v o s .
( 1 2 )  ROMERO GONZALEZ, o p . c i t . ,  p p .  75 y s s .  Sobre  e l  p r o c e s o  de 
d i f e r e n c i a c i ó n  i n t e r n a  en l a  co m u n id a d  c a m p e s in a ,  r e f e r i d o  
a l  P a ís  V a l e n c i a n o ,  v é a s e :  P E S E T ,M a r ia n o , Pos ensayos  s o b r e  
l a  h i s t o r i a  de l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a , M a d r i d ,  1 9 8 2 ,  p p .  
2 5 0 - 2 5 3 .  Sobre  l a  f o r m a c i ó n  de una o l i g a r q u í a  l o c a l  en r e l a ­
c i ó n  con l a s  h a c ie n d a s  m u n i c i p a l e s  de l o s  l u g a r e s  de r a la l e n g o :  
ROMEO MATEO,MS C r u z ,  R e a le n g o  y M u n i c i p i o . A l c o i  en e l  s i g l o  
X V I I I . A l i c a n t e ,  1 9 8 6 .
( 1 3 )  ROMERO GONZALEZ, o p . c i t . ,  p . 4 6 .
( 1 4 )  Estamos de a c u e rd o  r e s p e c t ó l a  l o s  c f i t e r i o s  p a r a  d i f e r e n c i a r  
p e q u e ñ a ,  m ed ia n a  y g r a n  p r o p i e d a d ,  con FERRER i  A L 0 5 , L l o r e n g ,  
" L %e s t r u c t u r a  de l a  p r o p i e t a t  i  de l ' e x p l o t a c i ó  en un v i n y a r  
de l a  C a t a lu n y a  c e n t r a l :  e l  Bages e l s  s e g l e s  X V I I I  i  X I X 11, 
E s t u d i s  d * H i s t o r i a  A g r a r i a , na 6 ( 1 9 8 6 ) ,  p .  1 03 :  " . . . l a  p e t i -  
t a  p r o p i e t a t  és d e f i n i d a  p e r  l a  p o s s e s s i ó  d ' u n a  q u a n t i t a t  de 
t é r r a  i n s u f i c i e n t  p e r  g a r a n t i r  l a  s u b s i s t e n c i a  de l a  f a m i l i a  
que l a  t r e b a l l a ;  des d e l  moment que l a  q u a n t i t a t  de t é r r a  g a -  
r a n t e i x  1 ' a u t o s u b s i s t e n c i a  f i n s  que c a l  H o g a r  a s s a l a r i a t s ,  
t r o b e m  l a  f r a n j a  de l a  p r o p i e t a t  m i t j a n a ;  l a  g r a n  p r o p i e t a t  
és l a  que n e c e s s i t a  a s s a l a r i a t s  p e r  a l a  seva  e x p l o t a d o " • No 
c o i n c i d i m o s ,  en c a m b io ,  con l o s  l í m i t e s  s u p e r f i c i a l e s  que es ­
t e  a u t o r  da a cada uno de l o s  t r e s  t i p o s  de p r o p i e d a d .  En n u e s ­
t r o  c a s o ,  d e b id o  a l  p r e d o m i n i o  d e l  r e g a d í o  a l t a m e n t e  r e n t a b l e ,  
se im pone  una r e d u c c i ó n  de a q u e l l o s  l í m i t e s ;  hemos c o n s i d e r a ­
d o ,  a s í ,  pequeña p r o p i e d a d  l a  i n f e r i o r  a 12 h g s . ,  y g r a n  p r o ­
p ie d a d  l a  que s u p e r a  l a s  6 0 .
( 1 5 )  MILLAN Y GARCIA-VARELA,3 . ,  R e n t i s t a s  y c a m p e s in o s . D e s a r r o l l o  
a g r a r i o  y t r a d i c i o n a l i s m o  p o l í t i c o  en e l  s u r  d e l  P a ís  V a l e n ­
c i a n o ,  1 6 8 0 - 1 8 4 0 , A l i c a n t e ,  1 9 8 4 ,  p . 4 4 3 .
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( 1 6 )  M I L L A N , 3 . ,  11 A g r i c u l t u r a  i n t e n s i v a  i  e x p l o t a c i ó  c a m p e r o l a . . .  ” , 
o p . c i t . ,  p p .  1 2 0 - 1 2 5
( 1 7 )  M I L L A N , 3 . ,  R e n t i s t a s . . « « o p . c i t . . p p . 1 6 7 - 1 6 8  y 211
(1 8 )  ALBEROLA ROMA,A. ,  J u r i s d i c c i ó n  y P r o p ie d a d  de l a  t i e r r a  en 
A l i c a n t e  ( s s .  X V I I  y X V I I I ) . A l a c a n t ,  19B4,  p p .  2 0 6 - 2 0 7 .
( 1 9 )  P E S E T , M a r i a n o ,  “ P r o p i e d a d  y s e ñ o r í o  en l a  R i b e r a  d e l  J u c a r "  
en Economí a  a g r a r i a . . . . o p . c i t . . p .  106.
( 20 )  CAPELLINO CGTS* " L a  p r o p i e t a t  t e r r i t o r i a l  a l a  R i b e r a , . . 11, 
o p . c i t . ,  p . 3 9 1 •
( 2 1 )  I B I D EM , p . 404
( 22 )  GARCIA M0NERRI3,  " R e a l  P a t r i m o n i o . . . " ,  o p . c i t .
( 2 3 )  Los p a d r o n e s  de c e q u i a j e  u t i l i z a d o s  p a r a  e s t e  y l o s  s i g u i e n ­
t e s  c u a d r o s  d o r r e s p o n d e n  a l a s  s i g u i e n t e s  s i g n a t u r a s  d e l  
A r c h i v o  M u n i c i p a l  de A l z i r a :  6 9 0 / 1 1 2 ,  1 7 9 5 ;  6 9 0 / 1 3 5 ,  1 8 18 ;  
6 9 0 / 1 3 9 ,  1 8 3 5 ;  6 9 0 / 1 4 9 ,  1 8 4 6 ;  6 9 0 / 1 6 7 ,  1 8 5 7 ;  6 9 0 / 1 7 1 ,  1 869 ;  
6 9 0 / 1 7 3 ,  1 8 9 9 ;  y 6 9 0 /  178 ,  1 914 .  Las c i f r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a 1 930  p r o c e d e n ,  en c a m b i o ,  d e l  C a t a s t r o  de esos años y l a  
f e c h a  dada es a p r o x i m a d a . A r c h i v o  d e l  R e i n o  de V a l e n c i a ,
S e c c i ó n  H a c i e n d a ,  L e g s . 1 4 2 8 ,  1 4 2 9 ,  1430,  1 431 ,  1 4 3 2 , 1 4 3 3 ,
1 4 34 ,  1 4 35 ,  1 4 3 6 , 1 4 3 7  y 1 4 38 .  E l  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  e x t r a e r  so
l a  s u p e r f i c i e  da h u e r t a  ha c o n s i s t i d o  en l a  d e l i m i t a c i ó n  co­
mo t a l  de l a s  s i g u i e n t e s  p a r c e l a s :  A l b o r c h í , A l f a r e l l a , B e r c a ,  
C ab a n y e s ,  F o i a , F o n d o s , M a r a n y e n t , M a s r o i g , M u l a t a , O r i , P í a , P u ­
j o l  , R a f o l  , Rumbau , T o r a ,  T o r o  , V i s t a b e l l a  y B a r r a b l e t ¿ . O t r a s  no 
se han i n c l u i d o  p o r  s e r  i m p r e c i s a  su l o c a l i z a c i ó n  o p a r t i ­
c i p a r  a l  p r o p i o  t i e m p o  de l a  zona r e g ad a  p o r  l a  A . R . X .  y 
p o r  aguas  s u b t e n n á n e a s . De a h í  que l a  c a n t i d a d  t o t a l  de h a -  
n e g a d as  r e s u l t e  i n f e r i o r  a l a  de l a s  f e c h a s  p r e c e d e n t e s , l o  
c u a l ,  e v i d e n t e m e n t e ,  no c o r r e s p o n d e  a l a  r e a l i d a d .  P a r a  es ­
t a  d e l i m i t a c i ó n  se han u t i l i z a d o :  M em or i a  d e l  mapa de s ue ­
l o s  d e l  t e r m i n o  m u n i c i p a l  de A l z i r a  ( V a l e n c i a ) ,  M a d r i d ,  1 956 ;  
GIL SAURA,E,  y PERI5 ALBENT0SA,T . , " T o p o n i m i a ,  m o r f o l o g í a  
a g r a r i a  i  p a i s a t g e  r u r a l  a l a  R i b e r a  A l t a  d e l  Xuquer  ( s . X V l ) " ,  
en C u a d e r no s  de T r a b a j o . n93 ( 1 8 8 4 ) , E s c u e l a  U n i v e r s i t a r i a  
d e l  P r o f e s o r a d o  de EGB, pp . 6 7 - 8 9  ; y R0SELL0 VERGER,V.M. ,  " A -  
n o t a c i o n e s  a l a  t o p o n i m i a  de l a  R i b e r a  d e l  Xuquer  i  e n c o n -  
t o r n s " ,  S a i t a b i ,  X X V I I J  ( 1 9 7 8 ) , p p . 8 3 - 1 0 7 .
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( 2 4 )  GARRABOU, Un f a l s  d i l e m a , . . « o p . c i t » . p . 1 4 7 .
(2 5 )  P r o c a s o s  s e m e ja n te s  de c o n c e n t r a c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  y d e s p o ­
s e s i ó n  ca m p e s in a  se dan en n u m e ro s o s  l u g a r e s *  l /ease e l  caso
de M a n re s a  en FERRER i  ALOS, nL %e s t r u c t u r a  de l a  p r o p i e t a t . . . " ,  
o p . c i t * ,  p . 1 2 5 ;  y e l  de f u r c i a  en PEREZ P IC A Z09frl . T e r e s a ,  "La  
p r o p i e t a t  de l a  t é r r a  a M u r c i a  * I n t r o d u c c i ó  m e t o d o l ó g i c a " ,  E s -  
t u d i s  d ^ H i s t o r i a  A g r a r i a , n9 6 ( 1 9 8 6 ) ,  p .  1 9 7 .
( 2 6 )  IB IDEM, p .
( 2 7 )  RUIZ TORRES,P. ,  H i s t o r i a  d e l  P a ís  V a l e n c i a n o , o p . c i t . ,  p . 1 8 6 .
( 2 6 )  Dado q u e ,  f r e n t e  a v a r i a c i o n e s  i m p o r t a n t e s  en l a s  c i f r a s  s ie m ­
p r e  hay  que c o n s i d e r a r  l a  p o s i b i l i d a d  de d e f i c i e n c i a s  en l a  
d o c u m e n t a c i ó n ,  hemos c o t e j a d o  e l  t o t a l  de s u p e r f i c i e  p r o p o r ­
c i o n a d o  p o r  l o s  d a t o s  d e l  C a t a s t r o  con o t r o s  de o r i g e n  d i s t i n ­
t o ,  y vemos que hay una c o i n c i d e n c i a  b a s t a n t e  a m p l i a .  A s í ,  
A . M . A . ,  L e g .  2 0 8 1 ,  " E x p e d i e n t e s  v a r i o s " . L a  s u p e r f i c i e  c u l t i ­
vada  en A l z i r a  a s c e n d í a  a 4 . 7 7 7  H a . ,  más l o s  a ñ a d id o s  i n d e t e r ­
m in a d o s  d e l  t e r r i t o r i o  de La G a r r o f e r a .
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CAPITULO 3
SOBRE EL ESTAOO DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD EN ALZIRA
(F IN ALES OCLJ.JIXl
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A n te s  de p a s a r  a l  a n á l i s i s  d e t a l l a d o  de l o s  d a t o s  r e c o ­
g i d o s  s o b r e  l a s  dos g r a n d e s  t e n d e n c i a s  que acabamos de s e ñ a l a r ,  
es p r e c i s o  c a r a c t e r i z a r  en a l g u n a  m e d id a  e l  e s t a d o  de l a  p e q u e ­
ña p r o p i e d a d  en l a s  p o s t r i m e r í a s  d e l  o c h o c i e n t o s ,  en e s p e c i a l  
en l a  zona de A l z i r a .  Los r a s g o s  g e n e r a l e s  de l a  s i t u a c i ó n  han 
s i d o  ya p u e s t o s  de m a n i f i e s t o  p o r  Ramón G a r ra b o u  y a e l l o s  nos 
hemos r e f e r i d o  en un a p a r t a d o  a n t e r i o r ,  con e s p e c i a l  a t e n c i ó n  
a l  hecho  de l a  i n s u f i c i e n c i a  e c o n ó m ic a  de l a s  más pequeñas  p r o p i e ­
dades  en s í  m is m a s ,  que o b l i g a  a l  c a m p es in o  a c o n v e r t i r s e  en 
j o r n a l e r o  s i m u l t a n e a n d o  a s í  e l  t r a b a j o  p o r  c u e n t a  a j e n a  con l a  
e x p l o t a c i ó n  de l a  p r o p i a  p a r c e l a .
La i m p o r t a n c i a  de l a  pequeña  p r o p i e d a d  en A l z i r a  l a  
acabamos de v e r  en t é r m i n o s  c u a n t i t a t i v o s  a l  e s t u d i a r  l a  e v o l u ­
c i ó n  en e l  t i e m p o  de l a s  e s t r u c t u r a s  de l a  p r o p i d d a d .  Es n e c e s a ­
r i o ,  s i n  e m b a rg o ,  h a c e r  a l g u n a s  p r e c i s i o n e s  a l  r e s p e c t o  d e l  peso 
de l a  p r o p i e d a d  en e l  seno  de l a s  e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s :  en c o n ­
c r e t o  de l a  r e l a c i ó n  e n t r e  p r o p i e t a r i o s , a r r e n d a t a r i o s  y j o r n a l e ­
r o s . L a  C o m is ió n  de R e fo rm a s  S o c i a l e s  nos o f r e c e  d a t o s  de 1 8 8 4 ,  
que no vamos a r e p r o d u c i r  a q u í  en su t o t a l i d a d  p o r  h a b e r  s i d o  
ya dados a l a  l u z  en dos  o c a s i o n e s  ( l ) .  Según e s t o s  d a t o s  ( 2 ) ,  
en e l  p a r t i d o  j u d i c i a l  de A l z i r a  se d a ,  en m ayo r  g r a d o  que en l a  
m ayor  p a r t e  d e l  P a í s ,  una g r a n  c o i n c i d e n c i a  con l o  que es l a  d i s ­
t r i b u c i ó n  m e d ia  de l a s  t r e s  c a t e g o r í a s  l i g a d a s  a l a  a g r i c u l t u r a  
v a l e n c i a n a :  un 3 1 ' 3  % de p r o p i e t a r i o s , u n  1 3 ' 3  % de a r r e n d a t a r i o s  
y un 5 5 ' 4  % de j o r n a l e r o s .  E x i s t e ,  p u e s ,  una d i f e r e n c i a  e s e n c i a l  
f r e n t e  a zo n as  de s e ca n o  como X i v a ,  X e lv a  o A l b a i d a ,  donde e l  p r e -
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d o m i n i o  a b s o l u t o  de l o s  p r o p i e t a r i o s  c oncede  a l  a r r e n d a m i e n t o  
una p r e s e n c i a  muy e s c a s a ;  p e r o  t a m b i é n  r e s p e c t o  a á r e a s  de r e g a ­
d í o  como 1 H o r t a  ¿e V a l e n c i a  donde e l  número de a r r e n d a t a r i o s  
s u p e r a  a l  de p r o p i e t a r i o s .  Por  l o  que r e s p e c t a  a l o s  j o r n a l e r o s ,  
su número s o b r e p a s a  e l  50 % d e l  t o t a l ,  l o  que c o n s t i t u y e  a s í  m i s ­
mo l a  m e d i a  de l a  p r o v / i n c i a .  Por  t a n t o ,  una a m p l i a  p r e s e n c i a  de 
j o r n a l e r o s ,  con una i m p o r t a n t e  d i f u s i ó n  de l a  p r o p i e d a d  y un 
a r r e n d a m i e n t o  en c i e r t o  modo e s t a b i l i z a d o :
" L o s  l a b r i e g o s  p r o p i e t a r i o s  en e s t a  c i u d a d  pueden 
c a l c u l a r s e  en una t e r c e r a  p a r t e  y l o s  demás j o r ­
n a l  e r o s ; d i c h o s  l a b r i e g o s  t r a b a j a n  t a m b i é n  como 
j o r n a l e r o s ,  l l e v a n  f i n c a s  en a r r i e n d o  y su número 
no va en a u m e n t o "  ( 3 . ) ,
A p e s a r  de q u e ,  como hemos v i s t o  en e l  a p a r t a d o  a n t e ­
r i o r ,  l a  ú l t i m a  p a r t e  de l a  c i t a  d e b i e r a  s e r  r e l a t i v i z a d a ,  e s t a s  
^ p a l a b r a s  r e c o g e n  con c l a r i d a d  l a  c o m p l e j a  s i t u a c i ó n  de í a  p r o p i e ­
dad de l a  t i e r r a ,  con l a  d e l i m i t a c i ó n  de una f i g u r a  e s p e c í f i c a :
i
l a  d e l  pequeño  c a m p e s i n o  que e s ,  a l  p r o p i o  t i e m p o , j o r n a l e r o • La
i d e a  de que su número no va en aumento  t a l  vez deba s e r  i n s c r i t a
en l a  c o y u n t u r a  que se e s t á  v i v i e n d o  d u r a n t e  a q u e l l o s  a ñ o s :  l a  
c r i s i s  de l o s  80 q u e ,  s i n  d uda ,  p o n d r í a  s e r i o s  o b s t á c u l o s  a l  a c ­
ceso a l a  p r o p i e d a d ,  como de hecho  l o  d e m u e s t r a n  l o s  c u a d r o s  r e ­
f e r i d o s  a l a  e s t r u c t u r a  de l a  p r o p i e d a d  en l a  h u e r t a  que s e ñ a l a n  
una e s t a b i l i z a c i ó n  de l a  t e n d e n c i a  a l a  d i f u s i ó n .  S i n  emb ar go ,  
sabemos p o r  l a s  c i f r a s  d e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r  que es en l a s  p o s ­
t r i m e r í a s  d e l  s i g l o  c ua nd o  se i n i c i a  e l  p r o c e s o  de d i f u s i ó n  de 
l a  p r o p i e d a d  que se c o n s o l i d a  en l a  c e n t u r i a  s i g u i e n t e .
La s i t u a c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  y l o s  p r o p i e t a r i o s  en c u a l ­
q u i e r  momento h i s t é r i c o  p e r o  con p a r t i c u l a r  é n f a s i s  en l a s  d e c a d a s  
f i n a l e s  d e l  s i g l o ,  v i e n e  d e t e r m in a d a  p o r  su d e p e n d e n c ia  d e l  c r é d i t o
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u s u r a r i o  y de d i v e r s a s  f o r m a s  da g ra vámenes  s o b r e  l a  p r o p i e d a d .
Es e s t a  una c u e s t i ó n  que merece  un e s t u d i o  en p r o f u n d i d a d  que no
e s t á  a n u e s t r o  a l c a n c e  en e s t a s  p á g i n a s ;  i n t e n t a r e m o s  t a n  s o l o  
a l g u n a s  i n d i c a c i o n e s  ú t i l e s  a l  o b j e t o  que p e r s e g u i m o s .  P a r e ce  s e r  
que e l  r e c u r s o  a l  c r é d i t o  en t o d a s  süs  f o r m a s  - y  l a  f o r m a  más d i ­
f u n d i d a  e r a  l a  u s u r a -  f u e  una c a r a c t e r í s t i c a  de l o s  a g r i c u l t o r e s
v a l e n c i a n o s  en l a s  zonas  de r e g a d í o ,  s i  b i e n , ,  en épocas de c r i ­
s i s ,  como t e n d r e m o s  o c a s i ó n  de v e r ,  e l  p r o b l e m a  se v o l v í a  p a r t i ­
c u l a r m e n t e  agudo a l  e m p e o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  de l a  c o n c e s i ó n  y 
e n c o n t r a r s e  e l  ca mp es i no  con i n s a l v a b l e s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  l a  de­
v o l u c i ó n .  I n c l u s o  puede d e c i r s e  q ue ,  en a l g u n a  m e d i d a ,  c i e r t a  
a g r i c u l t u r a  se basaba en pequeños  p r e s t a m o s  a n u a l e s  que p e r m i ­
t í a n  h a c e r  f r e n t e  a l o s  g a s t o s  de a b o n a do ,  e t c .  y que e r a n  r e s ­
t i t u i d o s  a l  v e n d e r  l a s  v a l i o s a s  c o s e c h a s .  P a r t i c u l a r m e n t e  p r o c l i ­
ve a e s t o s  mecan i smos e r a  l a  pequeña p r o p i e d a d  y l o s  a r r e n d a t a ­
r i o s  m o d e s t o s :
l fE l  p o b r e  c u l t i v a d o r ,  f a l t o  de c a p i t a l  n e c e s a r i o  
p a r a  a t e n d e r  a l o s  a v a n c e s  que e x i g e  un c u l t i v o  
t a n  i n t e n s o ,  acude a t o m a r  p r e s t a d o s  l o s  abonos 
a c a n t i d a d e s  o i n t e r e s e s  u s u r a r i o s ,  con l a  c on ­
d i c i ó n  de d e v o l v e r  e l  p r é s t a m o  en e s p e c i e ,  a r r o z  
o p a s a ,  cuyo  p r e c i o ,  p r e s c i n d i e n d o  de l o s  i n t e ­
r e s e s ,  f i j a  e l  p r e s t a t a r i o  en v i s t a  de l a s  c o n ­
d i c i o n e s  d e l  m e r c a d o 1' ( 4 ) .
Un hecho que a c e n t u a b a  l a  d e p e n d e n c i a  de l o s  pequeños  
p r o p i e t a r i o s  r e s p e c t o  d e l  p r é s t a m o  u s u r a r i o  l o  c o n s t i t u í a  l a  
p r á c t i c a  s e g u i d a  en l a  i n s c r i p c i ó n  de f i n c a s  r ú s t i c a s  en e l  r e ­
g i s t r o  de l a  p r o p i e d a d .  Con e l  f i n  de e l u d i r  l o s  i m p u e s t o s  c o ­
r r e s p o n d i e n t e s  y l o s  e l e v a d o s  g a s t o s  o c a s i o n a d o s  p o r  l a  f o r m a l i -  
z a c i ó n  de l o s  t í t u l o s  a c r e d i t a t i v o s  d e l  d o m i n i o ,  en muchos casos  
e l  nuevo p r o p i e t a r i o  de l a  t i e r r a  r e c u r r í a  a l  m é todo  de i n s c r i ­
b i r  l a  f i n c a  a t r a v é s  de un e x p e d i e n t e  p o s e s o r i o ,  p r e s c i n d i e n d o
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de l a  i n s c r i p c i ó n  d e l  d o m i n i o .  Como l a  l e g i s l a c i ó n  p r e s c r i b í a  
e s t e  ó l t i m o  s i s t e m a  p a r a  p o d e r  r e c u r r i r  a l  c r é d i t o  t e r r i t o r i a l  
o f i c i a l  o p r i v a d o ,  una g r a n  p a r t e  de p r o p i e t a r i o s  quedaban a j e ­
nos  a e s t a  p o s i b i l i d a d  y en l a  n e c e s i d a d ,  p o r  t a n t o ,  de a c u d i r  a 
p r e s t a m i s t a s  p a r t i c u l a r e s  ( 5 ) .  En e l  c u a d r o  14 podemos v e r  l a  im ­
p o r t a n c i a  de e s t e  fenóm eno  r e f e r i d a  a un año c o n c r e t o .
( Cuadro  n2 14 )
La t r a s c e n d e n c i a  d e l  h echo  queda p e r f e c t a m e n t e  p a t e n t e  
en l a s  c i f r a s  a n t e r i o r e s .  Una m e d ia  d e l  35 % de l o s  pequeños  p r o ­
p i e t a r i o s  v a l e n c i a n o s  e s t a b a  a b s o l u t a m e n t e  a m e rced  de l o s  p r e s ­
t a m i s t a s  y de l a  c a p a c i d a d  de l o s  m ismos p a r a  im p o n e r  c o n d i c i o n e s  
en l a  c o n c e s i ó n  de l o s  p r e s ta m o s  ( 6 ) .  D e n t r o  de e s t a  m e d ia  g e n e r a l  
vemos que a A l z i r a  c o r r e s p o n d e n  p o r c e n t a j e s  muy b a j o s , dándose  l o s  
mas e le v a d o s  en l a s  c o m a rca s  de s e c a n o ,  f u n d a m e n t a l m e n t e .
E s p e c i a l  i n c i d e n c i a  s o b r e  l a  p r o p i e d a d  r u s t i c a  t u v i e r o n  dos 
de l a s  m o d a l i d a d e s  de p r é s ta m o  más d i f u n d i d a s  en t i e r r a s  v a l e n c i a -  
n a s i l o s  p r e s t a m o s  h i p o t e c a r i o s  y l o s  r e a l i z a d o s  b a j o  e l  c o n t r a t o  
denom inado  " v e n t a s  a c a r t a  de g r a c i a " • E s to s  ú l t i m o s  c o n s t i t u y e n  una 
c o n f i r m a c i ó n  de l a  p r e e m i n e n c i a  de l o s  p r e s t a m i s t a s  s o b re  l o s  peque 
ños  p r o p i e t a r i o s :  c u a n d o ,co m o  e r a  f r e c u e n t e , l o s  c u l t i v a d o r e s  con es 
casos  r e c u r s o s  t e n í a n  una n e c e s i d a d  a c u c i a n t e  de d i n e r o , l o s  p r e s t a ­
m i s t a s  no a c e p t a b a n  l a  3 im p l e  h i p o t e c a  de b i e n e s  s i n o  que im p o n ía n  
e s t e  t i p o  de c o n t r a t o s  p o r  l o s  c u a l e s  l a  t i e r r a  l e s  e ra  v e n d i d a  y 
s ó l o  r e g r e s a b a  a manos d e l  p r o p i e t a r i o  cuando  é s t e  h u b i e r a  c o m p le ­
t a d o  l a  d e v o l u c i ó n  d e l  p r é s t a m o .  Con e s t e  s i s t e m a  se o c u l t a b a n  
c o n d i c i o n e s  u s u r a r i a s  en l a  c e s i ó n  de d i n e r o  y se f a c i l i t a b a  l a  po­
s i b i l i d a d  de que l a  t i e r r a  q u e d a ra  en manos d e l  p r e s t a m i s t a  s i n  
r e c u r r i r  a t r á m i t e  l e g a l  a l g u n o  ( 7 ) • E r a , e n d e f i n i t i v a ,  un mecanismo 
c r e d i t i c i o  p r o f u n d a m e n t e  a d v e r s o  a l  d e u d o r  ( 8 ) .
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C uadro  14*  P o r c e n t a j e s  de l o s  e x p e d i e n t e s  p o s e s o r i o s  r e s p e c ­
t o  a l  t o t a l  de i n s c r i p c i o n e s  de f i n c a s  en e l
R e g i s t r o  de l a  P r o p i e d a d .  188&.
F i n c a s  de v a l o r  
i n f e r i o r  a 500 
p t s .
F i n c a s  de v a l o r  
s u p e r i o r  a 500 
p t s .
A i o r a 72 66
A l b a i d a 12 8
A l b e r i c 70 20
A l z i r a 15 10
C a r l e t 82 70
En g ue ra 35 15
Gand ía 27 21
L l í r i a 30 20
M o n te ad a 24 9
O n t i n y e n t 8 5
Requena 25 20
Sagun t 35 20
Sueca 5 2
T o r r e n t 45 16
V a l e n c i a 10 6
V i l l a r 50 50
X a t i v a 8 3
Xelv/a 88 81
X iv a 30 25
M e d ia 35 24
F u e n t e :  M e m o r ia s  y E s ta d o s  fo r m a d o s  p o r  l o s  r e g i s t r a d o r e s . . . . o p . 
c i t . ,  p .  1 0 2 .  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
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E s t e  t i p o  de g ravám enes  t u v o  una i m p o r t a n c i a  i n n e g a b l e  
en e l  P a ís  V a l e n c i a n o , p o r  más que no podemos e s t a b l e c e r  p o r  e l  mo- 
m e n to ,c o m o  s e r i a  p r e c i s o , c o m p a r a c i o n e s  con o t r a s  zonas a g r a r i a s  d e l  
E s t a d o » A lg u n o s  t e s t i m o n i o s , s i n  e m b a r g o , h a b la n  en e s t e  s e n t i d o :
" A f l i c t i v o  p o r  demás se p r e s e n t a  e l  e s t a d o  de l a  p r o p i e ­
dad p o r  l o  que r e s p e c t a  a l a s  c a r g a s  h i p o t e c a r i a s  que 
p esan  s o b r e  l a s  f i n c a s  y g r a n d e  l a  c i f r a  p o r  que r e s p o n ­
de l a  d e l  t e r r i t o r i o  de e s t a  A u d i e n c i a "  ( 9 )»
Y t a m b i é n :
"L a  p r o p i e d a d  t i e n d e  a s e r  g r a v a d a  con o b l i g a c i o n e s  de 
g a r a n t í a  ( p r e s t a m o s  h i p o t e c a r i o s , c a r t a s  de g r a c i a  o a 
r e t r o ,  g a r a n t í a s  de c r é d i t o s  b a n c a r i o s ) , m a n i f e s t a c i ó n  
s e g u r a  de que l a  s i t u a c i á n  e co n ó m ica  d e l  p r o p i e t a r i o  
se d e s a r r o l l a  en c o n d i c i o n e s  que no son p r o p i c i a s "  ( 1 0 ) .
En e l  c u a d r o  15 hemos s i n t e t i z a d o  l o s  d a t o s  r e f e r i d o s  
a l o s  dos s i s t e m a s  c i t a d o s :
( Cuadro  na 15 )
Del .  mismo modo que s u c e d í a  con l o s  d a t o s  d e l  c u a d r o  14 ,  
se r e g i s t r a  una enorme d i v e r s i d a d  i n t e r c o m a r c a l  a p a r t i r  de unas 
p equeñas  c o i n c i d e n c i a s  g e n e r a l e s ;  p o r  e j e m p l o , q u e  l o s  v a l o r e s  
más i m p o r t a n t e s  s u e l e n  c o i n c i d i r  con l a s  co m a rca s  de mayor  r i ­
queza  a g r í c o l a ,  m i e n t r a s  l a s  zo n as  de secano  m o n ta ñ o s a s ,  g e n e r a l ­
m e n te ,  r e g i s t r a n  un e s c a s o  v o lu m e n  de e s t a s  o p e r a c i o n e s »  Por  l o  
que r e s p e c t a  a l  caso  que más d i r e c t a m e n t e  nos i n t e r e s a ,  e l  de A l ­
z i r a ,  vemos que c o n s t i t u y e  uno de l o s  p a r t i d o s  j u d i c i a l e s  con 
mayor  numero de p r e s ta m o s  y ,  l o  que es más i m p o r t a n t e ,  con un ca ­
p i t a l  i m p l i c a d o  mayor»  En g e n e r a l  l a  zona  de l a s  R ib e r a s  d e l  Xu­
q u e r  r e p r e s e n t a  a l g o  más d e l  25 % d e l  t o t a l  de l o s  p r e s ta m o s  h i ­
p o t e c a r i o s  de l a  p r o v i n c i a  y un 33 % d e l  i m p o r t e  f i n a l  de l o s  
m ism o s ;  e s t a  p a r t i c i p a c i ó n  se i n c r e m e n t a  en e l  caso  de l a s  " v e n t a s  
a c a r t a  de g r a c i a " ,  con un 32 % y un 40 % r e s p e c t i v a m e n t e .  J u n t o
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C uadro  15» Gravámenes s o b r e  l a  p r o p i e d a d  de f i n c a s  r u s t i c a s .  
1 8 7 7 .
P re s ta m o s h i p o t e c a r i o s " V e n t a s  a C a r t a  de G r a c i a "
NS I m p o r t e  ( p t s ) N& I m p o r t e  ( p t s )
A i o r a 24 4 1 .7 0 3 4 2 .4 5 2
A l b a i d a 108 1 4 2 .0 3 0 4 3 .5 8 1
A l b e r i c 84 2 9 2 .0 5 6 1 600
A l z i r a 97 2 4 0 .1 2 9 26 6 6 .8 0 8
C a r l e t 47 1 2 7 .7 4 3 18 1 2 .2 2 3
E n g u e ra 46 5 7 .5 5 8 7 8 .6 4 0
Gand ía 156 2 6 5 .6 1 6 31 4 2 . 7 1 3
L l í r i a 50 6 2 .0 8 5 19 2 4 .5 4 8
j M o n t e a d a 38 8 4 .5 2 5 5 1 8 .7 7 5
' O n t i n y é n t 63 1 4 7 .5 8 6 3 1 .6 7 5
Requena 34 6 0 .8 2 1 5 4 . 2 8 0
S a g un t 98 1 2 9 .7 7 8 22 1 3 . 7 5 0
Sueca 104 1 9 3 .4 0 2 28 3 0 .4 0 7
T o r r e n t 60 1 0 8 .4 2 5 7 4 .5 7 6
V a l e n c i a 68 2 2 1 .5 7 2 2 5 . 4 5 0
V i l l a r 4 1 3 .5 0 0 4 3 . 3 0 0
X & t i v a 85 2 3 5 .7 7 1 10 8 .3 5 3
X e lv a 5 4 .9 6 5 4 1 .3 8 4
X iv a 63 1 1 3 .0 5 6 28 1 9 . 1 8 0
T o t a l 1 . 2 3 4 2 . 5 4 2 . 3 2 1 228 2 7 2 . 6 9 5
F u e n t e :  M i n i s t e r i o s  de G r a c i a  y J u s t i c i a ,  E s t a d í s t i c a  d e l  R e g i s ­
t r o  de l a  P r o p i e d a d  r e l a t i v a  a l  año 1 8 7 7 . M a d r i d ,  1 8 9 2 ,  
p p .  111 y 1 4 7 .  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
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a l a  r i q u e z a  de l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  e n c o n t r a m o s ,  p o r  t a n t o ,  una 
mayor  d e p e n d e n c i a  r e s p e c t o  a f o r m a s  de c r é d i t o  que r e s u l t a n ,  a 
l a r g o  p l a z o ,  g r a v o s a s  p a r a  l a  p r o p i e d a d  y son s u s c e p t i b l e s  de 
p r o d u c i r  e n a j e n a c i o n e s  f o r z o s a s .  Todo e l l o ,  j u n t o  a l a  d i f u s i ó n ,  
s i n  duda a m p l i a ,  de p r é s t a m o s  u s u r a r i o s  f u e r a  de c o n t r o l  de l o s  
n o t a r i o s  y r e g i s t r a d o r e s ,  cuya  e x i s t e n c i a  r e s u l t a  i m p o s i b l e  de 
c o n c r e t a r  p e r o  que d e t e r m i n a b a n  en un g r a d o  i m p o r t a n t e ,  l a  s i t u a ­
c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a ,  en e s p e c i a l  l a  dé l o s  p e q ue ­
ños c a m p e s i n o s .  Ya ve re mo s  a l  h a b l a r  de l o s  años  80 cómo una de 
l a s  c o n s e c u e n c i a s  de l a  p r e s i ó n  de l a  u s u r a  s o b r e  l a  pequeña p r o ­
p i e d a d  en úna c o y u n t u r a  de p r o f u n d a  c r i s i s  a g r a r i a  f u e  l a  p é r d i ­
da de l a s  t i e r r a s  p o r  a l g u n o s  pequ eñ os  p r o p i e t a r i o s .  V a l o r a r  en 
su j u s t a  m e d i d a  a q u e l l a  p r e s i ó n  y su i m p o r t a n c i a  d e n t r o  de l a  e -  
v o l u c i ó n  de ¿a p r o p i e d a d  en l a  zona que nos o c u p a ,  c o n s t i t u i r í a  
un t r a b a j o  de sumo i n t e r é s  que desde  a q u í  nos a t r e v e m o s  a s u g e ­
r i r ,  aun con l a  c o n c i e n c i a  de que l o s  o b s t á c u l o s  que l a s  f u e n ­
t e s  d o c u m e n t a l e s  oponen son muchos .
En c amb io  podemos d e c i r  a l g u n a  cosa a l  r e s p e c t o  de o -  
t r o s  dos f a c t o r e s  que i n c i d e n  de manera  i n n e g a b l e  s o b r e  l a  peque­
ña p r o p i e d a d  y a l o s  c u a l e s  vamos a d e d i c a r  l a s  p á g i n a s  que s i ­
guen .
E l  p r i m e r o  de e l l o s  s e r í a  e l  p r e c i o  de l a  t i e r r a .  Aun­
que se t r a t a  de una c u e s t i ó n  c i e r t a m e n t e  c o m p l e j a  y que p r e c i s a  
i n v e s t i g a c i o n e s  m o n o g r á f i c a s ,  c r eemos  que puede h a c e r s e  a l g u n a  
p r e c i s i ó n  que nos s i r v a  p a r a  c o n c r e t a r  más n u e s t r o s  o b j e t i v o s .
Cabe d e c i r  en p r i m e r  l u g a r  que e l  p r e c i o  de l a  t i e r r a  en una r e ­
g i ó n  a g r í c o l a  t a n  h e t e r o g é n e a  como l a  v a l e n c i a n a ,  e x p e r i m e n t a  va ­
r i a c i o n e s  s u s t a n c i a l e s  p o r  l o s  f a c t o r e s  más d i v e r s o s .  Y, en e f e c ­
t o ,  a s í  e r a  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X I X :
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" . . . v a r í a  h a s t a  l o  i n f i n i t o  e l  p r e c i o  de l o s  
t e r r e n o s  d e d i c a d o s  a una misma c l a s e  de c u l ­
t i v o ,  c o n t r i b u y e n d o  a e s t a  d i f e r e n c i a  su me­
j o r  o p e o r  c a l i d a d ,  l a  f u e r z a  p r o d u c t i v a  de 
l a s  p l a n t a s ,  l a  mayor  o menor  p r o x i m i d a d  a 
l a s  p o b l a c i o n e s ,  l a  a b u n d a n c i a  de a g u a s ,  l a s  
v í a s  de c o m u n i c a c i ó n  y e l  e s t a d o  más o menos 
p r ó s p e r o  de l o s  p u e b l o s ” ( i l )
A l g o  de e s t a  d i v e r s i d a d  podemos v e r  en l a s  c i f r a s  r e c o ­
g i d a s  en e l  c u a d r o  1 6 . .  Las o s c i l a c i o n e s  d e l  p r e c i o  p o r  h g . pa­
r a  un mismo c u l t i v o  pueden s e r  n o t a b l e s ,  pese a l o  c u a l  se p e r ­
f i l a  con c l a r i d a d  qué a p r o v e c h a m i e n t o s  aumentan  y en qué m e d i d a ,  
a q u e l  p r e c i o .  Los v a l o r e s  más e l e v a d o s  c o r r e s p o n d e n  a l o s  n a r a n ­
j o s  y a l a s  t i e r r a s  de h u e r t a  b i e n  con c u l t i v o  de h o r t a l i z a s  b i e n  
de c e r e a l e s .  Los a r r o z a l e s  s u e l e n  t e n e r  p r e c i o s  i n f e r i o r e s  y t o -
• do e l  r e s t o  de a p r o v e c h a m i e n t o s  r e p r e s e n t a  c i f r a s  mucho más b a j a s .
i
; En A l z i r a  vemos r e f l e j a d o  un e l e v a d o  p r e c i o  p a r a  l a s  t i e r r a s  de
¡ n a r a n j a l ,  en c o r r e s p o n d e n c i a  con l a  e x i s t e n c i a  en e s t a  z o n a ,  d e l  
t i p o  de s u e l o s  más a dec ua do  p a r a  t a l  c u l t i v o .  J u n t o  a e l l o  y a 
l o s  p r e c i o s  d e l  r e s t o  de e x p l o t a c i o n e s  de r e g a d í o  que s o n ,  s i n  
e mb ar g o ,  i n f e r i o r e s  a l a  m ed ia  v a l e n c i a n a ,  e n c o n t r a m o s  que l a s  
t i e r r a s  de s eca no  t i e n e n  a q u í  un v a l o r  e s p e c i a l m e n t e  a l t o :  s i n  
duda l a  c r e c i e n t e  demanda de t i e r r a s  p a r a  r o t u r a r  o t r a n s f o r m a r  
en n a r a n j o  e j e r c e r í a  una p r e s i ó n  c o n s i d e r a b l e  s o b r e  e l  p r e c i o  de
J
l o s  s e c a n o s .  Lo c u a l ,  a l  t i e m p o  que c o n s t i t u y e  un i n d i c a d o r  d e l  
d i n a m i s m o  a g r í c o l a  de l a  z o n a ,  se c o n v i e r t e  en un o b s t á c u l o  pa ­
r a  l a  a d q u i s i c i ó n  de e s t a s  t i e r r a s  p o r  p a r t e  de a q u e l l o s  s e c t o ­
r e s  con menos r e c u r s o s .  E x i s t i r í a ,  p u e s ,  p o r  e s t e  l a d o ,  una l i m i ­
t a c i ó n  a l  a c c e s o  a l a  p r o p i e d a d :  s i  é s t e ,  a p e s a r  de t o d o  se p r o ­
d u j o ,  como hemos v i s t o ,  puede d e c i r s e  que f a c t o r e s  como l a  co n­
t r i b u c i ó n  d e l  c r é d i t o  o l a  p r o p i a  a c u m u l a c i ó n  que l o s  c u l t i v o s  
a l t a m e n t e  p r o d u c t i v o s  p e r m i t í a n  a l o s  pequeños  c a m p es i n os  o a r r e n -
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Cuadro 1 6. Precio» medio» de la tierra* 1886* (en peseta» por hanegada)
Registros de 
la propiedad Cereales Arroz Huerta Naranjo Viña Olivo Algarrobo Pastos
Seo • Reg. ♦
Ai ora 33 - - 206 - 116 81 • •
Albaida 62 333 - - - 125 70 70 2
Alberio - 1*50 500 450 750 100 75 75 3
Alzira 125 300 266 - 500 200 100 100 25
Carlet - 500 333 - 300 233 125 125 -
Enguera 38 312 - - - 47 31 31 -
Gandía 175 358 - 400 4l6 208 133 - -
Lliria 83 375 - 500 - 125 108 108 8
Monteada - 400 250 400 625 91 100 41 -
Ontinyent 141 473 - - - 114 78 54 -
Requena 20 416 - 4i 6 - 166 - - 6
Sueca - 300 200 - 300 65 66 65 3
Torrent 100 383 383 416 458 166 116 75 -
Cereales
Arroz Huerta Naranjo Viña Olivo Algarrobo PastosSeo, Reg.
Valencia - 500 166 500 833 250 - 250 -
Villar 8 250 - 250 500 11 10 - 2
Xi tiva 62 375 350 375 300 250 104 - -
Xelva 50 4l6 - 416 333 166 52 - -
XI va 50 375 - 375 - 83 75 - 12
Precio
medio 73 383 306 392 483 140 83 90 7
Fuentes Memorias y estados formados por loa registradores».. , op, clt,9 pp. 98-99, 
Elaboración propia, - _ ~
d a t a r i o s ,  d e s e m p e ñ a r ía n  en e s t e  fenómeno un p a p e l  que debe s e r  
s u f i c i e n t e m e n t e  v a l o r a d o *
Como ha s e ñ a l a d o  p a ra  e l  caso  f r a n c é s  C . S e r v o l i n ,  l a  
p r o p i a  demanda de t i e r r a  puede t e n e r  un e f e c t o  m u l t i p l i c a d o r  t a n ­
t o  s o b r e  e l  p r e c i o  de l a  misma como s o b r e  l a  d i s p o n i b i l i d a d  de 
t i e r r a  en e l  m e rc a d o :  "L a  p e re n n e  n e c e s i d a d  s e n t i d a  p o r  t o d o s  l o s  
p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s  de a g r a n d a r  su e x p l o t a c i ó n  e j e r c e  uns p r e ­
s i ó n  p e rm a n e n ta  h a c i a  e l  a l z a  de l o s  p r e c i o s  de l a  t i e r r a *  E n t r e  
l o s  no a g r i c u l t o r e s ,  e s t a  t e n d e n c i a  o r i g i n a  c o m p o r t a m i e n t o s  co n ­
t r a d i c t o r i o s *  Q u ie n e s  d i s p o n e n  de sumas p a r a  " c o l o c a r 11 se ve n  im ­
p u l s a d o s  a c o m p ra r  t i e r r a s  p a ra  b e n e f i c i a r s e  a l a r g o  p l a z o  con su 
p l u s v a l í a .  A l  c o n t r a r i o ,  l o s  t e r r a t e n i e n t e s  no a g r i c u l t o r e s  c o n s ­
t a t a n  que su c a p i t a l  i n m o v i l i z a d o  en l a  t i e r r a  e s t á  ma l  r e m u n e r a ­
do p o r  l a  r e n t a  y se ven en t o d o  momento i m p u l s a d o s  a v e n d e r  pa­
r a  r e a l i z a r  l a  p l u s v a l í a  de su t i e r r a  y c o l o c a r  sus  c a p i t a l e s  en 
l a s  ramas de n e g o c i o s  más d in á m i c a s  y más r e m u n e r a d o r a s "  ( 1 2 ) *  Co­
mo hemos d i c h o  más a t r á s ,  ya M a rx  puso  de m a n i f i e s t o  l a  d e p e n d e n ­
c i a  de l a  pequeña  p r o p i e d a d  r e s p e c t o  a l a  n e c e s i d a d  de a d q u i r i r  
t i e r r a s  p a r a  a s e g u r a r  su m a n t e n i m i e n t o ;  dada l a  c o n s t a n t e  s u b ­
d i v i s i ó n  en e l  t r a n s c u r s o  de l a s  g e n e r a c i o n e s ,  l a  r e d u c c i ó n  d e l  
tamaño de l a  p a r c e l a  en r e l a c i ó n  con l a s  n e c e s i d a d e s  de l a  f a m i ~  
l i a  c a m p e s in a ,  o b l i g a  a r e c u r r i r  a l  m ercado  p a r a  m a n te n e r  o i n ­
c r e m e n t a r  a q u e l  tam año*  Cuando e n t r a  en j u e g o ,  además,  l a  e x i s t e n ­
c i a  de una a g r i c u l t u r a  i n t e n s i v a  y a l t a m e n t e  r e n t a b l e ,  como es e l  
caso  de l a  v a l e n c i a n a ,  e l  fenómeno d e r i v a  en un "ham bre  de t i e ­
r r a s "  que a l c a n z a  a t o d o s  l o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  r e l a c i o n a d o s  con 
l a  a g r i c u l t u r a  e i n c l u s o  a j e n o s  a e s t a  a c t i v i d a d  e co n ó m ica  ( 1 3 ) *  
E s te  fenóm eno  s e r í a  o t r a  de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l o s  r e g a d í o s  
v a l e n c i a n o s •
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E l  hecho t e n í a ,  s i n  e mb ar g o ,  o t r a  d e r i v a c i ó n  t a l  y 
como ha s e ñ a l a d o  p a r a  e l  E s t a d o  e s p a ñ o l  R . R o b l e d o .  T r a s  e l  p e r í o ­
do de l a s  d e s a m o r t i z a c i o n e s  se p r o d u j o  un e n c o g i m i e n t o  d e l  mer ­
cado de t i e r r a s  p a r a l e l o  a l  aumento  de l a  demanda de l a s  mismas 
a c e r g o  de un c a m p es i n a d o  que s ó l o  con e l  i n c r e m e n t o  de sus  p r o ­
p i e d a d e s  p o d í a  s o b r e v i v i r :  nE l  r e s u l t a d o  no p o d í a  s e r  o t r o  que e l  
e n c a r e c i m i e n t o  p r o g r e s i v o  de l a  p r o p i e d a d  y . . . s e  i b a  a g e n e r a l i z a r  
l a  d i s p a r i d a d  e n t r e  e l  p r e c i o  de l a  t i e r r a  y e l  de su r e n t a "  ( 1 4 ) .
En l o s  c a p í t u l o s  p o s t e r i o r e s  ve r emos  cómo g r a n  p a r t e  de l a s  ve n ­
t a s  r e s p o n d e n  a e s t o s  p l a n t e a m i e n t o s :  p r o p i e t a r i o s  que ve nde n  sus 
t i e r r a s  a n t e  l a  e s p e r a n z a  de o b t e n e r  en l a  o p e r a c i ó n  una v a l o r i z a ­
c i ó n  que e l  d e s f a s e  de l a  r e n t a  v o l v í a  muy f a v o r a b l e .  E s t e  h e c h o ,  
que i n c r e m e n t a b a  l a  c a n t i d a d  de t i e r r a  en c i r c u l a c i ó n  m e r c a n t i l ,  
p o s i b i l i t a b a ,  en una a g r i c u l t u r a  donde l o s  c u l t i v o s  c o m e r c i a l e s  
p r o p o r c i o n a b a n  e l e v a d o s  b e n e f i c i o s ,  l a  a d q u i s i c i ó n  de t i e r r a s  
p o r  l o s  p equ eñ os  c u l t i v a d o r e s .  Oe ese modo,  y m e d i a n t e  l o s  s i s t e ­
mas que e s t a b l e c e n  l a  p r e f e r e n c i a  de v e n t a  p a r a  e l  a r r e n d a t a r i o  y 
que i m p l i c a n , a d e m á s , f a c i l i d a d e s  p a r a  e l  pago ( 1 5 )  e l  p r e c i o  de l a  
t i e r r a  a l  a l z a  no r e s u l t a  i n c o m p a t i b l e  con l a  p o s i b i l i d a d  de a m p l i a ­
c i ó n  o c r e a c i ó n  de pequ eñ as  p r o p i e d a d e s . E s t e  p r o c e s o  no se g e n e r a ­
l i z a r í a , c o m o  ya hemos i n d i c a d o , h a s t a  l a s  p r i m e r a s  d ec ad as  d e l  
s i g l o  XX.
E l  e l e v a d o  p r e c i o  de l a  t i e r r a  no d e j a r í a  de p r e s e n t a r ,  
s i n  e m b a r g o , a l g u n o s  o b s t á c u l o s  d i f í c i l m e n t e  s a l v a b l e s . A s í , p o r  e jem­
p l o ,  r e s u l t a r í a  muy d i f í c i l  que un pequeño c u l t i v a d o r  p u d i e r a  a d q u i ­
r i r  t i e r r a s  con n a r a n j o s , s i e n d o  como e r a n  l a s  de v a l o r e s  más a l t o s  
y e x p e r i m e n t a n d o  además una i n c e s a n t e  r e v a l o r i z a c i ó n .  Por  l o  t a n ­
t o ,  l a  p o s e s i ó n  p o r  p a r t e  de e s t o s  s e c t o r e s  de n a r a n j a l e s  se ha­
r í a  m e d i a n t e  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  p o r  su p r o p i a  c u e n t a  de p a r c e l a s
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de s e c a n o  e i n c l u s o  de h u e r t a .  En e s t e  c a s o , l a  d i f e r e n c i a  d e l  p r e ­
c i o  de a d q u i s i c i ó n  de una p a r c e l a  de secano  una ve z  p l a n t a d a  de 
n a r a n j o s  s u p o n í a  una c o n s i d e r a b l e  r e v a l o r i z a c i ó n ,  en muchas o -  
c a s i o n e s  e s p e c t a c u l a r .  A f i n a l e s  d e l  s i g l o  XIX s e ñ a l a b a  un a u t o r  
r e f i r i é n d o s e  a l a  R i b e r a  d e l  Xúq ue r ,  que t i e r r a s  de secano  com­
p r a d a s  a 4 5 / 6 0  r . v .  l a  H a . ,  a d q u i r i r í a n  a l  s e r  t r a n s f o r m a d a s  en 
n a r a n j a l ,  un v a l o r  de 8000 o 1 0 . 0 0 0  r e a l e s  ( l 6 ) •  En A l z i r a ,  en 
l a s  p r i m e r a s  d éc ad as  d e l  s i g l o  XX, e l  p r e c i o  m e d i o  de l o s  h u e r ­
t o s  de n a r a n j o s  o s c i l a b a  e n t r e  9 . 0 0 0  y 4 2 . 0 0 0  p t s .  p o r  h e c t á r e a  
y en C a r c a i x e n t  a d q u i r i r í a  v a l o r e s  s e m e j a n t e s ;  l a s  mismas t i e r u s a s  
a n t e s  de s e r  p u e s t a s  en r e g a d í o  y p l a n t a d a s  c o s t a b a n  de 1500 a 
6000 p t s  ( 1 7 ) .  Todas e s t a s  c i f r a s  o f r e c í a n  v a r i a c i o n e s  i m p o r t a n ­
t e s  p e r o  s i e m p r e  con p r o p o r c i o n e s  s e m e j a n t e s . ( 1 8  ) .  E x i s t í a  una 
r e v a l o r i z a c i ó n  i m p o r t a n t e  p e r o  t a m b i é n  un aumento  d e l  p r e c i o  de 
l o s  s e c a n o s  que pasab an  a c o n s t i t u i r s e  en o b j e t o  de demanda p a ­
r a  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  de c u l t i v o s .  E l  p a p e l  de l o s  p equeños  
p r o p i e t a r i o s  en e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  a p a r e n t e m e n t e  d e s f a v o r a b l e s ,  
f u e  i m p o r t a n t e  me r ce d  a l o s  f a c t o r e s  s e ñ a l a d o s  con a n t e r i o r i d a d  
y a o t r o s  que ve r emos  en p á g i n a s  p o s t e r i o r e s .  Los pequeños  c u l ­
t i v a d o r e s  p u d i e r o n , m e d i a n t e  l a  e x p l o t a c i ó n  y s o b r e - e x p l o t a c i ó n  
de l a  mano de o b r a  f a m i l i a r ,  p l a n t a r  n a r a n j a l e s  en p a r c e l a s  de 
s e ca no  que h a b r í a n  p o d i d o  p o s e e r  desde  a n t i g u o  o que a d q u i r i r í a n  
m e d i a n t e  l a  a c u m u l a c i ó n  que p e r m i t í a n  l o s  e x c e d e n t e s  c o m e r c i a l i ­
zados  en é po ca s  f a v o r a b l e s .
H a b r í a  que d e c i r  a l g u n a  cosa más r e s p e c t o  a l a  e -  
v o l u c i ó n  d e l  p r e c i o  de l a  t i e r r a .  Los e s ca sos  e s t u d i o s  r e a l i z a ­
dos con v o l u n t a d  de a b a r c a r  un p e r í o d o  de c i e r t a  d u r a c i ó n  s e ñ a ­
l a n  que d u r a n t e  l a  seg un da  m i t a d  d e l  s i g l o  X I X ,  e l  p r e c i o  de l a  
t i e r r a  e x p e r i m e n t ó  un c r e c i m i e n t o  s o s t e n i d o .  D e s c a r t a d a  l a  p o s i ­
b i l i d a d  de que e l l o  se d e b i e r a  a una i n e l a s t i c i d a d  de l a  o f e r t a
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- p u e s t o  que en e s t e  p e r í o d o  se da una e n t r a d a  m a s i v a  de l a  t i e ­
r r a  en l o s  c i r c u i t o s  c o m e r c i a l e s -  l a s  v e r d a d e r a s  r a z o n e s  e s t á n  
i n t i m a m e n t e  l i g a d a s  a f a c t o r e s  e s t r u c t u r a l e s :  l a  c r e c i e n t e  i n ­
t e g r a c i ó n  d e l  mercado  n a c i o n a l  con l a s  b e n e f i c i o s a s  c o n s e c u e n c i a s  
s o b r e  l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  ( 1 9 ' ) •  R e s u l t a  i m p o s i b l e  de momento,  
p o r l o  que r e s p e c t a  a l  P a í s  V a l e n c i a n o ,  h a c e r  una r e c o n s t r u c c i ó n  
de l a  e v o l u c i ó n  d e l  v a l o r  de l a  t i e r r a .  A l g u n a s  i n f o r m a c i o n e s  
s i n  embargo i n d i c a n  con c l a r i d a d  e l  aumento e x p e r i m e n t a d o  a l o  
l a r g o  de e s t a  é po ca :  l o s  c o m i s i o n a d o s  p a r a  e l  e s t u d i o  de l a  c r i ­
s i s  a r r o c e r a  d u r a n t e  l o s  años 8 0 ,  p o r  e j e m p l o ,  c o n s i d e r a b a n  una
de l a s  c a u s a s  f u n d a m e n t a l e s  de a q u e l l a  c r i s i s ,  e l  v e r t i g i n o s o  
aumento  d e l  p r e c i o  de l o s  a r r o z a l e s  d u r a n t e  l a s  decadas  a n t e r i o ­
r e s .  S ó l o  e l  e s t u d i o  a p a r t i r  de d o c u m e n t a c i ó n  e s p e c í f i c a  p o d r á ,  
s i n  e mb ar go ,  e s c l a r e c e r  e s t a  c u e s t i ó n .
S i e n d o ,  como hemos v i s t o ,  e l  t i p o  de a r r e n d a m i e n t o ,  
l a  p r i n c i p a l  causa  de uno de l o s  e s c a s o s  p r o c e s o s  de a va nc e  de 
l a  pequeña p r o p i e d a d  que se ha e s t u d i a d o  d o c u m e n t a l m e n t e  - e l  de 
l ' H o r t a  de V a l e n c i a - ,  nos vemos o b l i g a d o s  a r e l a t i v i z a r  e l  a l c a n ­
ce de e s t e  mecanismo p a r a  zonas  en q ue ,  como en l a  R i b e r a  d e l  
X u q u e r ,  l o s  d e r e c h o s  d e l  p o o p i e t a r i o  d e n t r o  de l o s  s i s t e m a s  de 
c e s i ó n  de l a  t i e r r a  d e b í a n  h a l l a r s e  r e c o n o c i d o s  en mayor  g r a d o ,  
y l a  n i t i d e z  d e l  p r o p i o  c o n c e p t o  de p r o p i e d a d  d e b í a  s e r  m a y o r .
La c o m p r o b a c i ó n  de e s t e  hecho  e s ,  s i n  embargo ,  muy d i f í c i l  p o r  
e l  momento:  l a  a u s e n c i a  de d o c u m e n t a c i ó n  e s p e c í f i c a  s o b r e  l o s  
a r r e n d a m i e n t o s  l a  hace p a r t i c u l a r m e n t e  d i f í c i l .  Es s a b i d o  que e l  
r e g i s t r o  n o t a r i a l  de l o s  c o n t r a t o s  de a r r e n d a m i e n t o  e r a  muy po ­
co u s u a l  no s ó l o  d u r a n t e  e l  s i g l o  XIX ( 2 0  ) s i n o  ‘t a m b i é n  en e l  XX.
Las  Leyes  de A r r e n d a m i e n t o s  de 1935 y 1940 p r e t e n d i e r o n  f o m e n t a r  l a  i n  
c r i p c i ó n  de l íos c o n t r a t o s ,  p e r o  su e f i c a c i a  en e s t e  s e n t i d o  f u e  
muy l i m i t a d a  y a s í ,  a p r i n c i p i o s  de l o s  años 4 0 ,  un r e p r e s e n t a n -
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t e  d e l  a y u n t a m i e n t o  de A l b e r i c  p o d í a  d e c i r :
" P e r o  a e s t a  c o s t u m b r e  se debe c o n s i d e r a r  p e r n i c i o ­
s a ,  a b u s i v a  y p r o d i g a  en i n c i d e n t e s ,  s u b t e r f u ­
g i o s  y p l e i t o s .  Para  a c a b a r  con e l l a  de una vez  
debe o r d e n a r s e  a r a j a t a b l a  que t o d o  c o n t r a t o  de 
a r r e n d a m i e n t o . . . sea e l e v a d o  a d ocumento  p ú b l i c o  
o d e l  que se tome n o t a  p o r  su c u a n t í a  i n f e r i o r  
en una o f i c i n a  p ú b l i c a  con a d v e r t e n c i a  t a j a n t e  de 
que da  n °  h a c e r l o  a s í ,  no e n g e n d r a r á  d e r e c h o s  pa ­
r a  e l  a r r e n d a d o r  n i  p a r a  e l  a r r e n d a t a r i o . . . "  (21  ) .
Pese a e s t a  i m p o s i b i l i d a d  e f e c t i v a  de c o n o c e r  e l  c a ­
r á c t e r  e s p e c í f i c o  de l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de a r r e n d a m i e n t o ,  p ode ­
mos h a c e r  un a c e r c a m i e n t o  a l a  c u e s t i á n  a t r a v é s  de a l g u n o s  com­
p e n d i o s  l e g i s l a t i v o s  de l a  é p o c a .  En p r i n c i p i o ,  l a  i d e a  que o f r e ­
ce e s t e  t i p o  de b i b l i o g r a f í a  es de una n o t a b l e  h o mog en e i da d  en 
l o s  r a s g o s  y c a r a c t e r e s  d e l  a r r e n d a m i e n t o  en l a s  d i s t i n t a s  c o ­
marcas  v a l e n c i a n a s .  A s í ,  p a r a  G a r r i d o  3uan (2 2  ) ,  l a s  c o n d i c i o ­
nes d e l  a r r i e n d o  de t i e r r a s  s e r í a n ,  b á s i c a m e n t e  l a s  mismas desde 
l ' H o r t a  h a s t a  l a  V a l í  d ' A l b a i d a  y desde  l a  S a f o r  h a s t a  S e g o r b e ,  
y ú n i c a m e n t e  r e v i s t i r í a n  d i f e r e n c i a s  de d e t a l l e :  l o s  p l a z o s  d e l  
pago de l a  r e n t a ,  l a s  c o s t u m b r e s  p a t e r n a l i s t a s  6 no de l o s  e m presa ­
r i o s ,  e t c .  E s t a  h o mo ge n e i d a d  s e r í a ,  s i n  embargo,  r e l a t i v a  desde 
e l  momento en que l a  d i f e r e n c i a  f u n d a m e n t a l  que nos i n t e r e s a  de­
t e c t a r  - e l  mayor  o menor  peso de l o s  d e r e c h o s  d e l  p r o p i e t a r i o  y ,  
p o r  ende,  d e l  a r r e n d a t a r i o -  p o d í a n  s u b y a c e r  p e r f e c t a m e n t e  a t o d a  
l a  s e r i e  de r a s g o s  f o r m a l e s  comunes.  Es s a b i d o  que en e l  P a í s  
V a l e n c i a n o  se d e s a r r o l l a  desde e l  s i g l o  X V I I I ,  en muchas z o n a s ,  
un t i p o  de a r r e n d a m i e n t o  a c o r t o  p l a z o ,  con p l e n o s  d e r e c h o s  pa ­
r a  e l  p r o p i e t a r i o  ( 2 3  ) *  que d i f i e r e  r a d i c a l m e n t e  d e l  i m p e r a n t e ,  
p o r  e j e m p l o  en l ' H o r t a  de V a l e n c i a ,  donde l a  p r o p i e d a d  p l e n a  
d i f í c i l m e n t e  f u e  r e c o n o c i d a . A m i t a d  de s i g l o . e s t a b a  müy e x t e n d i d o  
e l  c o n t r a t o  p o r  4 o 6 años  ( 2 4 ) .  Los e je m p l o s  más e l o c u e n t e s  de e s t a  
m o d a l i d a d  de a r r e n d a m i e n t o  l o  o f r e c í a n  , s i n  d u d a ,  l a s  zo n as
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de r e a l e n g o  como O r i h u e l a  o l a  h u e r t a  de A l i c a n t e ,  donde en mu­
chos  c a s o s ,  l o s  p l a z o s  no s o b r e p a s a b a n  l o s  4 años y l a  p o s i b i l i ­
dad d e l  p r o p i e t a r i o  de a d a p t a r  l a  r e n t a  a l a  e v o l u c i ó n  de l o s  
p r e c i o s  a g r a r i o s  e r a  n o t a b l e  ( 25 ) .  E l  t i p o  de a r r e n d a m i e n t o  p r e ­
s e n t e  en cada  zona v e n d r í a  m a r c a d o ,  p u e s ,  desde e l  s i g l o  a n t e r i o r  
p o r  e s a s  d i f e r e n c i a s  que e s t a r í a n  p l e n a m e n t e  a s u m i d a s  p o r  p r o p i e ­
t a r i o s  y c o l o n o s  a f i n a l e s  d e l  o c h o c i e n t o s .  Y t a l e s  d i f e r e n c i a s  
t e n d r í a n  un e v i d e n t e  r e f l e j o  en l a  p r á c t i c a  de l o s  c o n t r a t o s  de 
c u l t i v o ,  s e ñ a l a n d o  c l a r a m e n t e  zonas  donde l a  p r e e m i n e n c i a  d e l  
p r o p i e t a r i o  e r a  a b s o l u t a :
" • • . L a  M e ga de V a l e n c i a . . .  no c o n s t i t u y e  t o d a  l a  
p r o v i n c i a  n i  mucho menos l a  r e g i ó n ,  y l u g a r e s  
hay en e s t a  donde e l  c o n t r a t o  de a r r e n d a m i e n t o  
se e n t i e n d e  c e l e b r a d o  p o r  un a ñ o ,  e l  p r e c i o  es 
a l t o ,  l a s  c o n d i c i o n e s  de pago d u r a s  y l o  que es 
más g r a v e  e i n i c u o ,  e l  a r r e n d a t a r i o  v i v e  b a j o  
l a  d e p e n d e n c i a  d e l  p r o p i e t a r i o  que s i  se h a l l a  
c o n t a g i a d o  d e l  c a c i q u i s m o . . . l e  o b l i g a r á  a . • • v o ­
t a r  a q u i e n  q u i e r a . . . y ! p o b r e  de e l  s i  no o b e d e -  
de l a s  ó r d e n e s  r e c i b i d a s !  Le e s p e r a  e l  d e s a h u c i o  
y con e l  d e s a h u c i o  e l  i n f o r t u n i o .  ( 26 ) .
Tenemos,  además,  a l g u n a s  r e f e r e n c i a s  que nos h a b l a r í a n  
de l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  d e l  a r r e n d a m i e n t o  en l a  zona d e l  Xu que r  
en r e l a c i ó n  con l a s  d e l  p r e d o m i n a n t e  en l ' H o r t a .  A s í  p a r e c e  s u ­
g e r i r l o  G a r r i d o  Juan cuando a f i r m a  que:
MEn Sueca y C u l l e r a  es más f á c i l  l a  v e n t a  a un 
t e r c e r o ,  dada l a  m o v i l i d a d  mayor  de l o s  a r r i e n ­
d o s ,  d e j a n d o  l i b r e  l a  t i e r r a  e l  a r r e n d a t a r i o  
b i e n  s i m p l e m e n t e ,  b i e n  con una g r a t i f i c a c i ó n . . "
( 2 7  ) .
En l a  zona de A l z i r a  d e b i ó  d a r s e  t a m b i é n  e s t a  c a r a c t e ­
r í s t i c a  que e s t a b l e c e  una d i f e r e n c i a c i ó n  muy c l a r a  r e s p e c t o  a l  
" a r r e n d a m i e n t o  c o n s u e t u d i n a r i o " ;  a s í ,  en A l z i r a :
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" L o s  a r r e n d a m i e n t o s  en g e n e r a l  se v e r i f i c a n  p o r  t i e m ­
po i n d e t e r m i n a d o ,  e x c e p t o  en l o s  h u e r t o s  que s u e l e  
f i j a r s e  e l  p e r í o d o  de c u a t r o  a ñ os .  No l o s  hay v i t a ­
l i c i o s  y h e r e d i t a r i o s  de hecho  n i  de d e r e c h o "  ( 28, )
A p e s a r  de t o d o  e n c o n t r a m o s ,  a l  mismo t i e m p o ,  a l g u n o s  c a so s  de 
a r r e n d a m i e n t o  v i t a l i c i o  y l a  t r a s m i s i ó n  en h e r e n c i a  d e l  mismo
( 2 9 ) .  La c a r a c t e r í s t i c a  e s e n c i a l  e r a ,  s i n  e mbar go ,  e l  g r a n  d i ­
namismo en l o s  a r r e n d a m i e n t o s ,  con c a m b io s  f r e c u e n t e s  de c u l t i ­
v a d o r e s  p r o p i c i a d o s  t a n t o  p o r  l o s  p r o p i e t a r i o s  como p o r  l o s  p r o ­
p i o s  a r r e n d a t a r i o s ,  b u s c an d o  ambos s i e m p r e  c o n d i c i o n e s  más p r o p i  
c i a s .  E s t e  hecho  p e r m i t í a  e l  r e a j u s t e  d e l  i m p o r t e  de a r r i e n d o  
q u e ,  dada l a  demanda de t i e r r a  e x i s t e n t e ,  d e b í a  s e r  de a l z a  c o n ­
t i n u a d a .  A p a r e c í a  a s í  un hecho que c o n t r a r r e s t a r í a  l a  t e n d e n c i a  
a l a  d e v a l u a c i ó n  de l a  r e n t a  en r e l a c i ó n  con l o s  b e n e f i c i o s  d e l  
c u l t i v o .  En c u a l q u i e r  caso  p a r e c e  h a b e r s e  p r o d u c i d o ,  en l a  se ­
gunda m i t a d  d e l  XIX un d o b l e  p r o c e s o ;  p o r  una p a r t e ,  e l  aumento  
en t é r m i n o s  a b s o l u t o s  d e l  p o r c e n t a j e  de t i e r r a s  e x p l o t a d a s  me­
d i a n t e  c u l t i v o  d i r e c t o :  l a s  nueva s  p l a n t a c i o n e s  de n a r a n j o s  y 
o t r o s  f r u t a l e s ,  no s o l í a n  a r r e n d a r s e  dadas l a s  p r o p i a s  c a r a c t e ­
r í s t i c a s  d e l  c u l t i v o # q u e  e x i g í a  t r a b a j o s  c o n c e n t r a d o s  en d e t e r ­
m i n a d a s  é poc as  - y  no Xa a t e n c i ó n  c o n t i n u a  que demandaban l o s  c u l  
t i v o s  de h u e r t a -  p e r f e c t a m e n t e  r e a l i z a b l e s  con mano de o b r a  a s a ­
l a r i a d a ,  y dados t a m b i é n  l o s  e l e v a d o s  b e n e f i c i o s  de e s t a s  p r o d u c
c i o n e s ,  da  g r a n  v a l o r  en e l  m e r c a d o .  Pero  p o r  o t r a ,  se pone en
p r á c t i c a  de modo b a s t a n t e  f r e c u e n t e ,  un t i p o  p e c u l i a r  de a r r e n ­
d a m i e n t o  a c o t t o  p l a z o  q u e ,  j u n t o  a o t r a s  f o r m a s  de c e s i ó n  de l a
t i e r r a  que ver emos  en l a  s egunda  p a r t e  a l  t r a t a r  de l a  o r g a n i z a ­
c i ó n  d e l  t r a b a j o  en e s t e  t i p o  de a g r i c u l t u r a ,  c o n s t i t u y e r o n  uno 
de l o s  i m p u l s o r e s  de l a s  n uev as  p l a n t a c i o n e s  n a r a n j e r a s .
En e f e c t o ,  l a  c o n v e r s i ó n  de un campo de secano  o de 
h u e r t a  en n a r a n j a l  e x i g í a  un p e r í o d o  de i m p r o d u c t i v i d a d  - p o r  e re
153
c i m i e n t o  de l o s  á r b o l e s -  de v / a r i o s  a ñ o s ,  a s í  como c u a n t i o s o s  
g a s t o s  de d e s f o n d e  y a d e c u a c i ó n  d e l  t e r r e n o .  Por  e l l o ,  se g e ne ­
r a l i z ó ,  e n t r e  l o s  s e c t o r e s  de p r o p i e t a r i o s  con menor  c a p a c i d a d  
i n v e r s o r a ,  una m o d a l i d a d  de a r r i e n d o  p o r  l a  c u a l  e l  c o l o n o  l l e ­
v a ba  a cabo l a  p l a n t a c i ó n  y a c amb i o  a p r o v e c h a b a  l a  t i e r r a  p a r a  
su s  p r o p i a s  c o s e c h a s ,  t o d o  e l l o  con una t e n t a  muy b a j a ,  A l  cabo 
de 3 o 4 años  l a  t i e r r a  r e v e r t í a  a l  p r o p i e t a r i o  t r a n s f o r m a d a  ya 
en n a r a n j a l .  E x i s t e  un e v i d e n t e  p a r a l e l i s m o  e n t r e  e s t o s  a r r e n ­
d a m i e n t o s  y l o s  c o n t r a t o s  de c e s i ó n  p o r  p l a n t a c i ó n  c a r a c t e r í s ­
t i c o s  de l a s  zonas  v i t í c o l a s  d e l  i n t e r i o r  d e l  P a í s  ( 3 0  ) .  J u n t o  
a e l l o s  se da t a m b i é n  en l a  R i b e r a  d e l  Xuquer  un a r r e n d a m i e n t o  
de t i e m p o  más l i m i t a d o :  e l  que l l e v a b a n  a cabo l o s  p r o p i e t a r i o s  
de a r r o z a l e s  que no d i s p o n í a n  de t i e r r a s  a p r o p i a d a s  p a r a  p r o d u ­
c i r  l o s  p l a n t e l e s  d e l  a r r o z  y que tomaban en a r r i e n d o  una p e q ue ­
ña p a r c e l a  p o r  med io  año p a r a  r e a l i z a r  e s t a  o p e r a c i ó n ;  o b i e n  e l  
que h a c í a n  l o s  p r o p i e t a r i o s  con esa misma p a r c e l a  a c o l o n o s  que 
q u i s i e r a n  a p r o v e c h a r  l a  c o s e ch a  que p e r m i t í a  e l  med i o  año r e s ­
t a n t e  ( . 3 1 . ) .  E n c o n t r a m o s ,  p u e s ,  una n o t a b l e  v e r s a t i l i d a d  de l a s  
m o d a l i d a d e s  de c e s i ó n  de l a  t i e r r a  en r e l a c i ó n  con l a s  n e c e s i d a ­
des de l a  a g r i c u l t u r a  de l a  z o n a :  hay un s o m e t i m i e n t o  de l a  t e ­
n e n c i a  de l a  t i e r r a  a l a s  e x i g e n c i a s  que e l  mer cado  impone a 
l a  p r o d u c c i ó n .
En e l  caso d e l  n a r a n j o ,  e n c o n t r a m o s  una g r a n  v a r i e d a d  
de c o n t r a t o s :  además de l a  c i t a d a  m o d a l i d a d  de a r r e n d a m i e n t o ,  
e x i s t í a n  t a m b i é n  s i s t e m a s  de a p a r c e r í a  y c e s i o n e s  " p o r  e n t e r o "  
( s i n  pago a l g u n o  n i  en e s p e c i e  n i  en d i n e r o )  con i d é n t i c a  f i n a ­
l i d a d  de l l e v a r  a cabo l a  p l a n t a c i ó n .  No debe i d e n t i f i c a r s e ,  
p u e s ,  de modo a p r e s u r a d o ,  e x p a n s i ó n  n a r a n j e r a  con d i f u s i ó n  de 
l a  a p a r c e r í a  ( 3 2 > ) .  En muchos c a s o s ,  e s t o s  c o n t r a t o s  p e r m i t í a n
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una s i t u a c i ó n  f a v o r a b l e  a l  c u l t i v a d o r :
" P r e v a l e c é  en C a r c a g e n te  e l  s i s t e m a  de c u l t i v o s  p o r  me­
d i a r o s  o a p a r c e r o s ; l o s  c u a l e s  ponen t o d a s  l a s  l a b o r e s  
y e l  e s t i é r c o l  y p a r t e n  p o r  m i t a d  l a  c o s e c h a  de l a  na­
r a n j a  con e l  p r o p i e t a r i o  d e l  campo» Las c o s e c h a s  a u s i -  
l i a r e s  ( s i c )  que p e r m i t a n  h a c e r s e  en l o s  n a r a n j a l e s  en­
t r e  l o s  i n t e r m e d i o s  de á r b o l e s ,  quedan a f a v o r  d e l  me- 
d i e r o *  E l  c o n t r a t o  de a p a r c e r í a  es b e n e f i c i o s o  p a r a  e l  
l a b r a d o r ,  e s p e c i a l m e n t e  en años e s t é r i l e s  más que e l  de 
a r r e n d a t a r i o ,  cu yo  pago de a r r e n d a m i e n t o  l e  a r r u i n a  y 
a n i q u i l a  en su p r e c a r i o  e s t a d o ,  i m p o s i b i l i t á n d o l e  de 
h a c e r  l o s  a v a n c e s  que e x i g e  c o n s t a n t e m e n t e  l a  t i e r r a ” 
( 3 3 ) .
E x i s t í a ,  s i n  e m b arg o ,  una i n c l i n a c i ó n  a e v i t a r  e s t e  
t i p o  de c o n t r a t o s  de c u l t i v o  p o r  p a r t e  d e l  p r o p i e t a r i o *  En e -  
f e c t o ,  en r e l a c i ó n  con l o s  n a r a n j a l e s  se da una c o n t r a d i c c i ó n ,  
más a c e n t u a d a  que en o t r o s  c u l t i v o s ,  e n t r e  p r o p i e t a r i o s  y a p a r c e ­
r o s  en base  a una c i e r t a  i n c o m p a t i b i l i d a d  de i n t e r e s e s :  e l  c u l ­
t i v o  de h o r t a l i z a s  p o r  p a r t e  de l o s  s e g u n d o s ,  en l o s  p r o p i o s  cam­
pos de n a r a n j o s ,  l e s  compensaba de l a  p é r d i d a  de p r o d u c t i v i d a d  
de l a  t i e r r a  ( y ,  p o r  t a n t o ,  l a  r e d u c c i ó n  de l a  c o s e c h a ) ,  p e r o  
p e r j u d i c a b a  a l  p r o p i e t a r i o  que r e c i b í a  a s í  una menor  r e n t a  en es­
p e c i e ,  a l  t i e m p o  que se e n c o n t r a b a  con l a  t i e r r a  e s q u i lm a d a  a l  
v o l v e r  l a  p a r c e l a  a sus  manos* E x i s t e  ta m b ié n  en a lg u n a  m e d id a  
l o  que un a u t o r  de l a  época  de no m in ó  " c i c l o  r e v e r s i b l e  e n t r e  l a  
a p a r c e r í a  y e l  a r r e n d a m i e n t o ”  ( 3 4  ) :  en a q u e l l o s  ca so s  en que 
l a  v i g i l a n c i a  y l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  p r o p i e t a r i o  en l a  p r o d u c ­
c i ó n  f u e r a n  p o s i b l e s ,  e l  a r r e n d a m i e n t o  t e n d e r í a  a c o n v e r t i r s e  en 
a p a r c e r í a  y ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  cuando  e l  p r o p i e t a r i o  p e r m a n e c ie ­
r a  a j e n o  a b s o l u t a m e n t e  a l a  o r i e n t a c i ó n  p r o d u c t i v a ,  t e n d r í a  p r e ­
f e r e n c i a  p o r  e l  a r r e n d a m i e n t o *
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La t e n d e n c i a  p r e d o m i n a n t e  en l a s  z o na s  de n a r a n j a l ,  s i n  embar ­
g o ,  es l a  v u e l t a  a l  c u l t i v o  d i r e c t o  de l a  t i e r r a :
flLos l a b r a d o r e s  p r á c t i c o s  o i n t e l i g e n t e s  no e s ­
t á n  p o r  c o m b i n a c i ó n  a l g u n a  con l o s  a r r e n d a t a ­
r i o s  y a c o n s e j a n  a l  p r o p i e t a r i o  que p l a n t e  e l  
su h u e r t o ” ( 35 ) .
Por  t o d o  e l l o ,  y pese a que desconocemos en g r a n  me­
d i d a  l a  c u e s t i ó n ,  r e s u l t a  d i f í c i l  c r e e r  que e s t o s  s i s t e m a s  d i e ­
r a n  o r i g e n ,  de un modo g e n e r a l i z a d o ,  a l  a c ce so  a l a  p r o p i e d a d .  
P o d r i a m o s  d e c i r ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  que l a  t e n d e n c i a  p r e d o m i n a n ­
t e  es a l a  r e d u c c i ó n  de l a  i m p o r t a n c i a  de a r r e n d a m i e n t o  y a p a r ­
c e r í a  y e l  aumento  d e l  c u l t i v o  m e d i a n t e  t r a b a j o  a s a l a r i a d o .
S i  no como v í a  muy d i f u n d i d a ,  l o s  c o n t r a t o s  d e s t i n a d o s  
a l a  p l a n t a c i ó n  p a r e c e  que s í  p r o p o r c i o n a r o n  e l  a c c e so  a l a  p r o  
p i e d a d  en a l g u n o s  c a s o s .  E l  caso de B o r r i a n a ,  d e l  que c on ta mos  
con a l g u n a  r e f e r e n c i a ,  a s í  no l o  c o n f i r m a :
• 'Hac ia  1 8 5 0 . . . l o s  a r r e n d a t a r i o s  e f e c t u a b a n  l a  
p l a n t a c i ó n  p o r  c u e n t a  d e l  dueño y d i s f r u t a b a n  
g r a t u i t a m e n t e  de l a s  f i n c a s  m i e n t r a s  c r e c í a n  
l o s  á r b o l e s ,  con l o  c u a l  p u d i e r o n  a l l e g a r  aho ­
r r o s  que l e s  p e r m i t i e r o n  a d q u i t i r  en p r o p i e d a d
o t r o s  pequeños  t r o z o s  de h u e r t a  de l o s  que a s i ­
mismo l l e v a b a n  en a r r i e n d o ,  o e x t e n s i o n e s  más 
g r a n d e s  de l  t e r r e n o  b a r a t í s i m o  de l a  m a r j a l e r i a ;
y a p l i c a n d o  a e s t a s  ú l t i m a s  sus a f a n e s  de p r o ­
p i e t a r i o s ,  l o g r a r o n  b i e n  p r o n t o  t r a n s f o r m a r l a s
y c o n v e r t i r l a s  a su vez  en h u e r t o s  de n a r a n j o s
t a n  r i c o s  como l o s  p r i m e r o s  a l a  v u e l t a  de unos 
pocos  a ñ o s 11 ( 36 ) .
Memos, p u e s ,  cómo, aunque de modo i n d i r e c t o ,  l o s  a r r e n  
d a m i e i i t o s  p a r a  l a s  p l a n t a c i o n e s  p o s i b i l i t a r o n  en a l g u n a  m e d i d a  
e l  acc;eso a l a  p r o p i e d a d .  J u n t o  a e l l o ,  t a m b i é n  d i r e c t a m e n t e  se
d a r í a  a q u e l  a cc es o  en c a s o s ,  como l o s  que ver emos  en l o s  a p a r t a -
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dos s i g u i e n t e s ,  en que g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  e s c a s am e n t e  i n t e r e ­
sados  en l a  a g r i c u l t u r a  venden sus t i e r r a s  de s ecano  e n t r e  l o s  • 
p r o p i o s  * a r r e n d a t a r i o s .  E l  t i p o  de a r r e n d a m i e n t o  que f a c i l i t a ­
ba l a  compra de t i e r r a s ,  en e l  caso  de B o r r i a n a ,  se c a r a c t e r i ­
zaba p o r  su c a r á c t e r  h e r e d i t a r i o  y p o r  e l  hecho de q ue ,  s o l o  
de manera  i n f r e c u e n t e  e l  p r o p i e t a r i o  camb iaba  de c o l o n o s .  En 
c a m b i o ,  e l  paso d e l  a r r i e n d o  a l  c u l t i v o  d i r e c t o  e r a  más h a b i ­
t u a l  ( 37 ) y a c e p t a d o  s i n  r e s i s t e n c i a s :  s i n  d uda ,  l a  f a c i l i d a d  
p a r a  nuevos  a r r e n d a m i e n t o s  p o r  e l  s i s t e m a  a p u n t a d o ,  y l a  g r a n  
m o v i l i d a d  de l o s  c o n t r a t o s  en e s t a  z o n a ,  j u n t o  a l  hecho de l a  
a u s e n c i a  de d e r e c h o s  r e c o n o o i d o s  p a r a  e l  c o l o n o ,  d e t e r m i n a b a n  
a q u e l l a  p r á c t i c a .
Es p o s i b l e ,  a n u e s t r o  e n t e n d e r ,  e s t a b l e c e r  c i e r t a s  
i d e n t i d a d e s  e n t r e  e l  caso  de B o r r i a n a  y e l  que se d a r í a  en l a  
zona  de l a  R i b e r a  A l t a ,  S e me ja n t es  e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s  y una 
p a r a l e l a  e v o l u c i ó n  e c o n ó m i c a  son f a c t o r e s  que nos h a r í a n  p e n s a r  
en e s t e  s e n t i d o  ( 3 8 )  a s í  como e l  hecho  de que l o s  c o n t r a t o s  
p a r a  p l a n t a c i ó n  f u e r o n  muy h a b i t u a l e s  t a m b i é n  en l o s  n a r a n j a ­
l e s  ds l a  R i b e r a .  Lo c i e r t o  es que c u a l q u i e r  i n t e n t o  de que e l
a r r e n d a t a r i o  a d q u i r i e r a  a l g ú n  d e r e c h o  s o b r e  l a s  t i e r r a s  y que t a l  
r e c h o  s i g n i f i c a r a  merma de l a  p r o p i e d a d ,  f u e  a b i e r t a m e n t e  comba­
t i d o  por  l o s  t e r r a t e n i e n t e s .  A s í  s u c e d i ó ,  p o r  e j e m p l o ,  cuando 
ya en 1940 se t r a t ó  de a p l i c a r  l a  Ley de a r r e n d a m i e n t o s  de 
1940  que e s t a b l e c í a  un p l a z o  en años d u r a n t e  e l  c u a l  e l  c o n t r a ­
t o  no p o d í a  s e r  r e s c i n d i d o .  A s í  l o  e x p r e s a b a n  desde  e l  A y u n t a ­
m i e n t o  de A l z i r a :
flPues es n e c e s a r i o  h a c e r  p r e s e n t e  que l a  m a y o r í a
de l o s  campos p l a n t a d o s  de n a r a n j o s ,  de un c o s t e
enorme p a r a  su p l a n t a c i ó n  y c u l t i v o ,  no puede
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d e j a r s e  a me r ce d  d e l  a r r e n d a t a r i o  d u r a n t e  p l a z o s  
de 3 y 5 años según l o s  c a s o s ;  ya que cuando e l  
p r o p i e t a r r i o  tome p o s e s i ó n  de su f i n c a ,  e l  e s t a d o  
de abandono en que l a  d e j a  e l  a r r e n d a t a r i o  es t a l ,  
que en l a  m a y o r í a  de l o s  c a so s  p i e r d e  en un 50 % 
de su v a l o r  " ( 3 9 , ) .
Por  l a s  p r o p i a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  c u l t i v o ,  e s t a  opo­
s i c i ó n  de i n t e r e s e s  e n t r e  p r o p i e t a r i o s  y a r r e n d a t a r i o s  se c o n v i r ­
t i ó  en c a r a c t e r í s t i c a  de l a s  zonas  n a r a n j e r a s ,  como t e n d r e m o s  
o c a s i ó n  de v e r  en l a  s egunda  p a r t e  de e s t e  t r a b a j o ,  l o  c u a l  r e -  
l a t i v i z a  l a  c r e e n c i a  de que l a s  c o n d i c i o n e s  t é c n i c a s  de l a  a g r i ­
c u l t u r a  v a l e n c i a n a  e n c u e n t r a n  en e l  s i s t e m a  de a r r e n d a m i e n t o  su 
f o r m a  de t e n e n c i a  más a d ec u a d a  ( . 4 0 ) .  P e r o ,  además,  l a  e x i s t e n ­
c i a  de p l a z o s  f i j o s  p a r a  e l  c o l o n o  se c o n t r a p o n í a  a Los c r i t e r i o s  
de v a l o r i z a c i ó n  de l a  t i e r r a  que i n c l u í a n  una g r a n  m o v i l i d a d  
y l i b e r t a d  en l a s  e n a j e n a c i o n e s :  e l  mismo i n f o r m e  c i t a d o  r e c o ­
n o c í a  que una f i n c a  se v e í a  d e p r e c i a d a  en l a  v e n t a  desde e l  mo­
men to  en que e l  nuevo c o m p r a d o r  no p o d í a  to ma r  p o s e s i ó n  de e l l a  
h a s t a  que no t r a n s c u r r i e r a  e l  p l a z o  e s t a b l e c i d o  p a r a  e 1 a r r e n d a ­
t a r i o .  Por  t o d o  e l l o ,  muchas v e c es  e l  e n f r e n t a m i e n t o  e n t r e  a r r e n ­
d a d o r e s  y c o l o n o s  no se e s t a b l e c í a  en base a l o s  p e c u l i a r e s  f a c ­
t o r e s  que c a r a c t e r i z a n  e l  p r o b l e m a  en l ' H o r t a  y que han r e c i b i ­
do mayor  a t e n c i ó n  p o r  l o s  h i s t o r i a d o r e s .  Por  e l  c o n t r a r i o ,  en 
l o s  c a s o s  que hemos a p u n t a d o  y en o t r o s  cuya  e x i s t e n c i a  c o n o c e ­
mos ( 4 1 ) ,  l a  c u e s t i ó n  se p l a n t e a  e n t r e  l a  v o l u n t a d  p o r  p a r t e  
de l o s  a r r e n d a t a r i o s  de a s e g u r a r s e  l a  p e r m a n e n c i a  en l a  t i e r r a  
p o r  un p l a z o  que ,  aunque c o r t o ,  e s t u v i e r a  d e t e r m i n a d o  con c l a ­
r i d a d ,  y e l  i n t e n t o  de l o s  p r o p i e t a r i o s  de d i s f r u t a r  e l  máximo 
g r a d o  p o s i b l e  de d i s p o n i b i l i d a d  de l a  t i e r r a .  Las d i f e r e n c i a s  
e n t r e  ambos mo de lo s  s o n ,  p o r  t a n t o ,  p r o f u n d a s  y m e r e c e r í a n ,  s i n
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d u d a ,  a l g ú n  e s t u d i o  m o n o g r á f i c o .
En d e f i n i t i v a ,  y r e c a p i t u l a n d o  t o d o  l o  d i c h o  en t o r n o  
a l a  c u e s t i ó n  de l o s  a r r e n d a m i e n t o s ,  podemos a f i r m a r  que l a  zona 
de l a  R i b e r a  p r e s e n t a r í a  i m p o r t a n t e s  d i f e r e n c i a s  r e s p e c t o  a l ' H o r -  
t a ,  p o r  c u a n t o  e l  a cc e so  a l a  p r o p i e d a d  no v e n d r í a ,  de manera  
m a y o r i t a r i a ,  d i r e c t a m e n t e  p r o p i c i a d o  p o r  e l  r e l a j a m i e n t o  de l o s  
d e r e c h o s  d e l  p r o p i e t a r i o  s o b r e  l a  t i e r r s .  S i  en machos ca so s  
e l  p r o p i e t a r i o  acaba v e n d i e n d o  l a s  t i e r r a s  e n t r e  sus p r o p i o s  a -  
r r e n d a t a r i  o s , e l l o  e s t á  en r e l a c i á n  con l a  d e p r e c i a c i ó n  de l a  
r e n t a  y l a  e v o l u c i ó n  de l o s  b e n e f i c i o s  d e l  c u l t i v o ,  y se basa 
en e l  c r i t e r i o  - t a n  d i f u n d i d o  en t o d a s  l a s  zonas  d e l  Pa ís  ( 4 2 j ) ~  
de p r e f e r e n c i a  d e l  a r r e n d a t a r i o  en l a  compra de l a  t i e r r a .  Pero  
nada  i m p e d í a  a l  p r o p i e t a r i o  v e n d e r  s i n  c o n t a r  con e l  c o l o n o .  
F i n a l m e n t e ,  t i p o s  de c o n t r a t o  como e l  s e ñ a l a d o  p a r a  l a  p l a n t a c i ó n  
y ,  en g e n e r a l ,  l a  a c u m u l a c i ó n  que p a r a  l o s  pequeños  p r o p i e t a r i o s  
p o s i b i l i t a b a  l a  f a v o r a b l e  c o y u n t u r a  e c o n ó m i c a  basada en l o s  c u l ­
t i v o s  c o m e r c i a l e s ,  p r o p i c i a r í a n  de modo d e c i s i v o  e l  acce so  a l a  
p r o p i e d a d .
So br e  e l  f u n d a m e n t o  de unas c a r a c t e r í s t i c a s  o r i g i n a ­
r i a s  ú n i c a s  - e l  a r r e n d a m i e n t o  f o r a l - ,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  
a r r e n d a m i e n t o  en l a s  d i s t i n t a s  zonas  d i f e r í a n  p r o f u n d a m e n t e  s i  
no en l a  f o r m a ,  s í  en e l  c a r á c t e r  e s e n c i a l  que d e t e r m i n a  l a  ca ­
p a c i d a d  d e l  p r o p i e t a r i o  de e j e r c e r  su d e r e c h o  de p r o p i e d a d  so ­
b r e  l a  t i e r r a ,  c a r á c t e r  d i f e r e n c i a l  p r o d u c t o  de d i s t i n t a s  e vo ­
l u c i o n e s  h i s t ó r i c a s .  Como r e s u l t a d o  de t o d o  e l l o ,  l a  zona de l a  
R i b e r a ,  en c u a n t o  a l  p r o c e s o  de d i f u s i ó n  de l a  pequeña p r o p i e ­
d a d ,  e x p e r i m e n t a r í a  una r a l e n t i z a c i ó n  e v i d e n t e  r e s p e c t o  a l o  s u ­
c e d i d o  en l ' H o r t a  y e l  p r o c e s o  no r e s u l t a r í a  u n i d i r e c c i o n a l  d e s ­
de e l  momento en que e x i s t i r í a  una g r a n  r e s i s t e n c i a  a l a  d e s a p a -
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r i c i ó n  o a m i n o r a m i e n t o  de l a  m e d i a n a - g r a n d e  p r o p i e d a d .
Hechos  que quedan f u e r a  de n u e s t r o  p e r í o d o  p o d r í a n  
h a b e r  j u g a d o  un p a p e l  d e c i s i v o  en l a  c o n v e r s i ó n  en p r o p i e t a r i o s  
de d e t e r m i n a d o s  s e c t o r e s  de a r r e n d a t a r i o s :  es e l  caso  de l a  l e ­
g i s l a c i ó n  d e l  p r i m e r  p e r í o d o  r e p u b l i c a n o  o l a s  l e y e s  de 1941 y 
1942 ( .43- )»  A s í  m i smo,  h a b r í a  que v a l o r a r  t a m b i é n  en su j u s t a  
m e d i d a  l a  i n c i d e n c i a  de i n i c i a t i v a s  como e l  Fomento  de l a  Peque­
ña P r o p i e d a d  R ú s t i c a ,  c r e a d a  p o r  l a  C a j a  de A h o r r o s  d u r a n t e  l o s  
años 4G y que p e r m i t i ó  e l  a cce so  a l a  p r o p i e d a d  de 2 , 7 1 5  a g r i ­
c u l t o r e s  e n t r e  1941 y 1953 ( 4 4 ) .  En c u a l q u i e r  caso  se t r a t a  de 
c u e s t i o n e s  que e s p e r a n  t o d a v í a  e s t u d i o s  m o n o g r á f i c o s ,
# # *  #
Una c u e s t i ó n  que puede c o n t r i b u i r  de modo i m p o r t a n t e  a 
c o n o c e r  l a  s i t u a c i ó n  d e l  c a m p e s in a d o  en l o s  momentos f i n a l e s  d e l  
s i g l o  es e l  e s t u d i o  de l a s  r e p e r c u s i o n e s  de l a  c r i s i s  a g r a r i a  de 
l o s  años  80*
Las  d i f i c u l t a d e s  que v i v i e r o n  a lg u n o s  s e c t o r e s  a g r í c o ­
l a s  v a l e n c i a n o s  d u r a n t e  l a s  ú l t i m a s  de cad a s  d e l  o c h o c i e n t o s ,  se 
i n s c r i b e n  d e n t r o  de l a  c r i s i s  que a f e c t a  a l a s  d i s t i n t a s  a g r i c u l ­
t u r a s  e u r o p e a s  en e s t a  misma é p o c a .  E s t a  e s p e c i e  de r e e s t r u c t u r a ­
c i ó n  o b l i g a d a  de l a s  e s t r u c t u r a s  a g r a r i a s ,  i m p u e s t a  p o r  l a s  n u e ­
vas  c o n d i c i o n e s  c r e a d a s  p o r  l a  a r t i c u l a c i ó n  de un m ercado  m u n d i a l  
de p r o d u c t o s  a g r í c o l a s ,  t u v o  en España  i m p o r t a n t e s  r e p e r c u s i o n e s ,  
e s p e c i a l m e n t e  en l o s  s e c t o r e s  a g r a r i o s  més a t r a s a d o s *  A l  mismo t i e m ­
p o ,  i m p u l s ó  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  en e l  seno de e s t o s  s e c t o r e s  y 
un i n d u d a b l e  p r o c e s o  de m o d e r n i z a c i ó n  y e s p e c i a l i z a c i ó n  a g r a r i a s *
No vamos a d e t e n e r n o s  a q u í  en e s t a s  c u e s t i o n e s  que han s i d o  o b je to
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de a p o r t a c i o n e s  de sumo i n t e r é s  ( 4 5 )  i n c l u s o  p a r a  e l  caso  v a l e n ­
c i a n o  ( 4 6 ) .  Lo que nos o c u p a r é  s e r á n  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  de es ­
t e  p r o c e s o  de c r i s i s / t r a n s f o r m a c i o n  en l a s  p r o d u c c i o n e s  a g r a r i a s  
p r o p i a s  de l a  zona  que c o n s t i t u y e  n u e s t r o  c e n t r o  de a n á l i s i s  ( 4 7 ) *  
P a ra  e l  á m b i t o  c o n c r e t o  d e l  P a ís  V a l e n c i a n o ,  l o s  e s t u ­
d i o s  s o b r e  l o s  e f e c t o s  de l a  c r i s i s  han m o s t r a d o  q u e ,  m i e n t r a s  
e x i s t e n  unos  p r o d u c t o s  p r o fu n d a m e n te  a f e c t a d o s ,  o t r o s ,  en c a m b io ,  
v i v e n  un momento de t e n d e n c i a  e x p a n s i v a *  Los p r i m e r o s  s e r í a n  e l  
a r r o z  y e l  t r i g o ,  y l o s  s e g u n d o s ,  l o s  dos g r a n d e s  c u l t i v o s  com er­
c i a l e s  v a l e n c i a n o s ,  e l  v i n o  y l a  n a r a n j a *
A p a r t i r  de e s t o s  r a s g o s  g e n e r a l e s  de l a  c r i s i s ,  p e r ­
f e c t a m e n t e  e x p l i c a d o s  y c o n o c i d o s ,  c reem os que es p o s i b l e  i n t r o ­
d u c i r  a l g u n a s  m a t i z a c i o n e s  que p e r f i l e n  m e j o r  l a  época  y sus  c i r ­
c u n s t a n c i a s *  A s í ,  s i  b i e n  es c i e r t o  que t r i g o  y a r r o z  f u e r o n  l o s  
p e o r  t r a t a d o s  p o r  l a  c r i s i s ,  no p o r  e l l o  se o p e r o  una r e d u c c i é n  
s u s t a n t i v a  de l a  s u p e r f i c i e  d e d i c a d a  a e l l o s *  Por  d i v e r s a s  c i r ­
c u n s t a n c i a s  ( 4 8 ) ,  l a  c r i s i s  f u e  r e m o n ta d a  con r a p i d e z ,  a l  a b r ig jo  
s i n  duda de l a  nueva  o r i e n t a c i é n  de l a  p o l í t i c a  a r a n c e l a r i a  e sp a ­
ñ o l a ;  es muy p r o b a b l e ,  además, que l a  i n t r o d u c c i á n  de i n n o v a c i o ­
nes  t é c n i c a s  t e n d e n t e s  a a u m e n ta r  l o s  r e n d i m i e n t o s ,  aunque l e n t a  
y con r e t r a s o ,  c o n t r i b u y e r a  d e c i s i v a m e n t e  a e s t a  r e c u p e r a c i ó n :  
se t r a t a ,  s i n  e m b arg o ,  de una c u e s t i á n  e s c a sa m e n te  e s t u d i a d a  so ­
b r e  l a  que a p en a s  podemos h a c e r  c o n j e t u r a s *  E l  hecho  i n d i s c u t i b l e  
se c i f r a ,  p u e s ,  en que l a s  d i f i c u l t a d e s  e c o n ó m ic a s  no p r o v o c a r o n  
un p r o c e s o  g e n e r a l i z a d o  de t r a n f o r m a c i o n  de c u l t i v o s  a m e d io  p l a ­
zo p o r  más que d u r a n t e  un p e r í o d o  c o y u n t u r a l  a f e c t a r a n  p r o f u n d a ­
m ente  l a s  e s t r u c t u r a s  a g r a r i a s  de l a  z o n a :  n * » #l a s  i m p o r t a c i o n e s
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de t r i g o  y a r r o z  a f e c t a r o n  de f o r m a  s e n s i b l e  a l a s  t a s a s  de bene­
f i c i o s  de l o s  g ra n d e s  c u l t i v a d o r e s  y l l e v a r o n  a l a  r u i n a  a una 
p a r t e  c o n s i d e r a b l e  de l o s  pequeños  c u l t i v a d o r e s  endeudados  du­
r a n t e  l a  f a s e  de e x p a n s i ó n  a n t e r i o r "  ( 4 9 ) *  Es p r e c i s o  m a t i z a r ,  
s i n  e m b a rg o ,  l a  i n c i d e n c i a  de l a  c r i s i s  s o b r e  e l  c u l t i v o  d e l  t r i ­
g o :  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  de e s t e  p r o d u c t o  no c o n s t i t u í a  un o b j e t i ­
vo  f u n d a m e n t a l  p a ra  l o s  c u l t i v a d o r e s  v a l e n c i a n o s ,  s i n o  q u e ,  p o r  
e l  c o n t r a r i o ,  se d e d i c a b a  en su m a yo r  p a r t e  a l a  s u b s i s t e n c i a *
En e s t e  s e n t i d o ,  l a  c a í d a  de l o s  p r e c i o s  d e b i ó  de a f e c t a r l e s  en 
muy e s c a s a  m e d id a  p o r  c u a n t o ,  en ú l t i m o  e x t r e m o ,  d e ja b a  i n t a c t a  
l a  c a p a c i d a d  de a s e g u r a r  e l  a u to c o n s u m o .
P e r o ,  además, es p r e c i s o  p o n e r  de m a n i f i e s t o  que l o s  
e f e c t o s  de l a  c r i s i s  a l c a n z a r o n  a o t r o s  c u l t i v o s  de menor peso  
c u a n t i t a t i v o  p e r o  de c i e r t a  p r e s e n c i a  en muchas de l a s  co m a rca s  
v a l e n c i a n a s .  A s í  s u c e d i ó ,  p o r  e j e m p l o  con e l  o l i v o ,  que s u f r e  una 
f u e r t e  c o m p e t e n c ia  t a n t o  en sus u so s  a l i m e n t i c i o s  como en l a s  de­
más u t i l i z a c i o n e s .  A s í ,  de 1878 a 18B3 se r e g i s t r a  una t e n d e n c i a  
g e n e r a l  a l a  b a j a  de l o s  p r e c i o s ,  y a p a r t i r  de e s t o s  a ñ o s ,  l a  
r e c u p e r a c i ó n  de l o s  mismos es t a n  l e n t a  que a p a r e c e  muchas v e ce s  
como un e s t a n c a m i e n t o  ( 5 0 ) .  La s u p e r f i c i e  p l a n t a d a  de o l i v a r e s  
se r e s i e n t e  con e l l o ,  y l a  e s p e c i a l  c o y u n t u r a  a l c i s t a  que v i v e  
e l  v i n o  p r o d u c i r á  l a  s u s t i t u c i ó n  de c u l t i v o s  en buena p a r t e  de 
l o s  s e ca n o s  v a l e n c i a n o s .  O t r o s  p r o d u c t o s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  de c a ­
r á c t e r  a r b ó r e o ,  s u f r e n  ta m b ié n  l o s  e f e c t o s  de l a  c r i s i s  en fo r m a  
de b a j a  de p r e c i o s ,  d e b i d a  a l a s  c o n t r a c c i o n e s  de l a  demanda ex ­
t e r i o r  p o r  e f e c t o  de l a  d e p r e s i ó n :  es e l  caso de a lm e n d ra s  y ave ­
l l a n a s  p e r o  t a m b ié n  de l a s  a l g a r r o b a s  ( 5 1 ) .  La e x p a n s ió n  de l a  s u -
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p e r f i c i e  v i t í c o l a  se d i o  t a m b ié n  en d e t r i m e n t o  de e s t o s  c u l t i v o s .  
En l o s  r e g a d í o s ,  e l  c a c a h u e t e  c o n o c i ó  ta m b ié n  momentos de p r o f u n ­
da c r i s i s »  E s t e  c u l t i v o ,  con f i n a l i d a d  m a y o r i t a r i a m e n t e  i n d u s t r i a l  
- i b a  d e s t i n a d o  a l a  f a b r i c a c i ó n  de a c e i t e -  t e n í a  una p r e s e n c i a  
i m p o r t a n t e  en d e t e r m in a d a s  zonas  de l a s  R i b e r a s  d e l  X u q u e r ,  es ­
p e c i a l m e n t e  en A l g i n e t  y A lg e m e s í ,  y sus  r e n d i m i e n t o s ,  como v e r e ­
mos en c a p í t u l o s  p o s t e r i o r e s ,  e ra n  e le v a d o s »  Su c o m e r c i a l i z a c i ó n  
se h a c í a ,  s i n  em bargo ,  en e l  e x t r a n j e r o  - c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  se 
v e n d í a  a l o s  f a b r i c a n t e s  de f l a r s e l l a -  y a s í ,  desde  l o s  i n i c i o s  
de l a  década  de l o s  8 0 ,  s u f r i ó  e l  d o b l e  embate de l a s  i r r e g u l a ­
r i d a d e s  de l a  p o l í t i c a  c o m e r c i a l  con F r a n c i a ,  y de l a  c o m p e t e n c ia  
i n t e r n a c i o n a l :  e l  man í  de l a  I n d i a  y S e n e g a l ,  o e l  a c e i t e  de se ­
m i l l a  de a lg o d ó n  n o r t e a m e r i c a n o  ( 5 2 ) .  E s ta s  c i r c u n s t a n c i a s  a l c a n ­
z a r o n  su momento más á l g i d o  h a c i a  1 8 8 6 :
nNo creemos que desde que comenzó a c u l t i v a r s e  en l o s
campos de e s t a  p r o v i n c i a  e l  m an í  o c a c a h u e t ,  haya ha­
b i d o  en año a lg u n o  p a r a l i z a c i ó n  t a n  c o m p le t a  en sus  
v e n t a s  como l a  que s u f r e  e s t e  a ñ o ,  a p e s a r  de l o s  ba ­
j o s  p r e c i o s  a que l o  ceden l o s  c o s e c h e r o s • • • Lo c i e r t o  
es que l o s  g r a n e r o s  e s t á n  a t e s t a d o s . • . y  como e s t a  es 
l a  p r i n c i p a l  co s e c h a  de muchos l a b r a d o r e s • • . n i  l o s  
a r r e n d a t a r i o s  pagan l a s  r e n t a s ,  n i  l o s  p r o p i e t a r i o s  
pueden  l l e v a r  con desahogo  sus  c o m p ro m is o s ”  (5 3 )»
En l a s  zonas l o c a l i z a d a s  donde abundaban l a s  p l a n t a c i o ­
nes  de c a c a h u e t e ,  l a  c r i s i s  d e b i ó  s e r  más p r o f u n d a  que en e l  ca ­
so d e l  a r r o z :  l a s  s a l i d a s  d e l  c a c a h u e t e  h a b ía n  s i d o  c o m p le ta m e n te  
cegadas  h a s t a  e l  p u n t o  de que uno de l o s  m a yo re s  p r o p i e t a r i o s  
de e s t e  c u l t i v o  en A lg e m e s í ,  F e l i c í s i m o  L l ó r e n t e ,  p r o p o n í a  su  u r ­
g e n t e  s u s t i t u c i ó n  como ó n i c a  s o l u c i ó n ,  aún c o n ta n d o  con l a  i n e x i s ­
t e n c i a  de a l t e r n a t i v a s  r e n t a b l e s  d u r a n t e  e s t o s  años (5 4 )»  E l  c a -
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c a h u e t e ,  p u e s ,  como e l  a r r o z ,  y a d i f e r e n c i a  d e l  t r i g o ,  e r a  c u l ­
t i v a d o  t a n t o  p o r  l o s  pequeños  c a m p e s in o s  como p o r  l o s  g ra n d e s  
p r o p i e t a r i o s  y l o s  e f e c t o s  de l a  c r i s i s  i n f l u i r í a n ,  aunque con 
i n t e n s i d a d  d i s t i n t a ,  s o b r e  t o d o s  e l l o s »  Lo i m p o r t a n t e  e s ,  a n u es ­
t r o  e n t e n d e r ,  s e ñ a l a r  que l a  c o i n c i d e n c i a  de s i t u a c i o n e s  de c r i ­
s i s  en a l g u n o s  de l o s  p r i n c i p a l e s  c u l t i v o s  de l a s  R i b e r a s  - a r r o z ,  
c a c a h u e t e  y ,  como e n s e g u id a  v e re m o s ,  n a r a n j a -  d e b i ó  p r o d u c i r  una 
g e n e r a l i z a c i ó n  y a g u d i z a m i e n t o  de l a s  d i f i c u l t a d e s ,  p a r t i c u l a r m e n  
t e  p o r  l a  i m p o s i b i l i d a d  de t r a n s f o r m a c i o n e s  de c u l t i v o s  y q u e ,  
s i n  d u d a ,  l o s  menos f a v o r e c i d o s  de l o s  p r o p i e t a r i o s  y p a r t i c u l a r ­
m e n te  l o s  a r r e n d a t a r i o s ,  v e r í a n  en p e l i g r o  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e l  
c u l t i v o  de l a s  t i e r r a s »
I n c l u s o  p a r a  e l  caso  de l a  n a r a n j a ,  que h a b í a  i n i c i a d o  
d e sde  l a  m i t a d  de s i g l o  un f u l g u r a n t e  p r o c e s o  de c r e c i m i e n t o  que 
p r o s e g u i r á  y se a c e n t u a r á  en l o s  i n i c i o s  d e l  s i g l o  XX, puede ha­
b l a r s e  de una c o y u n t u r a  de e s t a n c a m i e n t o  d u r a n t e  l o s  años 80» Las 
c i f r a s  de e x p o r t a c i ó n  - e l  m e jo r  i n d i c a d o r  de que d is p o n e m o s -  expe 
r i m e n t a n  un l i g e r o  d e s c e n s o  q u e ,  s i  b i e n  es apenas  p e r c e p t i b l e ,  
s í  r e p r e s e n t a  un c o n t r a s t e  e v i d e n t e  r e s p e c t o  a l a  s i t u a c i ó n  de 
c r e c i m i e n t o  de l a s  de cad a s  a n t e r i o r e s  y p o s t e r i o r e s  ( 5 5 ) .  S i n  du­
d a ,  e l  hecho  f u n d a m e n t a l  f u e  e l  d e s c e n s o  de l a  demanda e u ro p e a  
( 5 6 ) ,  e s p e c i a l m e n t e  i m p o r t a n t e  en un p r o d u c t o  río de p r i m e r a  n e ce ­
s i d a d ,  y más s e n s i b l e ,  p o r  t a n t o ,  a l o s  v a i v e n e s  d e l  consumo» Pe­
r o  j u n t o  a e l l o ,  e n t r a  en j u e g o  t a m b i é n ,  p o r  vez  p r i m e r a  de modo 
d e t e r m i n a n t e ,  l a  c u e s t i ó n  de l a  c o m p e t e n c i a :  p a i s e s  como I t a l i a ,  
P o r t u g a l ,  CE»UU», B r a s i l  y A r g e l i a  co m enza ron  a t e n e r  una c i e r t a  
p r e s e n c i a  en l o s  m e rc a d o s  e u r o p e o s  en una é p o c a ,  además, en que 
l a  c a p a c id a d  de á s t o s  p a r a  a b s o r b e r  l a s  p r o d u c c i o n e s  de n a r a n j a
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h a b í a n  d i s m i n u i d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e .
Las  c a u s a s  de l a  c r i s i s ,  s i n  em bargo ,  no f u e r o n  e x c l u ­
s i v a m e n t e  e x t e r n a s :  t a m b i é n  en e l  á m b i t o  de l a  p r o d u c c i é n  encon ­
t r a m o s  f a c t o r e s  que c o n t r i b u y e r o n  a e l l o  ( 5 7 ) .  Po r  una p a r t e  l a  
e x t r a o r d i n a r i a  e x p a n s i é n  de l a  s u p e r f i c i e  n a r a n j e r a  p ro v o c a d a  p o r  
l o s  e l e v a d o s  r e n d i m i e n t o s  de l a s  d é c a d a s  p r e c e d e n t e s ,  l l e v o  a l  c u l ­
t i v o  en t i e r r a s  i n a d e c u a d a s  t a n t o  p o r  l a  c a l i d a d  de l o s  s u e lo s  ( 5 8 ) ,  
como p o r  su i n s u f i c i e n t e  d o t a c i ó n  de agua p a r a  e l  r i e g o ,  aum en tan ­
do en e s t e  segundo  ca so  l o s  g a s t o s  p o r  l a  n e c e s i d a d  de nuevos  
a l u m b r a m i e n t o s  de a g u a s .  Aunque es un a s p e c t o  poco  c o n o c i d o ,  pa­
r e c e  i n n e g a b l e  quB e l l o  p r o v o c ó  un r e t r o c e s o  d e l  c u l t i v o  en d e t e r ­
m in a d a s  á r e a s :
MEn l a  p r o v i n c i a  de C a s t e l l ó n  y aun en l a  de V a l e n ­
c i a ,  hay p o r  d e s g r a c i a  num ero so s  e j e m p l o s  de h u e r ­
t o s  de n a r a n j o s  que ha h a b i d o  n e c e s i d a d  de d e d i c a r  
a o t r o s  c u l t i v o s  o a b a n d o n a r  p o r  c o m p l e t o ”  { 5 9 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a s  i n s u f i c i e n c i a s  t é c n i c a s  d e l  c u l t i ­
v o ,  c i f r a d a s  en l a  d e f i c i e n t e  u t i l i z a c i ó n  de l o s  a b o n o s , - p o n e n  de 
m a n i f i e s t o ,  a p e s a r  d e l  n o t a b l e  a v a n c e  e x p e r i m e n t a d o  en o t r a s  p a r ­
c e l a s  t é c n i c a s ,  e l  r e t r a s o  de l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a  p o r  l o  
que r e s p e c t a  a l  e s t u d i o  de s u e l o s  y de n u t r i c i ó n  v e g e t a l  ( 6 0 ) .
S i  a t o d o  e l l o  sumamos l a  e l e v a c i ó n  de l a s  c o n t r i b u c i o ­
nes  y l a s  p r á c t i c a s  c o m e r c i a l e s  de e x p o r t a r  f r u t o  en mal  e s t a d o ,  
tenemos un panoram a b a s t a n t e  c o m p le t o  de una s i t u a c i ó n  que se en­
c o n t r a b a  l a t e n t e  en l a s  d é cadas  a n t e r i o r e s  y que no p o d í a  s i n o  
p r o v o c a r  una r e d u c c i ó n  de l o s  b e n e f i c i o s  d e l  c u l t i v o :
nS i  se t i e n e  en c u e n t a  que muchas de l a s  c i r c u n s t a n ­
c i a s  d e s f a v o r a b l e s . • •  han v e n i d o  a c e n tu á n d o s e  de 
q u i n c e  años a e s t a  p a r t e ,  dando p o r  r e s u l t a d o  l a
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d i s m i n u c i ó n  dn l a  demanda y l a  b a j a  en e l  p r e c i o  
de l a  n a r a n j a ,  y que a l  mismo t i e m p o  l a  t r i b u t a ­
c i ó n  y l o s  j o r n a l e s  han i d o  en a u m e n to ,  no es ex ­
t r a ñ o  que e l  b e n e f i c i o  d e l  c a p i t a l  em p leado  en l a  
p r o d u c c i ó n  y en e l  c o m e r c i o  d e l  f r u t o ,  haya  d i s m i ­
n u i d o  b a s t a n t e  con r e l a c i ó n  a l  que a l c a n z a b a  a n t e s  
de l a  c i t a d a  f e c h a "  ( 6 1 ) .
Puede d e c i r s e ,  p o r  t a n t o ,  que l a  a g r i c u l t u r a  n a r a n j e r a  
ha l l e g a d o  a l  f i n a l  de una p r i m e r a  e t a p a  c a r a c t e r i z a d a  p o r  l a  ex ­
p a n s i ó n  i n c o n t r o l a d a  e i r r a c i o n a l  d e l  c u l t i v o  y que a p a r t i r  de 
a h o r a ,  se i n t r o d u c i r á n  c a m b io s  i m p r e s c i n d i b l e s  en l a  e x p l o t a c i ó n *  
A s í ,  c u e s t i o n e s  como l a  m e jo r  e l e c c i ó n  de s u e l o s  y a b o n o s ,  l a  me­
j o r a  d e l  u t i l l a j e  a g r í c o l a ,  l a  a s o c i a c i ó n  de l o s  p r o p i e t a r i o s ,  
e t c * ,  t i e n e n  su o r i g e n  en e s t a  c o y u n t u r a  de c r i s i s  q u e ,  p o r  e l l o ,  
debe  c o n s i d e r a r s e  p u n t o  de i n f l e x i ó n  en l a  e v o l u c i ó n  d e l  c u l t i v o *  
A t o d o s  l o s  r a s g o s  e i m p l i c a c i o n e s  de l a  c r i s i s  en l a  
zona  de l a  R i b e r a  d e l  Xuque r  se a ñ a d i ó  l a  i m p o r t a n t e  i n u n d a c i ó n  
de 1885*  En l a  segunda  p a r t e  de e s t e  t r a b a j o  ve rem os  con c i e r t o  
d e t e n i m i e n t o  sus  p r i n c i p a l e s  c o n s e c u e n c ia s  s o b r e  l a  a g r i c u l t u r a  
de l a  c o m a rc a .  C o n c u r r e n ,  p o r  t a n t o ,  d u r a n t e  l o s  años 8 0 ,  una se ­
r i e  de f a c t o r e s  d i v e r s o s  que i n c i d e n  de un modo e s p e c í f i c o  s o b r e  
l a  zona que nos  o c u p a :  en e f e c t o ,  l a  c r i s i s  a c e n t u a d a  d e l  a r r o z  
y e l  c a c a h u e t e ,  l a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  e l  n a r a n j o  y l a s  p é r d i d a s  
o c a s io n a d a s  p o r  l a  i n u n d a c i ó n  d e b i e r o n  s u p o n e r ,  s i n  d u d a ,  l a  de s ­
c a p i t a l i z a c i ó n  de buen numero de p r o p i e t a r i o s  y a r r e n d a t a r i o s ,  
con l a s  c o n s e c u e n c i a s  s u b s i g u i e n t e s  s o b r e  e l  r é g im e n  y l a  e s t r u c ­
t u r a  de l a  p r o p i e d a d .  A s í  l o  e x p r e s a b a  l a  J u n t a  P e r i c i a l  de A l g e ­
m e s í  en 1888 en e l  i n f o r m e  c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  c a r t i l l a  de eva­
l u a c i ó n  p a r a  e l  A m i l l a r a m i e n t o :
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"Se  a t r a v i e s a  una c r i s i s  t a l ,  que c a s i  e l  t o t a l  
p r o d u c t o  que o b t i e n e  e l  c u l t i v a d o r  l o  a b s e r v e n  
( s i c )  e l  g a s t o  d e l  c u l t i v o  y e l  i m p o r t e  de l a s  
c o n t r i b u c i o n e s . • ( 6 2 ) .
La c r i s i s  h i z o  c o b r a r  a t o d o s  l o s  m a le s  e s t r u c t u r a l e s  
de l a  a g r i c u l t u r a  de l a  zona  una d im e n s i ó n  más g r a v e .  A s í ,  e l  a l ­
t o  p r e c i o  de l a  t i e r r a  ( 6 3 ) ,  e l  p r é s ta m o  u s u r a r i o  ( " . . . o t r a  c a l a ­
m i d a d " ,  según  l a  J u n t a  ( 6 4 ) ,  y l a s  e le v a d a s  c o n t r i b u c i o n e s  ( 6 5 )
- e n  1884 p r e c i s a m e n t e  se p r o d u c í a  un i n c r e m e n t o  de l o s  cupos  de 
c o n t r i b u c i ó n  r ú s t i c a - ,  con un l í q u i d o  i m p o n i b l e  i r r e a l ,  p o r  enc im a  
de l o s  r e n d i m i e n t o s  e f e c t i v o s  de l a  e x p l o t a c i ó n ,  se c o n v i r t i e r o n ,  
en l a  d i f í c i l  c o y u n t u r a  de l o s  8 0 ,  en agudos p r o b le m a s  p a r a  l o s  
p r o p i e t a r i o s  de a r r o z a l e s ,  s o b re  t o d o .
P a ra  a b o r d a r  con p r e c i s i ó n  e s t a  c u e s t i ó n  es p r e c i s o  d i s ­
t i n g u i r  e n t r e  g r a n d e s  t e r r a t e n i e n t e s  y pequeños  p r o p i e t a r i o s  o 
c u l t i v a d o r e s ,  p o r  l o  que r e s p e c t a  a l a  i n c i d e n c i a  de l a  c r i s i s .  
A s í ,  en l o  que c o n c i e r n e  a l a  s i t u a c i ó n  v i v i d a  p o r  e l  c u l t i v o  d e l  
a r r o z ,  un h e cho  f u n d a m e n t a l  c o n t r i b u y ó  a que sus  e f e c t o s  s o b r e  
l o s  g r a n d e s  p r o p i e r a r i o s  f u e r a n  l i m i t a d o s ;  se t r a t a  de l a  d i v e r ­
s i f i c a c i ó n  de l a  i n v e r s i ó n  p o r  p a r t e  de l o s  m ismos ( 6 6 ) .  En e f e c ­
t o ,  l o s  b e n e f i c i o s  o b t e n i d o s  p o r  l a  b u r g u e s í a  a g r a r i a  en e l  c u l ­
t i v o  i n t e n s i v o  de l o s  r e g a d í o s ,  se i n v e r t í a  en zonas  d i s t i n t a s  y ,  
p o r  t a n t o ,  en c u l t i v o s  y p r o d u c c i o n e s  d i v e r s a s :  a r r o z a l e s ,  n a r a n ­
j o s ,  h o r t a l i z a s ,  e i n c l u s o  v i ñ e d o s  en l o s  s e ca n o s  más i n t e r i o r e s ,  
a p a r e c í a n  h a b i t u a l m e n t e  en manos de un mismo p r o p i e t a r i o .  Desde 
e s t e  á n g u l o ,  p o r  t a n t o ,  h a b r í a  l a  c a p a c i d a d  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a 
l a  c r i s i s  compensando l a s  p é r d i d a s  de un c u l t i v o  con l a s  g a n a n c i a s  
de o t r o .
La i n c i d e n c i a  d e b i ó  s e r  d i s t i n t a  t a m b i é n  e n t r e  p r o p i e -
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t a r i o s  r e n t i s t a s  y a q u e l l o s  o t r o s  que c u l t i v a b a n  de modo d i r e c ­
t o  su s  t i e r r a s »  En l a s  zo n as  a r r o c e r a s  donde e l  s i s t e m a  de c u l t i ­
vo  p r e d o m i n a n t e  en l a  g r a n  p r o p i e d a d  e r a ,  p r e c i s a m e n t e ,  e l  de a r r e n ­
d a m i e n t o ,  se  d i e r o n  m o r a t o r i a s  en l a  p e r c e p c i ó n  de l a s  r e n t a s  e 
i n c l u s o  im p a g o s  r e i t e r a d o s  d u r a n t e  v a r i o s  años s u c e s i v o s  ( 6 7 )»  La 
c r i s i s ,  adem ás ,  h a b í a  v e n i d o  p r e c e d i d a  p o r  un p e r í o d o  en que e s ­
t o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  h a b ía n  r e a l i z a d o  n o t a b l e s  i n v e r s i o n e s  
en l a  a d q u i s i c i ó n  de t i e r r a s  y en l a  i n t r o d u c c i ó n  de t r a n s f o r m a ­
c i o n e s  en l a s  m is m a s ,  en e l  c o n t e x t o  de e x p a n s ió n  a g r a r i a  que se 
v i v í a .  Las d i f i c u l t a d e s  de l o s  años  80 l o s  e n c o n t r a r o n ,  p o r  t a n t o ,  
con e s c a s a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  de c a p i t a l .  Sus p o s i b i l i d a d e s  de a c ­
c e d e r  a c r é d i t o s  b a n c a r i o s ,  a d i f e r e n c i a  de l o s  pequeños  p r o p i e ­
t a r i o s  y a r r e n d a t a r i o s ,  c o n t r i b u i r í a n ,  s i n  em bargo ,  a s u p e r a r  l o s  
e f e c t o s  de l a  c r i s i s ;  de h e c h o ,  e l  aum ento  e x p e r i m e n t a d o  p o r  l o s  
p r é s ta m o s  r e a l i z a d o s  p o r  l a  s u c u r s a l  v a l e n c i a n a  d e l  Banco de Es­
paña  a l o s  grandes? p r o p i e t a r i o s  a g r í c o l a s ,  p a r e c e  que f u e  i m p o r ­
t a n t e  ( 6 8 ) .
En c u a l a u i e r  c a s o ,  l o s  p e q u e ñ o s  p r o p i e t a r i o s ,  con e s c a ­
sas  d i s p o n i b i l i d a d e s  de c a p i t a l ,  y l o s  a r r e n d a t a r i o s  con una ca ­
p a c i d a d  i n v e r s o r a  t o d a v í a  m e n o r ,  s u f r i r í a n  l o s  e f e c t o s  de l a  c r i ­
s i s  con m a yo r  i n c i d e n c i a .  E l  p e r í o d o  de p r o s p e r i d a d  a r r o c e r a  que 
se c o n c r e t a  en l a s  d é cad a s  c e n t r a l e s  d e l  s i g l o  h a b í a  i n c i t a d o  tam­
b i é n  a l o s  p e q u e ñ o s  c a m p e s in o s  a una a m p l i a c i ó n  de sus p r o p i e d a ­
d e s .  A s í ,  a d q u i r i e r o n  t i e r r a s  r e c u r r i e n d o  a l  p r é s t a m o ,  b a j o  l a  
i d e a  de que l o s  f á c i l e s  b e n e f i c i o s  d e l  c u l t i v o  p e r m i t i r í a n  h a c e r  
f r e n t e  a l a s  o b l i g a c i o n e s  c o n t r a í d a s  ( 6 9 ) .  A l  p r o p i o  t i e m p o  e l  c u l ­
t i v o  i n t e n s i v o  p r a c t i c a d o  e x i g í a  l a  p r o f u s a  u t i l i z a c i ó n  de abonos
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que e l  a g r i c u l t o r  e m p le a b a  muchas v e c e s  en c a n t i d a d e s  s u p e r i o r e s  
a l a s  n e c e s i d a d e s  r e a l e s  y ,  desde  l u e g o ,  con e l  r e c u r s o  t a m b ié n  
a l  e n d e u d a m ie n to  con l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  a b a s t e c e d o r e s  de gua ­
no ( 7 0 ) *  Deudas c o n t r a i d a s  más e le v a d o s  i n t e r e s e s  de l o s  p r é s ­
t a m o s ,  p o n í a n ,  p u e s ,  en p e l i g r o  l o s  b e n e f i c i o s  que s é l o  queda ­
ban a s e g u r a d o s  p o r  l o s  e l e v a d o s  r e n d i m i e n t o s  y l o s  a l t o s  p r e c i o s  
de m e rc a d o *  Cuando e s t a s  dos v a r i a b l e s  se v i n i e r o n  a b a j o ,  l a  s i ­
t u a c i ó n  se v o l v i ó  en c o n t r a  de l o s  pequeños  c u l t i v a d o r e s *  De l a s  
n u e v a s  c o n d i c i o n e s  c r e a d a s  p o r  l a  c r i s i s  da i d e a  e l  aumento  t a n ­
t o  de l o s  e x p e d i e n t e s  j u d i c i a l e s  p r o m o v id o s  p o r  impago  de deudas  
como de l o s  p r é s t a m o s  h i p o t e c a r i o s  r e a l i z a d o s  en l a s  zo n as  c o r r e s ­
p o n d i e n t e s ;  veamos e l  caso  d e l  p a r t i d o  j u d i c i a l  de A l z i r a ;
C uad ro  17*  E x p e d i e n t e s  p o r  im pago  e h i p o t e c a s • P a r t i d o  j u d i ­
c i a l  de A l z i r a .
N9 e j e c u ­
c i o n e s  
d e s p a c h a ­
das
N& f i n c a s  
r ú s t i c a s  
h i p o t e c a ­
das
I m p o r t e  en 
p t s .
NQ f i n c a s  
u r b a n a s  
h i p o t e c a ­
das
I m p o r t e
p t s .
1881 - 107 3 8 8 .0 7 2 82 1 9 9 .0 3 4
1882 - 81 2 5 7 .7 3 7 110 2 7 1 .8 1 2
1883 142 113 2 0 2 .3 3 5 102 2 6 7 .8 7 5
1884 152 279 Z 7 8 9 .4 7 5 365 1 . 9 0 6 . 8 4 2
1885 263 248 6 6 9 .7 4 9 147 3 7 0 .4 8 6
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .  La C r i s i s  a r r o c e r a . * . , p .  21
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En t o r n o  a l o s  años 1 8 8 3 -8 5  se d a n 9 p o r  t a n t o ,  e l  ma­
y o r  número de e s t a s  o p e r a c i o n e s  que a l c a n z a n  en 1884 sus  v a l o r e s  
más a l t o s ,  p o r  l o  que r e s p e c t a  a l o s  p r e s ta m o s  h i p o t e c a r i o s ,  pa­
r a  i n i c i a r  a p a r t i r  de e n to n c e s  un c i e r t o  d e s c e n s o *  Por  . s u  p a r ­
t e ,  l o s  e x p e d i e n t e s  c o n t r a  l o s  m o ro s o s  e x p e r i m e n t a n  una t e n d e n ­
c i a  c o n s t a n t e  a l  a l z a ,  s i  tenem os  en c u e n t a ,  además, que l o s  da­
t o s  de que se d i s p o n e ,  s e ñ a l a n  una c i f r a  de 167 e j e c u c i o n e s  p a ra  
e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  de 1 8 8 6 .  En e f e c t o ,  l a  c o n f i r m a c i ó n  de l a  
c r i s i s  más a l l á  de l o s  p r i m e r o s  a ñ o s ,  pudo r e d u c i r  e l  número de 
h i p o t e c a s  p o r  t e m o r  a l a s  c o n s e c u e n c ia s  de l a  i n s o l v e n c i a ,  p e ro  
c o n t i n u o  a u m en tando  l a s  r e q u i s i t o r i a s  p o r  impago  de d e u d a s ,  To­
das  e s t a s  c i f r a s  s e ñ a l a n ,  p u e s ,  con p r e c i s i ú n  l a  l o c a l i z a c i ó n  
c r o n o l ó g i c a  de l a  c r i s i s .  H a c ia  1885 con l a s  i n u n d a c i o n e s  se p r o ­
d uce  un a g r a v a m i e n t o  que d e b i ó  r e s u l t a r  d d c i s i v o  p a r a  muchos a -  
g r i c u l t o r e s ;  p i á n s e s e  en l a s  c o n s e c u e n c i a s ,  p a r a  una econom ía  
f a m i l i a r  a f e c t a d a  p o r  l a  c a í d a  de l o s  b e n e f i c i o s  a r r o c e r o s ,  de 
l a  p e r d i d a  de a n i m a l e s  de l a b o r ,  a p e r o s ,  p r o d u c c i o n e s  a lm a c e n a ­
das  e i n c l u s o  a r b o l a d o  y s i e m b r a s .
La p ó r d i d a  de l a  p r o p i e d a d  p o r  n e c e s i d a d  de v e n d e r  r e ­
s u l t a r í a ,  en e s t e  c a s o ,  una de l a s  h i p o t é t i c a s  s a l i d a s ,  que po ­
d r í a  i r  a com pañada ,  además,  p o r  e l  r e c u r s o  a l a  e m i g r a c i ó n ,  c o ­
mo s u c e d i ó  en o t r a s  zonas  d e l  E s ta d o  ( 7 1 ) .  Sob re  l a  e n a j e n a c i ó n  
de f i n c a s  en e s t o s  a ñ o s ,  tenem os d a t o s  p a r a  Sueca que m u e s t r a n  
una t e n d e n c i a  a s c e n d e n t e  h a s t a  1883 y un d e sc e n s o  a b r u p t o  en 
18 8 5 :
1 7 P
Cuadro  18*  V e n ta  de f i n c a s . R e g i s t r o  P r o p ie d a d *  Sueca
NQ f i n c a s  r u s ­
t i c a s
N3 f i n c a s  u r ­
banas
V a l o r
1881 960 413 2 . 9 5 1 . 7 9 7
1882 990 432 2 . 9 9 0 . 8 5 7
1883 1 .1 8 7 517 3 . 2 0 8 . 9 9 5
1884 1 .1 4 5 432 6 . 9 2 1 . 3 5 1
1885 448 176 1 . 3 6 0 . 2 9 2
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .  La c r i s i s  a r r o c e r a . . . « o p . c i t . . p . 2 2 .
No c re e m o s ,  s i n  em bargo ,  que pueda h a b l a r s e  de una t e n ­
d e n c i a  c l a r a  a l  aumento  de l a s  v /en tas  de t i e r r a .  Los d a t o s  que 
o f r e c e m o s  en e l  c a p i t u l o  s i g u i e n t e  no m u e s t r a n  v a l o r e s  e s p e c i a l ­
mente  s i g n i f i c a t i v o s  p a r a  e s t o s  a ñ o s ,  e x c e p t o  d u r a n t e  1 8 8 3 ,  en 
e l  caso de A l z i r a .  No se a d v i e r t e ,  p u e s ,  un p r o c e s o  i m p o r t a n t e  
de c o n c e n t r a c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  como e l  que se  d a r í a  en o t r a s  
zonas d e l  E s t a d o .  La menor  d u r a c i ó n  de l a  c r i s i s  en e l  caso  v a ­
l e n c i a n o ,  con una p r o n t a  r e c u p e r a c i ó n  de l a  v e n t a  de l o s  p r o d u c ­
t o s ,  d e b i ó  c o n t r i b u i r  a e s t a  i n e x i s t e n c i a  de g r a n d e s  a l t e r a c i o ­
nes en l a s  e s t r u c t u r a s  de l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a ,  como tam­
b i é n  a l a  a u s e n c i a  de c m f l i c t o s  s o c i a l e s  de l a  e n t i d a d  de l a s  
a g i t a c i o n e s  a n d a l u z a s ,  l a s  m o v i l i z a c i o n e s  en l a  España i n t e r i o r  
o e l  c o n f l i c t o  de l o s  r a b a s s a i r e s .  O t r o  i n d i c a d o r  i m p o r t a n t e  pa­
r a  m e d i r  l o s  e f e c t o s  de l a  c r i s i s  - l a  i n c a u t a c i ó n  de f i n c a s  p o r
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im pa g o  a H a c i e n d a -  m u e s t r a  p a ra  l a  p r o v i n c i a  de V a l e n c i a ,  uno 
de l o s  c u a t r o  v a l o r e s  más b a j o s  d e l  t o t a l  d e l  E s t a d o :  165 f i n ­
c a s ,  que s u p o n í a n  una c i f r a  i n s i g n i f i c a n t e  a l  l a d o  de l a s  2 5 .0 0 0  
de C uenca ,  1 9 .0 0 0  de Z a r a g o z a ,  1 5 . 0 0 0  de L o g r o ñ o ,  e t c .  ( 7 2 ) .  Pe­
se a t o d o ,  un hecho docum en tado  es e l  n o t a b l e  d e sce n so  en e l  va ­
l o r  de l a  t i e r r a  d u r a n t e  t o d a  l a  década  ( 7 3 ) .
T a l  vez  e l  s e c t o r  más a f e c t a d o  f u e r a  e l  de l o s  a r r e n d a ­
t a r i o s  que a ñ a d ía n  a l a s  d i f i c u l t a d e s  a p u n ta d a s  p a r a  l o s  peque­
ños  p r o p i e t a r i o s ,  l a  n e c e s i d a d  de h a c e r  f r e n t e  a n u a lm e n t e  a l  pa ­
go de una r e n t a  q u e ,  en e l  c o n t e x t o  de c o n s t a n t e  e x p a n s ió n  a g r a ­
r i a  de l a s  decadas  p r e c e d e n t e s ,  se h a b í a  e l e v a d o  de modo i m p o r ­
t a n t e ;  a s í ,  l o s  a r r e n d a m i e n t o s  h a b r í a n  pasado de un v a l o r  m e d io  
de 45 r e a l e s  en 1862 a 7 0 -8 0  en 1882 ( 7 4 ) .  E l  abandono  de l a s  
t i e r r a s  y l a  e m i g r a c i ó n ,  o l a  a c e n t u a c i á n  d e l  e n d e u d a m ie n to  a 
t r a v é s  de l a  u s u r a ,  s e r í a n  l o s  r e c u r s o s  más h a b i t u a l e s  y ,  p o r  
a s í  d e c i r l o ,  l a s  ú n i c a s  s a l i d a s  a l a  s i t u a c i ó n .  Desconocemos l a  
i n c i d e n c i a  de cada uno de e s t o s  fe n á m e n o s ,  p e r o  l o  c i e r t o  es que 
d u r a n t e  e s t a s  décadas  e n c o n t ra m o s  una t e n d e n c i a  a r e t o m a r  p o r  
p a r t e  de muchos p r o p i e t a r i o s  de l a s  zonas  n a r a n j e r a s ,  e l  c u l t i v o  
d i r e c t o  de l a s  t i e r r a s .  No cabe e x c l u i r  l a  p o s i b i l i d a d  de que 
l a s  d i f i c u l t a d e s  de l o s  a r r e n d a t a r i o s  c o n t r i b u y e r a  a r e f o r z a r  es ­
t e  p r o c e s o .
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es muy f a c t i b l e  aun p a r a  e l  p r o p i e t a r i o  a b s e n t i s t a "  IBIDEM, 
p .  7 5 .  En c amb io  p a r e c e  muy r e l a t i v a ,  en una zona en 
que l a  p r o p i e d a d  - a ú n  m í n i m a -  de l a  t i e r r a  es s i g n o  de
p r e s t i g i o  s o c i a l  y c o n s t i t u y e  un b i e n  a n s i a d o ,  l a  a f i r ­
m a c i ó n  de que:  " . . . e l  l a b r a d o r  no o f r e c e  g r a n  r e s i s t e n ­
c i a  a l  c a m b i o ,  pues s u e l e  q u e d a r  como j o r n a l e r o ,  y l a  
r i q u e z a  d e l  c u l t i v o  ha p e r m i t i d o  s i e m p r e  e l  pago de bue­
nos s a l a r i o s  p a r a  t r a b a j o s  menos p eno so s  que e l  c u l t i ­
vo i n t e n s i v o  de h u e r t a "  ( p . 7 6 ) .
( 38 ) Vease un r e f l e x i ó n  s o b r e  l a  c o i n c i d e n c i a  d e l  d e s a r r o l l o  
de l a  a g r i c u l t u r a  n a r a n j e r a  en zonas  de a n t i g u o  r e a l e n ­
g o :  T DPi A S CARPI,  La l ó g i c a  d e l  d e s a r r o l l o . . . , o p . c i t . ,  
p .  729 .
( 3 9 )  ADPV, F o m e n t o / A g r i c u l t u r a ,  L e g .  s / n  ( 1 9 4 1 ) , " I n f o r m e  d e l  
A y u n t a m i e n t o  de A l z i r a " .
( 40  ) (CONFORTE BAGUENA, El  p r o b l e m a  a g r a r i o  . . . , op . c i  t . , p p . 1 5 0 -  
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( 41 ) Vease ,  p o r  e j e m p l o ,  l o  s u c e d i d o  h a c i a  1921 e n t r e  l o s  a r r e n -  
d a t a r i o s , e n  l a  E l i a n a , d e l  M a r q u é s  d e l  Rea l  Aerado y e s t e ,  
en t o r n o  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  de p l a z o s  c o r t o s .  A q u e l l o s ,  
a p e s a r  de t r a t a r s e  de a r r i e n d o s  t r a n s m i t i d o s  desde  v a ­
r i a s  g e n e r a c i o n e s ,  v e í a n  amenazada su e s t a b i l i d a d ,  p o r  
l a  o f e n s i v a  d e l  p r o p i e t a r i o  en a r e c u p e r a c i ó n  de l a  
d i s p o s i c i ó n  s o b r e  ] a t i e r r a :  " ú n i c a m e n t e  p i d e n  una c o s a :  
un c o n t r a t o  que e s t a b i l i c e  su s i t u a c i ó n  y no p o r  p l a z o  
desmesur ado  de d i e z  años o más,  como en e s t a  c l a s e  de 
a r r i e n d o s  s u e l e  e s t i p u l a r s e ,  s i n o  s ó l o  p o r  4 o 5 ,  y aún 
a b r i g o  l a  c o n v i c c i ó n  de que l o  a c e p t a r í a n  p o r  3 " ,  " C o p i a
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de l a  c a r t a  d i r i g i d a  a l  M . I .  S e ñ o r  M arqués  d e l  R e a l  Ae rado  
en 19 de n o v ie m b r e  de 1 921 ,  p o r  e l  Exmo. S r .  D. Jo sé  C a lvo  
S o t e l o ,  G o b e rn a d o r  C i v i l  de l a  p r o v i n c i a  de V a l e n c i a ” , c i t *  
p o r  MONFORTE BAGUENA , o p . c i t * ,  p p . 2 0 8 - 2 1 0 .
( 4 2 )  GARRIDO JUAN, o p . c i t . ,  p p . 4 4 - 4 5
( 4 3 )  IB  IDEM, p p . 7 8 - 7 9 .
( 4 4 )  ROSELLO,V.M., y B 0 N 0 , E . ,  La b a nca  a l  P a ís  V a l e n c i ^ , V a l e n c i a ,  
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Las e ta p a s  d e l  p r o c e s o  que se a p u n t a  en l a  segunda 
m i t a d  d e l  s i g l o  XIX y se c o n s o l i d a  a l o  l a r g o  d e l  XX y que co n s ­
t i t u y e  l a  d e f i n i t i v a  c o n s a g r a c i ó n  de l a  pequeña p r o p i e d a d  como 
fo rm a  d o m in a n t e  en l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a ,  r e s u l t a n  i n c o n ­
c r e t a s  y nos  son t o d a v í a  d e s c o n o c i d a s .  Hemos v i s t o  en c a p í t u ­
l o s  p r e c e d e n t e s  cómo e r a  p o s i b l e  e s t a b l e c e r  una p r i m e r a  f a s e  
h a s t a  l a  d e c a d a  de l o s  30 e i n a u g u r a r  en l a  p o s t g u e r r a  una se ­
gunda e t a p a :  p e r o  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de cada uno de e s t o s  pe­
r í o d o s  y su c o n t r i b u c i ó n  a l a  c u l m i n a c i ó n  d e l  p r o c e s o  son c u e s ­
t i o n e s  de l a s  que apenas  podemos d e c i r  n a d a .  C ie r t a m e n t e  e s t e  
hecho  c o n s t i t u y e  un v a c i o  n o t a b l e  en l a  h i s t o r i o g r a f í a  v a l e n ­
c i a n a  s o b r e  l a  época  c o n te m p o r á n e a ,  que se s u p l e  s ó l o  con l a  
c o n s t a t a c i ó n  de q u e ,  e f e c t i v a m e n t e ,  e l  p r o c e s o  se d i ó  p u e s t o  
que l a s  a c t u a l e s  e s t r u c t u r a s  a g r a r i a s  d e l  P a ís  a s í  nos l o  mues­
t r a n .  A n a d i e  se l e  o c u l t a ,  s i n  e m b a rg o ,  que c o n o c e r  en d e t a ­
l l e  esas  e t a p a s  c o n s t i t u i r í a  una de l a s  p i e z a s  b á s i c a s  p a r a  l a  
c o m p re n s ió n  de n u e s t r a  r e c i e n t e  h i s t o r i a  a g r a r i a .  Es p o r  t o d o  
e l l o s  que hemos p r e t e n d i d o  a q u í ,  con  e l  r e c u r s o  a l a  d o cu m e n ta ­
c i ó n  d i s p o n i b l e ,  h a c e r  a lg u n a  a p o r t a c i ó n  a l  c o n o c i m i e n t o  de 
l a  p r i m e r a  de l a s  e t a p a s :  a q u e l l a  que c u b re  l a s  u l t i m a s  d é ca ­
das d e l  o c h o c i e n t o s  y p r i m e r  t e r c i o  d e l  XX. N u e s t r o s  o b j e t i v o s  
son l i m i t a d o s ,  p u e s t o  que se f u n d a m e n ta n  e x c l u s i v a m e n t e  en e l  
e s t u d i o  de un caso  c o n c r e t o ,  p e r o  e s p e r a n  c o n f i r m a r  a t r a v é s  
de f u e n t e s  d i r e c t a s ,  a l g u n a s  de l a s  h i p ó t e s i s  que se han v e n i ­
do m a n e ja n d o  p o r  d i v e r s o s  h i s t o r i a d o r e s  en t o r n o  a l  p r o b l e m a .
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4 . 1 .  LA RECONSTRUCCION DEL PROCESO:DIFICULTADES Y METODOS
L g s  i n t e n t o s  de d a r  c u e n t a  de l a  e v o l u c i ó n  s e c u l a r  
de l a s  e s t r u c t u r a s  de l a  p r o p i e d a d  en e l  p e r í o d o  q ue  n o s  o c u ­
p a ,  han  s i d o  muy e s c a s o s :  l a  ya  c i t a d a  o b r a  de  J . R o m e r o  q u e ,  
como t a m b i é n  hemos d i c h o ,  a p u n t a  t a n  s ó l o  a l g u n a s  p i n c e l a d a s  
de t a l  e v o l u c i ó n  a l  t o m a r  en c o n s i d e r a c i ó n  ú n i c a m e n t e  l a  p e r -  
v i v e n c i a  de l a  g r a n  e x p l o t a c i ó n  h a s t a  l a  d e c a d a  de 1 9 3 0 ;  e l  
e s t u d i o  de B u r r i e l  de O r u e t a  s o b r e  l ' H o r t a  de V a l e n c i a  q u e ,  
p e s e  a l  c a r á c t e r  más l o c a l i z a d o ,  e s t a b l e o e  de f o r m a  más c o m p l e  
t a  l o s  r a s g o s  d e f i n i t o r i o s  de l a  e v o l u c i ó n ;  y a l g u n o s  e s t u d i o s  
l o c a l e s  d e b i d o s  a l a  p l u m a  de g e ó g r a f o s .
L as  r a z o n e s  de e s t a  s i t u a c i ó n  no s o n  o t r a s ,  e v i d e n ­
t e m e n t e ,  que  l a  a u s e n c i a  de d o c u m e n t a c i ó n  a d e c u a d a .  En e f e c t o ,  
s i  p a r a  l a  m a y o r  p a r t e  d e l  s i g l o  X I X  c o n t a m o s  c o n  P a d r o n e s  de 
R i q u e z a  R u s t i c a  q u e ,  en l a  m a y o r í a  de l o c a l i d a d e s ,  se  dan  en 
c o r t e s  c r o n o l ó g i c o s  f r e c u e n t e s  p e r m i t i e n d o  a s í  l a  r e c o n s t r u c ­
c i ó n  de  l a  e v o ^ c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  a l o  l a r g o  de t o d a  l a  cen  
t u r i a ,  d e s d e  l a s  d e c a d a s  f i n a l e s  de e s t a ,  en q ue  se r e a l i z a n  
l o s  ú l t i m o s  A m i l l a r a m i e n t o s , no s u e l e n  e n c o n t r a r s e  f u e n t e s  de 
e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  h a s t a  l l e g a r  a l  C a t a s t r o  de l o s  a ñ o s  
t r e i n t a .  T e n e m o s ,  p o r  t a n t o ,  q u e  r e s u  t a  i m p o s i b l e ,  p o r  e s t o s  
m e d i o s , c o n o c e r  e 1 e s t a d o  y l a  e v o l u c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  de l a  
t i e r r a  d u r a n t e  e s t a  e t a p a  c r u c i a l .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  r e c u r ­
so  a f u e n t e s  s e c u n d a r i a s  que  como l o s  p a d r o n e s  de c e q u i a j e  o 
l a s  l i s t a s  de c o n t r i b u y e n t e s ,  p o d r í a n  a r r o j a r  a l g u n a  l u z  s o b r e  
a q u e l l a ,  no ha s i d o  h a b i t u a l  e n t r e  l o s  h i s t o r i a d o r e s  v a l e n c i a ­
n o s .
Una p r e g u n t a  que  i n e l u d i b l e m e n t e  se  n o s  p l a n t e a  f r e n  
t e  a e s t a  s i t u a c i ó n  es  p o r q u é  no e x i s t e  ( d u r a n t e  e s t e  p e r í o d o )  
d o c j m e n t a c i ó n  f i s c a l  c on  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y l a  u t i l i d a d  
h i s t o r i o g r á f i c a  de l a  de é p o c a s  a n t e r i o r e s .
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E l  o r i g e n  de l a  moderna  f i s c a l i d a d  a g r a r i a  e sp a ñ o ­
l a  se l o c a l i z a  en 1845 con l a  c r e a c i ó n  d e l  im p u e s t o  de C o n t r i ­
b u c i ó n  T e r r i t o r i a l  R u s t i c a ,  En e f e c t o ,  f u e  a c o n s e c u e n c ia  de 
l a  r e f o r m a  t r i b u t a r i a  de A.Mon y R . S a n t i l l á n ,  cuando t o d a  l a  
e x t e n s a  s e r i e  de c o n t r i b u c i o n e s  d i s p e r s a s  de l o s  d i v e r s o s  t e ­
r r i t o r i o s  e s t a t a l e s ,  queda u n i f i c a d a  en a q u e l  i m p u e s t o e ( l ) , En e l  
o rd e n  f i s c a l ,  e s t a  nueva fo rm a  de c o n t r i b u c i ó n  r u s t i c a  g r a v a ­
ba l o s  r e n d i m i e n t o s  de l o s  c u l t i v o s  y l a  g a n a d e r í a  a t r a v é s  
d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de cupos de r e c a u d a c i ó n  n a c i o n a l e s ,  p r o v i n ­
c i a l e s  y m u n i c i p a l e s .  En l o  que a n o s o t r o s  nos c o n c i e r n e ,  e l  
t i p o  de d o c u m e n ta c ió n  a que e s t e  s i s t e m a  daba l u g a r  p r e t e n d í a  
s e r  e l  " a m i l l a r a m i e n t o 11 de t o d a s  l a s  t i e r r a s ,  de a h í  que e s t a  
p r i m e r a  e t a p a  de l a  f i s c a l i d a d  a g r a r i a  c o n te m p o rá n e a  sea c o n o ­
c i d a  como e t a p a  de l o s  A m i l l a r a m i e n t o s  ( 2 ) .  S in  e m b arg o ,  l a  
r e g l a n e t a c i ó n  c o m p le t a  de e s t e  s i s t e m a  no l l e g ó  h a s t a  1878 y 
1885 ,  con l o  c u a l ,  en to d o  e l  p e r í o d o  a n t e r i o r  a e s t a s  f e c h a s ,  
l a  d o c u m e n ta c ió n  e q u i v a l e n t e  l a  c o n s t i t u y e n  l o s  R e p a r t o s  i n ­
d i v i d u a l e s  de R iq u e z a ;  r e l a c i o n e s  n o m in a le s  de p r o p i e t a r i o s  
en l a s  que l a  i n f o r m a c i ó n  s o b re  sus  b ie n e s  i n m u e b le s  es e sca sa  
( 3 ) .
E x i s t e  una e ü i d e n t e  c o n t i n u i d a d  e n t r e  l o s  P a d ro n e s  
de R iq u e z a  y l o s  A m i l l a r a m i e n t o s ,  h a s t a  e l  p u n t o  de que en 
muchos c a s o s  e x i s t e  una c o n f u s i ó n  t e r m i n o l ó g i c a  e i n c l u s o  j u ­
r í d i c a  e n t r e  ambos. En c u a l q u i e r  c a s o ,  es en l a s  u l t i m a s  dé­
cadas d e l  s i g l o  cuando se e l a b o r a n  l o s  A m i l l a r a m i e n t o s  con 
e s te  n o m b re ,  s i  b i e n  su c o n t e n i d o  se d i f e r e n c i a  muy poco  de l o s  
a n t e r i o r e s  e m p a d ro n a m ie n to s  de t i e r r a s .  La c a r a c t e r í s t i c a  e sen ­
c i a l  es l a  p u e s t a  en p r á c t i c a  de una d i s p o s i c i ó n  e s t a b l e c i d a  
en l a  R .O .  de 9 de j u n i o  de 1853 p o r  l a  c u a l  e l  p a d ró n  o a m i -  
l l a r a m i e n t o  no se r e e l a b o r a b a  cada año s i n o  que s im p le m e n t e
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s b a ñ a d í a n  a p é n d i c e s  con l a s  m o d i f i c a c i o n e s  que se h u b i e r a n  
p r o d u c i d o  en e s e .  año ( 4 ) .  Con e l l o ,  desde l o s  años 60 d e l  
s i g l o  XIX e n c o n t ra m o s  t a n  s o l o  un documento  b á s i c o  que es e l  
A m i l l a r a m i e n t o ,  r e a l i z a d o  en f e c h a s  d i s t i n t a s  según l o s  l u g a ­
r e s ,  y una m u l t i t u d  de A p é n d ic e s  a n u a le s  que m o d i f i c a n  l a  d i s ­
t r i b u c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  e s t a b l e c i d a  en a q u e l .
Todo e l l o  e x p e r i m e n t a  una t r a n s f o r m a c i ó n  - a l  menos 
l e g i s l a t i v a -  a co m ie n zo s  d e l  s i g l o  XX. Los p r o f u n d o s  d e s a j u s t e s  
de l a  H a c ie n d a  P ú b l i c a  en l o s  momentos f i n a l e s  d e l  o c h o c i e n t o s ,  
a g u d i z a d o s  p o r  l a  p é r d i d a  de l a s  c o l o n i a s ,  i n c i t ó  a l a  i n t r o ­
d u c c i ó n  de r e f o r m a s  en l a  c o n t r i b u c i ó n  r ú s t i c a .  A s í ,  l a  Ley 
de 27 de m arzo  de 1900 ya  p r o p o n í a  l a  s u p r e s i ó n  de l o s  a m i l l a ­
r a m i e n t o s  , p a r t i c u l a r m e n t e  p o r  l o s  n i v e l e s  de o c u l t a c i ó n  y de 
i n e f i c a c i a  f i s c a l  que i m p l i c a b a n ;  e l  s i s t e m a  de cupos f u e  su s ­
t i t u i d o  p o r  e l  de c u o t a s ,  p r o c e d i m i e n t o  más d i r e c t o  p a r a  l a  
e s t i m a c i ó n  de l o s  r e n d i m i e n t o s  ( 5 ) .  La d e t e r m i n a c i ó n  de l a  
base  i m p o n i b l e ,  y ,  en p a r t i c u l a r ,  l a  p o lé m i c a  s o b re  e l " c u p o "  
y l a  " c u o t a "  ( 6 ) ,  f u e  uno de l o s  temas f u n d a m e n t a l e s  en l a  
l e g i s l a c i ó n  de l a  é p o c a ,  dada l a  c o m p l e j i d a d  t é c n i c a  de l a  cu e s ­
t i ó n  y l a  e n t i d a d  de l o s  i n t e r e s e s  en j u e g o .
F i n a l m e n t e ,  l a  s u s t i t u c i ó n  d e f i n i t i v a  de l o s  A m i l l a ­
r a m i e n t o s  se e s t a b l e c i ó  en l a  Ley de 23 de m arzo  de 1 9 0 6 ,  que 
c r e a b a  e l  s i s t e m a  d e l  Avance C a t a s t r a l  de l a  r i q u e z a  r ú s t i c a  
y p e c u a r i a  ( 7 ) .  Con e s t a  l e y  se a b re  una segunda  e ta p a  en 
l a  h i s t o r i a  de l a  f i s c a l i d a d  a g r a r i a ,  en l a  c u a l  se p r e t e n d í a  
una ” . . .  c o m p le t a  i d e n t i f i c a c i ó n  y v a l o r a c i ó n  de l a  p a r c e l a  
c a t a s t r a l "  ( 8 ) ,  c o n s i d e r a d a  é s t a  ú l t i m a  como l a  u n id a d  c o n ­
t r i b u t i v a  p o r  e x c e l e n c i a .  Para  e s t a  d e l i m i t a c i ó n  c l a r a  de l a s  
p a r c e l a s  se r e c u r r í a  a l a s  t é c n i c a s  p l a n i m é t r i c a s  l e v a n t a n d o
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p l a n o s  de cada t é r m i n o  m u n i c i p a l ,  con l a  a y u d a ,  en f e c h a s  más 
p o s t e r i o r e s ,  de l a  f o t o g r a f í a  a é r e a .
A p e s a r  de l a  r a c i o n a l i d a d  que s u p o n í a  l a  i n t r o d u c ­
c i ó n  d e l  nuevo s i s t e m a ,  l o  c i e r t o  f u e  que h a s t a  l a  I I ?  R e p ú b l i ­
c a ,  l o s  t r a b a j o s  de e l a b o r a c i é n  d e l  Avance f u e r o n  de g r a n  l e n ­
t i t u d ,  t a n t o  p o r  l a  f a l t a  de m e d io s  y p r e s u p u e s t o s ,  como p o r  
l a  a c t i v a  o p o s i c i ó n  de l o s  p r o p i e t a r i o s  a l o  que c o n s id e r a b a n  
una v e r d a d e r a  r e f o r m a  f i s c a l .  E l  r e t r a s o  c o n t i n u o  que l o s  g r a n ­
des t e r r a t e n i e n t e s  a t r a v é s  de sus p r e s i o n e s  s o b r e  e l  E s ta d o  
c o n s i g u i e r o n  im p o n e r  a l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  C a t a s t r o ,  c u l m i n ó  
d u r a n t e  l a  D i c t a d u r a  con l a  r e d u c c i ó n  en un 40 % d e l  p r e s u ­
p u e s t o  de g a s t o s  d e s t i n a d o s  a l  m ism o.  De ese modo, a l a  a l t u ­
r a  de 1 9 30 ,  se h a l l a b a  c a t a s t r a d a  l a  m i t a d  de l a  s u p e r f i c i e  
a g r í c o l a  e s p a ñ o l a ,  e n t r e  e l l a ,  l a  mayor  p a r t e  de l a s  p r o v i n ­
c i a s  v a l e n c i a n a s  ( 9 ) .
Tenemos, p u e s ,  un p e r í o d o  de c a s i  t r e i n t a  años du­
r a n t e  e l  c u a l  l a  base f i s c a l  que h a b r í a  de c o n s t i t u i r  e l  ca ­
t a s t r o  P a r c e l a r i o  no e x i s t e  en muchos l u g a r e s .  3e d a ,  p o r  e l l o  
una c o n t i n u i d a d  de l o s  A p é n d ic e s  a l  A m i l l a r a m i e n t o ,  s i s t e m a  
p o r  e l  c u a l  l o s  p r o p i e t a r i o s  más p u d i e n t e s  p o d í a n  r e a l i z a r  
más f á c i l m e n t e  sus o c u l t a c i o n e s  ( 1 0 ) .  A s í ,  desde f i n a l e s  d e l  
s i g l o  XJX en que se r e a l i z a n  l o s  A m i l l a r a m i e n t o s  h a s t a  l a  dé­
cada de 1920 y ,  s o b re  t o d o ,  de 1 9 3 0 ,  en que a p a r e c e  ya c o n s t i ­
t u i d o  e l  C a t a s t r o ,  no se c u e n t a  con n in g ú n  docum ento  que r e c o ­
j a  e l  e s ta d o  c o m p le to  de l a  p r o p i e d a d  r ú s t i c a  en un d e t e r m i n a ­
do momento, ya que l o s  A p é n d ic e s  a p o r t a n  t a n  s ó l o  m o d i f i c a c i o ­
nes a n u a l e s .  En e s t e  hecho r e s i d e ,  p u e s ,  l a  d i f i c u l t a d  de a -  
b o r d a r  l a  e v o l u c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  d u r a n t e  e s t a  época y l a  
c o r r e s p o n d i e n t e  a u s e n c i a  de t r a b a j o s  m o n o g r á f i c o s  a l  r e s p e c t o .
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Además, e l  e s t u d i o  de l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  a 
p a r t i r  de l a s  f u e n t e s  de c a r á c t e r  f i s c a l  p r e s e n t a  p ro b le m a s  
i m p o r t a n t e s  que han s i d o  p u e s t o s  de m a n i f i e s t o  de fo rm a  r e i t e ­
r a d a .  E l  s i s t e m a  de A m i l l a r a m i e n t o s  fu e  r e p e t i d a m e n t e  d e n u n c i a ­
do p o r  l o s  c o n te m p o rá n e o s  como f u e n t e  de i n j u s t i c i a s  f i s c a l e s  
y de i n e f i c a c i a  a d m i n i s t r a t i v a :  " S i  fuésemos a r e p r o d u c i r  l a s  
e s c a n d a l o s a s  d e s i g u a l d a d e s  a que dan l u g a r  l a s  c a r t i l l a s  e v a -  
l u a t o r i a s ,  s e r í a  i n t e r m i n a b l e  l a  l i s t a  de l o s  m i l l a r e s  de l a ­
b r a d o r e s  que en cada p r o v i n c i a  d e n u n c ia n  l a s  más a b s u r d a s  i n ­
j u s t i c i a s "  ( 1 1 ) .  I n c l u s o  en l a  p r o p i a  A d m i n i s t r a c i ó n  h a b í a  
una c o n c i e n c i a  g e n e r a l i z a d a  de l o s  n i v e l e s  que p o d í a  a l c a n z a r  
l a s  i n s u f i c i e n c i a s  d e l  s i s t e m a .  Las d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a  r e a ­
l i d a d  de l a  p r o p i e d a d  a g r a r i a  y l a s  d e c l a r a c i o n e s  r e c o g i d a s  
en l o s  A m i l l a r a m i e n o s  f u e  p u e s t a  de r e l i e v e  en m ú l t i p l e s  o c a s i o ­
nes ( 1 2 ) . A t i t u l o  de e je m p lo , v e a m o s  l a s  o c u l t a c i o n e s  que e l  
I n s t i t u t o  G e o g r á f i c o  y E s t a d í s t i c o  d e t e c t ó  h a c i a  1888 en l a s  
c i f r a s  a p o r t a d a s  p o r  l o s  A m i l l a r a m i e n t o s ; a s í , p a r a  l a  p r o v i n c i a  de 
C ó rd o b a ,  m i e n t r a s  l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  según l a s  d e c l a r a ­
c i o n e s  de l o s  p r o p i e t a r i o s  e ra  de 9 0 1 .2 2 3  H a . ,  según e l  I . G .  
y E. s e r í a  de 1 . 3 7 2 * 6 6 2 ,  es d e c i r ,  una o c u l t a c i ó n  d e l  33 % ,
T a l  c i f r a  e x p e r i m e n t a b a  v a r i a c i o n e s  c o n s i d e r a b l e s  según l a s  
p r o v i n c i a s  y l o s  p u e b l o s ,  p e ro  en a lg u n o s  casos  a l c a n z a b a  
v a l o r e s  muy e le v a d o s :  en C á d iz ,  l a  o c u l t a c i ó n  e r a  t a n  s ó l o  
d e l  12 % p e r o  en e l  m u n i c i p i o  de A l c a l á  de l o s  G a z u le s  l l e g a ­
ba a l  78 % y en l o s  v i ñ e d o s  de J e r e z  a l  34 % ( 13 ) . l\lo d i s p o ­
nemos de c i f r a s  r e l a t i v a s  a l  P a ís  V a l e n c i a n o ,  p e r o  cabe s u p o ­
n e r  i d é n t i c o s  v a l o r e s  y l a s  mismas d i f e r e n c i a c i o n e s  i n t e r n a s .
En c u a l q u i e r  c a s o ,  una de l a s  c o n s e c u e n c ia s  más g r a v e s ,  además 
d d  p e r j u i c i o  e x p e r i m e n t a d o  p o r  l a  H a c ie n d a  P ú b l i c a ,  e r a  l a  ex ­
t re m a  d e s i g u a l d a d  t r i b u t a r i a  e n t r e  p r o p i e t a r i o s  de p u e b l o s
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d i s t i n t p s  y ,  p o r  s u p u e s t o ,  e n t r e  d iv / e r s o s  s e c t o r e s  de p r o p i e ­
t a r i o s .
Todo e l l o  e r a  l a  c o n s e c u e n c ia  l ó g i c a  de un s i s t e m a  
de c o n t r i b u c i ó n  t e r r i t o r i a l  que p a r t í a  con g r a v e s  d e f i c i e n c i a s
t
de p r i n c i p i o  y q u e ,  además,  se v e í a n  a g r a v a d a s  p o r  l a  p r á c t i ­
ca f i s c a l  d e l  a m i l l a r a m i e n t o .  E l  e x c e s i v o  p r o t a g o n i s m o  de l o s  
p r o p i o s  A y u n t a m ie n t o s  - c o n  e l  peso c r e c i e n t e  d e l  c a c i q u i s m o -  
en l a  e l a b o r a c i ó n  de l o s  A m i l l a r a m i e n t o s  y en e l  r e p a r t o  de 
l a  c a rg a  t r i b u t a r i a ;  l a  e scasa  f i a b i l i d a d  de l a s  d e c l a r a c i o n e s  
de l o s  c o n t r i b u y e n t e s ;  e t c .  ( 14 ) son a lg u n o s  de l o s  f a c t o r e s  
que e x p l i c a n  a q u e l l a s  d e f i c i e n c i a s .  En e s t e  s e n t i d o ,  j u g ó  un 
p a p e l  f u n d a m e n t a l  l a  f i g u r a  de l a  D un ta  P e r i c i a l , e n c a rg a d a  
de l l e v a r  a cabo l o s  r e p a r t i m i e n t o s  d e f i n i t i v o s  de l a s  c o n t r i ­
b u c io n e s  y q u e ,  a p e s a r  de l a  p r e s e n c i a  en e l l a s  de a lg u n o s  
t é c n i c o s ,  e s ta b a n  d om inadas  p o r  l o s  g ra n d e s  p r o p i e t a r i o s ,  
q u ie n e s  l a  u t i l i z a b a n  según sus i n t e r e s e s  g r a v a n d o  o d e s g r a ­
vando unas p r o p i e d a d e s  u o t r a s  ( 15 ) .  Se co m p re n d e ,  p o r  t a n t o ,  
l a  r e s i s t e n c i a  de l o s  p r o p i e t a r i o s  acomodados a l a  i m p l a n t a ­
c i ó n  d e l  c a t a s t r o ,  un s i s t e m a  que r e c o g í a  l a  t o t a l i d a d  de l a s  
t i e r r a s  c u l t i v a d a s .
En d e f i n i t i v a ,  e l  s i s t e m a  de A m i l l a r a m i e n t o s  c o n t ó
con c r í t i c a s  f r e c u e n t e s  de s e c t o r e s  d i v e r s o s  que abogaban p o r
su r e f o r m a .  Las i n j u s t i c i a s  y d e s i g u a l d a d e s  t r i b u t a r i a s  suma­
das a l o  que c o n s t i t u í a  una e x c e s i v a  c a rg a  f i s c a l  s o b r e  l a  
a g r i c u l t u r a  -  o a l  menos a l o  que l o s  p r o p i e t a r i o s  e x p e r i m e n ­
ta b a n  como t a l  ( 1 6 ' ) “  an imó a un a m p l i o  e s p e c t r o  s o c i a l  en con ­
t r a  d e l  s i s t e m a d l o  que d e b i ó  de i n f l u i r  en a lg ú n  modo . s o b re  
. l a  d e c i s i ó n  g u b e r n a m e n t a l  de p r o c e d e r  a su r e f o r m a .
Lo que nos i n t e r e s a  a q u í ,  s i n  em bargo ,  es s a b e r  c ó -
rmo d e t e r m in a n  t o d o s  e s t o s  hechos l a  u t i l i d a d  que l a  d o c u m e n ta -
(c ión  f i s c a l  a g r a r i a  puede  t e n e r  p a r a  e l  h i s t o r i a d o r .  La c u e s t i ó n
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ya ha s u s c i t a d o  a lg u n a s  r e f l e x i o n e s  t a n t o  a n i v e l  e s t a t a l  ( j ;7) 
como en e l  p r o p i o  P a ís  V a l e n c i a n o  ( 18 )» de t a l  modo que nos 
e v i t a  una p r o f u n d i z a c i ó n  e x c e s i v a  en e l  tem a.  La» o p i n i o n e s  de 
l o s  d i v e r s o s  a u t o r e s  s o b r e  l a  f i a b i l i d a d  p a r a  e l  h i s t o r i a d o r
a c t u a l  de l o s  A m i l l a r a m i e n t o s  y P a d ro n e s *  son d i s t i n t a s .  En 
p r i n c i p i o ,  l a s  o c u l t a c i o n e s  e x p e r i m e n t a n ,  como hemos s e ñ a l a d o ,  
v a r i a c i o n e s  i m p o r t a n t e s  que pueden  r e s p o n d e r ,  en a lg u n o s  ca ­
s o s ,  a c r i t e r i o s  f i j o s :
" . . . D e n t r o  de una misma p r o v i n c i a ,  l a  o c u l t a ­
c i ó n  es muy d i v e r s a ,  y ,  como p o d í a  i n f e r i r s e ,  
se pone mayor  empeño en d i s m i n u i r  l a  e x t e n ­
s i ó n  de a q u e l l o s  t e r r e n o s  que t i e n e n  v a l o r  
c r e c i d o ,  c u a l  o c u r r e  con l a s  v i ñ a s ,  que l a  de 
l o s  b a l d í o s  y o t r o s  de esca sa  p r o d u c c i ó n "  ( 19 )
E s ta  a f i r m a c i ó n ,  r e a l i z a d a  en r e l a c i ó n  con A n d a l u -  
c i a ,  p r e c i s a r í a  m a t i z a c i o n e s  i m p o r t a n t e s  s i  se t r a t a r a  de a -  
p l i c a r  a l  P a ís  V a l e n c i a n o .  En e f e c t o ,  en n u e s t r o  c a s o ,  c o n c u ­
r r e n  dos c i r c u n s t a n c i a s  d e t e r m i n a n t e s  que han s i d o  p u e s t a s  de 
r e l i e v e  p o r  D .A z a g ra  ( 2 0 ) :  o o r  una p a r t e ,  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e l  
im p u e s to  d e l  e q u i v a l e n t e  en e l  s i g l o  X V I I I ,  h i z o  que l a  e l a ­
b o r a c i ó n  de L i b r o s  Pa d ron e s  f u e r a  muy te m p ra n a  y que l a  c o r r e e  
c i ó n  a l c a n z a d a  en l o s  mismos f u e r a  g r a n d e ;  p o r  o t r a ,  e l  p r e ­
d o m in io  de l a  pequeña p r o p i e d a d  e s t a b l e c í a  mecan ism o de d e f e n ­
sa c o l e c t i v a  f r e n t a  a l a  p o s i b i l i d a d  de un f r a u d e  que i n e v i t a ­
b le m e n te ,  dado e l  s i s t e m a  de c u p o s ,  r e p e r c u t í a  n e g a t i v a m e n t e  
so b re  e l  r e s t o  de p r o p i e t a r i o s .  C o n s i d e r a ,  además, A za g ra  que 
l a  o c u l t a c i ó n  de l o s  g ra n d e s  t e r r a t e n i e n t e s ,  l i m i t a d a  a a l g u ­
na de sus  t i e r r a s  no a f e c t a r í a  a su i n c l u s i ó n  en e l  g ru p o  de 
l o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s ,  m i e n t r a s  que l a  de l o s  pequeños  p r o ­
p i e t a r i o s  r e s u l t a b a  d i f í c i l  y ,  en t o d o  c a s o ,  s e r í a  i r r e l e v a n t e  
En suma, una e v a l u a c i ó n  de l a  o c u l t a c i ó n  m e d ia  de p r o p i e d a d e s  
en e l  P a ís  V a l e n c i a n o  d a r í a  un p o r c e n t a j e  d e l  10 % ( . 2 1 ) .
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S in  embargo ,  más i m p o r t a n t e  que l a  o c u l t a c i ó n  t o t a l  
o p a r c i a l  de l a  s u p e r f i c i e  r e a l m e n t e  p o s e í d a ,  p a r e c e  h a b e r  s i ­
do l a  i n f r a v a l o r a c i ó n  de l a s  t i e r r a s  a t r a v é s  de l a  d e c l a r a ­
c i ó n  d e l  a p r o v e c h a m ie n t o  de l a s  m ism as .  E l  hecho  ha s i d o  de­
m o s t r a d o  p a r a  casos  c o n c r e t o s :  "S em b la  que e l s  p r o p i e t a r i s  d e l  
t e r m e  de R i ó l a  o p ta v e n  p e r  uns m ecan ismes d ' o c u l t a c i ó  mes s u b -  
t i l s ,  com p e r  exem ple  r e b a i x a r  l a  q u a n t i t a t  de t e r r e s ,  d e c l a ­
r a r  cora a seca  t e r r e s  de r e g a d i u ,  o t e r g i v e r s a r  e l  c o n r e u  a 
que es d e s t i n e n *  A q u e s ta  p r a c t i c a  es e v i d e n t  s o b r e  t o t  e n t r e  
e l s  g r a n s  p r o p i e t a r i s ,  j a  que a l e s  seves  d e c l a r a c i o n s  t robem  
s o b re  una i n i c i a l  a n o t a c i ó  de q u a l i t a t ,  una r e c t i f i c a c i ó  p o s ­
t e r i o r  que l a  m i n i m i t z a . . . M e n t r e  a q u e s t  ( l ' a r r e n d a t a r i ) d e c l a ­
r a  que l a  d e s t i n a  a l  c o n r e u  de l ' a r r ó s ,  e l  p r o p i e t a r i  l a  t é  
com a " s e c a n o  c a m p a " . . . "  ( 22 ) .
E x i s t e n , s i n  em bargo ,  t e s t i m o n i o s  d i v e r s o s  que hacen 
p e n s a r  que l a  o c u l t a c i ó n  g e n e r a l  t a n t o  en l o  r e f e r e n t e  a l a  
s u p e r f i c i e  p o s e í d a  como en e l  v a l o r  de l a s  t i e r r a s ,  no s e r í a  
e x c e s i v a  en e l  P a ís  V a l e n c i a n o .  Las a f i r m a c i o n e s  de J . A z a g r a  
p a re c e  que a d q u i r i r í a n  mayor  v a l i d e z  en e l  p e r í o d o  en que l o s  
A m i l l a r a m i e n t o s  q u e d a ro n  s u s p e n d id o s  y l o s  A p é n d ic e s  a n u a l e s  
c o n s t i t u y e r o n = e l  m ed io  de s e g u i r  l a  e v o l u c i ó n  de l a  p r o p i e d a d ,  
y ,  desde l u e g o ,  cuando se i n i c i a r o n  l a s  i n s c r i p c i o n e s  en e l  
C a t a s t r o  p a r c e l a r i o .  A s í ,  a l a  a l t u r a  de l o s  años 30 l a  e x a c ­
t i t u d  en l a  d e l i m i t a c i ó n  de l a s  p a r c e l a s  i n s c r i t a s  e ra  g r a n d e  
y apenas se r e a l i z a b a n  ya c o r r e c c i o n e s  i m p o r t a n t e s  en l a s  d i ­
m e n s io n e s  de l a s  m ism as :  desde p r i n c i p i o s  de s i g l o ,  se h a b í a n  
v e n id o  r e a l i z a n d o  a m o jo n a m ie n to s  de p r o p i e d a d e s  cuyos  l í m i t e s  
no e ra n  c l a r o s  ( 23 ) y que quedaban a s í  d e f i n i t i v a m e n t e  f i j a ­
das y s i n  p o s i b i l i d a d e s  de o c u l t a c i ó n ,  a l  t i e m p o  que se i n s c r i ­
b ía n  en una c a n t i d a d  i m p o r t a n t e  p a r c e l a s  r e c i e n t e m e n t e  c o n v e r ­
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t i d a s  a l  c u l t i v o  desde  su a n t e r i o r  c o n d i c i ó n  m o n ta ñ o s a ,  b a jo  
l a  i n s p i r a c i ó n  de l a  l e g i s l a c i ó n  s o b r e  " r o t u r a c i o n e s  a r b i t r a ­
r l a s "  ( 2 4 ) ,  A s í  p u e s ,  a l  i n i c i a r s e  l o s  t r a b a j o s  c a t a s t r a l e s  
l a  e s t a b i l i d a d  d e l  p a r c e l a r i o  e r a  una c a r a c t e r í s t i c a  e s e n c i a l  
d e l  campo v a l e n c i a n o  que l o  d i s t i n g u í a ,  además,  de o t r a s  zonas 
d e l  E s ta d o  ( 25 ) •
D is p o n e m o s ,  además, de d a t o s  q ue ,  p a r a  l a s  p o s t r i m e ­
r í a s  d e l  s i g l o  X IX ,  nos m a t i z a n  l a s  t e n d e n c i a s  a l a  o c u l t a c i ó n  
p o r  c o m a rc a s .  5e r e f i e r e n  no a l a  d o c u m e n ta c ió n  f i s c a l  s i n o  a 
l a  i n s c r i p c i ó n  de p r o p i e d a d e s  en N o t a r í a s  y R e g i s t r o s  de l a  p ro  
p i e d a d ,  p e r o  pueden r e s u l t a r n o s  i n d i c a t i v a s  de l a s  t e n d e n c i a s  
g e n e r a l e s .  A s í ,  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  p a r t i d o s  j u d i c i a l e s  que com 
p o n í a n  l a  A u d i e n c i a  de V a l e n c i a ,  e l  de A l z i r a  r e p r e s e n t a b a  
uno de l o s  v a l o r e s  m ín im o s  en c u a n t o  a o c u l t a c i ó n ,  que o s c i ­
l a b a n  e n t r e  1 y 15 % ,  m i e n t r a s  que en zonas como S a g u n t ,  A l a -  
c a n t ,  e t c .  ! l e g a b a  a s e r  s u p e r i o r  a l  50 % ( 26 ) .
E s ta s  o c u l t a c i o n e s ,  que t e n í a n  como causa  e l  p r o p ó ­
s i t o  de e l u d i r  l o s  e le v a d o s  g a s t o s  que s u p o n ía n  l a s  t r a n s m i s i o ­
nes  de b i e n e s  o l a  r e a l i z a c i ó n  de e s c r i t u r a s ,  e r a n ,  p u e s ,  muy 
d i s t i n t a s  según l a s  z o n a s .  R e s u l t a  c l a r o ,  p o r  t a n t o ,  que e l  
e s t u d i o  de e s t e  t i p o  de d o c u m e n ta c ió n  en A l z i r a  r e s u l t a r í a  
mucho más p r ó x im o  a l a  r e a l i d a d  que en e l  caso  de o t r a s  com ar­
cas .
E n c o n t r a m o s ,  p u e s ,  d i f i c u l t a d e s  i m p o r t a n t e s ,  p e ro  
t a m b i é n  l a  s e g u r i d a d  de una a l t a  f i a b i l i d a d ,  que nos p e r m i t e n  
a f r o n t a r  l a  d o c u m e n ta c ió n  r e f e r e n t e  a l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e ­
r r a  con l a  c o n f i a n z a  de unos r e s u l t a d o s  a l  menos s i g n i f i c a t i ­
v o s .  En n u e s t r o  c a s o ,  además, l a  i m p o r t a n c i a  ya r e s a l t a d a  d e l  
p e r í o d o  que p re te n d e m o s  a b o r d a r  - ú l t i m a s  decadas  d e l  XIX  y 
p r i m e r  t e r c i o  d e l  XX- se c o r r e s p o n d e  con l a  i n e x i s t e n c i a  de
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una d o c u m e n ta c ió n  s e m e ja n te  a l a  que ha s e r v i d o  h a s t a  a h o ra  
p a r a  l a  mayor  p a r t e  de l o s  e s t u d i o s  s o b r e  l a s  e s t r u c t u r a s  de 
l a  p r o p i e d a d .  Por  e l l o ,  hemos p r e t e n d i d o  c u m p l i r  n u e s t r o  o b j e ­
t i v o  con e l  r e c u r s o  a un t i p o  de f u e n t e s  t o d a v í a  no u t i l i z a ­
das  e n t r e  n o s o t r o s :  l o s  A p é n d ic e s  a l  A m i l l a r a m i e n t o .  E l  m i c r o -  
e s t u d i o  d e l  caso e s p e c í f i c o  de A l z i r a  se v u e l v e  p o s i b l e  de 
modo e s p e c i a l  p o r  l a  d i s p o n i b i l i d a d  de e s t e  t i p o  de docum en tos  
d u r a n t e  un p e r í o d o  e x c e p c i o n a l m e n t e  l a r g o ,  desde  1874 a 1933 ,  
p o r  l a  c o n t i n u i d a d  y h o m ogene idad  en l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de 
l o s  mismos y p o r  e l  r i g o r  y l a  e x a c t i t u d  con que p a re c e n  r e ­
c o g e r  l o s  cam b ios  de p r o p i e d a d  de l a s  p a r c e l a s .
La m o d a l i d a d  de r e c o n s t r u c c i ó n  efe l a  e v o l u c i ó n  de 
l a s  e s t r u c t u r a s  de l a  p r o p i e d a d  que l o s  A p é n d ic e s  a l  A m i l l a ­
r a m i e n t o  p e r m i t e n  es d i s t i n t a  de l a  que se o b t i e n e  con e l  e s ­
t u d i o  de Pa d ron e s  d e . R iq u e z a  o de A m i l l a r a m i e n t o s .  M i e n t r a s  
é s t o s  ú l t i m o s  o f r e c e n  r e p r e s e n t a c i o n e s  " f o t o g r á f i c a s ” d e l  e s ­
t a d o  de l a  p r o p i e d a d  en un momento dado y l a  e v o l u c i ó n  se a p r e ­
c i a  a l  co m p a ra r  dos o más de e s t o s  e s ta d o s  en fechas c o n v e n i e n ­
te m e n te  s e p a ra d a s  - s i e m p r e  con l a s  l i m i t a c i o n e s  de l a  d i s p o n i ­
b i l i d a d  de d o c u m e n t a c i ó n - ,  l o s  A p é n d ic e s  a l  A m i l l a r a m i e n t o  o -  
f r e c e n  una imagen más d in á m i c a  p e r o  con r e s u l t a d o s  de más com­
p l e j a  p l a s m a c i ó n .  Recogen l o s  A p é n d i c e s ,  con c a r á c t e r  a n u a l ,  
l a s  c o m p r a - v e n t a s  de p r o p i e d a d ,  l a s  h e r e n c i a s ,  d o te s  m a t r i m o ­
n i a l e s ,  e x p e d i e n t e s  p o s e s o r i o s  y nuevas  i n s c r i p c i o n e s  de t i e r r a s  
no a m i l l a r a d a s ,  es d e c i r ,  t o d a  a q u e l l a  o p e r a c i ó n  s u s c e p t i b l e  
de i n t r o d u c i r  a l t e r a c i o n e s  en l a  t i t u l a r i d a d  de l a s  t i e r r a s  
i n s c r i t a s  en e l  A m i l l a r a m i e n t o .  3 i ,  como es n u e s t r o  c a s o ,  d i s ­
ponemos de e s ta d o s  de l a  e s t r u c t u r a  de l a  p r o p i e d a d  en dos f e ­
chas  c o n c r e t a s  - p a r a  1860 y p a r a  l a  década de 1 9 3 0 ,  cuyos  d a to s  
hemos r e c o g i d o  en un c a p í t u l o  a n t e r i o r -  l a  i n f o r m a c i ó n  de l o s
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A p é n d ic e s  es d e c i s i v a  p a r a  e x p l i c a r  l a  m é c á n ic a  de l o s  cam b ios  
p r o d u c i d o s  e n t r e  t a l e s  f e c h a s  y p a r a  e x p l i c a r l o s ,  ademásf con 
e l  d e t a l l e  y l a  p r e c i s i ó n  c r o n o l ó g i c a  que se d e s e e ;  pueden se­
g u i r s e  l a s  t r a y e c t o r i a s  de p r o p i e t a r i o s  c o n c r e t o s  , l a s  c a r a c ­
t e r í s t i c a s  de sus  o p e r a c i o n e s  con l a  t i e r r a ,  i o s  mecan ismos 
de t r a n s f e r e n c i a ,  l a  d i s t r i b u c i ó n  c r o n o l ó g i c a  de t a l e s  f e n ó ­
menos.  Una i n f o r m a c i ó n ,  p o r  t a n t o ,  d i f i c i l m e n t e  r e c a b a b l e  p o r  
o t r o s  m e d io s  y que o f r e c e  una v i s i ó n  nueva de l a  e v o l u c i ó n  de 
l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a .  C i e r t a m e n t e ,  e x i s t e  o t r a  f u e n t e  que 
p e r m i t e  un a c e r c a m i e n t o  s e m e ja n te  a e s t a s  c u e s t i o n e s :  e l  Re­
g i s t r o  de l a  P r o p ie d a d  cuyas  v e n t a j a s ,  además, s o b re  l o s  Apén­
d i c e s  c o n s i s t i r í a n  en p o s i b i l i t a r  l a  p r o l o n g a c i ó n  d e l  p e r í o d o  
e s t u d i a d o  t a n t o  h a c i a  f e c h a s  más r e c i e n t e s  como re m o n tá n d o n o s  
en e l  s i g l o  X IX ,  a s í  como e l  c o n o c i m i e n t o  de l a s  c i r c u n s t a n ­
c i a s  de l a  t r a n s a c c i ó n :  p r e c i o ,  c o n d i c i o n e s ,  p l a z o s ,  e t c . .
S in  e m b arg o ,  l a s  m ayo re s  d i f i c u l t a d e s  p a ra  e l  t r a t a m i e n t o  de 
e s t a  d o c u m e n t a c i ó n ,  p e r o ,  s o b re  t o d o ,  l o s  o b s t á c u l o s  p u e s t o s  
s i q u i e r a  p a r a  l a  c o n f i r m a c i ó n  de su e x i s t e n c i a  en e l  P a r t i d o
J u d i c i a l  de A l z i r a ,  nos han hecho  d e s i s t i r  p o r  e l  momento d e l
\
e s t u d i o  de l o s  R e g i s t r o s .
Como hemos i n d i c a d o  más a t r á s ,  l a  r a z ó n  de s e r  de 
l o s  A p é n d ic e s  r e s i d e  en l a  p r o p i a  c o n c e p c ió n  de l o s  A m i l l a r a ­
m i e n t o s  que p r e t e n d í a n  s e r  un docum e n to  ú n i c o  que i r í a  m o d i f i ­
cándose  a n u a lm e n t e  con l o s  d a t o s  r e c o g i d o s  en l o s  A p é n d i c e s .
R e a l i z a d o  e l  A p é n d ic e  p o r  l a  J u n ta  P e r i c i a l  de l a  
l o c a l i d a d ,  se e x p o n í a  a l  p ú b l i c o  d u r a n t e  15 d í a s  y f i n a l m e n t e  
se c a l c u l a b a  e l  l í q u i d o  i m p o n i b l e  que c o r r e s p o n d í a  a l  m u n i c i ­
p i o  en c u e s t i ó n  , d e n t r o  de l o s  cupos  ya m a rc a d o s .  La d i f e r e n ­
c i a  e n t r e  l a s  u n id a d e s  c o n t r i b u t i v a s  que e n t r a b a n  p o r  p r i m e r a  
vez  en e l  A m i l l a r a m i e n t o  y l a s  que s a l í a n  de é l ,  c o n s t i t u í a
irr
e l  aumento  de l í q u i d o  i m p o n i b l e  de cada a ñ o ;  en a lg u n a s  o c a s i o ­
nes e l  r e s u l t a d o  e r a  n e g a t i v o .  Las d i f e r e n c i a s  de c o n t r i b u ­
c i ó n  t o t a l  ele un año a o t r o  no t e n í a n  r e l a c i ó n  con l o s  cam­
b i o s  de p r o p i e d a d  - q u e  no a l t e r a b a n  e l  i m p o r t e  d e l  im p u e s to  
s i n o  s ó l o  e l  s u j e t o  c o n t r i b u y e n t e -  s i n o  con e l  em p ad ro n am ie n ­
t o  de t i e r r a s  que no e s ta b a n  a m i l l a r a d a s ,  que m e jo r a b a n  de c a l i ­
dad o que acababan  un p e r í o d o  de e x e n c i ó n  t r i b u t a r i a  p o r  s e r  
nuevas p l a n t a c i o n e s  a r b ó r e a s ;  en l o s  casos  de l o s  años con s a l ­
dos n e g a t i v o s ,  l a s  r a z o n e s  e ra n  l a s  i n v e r s a s .  En e l  c u a d r o  19 
puede v e r s e  l a  e v o l u c i ó n  d e l  l í q u i d o  i m p o n i b l e  en A l z i r a  du­
r a n t e  e l  p e r í o d o  que e s t u d ia m o s .  No podemos d e t e n e r h o s  a q u í  
en e l  a n á l i s i s  d e t a l l a d o  de e s t o s  d a t o s ,  que nos l l e v a r í a n  a 
l a  c o m p le j a  c u e s t i ó n  de l a  f i s c a l i d a d  a g r a r i a  d u r a n t e  l a  épo­
ca de l a  R e s t a u r a c i ó n .  Puede v e r s e ,  s i n  em bargo ,  a g r a n d e s  
r a s g o s  que f u e r a  de a lg u n a s  a l t e r a c i o n e s  b r u s c a s  e x p l i c a b l e s ,  
e l  l í q u i d o  i m p o n i b l e  e v o l u c i o n a b a  muy l e n t a m e n t e  a l o  l a r g o  
de e s t a  é p o c a .  E l  s ú b i t o  aumento  de 1884 se debe a l  nuevo cu ­
po a s ig n a d o  ese año ,  que l o s  p r o p i e t a r i o s  l o c a l e s  p r o t e s t a r o n  
vehem en tem en te  ( 2 7 ) .  Una nueva a l t e r a c i ó n  b r u s c a  se p ro d u c e  
en 1895,  cuando se s e p a r a  l a  c o n t r i b u c i ó n  u r b a n a  de l a  r u s t i ­
ca y p e c u a r i a ,  y e l  i m p o r t e  de e s t a s  u l t i m a s  d e s c ie n d e  s e n s i -  
b l e m s n t e .
Cada A p é n d ic e  a n u a l  r e c o g e  l o s  s i g u i e n t e s  d a t o s ;  
-n o m b re s  y l u g a r e s  de r e s i d e n c i a  de l o s  dos p a r t i c i p a n t e s  
en l a  o p e r a c i ó n  ( c o m p r a - v e n t a ,  h e r e n c i a , e t c )
- c a r a c t e r i z a c i ó n  de l a  p a r c e l a ,  p a r t i d a ,  e x t e n s i ó n  (en h a -  
ne gadas )  y c u l t i v o ,  a s í  como su l o c a l i z a c i ó n  en l o s  l i b r o s  
de A m i l l a r a m i e n t o .
- e l  t i p o  de o p e r a c i ó n ,  e l  n o t a r i o  que l a  l l e v ó  a c a b o ,  y e l  
año y numero de l o c a l i z a c i ó n  en l o s  P r o t o c o l o s  n o t a r i a l e s .
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Cuadro  19*  E v o l u c i ó n  d e l  l í q u i d o  i m p o n i b l e  p o r  c o n t r i b u c i ó n  
r u s t i c a  y p e c u a r i a *  A l z i r a *  (en  p t s * )
1874 . . . . . .  1 . 1 7 1 . 1 3 8 1906 . . . . . • 1 . 0 5 8 . 8 9 8
1876 . . . . . .  1 . 1 8 1 . 1 1 0 1907 ........... • 1 . 0 6 0 . 4 0 0
1877 . . . . • •  1 . 1 8 2 . 9 1 3 1908 . . . . . . 1 . 0 8 1 . 1 3 2
1878 . . . . . .  1 . 1 8 8 . 5 8 6 1909 ........... • 1 . 0 6 2 . 1 4 3
1879 . . . . . .  1 . 1 9 2 . 5 8 4 1 9 1 0 ........... . 1 . 0 6 4 . 1 7 7
1880 . . . . . .  1 . 1 9 2 . 6 9 8 1 9 1 1 ........... . 1 . 0 6 4 . 1 7 7
1881 . . . . . .  1 . 1 9 4 . 1 9 6 1 9 1 2 ........... • 1 . 0 6 6 . 2 4 6
1882 . . . . . .  1 . 1 9 4 . 9 7 6 1 9 1 3 ........... . 1 . 0 6 6 . 2 4 6
1883 . . . . . .  1 . 1 9 4 . 9 7 6 1 9 1 4 ........... . 1 . 1 9 7 . 6 0 5
1884 . . . . . .  1 . 5 8 2 . 6 5 3 1 9 1 5 ........... . 1 . 1 9 7 . 9 8 6
1885 • • • • . .  1 . 5 8 2 . 6 5 3 1 9 1 6 ........... . 1 . 1 9 8 . 0 3 1
1886 . . . . . .  1 . 5 8 8 . 0 4 1 1 9 1 7 ........... . 1 . 1 7 8 . 1 4 4
1887 . . . . . .  1 . 2 5 0 . 9 6 1 1 9 1 8 ........... . 1 . 1 9 8 . 5 1 2
1888 . . . . . .  1 . 5 9 0 . 0 5 0 1 9 1 9 ........... . 1 . 1 9 8 . 8 7 4
1889 . . . . . .  1 . 5 9 0 . 5 2 0 1920 . . . . . . 1 . 1 9 9 . 7 4 0
1895 . . . . . .  1 . 0 3 0 . 1 9 2 1 9 2 1 ........... . 1 . 2 0 0 . 0 3 2
1896 . . . . . .  1 . 0 3 7 . 2 3 6 1922 ........... .  1 . 2 0 0 . 3 2 5
1897 . . . . . .  1 . 0 4 9 . 1 1 8 1923 ........... . 1 . 3 3 5 . 9 2 6
1899 . . . . . .  1 . 1 9 6 . 3 2 5 1924 ........... .  1 . 3 3 6 . 4 3 5
1900 . . . . . .  1 . 0 5 0 . 4 5 0 1925 ........... . 1 . 3 4 1 . 4 2 9
1901 . . . . . .  1 . 1 9 6 . 6 4 5 1927 ........... . 1 . 8 7 5 . 1 7 5
1902 . . . . . .  1 . 0 3 3 . 3 3 6 1928 ........... . 1 . 6 7 0 . 5 4 1
1903 . . . . • •  1 . 0 5 4 . 6 6 9 1929 ........... . 1 . 6 7 0 . 5 4 1
1904 . . . . • •  1 . 0 5 6 . 0 0 2 1930 . . . . . .  1 . 6 7 0 . 5 4 1
1905 . . . . . .  1 . 0 5 8 . 8 3 4
F u e n te :  A.M A . ,  A p é n d ic e s  d e l  A m i l l l a r a m i e n t o *  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a *
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- e s p o r á d i c a m e n t e ,  a p a re c e n  t a m b i é n  a l  f i n a l  de l o s  A p é n d i ­
c e s ,  un r e c u e n t o  de l o s  a n i m a l e s  de l a b o r  e x i s t e n t e s ,  con 
e l  nombre  y l u g a r  de r e s i d e n c i a  de sus p r o p i e t a r i o s ,  a s í  
como r e l a c i o n e s  de l a s  t i e r r a s  que permanecen  e x e n t a s  de 
c o n t r i b u c i ó n  r ú s t i c a  en v i r t u d  de l a s  l e y e s  s o b re  fo m e n to  
de l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  en a r b o l a d o »  (2 8  ) .
La a p a r i c i ó n  de l o s  d a t o s  más i m p o r t a n t e s  s u e l e  s e r  
r e g u l a r ,  s i  b i e n  e x i s t e  una c o m p l e j i d a d  c r e c i e n t e  c o n fo rm e  
avanzamos en e l  t i e m p o »  F a l t a  a l g u n o  de e l l o s  t a n  s o l o  en p o ­
cos ca so s  y en a lg ú n  año no se d i s t i n g u e  e n t r e  c o m p r a - v e n t a s  
y h e r e n c i a s  p o r  l o  que hemos t e n i d o  que l l e v a r  a cabo una d i s ­
t i n c i ó n  en base f u n d a m e n ta lm e n t e  a l o s  c r i t e r i o s  de l o s  ape ­
l l i d o s  de l o s  t r a n s f i r i e n t e s . Los A p é n d ic e s  re c o g e n  l a  o p e r a ­
c i ó n  - e l  cam b io  de t i t u l a r i d a d  p a ra  e l  A m i l l a r a m i e n t o -  a l  ano
s i g u i e n t e  de l a  f o r m a l i z a c i ó n  de l a  e s c r i t u r a ,  dado e l  c a r á c t e r
f i s c a l  de a q u e l  t i p o  de d o c u m e n to s .
Ap a rece n  d i s p u e s t o s  en l i b r o s  de tamaño f o l i o  con 
un número de p á g in a s  que o s c i l a  e n t r e  150 y 2 0 0 ,  y p a ra  e l  ca ­
so de A l z i r a  f a l t a n  t a n  s ó l o  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l o s  años 
1878 ,  1690 y 1526 ,  s i  b i e n  e l  de 1890 p a re c e  su b sum id o  en e l  
d e l  año s i g u i e n t e .  Hemos t r a b a j a d o ,  p o r  t a n t o ,  s o b r e  56 Apén­
d i c e s  que c o m p re n d e n ,  como hemos d i c h o ,  desde 1874 h a s t a  1933 
( 2 9 ) .  De l o s  d a to s  r e c o g i d o s  hemos u t i l i z a d o  t a n - s o l o  l o s  co ­
r r e s p o n d i e n t e s  a l a s  o p e r a c i o n e s  de c o m p r a - v e n t a ,  d e ja n d o  l a s  
t r a n s m i s i o n e s  p o r  h e r e n c i a  p a ra  una o c a s ió n  p o s t e r i o r ;  n u e s ­
t r o s  o b j e t i v o s  a c t u a l e s  - e x p l i c a r  l o s  cam b ios  p r o d u c i d o s  en 
l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  desde f i n a l e s  d e l  s i g l o  XIX h a s t a  
l o s  años 1 9 3 0 -  c reemos que quedan c u b i e r t o s  con a q u e l l o s  d a t o s .
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En e l  c u a d r o  20 a p a re c e n  l o s  d a to s  g e n e r a l e s  r e c o ­
g i d o s :  un t o t a l  de 8 . 4 7 4  o p e r a c i o n e s  de c o m p r a - v e n t a  que s i g ­
n i f i c a n  7 5 . 9 3 3  h g s .  t r a n s f e r i d a s  de p r o p i e d a d .  Es d e c i r ,  una 
m e d ia  de 146 o p e r a c i o n e s  y 1 .3 0 9  h g s .  p o r  a ñ o .  La i m p o r t a n c i a  
c u a n t i t a t i v a  d e l  fenóm eno  nos p a r e c e  e v i d e n t e .
P e ro  e s t o s  d a t o s  nos l l e v a n ,  además, a p l a n t e a r n o s  
l a  c u e s t i ó n  f u n d a m e n t a l  d e l  m e rcado  de t i e r r a s ,  su e x i s t e n ­
c i a ,  e n t i d a d  y c a r a c t e r í s r i c a s ,  C i e r t a m e n t e  de e s t a  c u e s t i ó n ,  
como de o t r a s  t a n t a s ,  sabemos muy poco  p o r  l o  que r e s p e c t a  a l  
P a ís  V a l e n c i a n o :  no han s i d o  i n i c i a d o s  e s t u d i o s  m o n o g r á f i c o s  
en e s t e  s e n t i d o  y l a s  r e f e r e n c i a s  en o b ra s  g e n e r a l e s  son tam­
b i é n  muy e s c a s a s .  Por  e l l o  a q u í  t a n  s ó l o  p re te n d e m o s  d e j a r  
c o n s t a n c i a  de l a  m ism a ,  en base a l o s  d a to s  que e l  c u r s o  de 
n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ó n  nos ha i d o  a p o r t a n d o .  E l  d e s a r r o l l o  d e l  
m ercado  de t i e r r a s  en e l  E s ta d o  e s p a ñ o l  se a s i e n t a  de modo de­
f i n i t i v o  a p a r t i r  de 1 8 3 6 ,  en base a l  i n i c i o  de l o s  g r a n d e s  
p r o c e s o s  d e s a m o r t i z a d o r e s  ( 30 ) ;  s i  b i e n  ya con a n t e r i o r i d a d  
se h a b í a n  p r o d u c i d o  i m p o r t a n t e s  e n t r a d a s  de t i e r r a s  en l o s  
c i r c u i t o s  c o m e r c i a l e s  ( 31 ) ,  l a  l i b r e  c i r c u l a c i ó n  d e l  p r i n c i ­
p a l  m ed io  de p r o d u c c i ó n  que es l a  t i e r r a ,  e s t a b a  t o d a v í a  s u j e ­
t a  a l a s  i m p o r t a n t e s  r e s t r i c c i o n e s  im p u e s ta s  p o r  e l  A n t i g u o  
Rég imen.  Es ,  s i n  e m b a rg o ,  con l a  R e v o l u c i ó n  b u r g u e s a  cuando 
l o s  o b s t á c u l o s  d e s a p a r e c e n  y l a s  e n e j e n a c i o n e s  se m u l t i p l i c a n :  
a p a r t i r  de e n t o n c e s ,  e l  p r e c i o  de l a  t i e r r a  e v o l u c i o n a r á  
en base a l o s  c r i t e r i o s  nuevos,  q u e . i m p l i c a  e l  c a p i t a l i s m o .  .
A s í ,  no s ó l o  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  o f e r t a  y l a  demanda ( d e t e r ­
m in a d a  p o r  l a  i n e l a s t i c i d a d  de l a  t i e r r a  como f a c t o r  de p r o ­
d u c c i ó n ) ,  s i n o  t a m b i é n  l a  v a l o r i z a c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  como 
' c o n s e c u e n c ia  d e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o ,  y a g r a r i o  en p a r t i c u ­
l a r  ( 3 2 ) .  E l  r e s u l t a d o  c o n s t a t a d o  a l o  l a r g o  de t o d o  e l  s i g l o  
iXIX es e l  e n c a r e c i m i e n t o  de l a  t i e r r a ,  l o  que s i n  duda d e b i ó
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C ua d ro  20*  C o m p ra ve n ta s  de t i e r r a s  en A l z i r a .
Arlo Hgs. na o p e r a ­
c i o n e s
Año Hgs. na o p e r a ­
c i o n e s
1874 1 .6 4 0 137 1905 1 .3 3 3 133
1875 1 .3 6 9 158 1906 1 .0 9 1 122
1676 1 .0 1 4 124 1907 1 .3 6 9 157
1877 1 .2 3 7 147 1908 1 .0 1 1 114
1879 1 .1 7 4 144 1909 812 118
1880 1 .4 0 3 141 1910 708 126
1881 1 .5 5 6 125 1911 1 .0 1 6 166
1882 784 109 1912 1 .2 3 4 180
1883 1 .2 9 4 98 1913 841 112
1884 690 75 1914 919 151
1885 957 72 1915 861 97
1886 864 84 1916 785 113
1887 976 82 1917 1 .2 4 5 176
1888 919 72 1918 990 145
1889 1 .6 8 1 172 1919 1 . 2 4 9 152
1891 2 .8 4 1 264 1920 1 .7 4 0 269
1892 1 .1 0 6 132 1921 1 .2 1 3 159
1893 1 .8 9 8 183 1922 1 .3 2 4 177
1894 1 .3 1 3 169 1923 781 106
1895 966 121 1924 7 .1 1 2 289
1896 854 93 1925 1 .4 5 3 258
1897 883 93 1927 1 . 7 0 3 275
1898 916 89 1928 587 107
1899 830 114 1929 1 .2 6 3 207
1900 961 98 1930 1 .2 1 8 177
1901 2 .0 6 7 201 1931 2 .0 0 1 232
1902 725 110 1932 1 . 3 3 7 196
1903 1 .3 9 9 162 1933 3 .2 6 6 225
1904 1 . 1 5 4 166 TOTAL 7 5 .9 3 3 8 . 4 7 4
F u e n t e :  A . N . A . ,  A p é n d ic e s  de A m i l l a r a m i e n t o .  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
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c o n s t i t u i r  un l i m i t e  i m p o r t a n t e  p a r a  l a  c a p a c i d a d  de compra  
de l o s  p e q u e ñ o s  c a m p e s in o s .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a l  P a í s  V a l e n c i a n o  poco  podemos 
c o n j e t u r a r .  E s t e  l í m i t e  qué acabamos de s e ñ a l a r  d e b i ó ,  s i n  d u d a ,  
e x i s t i r ,  s i  b i e n  a c t u a r o n  m ecan ism os  que c o n t r a p e s a r o n  en c i e r t o  
modo l a  t e n d e n c i a  d e r i v a d a  d e l  m ism o ;  y l a s  p o s i b i l i d a d e s  de a -  
c u m u la c i ó n  p o r  p a r t e  de l o s  p e qu e ñ o s  p r o p i e t a r i o s  y c u l t i v a d o ­
r e s ,  no s e r í a  de l o s  menos i m p o r t a n t e s .  E x i s t e n  r e f e r e n c i a s  r e s ­
p e c t o  a l  h e ch o  de q u e ,  a l  menos en l a s  zonas de r e a l e n g o ,  se ha ­
b í a n  g e n e r a l i z a d o  desde f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I  l a s  t r a n s a c c i o ­
nes  de t i e r r a s  ( 3 3 ) ,  Las d i s t i n t a s  s o c ie d a d e s  a g r a r i a s  r e g i s t r a n
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t a m b ié n  d i v e r s o s  g r a d o s  de f l u i d e z  en e l  m ercado  de t i e r r a s :  e l  
caso  que nos  ocupa  s e r í a  b i e n  d i s t i n t o  de l a  e sca sa  m o v i l i d a d  
de l a  t i e r r a  que e n c o n t r a m o s ,  p o r  p o n e r  un e j e m p l o ,  en e l  R o s s e -  
116 d u r a n t e  e l  s i g l o  XIX ( 3 4 ) ,  y e s t a r í a ,  en c a m b io ,  más p r ó x i ­
mo a l  d e l  P ía  de B a r c e l o n a  d u r a n t e  l a  misma época  ( 3 5 )  cu ya  ex­
t re m a d a  m o v i l i d a d  de l a  t i e r r a  e s t a b a  d e t e r m in a d a  t a m b i é n  p o r  
l o s  c r e c i e n t e s  usos  u rb a n o  e i n d u s t r i a l  d e l  s u e l o .
P a ra  l a  época que nos o c u p a ,  l o s  p r o p i o s  d a t o s  d e l  cu a ­
d r o  20 nos m u e s t r a n  un m ercado  de t i e r r a s  d i n á m i c o ,  de una n o t a -
i b l e  r e g u l a r i d a d ,  y que s e ñ a l a ,  además,  con c i e r t a  p r e c i s i ó n  l o s  
momentos de d e p r e s i ó n  a g r í c o l a :  a s í ,  l o s  años c e n t r a l e s  de l a  dé­
cada  de l o s  80 a s i s t e n  a un d e sce n so  g e n e r a l i z a d o  de l a s  t r a n s a c ­
c i o n e s ,  l o  c u a l  m u e s t r a  l a  e s t r e c h a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  bu en a s  co ­
y u n t u r a s  de d e t e r m i n a d o s  c u l t i v o s  y l a  i n v e r s i ó n  en l a  compra  de 
t i e r r a s ;  y a l a  i n v e r s a .  Que e l  m e rca d o  de t i e r r a s  en l a  R i b e r a  
a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X IX  e s t a b a  p le n a m e n t e  d e s a r r o l l a d o  l o  c o n f i r ­
ma ta m b ié n  e l  hecho  de q u e ,  en l a  década  de l o s  90 e x i s t i e r a n ,  
t a n  s ó l o  en l o s  d i s t r i t o s  de A l b e r i c  y A l z i r a ,  once  n o t a r i o s  ( 3 6 ) ,  
t e n i e n d o  en c u e n t a  además, que l a  p r á c t i c a  t o t a l i d a d  de l a s  com-
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p r a - v e n t a s  p r o t a g o n i z a d a s  p o r  p r o p i e t a r i o s  a b s e n t i s t a s ,  e ra n  f o r ­
m a l i z a d a s  p o r  n o t a r i o s  de V a l e n c i a  ( 3 7 )  o de o t r a s  c i u d a d e s .  O t r o  
d a t o  de sumo i n t e r é s ,  como es l a  i m p o r t a n c i a  de l a  e n a j e n a c i é n  
de f i n c a s  en e l  P a ís  V a l e n c i a n o  en r e l a c i é n  con o t r a s  r e g i o n e s  
a g r a r i a ,  p r o p o r c i o n a  un b a la n c e  f a v o r a b l e :  co n ta m os  con d a t o s  
p a r a  l a  d é c a d a  de 1920 que nos m u e s t r a n  como e l  número  de f i n ­
cas  t r a n s f e r i d a s  de p r o p i e d a d  en l a s  p r o v i n c i a s  v a l e n c i a n a s  y 
M u r c i a  s u p o n í a  un 1 4*8  % d e l  t o t a l  e s t a t a l  en 1 9 2 3 ,  un 16 %29 en 
1924 y un 16%99 en 1 9 2 5 .  A s í  p u e s ,  d in a m ism o  en l a s  t r a n s f e r e n * »  
c i a s  de l a  p r o p i e d a d  y p le n a  m e r c a n t i l i z a c i é n  de l a  t i e r r a ,  c o n s ­
t i t u y e n  l o s  s u p u e s t o s  s o b r e  l o s  c u a l e s  veremos p r o d u c i r s e  d e t e r ­
m in a d a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  s o c i a l e s .
Desde e l  p u n t o  de v i s t a  m e t o d o l é g i c o ,  ¿ c u a l  ha s i d o  e l  
t r a t a m i e n t o  dado a e s t e  vo lum en  t o t a l  de i n f o r m a c i é n  c o r r e s p o n ­
d i e n t e  a l  p e r í o d o  1 8 7 4 - 1 9 3 3 ? .  Veám ós lo  a t r a v é s  de l o s  pa sos  
s e g u i d o s :
1 3 .  R e c o g id a  de t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  de l o s  A p é n d ic e s  en f i ­
c h a s ,  cada  una de l a s  c u a l e s  supone una o p e r a c i ó n  de com­
p r a - v e n t a .  E l  m o d e lo  u t i l i z a d o  ha s i d o  e l  que recogem os 
en l a  p á g i n a  s i g u i e n t e .  De e s t e  modo nos  e n c o n t ra m o s  con 
8 . 4 7 4  f i c h a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a o t r a s  t a n t a s  e n a j e n a c i o ­
n e s .
2Q. La o r d e n a c i ó n  c r o n o l ó g i c a  de e s t a s  f i c h a s ,  dada p o r  l a  
p r o p i a  r e c o g i d a  d e l  m a t e r i a l ,  ha s i d o  s u s t i t u i d a  p o r  l a  
o r d e n a c i ó n  a l f a b é t i c a  t e n d e n t e  a u n i f i c a r  l a s  com pras  de 
un mismo p r o p i e t a r i o .  A s í  p u e s ,  t o d a s  l a s  f i c h a s  que ha­
c í a n  r e f e r e n c i a  a un mismo co m p ra d o r  han s i d o  r e d u c i d a s  
a una s ó l a  donde se c o n s i g n a n  to d a s  l a s  compras  r e a l i z a ­
das en d i s t i n t o s  a ñ o s .
33. De este modo, ha sido posible una primera constatación: 
conocer a los principales compradores y, con posterio­
ridad, establecer una jerarquización de los propietarios
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Nombre del comprador! -----------------—
Lugar de residencias — — — —




p o r  l a  i m p o r t a n c i a  de sus a d q u i s i c i o n e s .
Los nombres r e c o g i d o s  en l a  c a s i l l a  de " v e n d e d o r e s M 
p e r m i t í a n ,  además, h a c e r  i d é n t i c a  c l a s i f i c a c i ó n  r e s ­
p e c t o  a l o s  v e n d e d o re s  de t i e r r a s .  P a ra  e l l o ,  hemos 
a b i e r t o  o t r a s  f i c h a s  con a q u e l l o s  nombres que a p a r e ­
c í a n  con mayor  f r e c u e n c i a ,  r e c o g i e n d o  t o d a s  l a s  t i e r r a s  
v e n d i d a s ,  p o r  o rd e n  c r o n o l ó g i c o .  E l  cam ino  p a ra  l l e g a r  
a e l l o  ha s i d o  i n d i r e c t o :  a l  co m p ro b a r  como l o s  peque­
ños ca m p es in o s  que compraban  p o r  vez  p r i m e r a  (y  que 
a c c e d í a n ,  p o r  t a n t o ,  a l a  p r o p i e d a d ) ,  s o l í a n  a d q u i r i r  
l a s  t i e r r a s  a unos mismos p r o p i e t a r i o s ,  l l e g a m o s  a l a  
c o n s t a t a c i ó n  de que se a s i s t í a  a una v e r d a d e r a  l i q u i ­
d a c ió n  de muchos p a t r i m o n i o s  a g r a r i o s  p o r  p a r t e  de g r a n ­
des p o t e n t a d o s  con más o menos a r r a i g o  en e l  s i g l o  X IX ,  
y a l a  r e d i s t r i b u c i ó n  de l o s  m ismos ,  f u n d a m e n ta lm e n t e  
e n t r e  pequeños c a m p e s in o s .
. Para  h a c e r  más o p e r a t i v o  e l  t r a t a m i e n t o  de l a  i n f o r ­
m a c ió n ,  hemos p r o c e d i d o  a l a  e l e c c i ó n  de l o s  casos 
p a r t i c u l a r e s  de mayor  e n t i d a d  en ambos p r o c e s o s .  A s í ,  
p a r a  l o s  c o m p ra d o re s  de t i e r r a s ,  hemos e la b o r a d o  una 
r e l a c i ó n  de t o d o s  a q u e l l o s  que h u b i e r a n  a d q u i r i d o  más 
de 60 h g s .  a l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o ,  que suponen un t o ­
t a l  de 1 6 4 ;  a p a re c e n  en e l  A p é n d ic e  2 con v a r i o s  de 
l o s  d a to s  f u n d a m e n t a l e s  r e f e r i d o s  a sus a d q u i s i c i o n e s .  
Como puede v e r s e  en l a  r e l a c i ó n ,  e l  vo lum en  de compras 
que l l e v a n  a cabo es de 2 5 .2 1 3  h g s . ,  es d e c i r ,  un 3 3 %  
d e l  t o t a l  de t i e r r a s  e n a je n a d a s  d u r a n t e  l o s  60 años 
c o n s i d e r a d o s .
Por l o  que r e s p e c t a  a l o s  v e n d e d o r e s ,  hemos r e c o g i ­
do 35 casos  e n t r e  l o s  más s i g n i f i c a t i v o s .  Aparecen  en
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e l  A p é n d ic e  2 y suponen  1 6 , 7 2 4  h g s ,  v e n d i d a s ,  l o  c u a l  
s i g n i f i c a  un 22 % d e l  t o t a l  de t i e r r a s  e n a j e n a d a s ,
5 9 .  A p a r t i r  de e s t a s  p r i m e r a s  r e l a c i o n e s ,  que nos han 
p r o p o r c i o n a d o  l o s  c a r a c t e r e s  g e n e r a l e s  de cada uno de 
ambos p r o c e s o s ,  hemos p r o c e d i d o  a una c o n c r e c i ó n  en 
e l  e s t u d i o  de l o s  c a s o s .
A s í ,  de l o s  35 p r o p i e t a r i o s  v e n d e d o r e s ,  hemos to m a ­
do l o s  15 m ayo re s  p a ra  l l e v a r  a cabo e s t u d i o s  i n d i v i ­
d u a l e s  de cada uno de l o s  ca so s  y d e t e r m i n a r  a p a r t i r  
de e s t a  m u e s t r a  l o s  m ecan ism os  f u n d a m e n t a l e s  d e l  p r o ­
ceso de l i q u i d a c i ó n .
En e l  ca so  de l o s  g r a n d e s  c o m p ra d o re s  hemos p r o c e ­
d i d o  de modo d i s t i n t o :  no s e l e c c i o n a n d o  l o s  e j e m p l o s  
de mayor  e n t i d a d  y e s t u d i á n d o l o s  en d e t a l l e  s i n o  e s t a ­
b l e c i e n d o  una c l a s i f i c a c i ó n  a p a r t i r  de l a  r e l a c i ó n  
t o t a l  y e s t u d i a n d o  l o s  r a s g o s  de cada uno de l o s  g r u ­
pos de esa c l a s i f i c a c i ó n  a t r a v é s  de r e f e r e n c i a s  c o n ­
t i n u a s  a l o s  ca so s  más s i g n i f i c a t i v o s .  E l  d i s t i n t o  
t r a t a m i e n t o  de c o m p ra d o re s  y v e n d e d o re s  v i e n e  j u s t i ­
f i c a d o  p o r  e l  hecho de que m i e n t r a s  l a s  compras  son 
un p r o c e s o  muy g e n e r a l i z a d o  en e l  c u a l  e l  numero de 
c a so s  s i g n i f i c a t i v o s  es más e le v a d o ,  l a s  g r a n d e s  v e n ­
t a s  a f e c t a n  a un numero más r e d u c i d o  de casos  
69. P a ra  e s t e  e s t u d i o  de ca s o s  p a r t i c u l a r e s  a t r a v é s  de 
l o s  c u a l e s  hemos p r e t e n d i d o  d e f i n i r  l o s  c a r a c t e r e s  de 
l o s  dos p r o c e s o s  c i t a d o s  y ,  en ú l t i m o  e x t r e m o ,  e x p l i ­
c a r  l a  e v o l u c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  a l o  l a r ­
go d e l  p e r í o d o  d a d o ,  hemos r e c u r r i d o  t a m b ié n  a r e c a b a r  
una s e r i e  de d a t o s  c o m p le m e n t a r i o s  de cada uno de e s ­
t o s  p r o p i e t a r i o s :  su a p a r i c i ó n  en p a d ro n e s  y c a t a s -
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t r o s ,  su p e r t e n e n c i a  a d i s t i n t o s  o r g a n i s m o s  a g r a r i o s ,  
su p a r t i c i p a c i ó n  p o l í t i c a ,  sus l a z o s  e c o n ó m i c o s , e t c ,
( 38 ) • Hemos p r e f e r i d o  e l  e s t u d i o  a p a r t i r *  de muchos 
c a s o s  a s a b ie n d a s  de que de e s t e  modo r e s u l t a  más d i -  
f i c i l  r e c a b a r  d a t o s  b i o g r á f i c o s  de cada  uno de e l l o s  
y ,  p o r  t a n t o ,  p r o f u n d i z a r  en l o s  m ism os .
E l  O b j e t i v o  ú l t i m o  de e s t a  r e c o p i l a c i ó n  d o c u m e n ta l  
ha s i d o  o b t e n e r  l a s  dos i n f o r m a c i o n e s  b á s i c a s  s o b r e  l a s  que 
vamos a f u n d a m e n t a r . n u e s t r a  e x p o s i c i ó n  en l o s  c a p í t u l o s  s i g u i e n ­
t e s ,  y ,  en d e f i n i t i v a ,  n u e s t r a s  h i p ó t e s i s :
a)  e l  p r o c e s o  de r e n o v a c i ó n  o de c o n s o l i d a c i ó n  de g r a n d e s  
p r o p i e d a d e s  a t r a v é s  de a d q u i s i c i o n e s  i m p o r t a n t e s  de 
t i e r r a s .
b )  e l  p r o c e s o  de l i q u i d a c i ó n  de g r a n d e s  p a t r i m o n i o s  a g r a ­
r i o s  y su i n f l u e n c i a  s o b re  l a  r e d i s t r i b u c i ó n  de l a  p r o ­
p i e d a d .
Los r e s u l t a d o s  f i n a l e s  de e s t e  e s t u d i o  son l o s  que 
a p a re c e n  en l o s  c a p í t u l o s  5 y 6 ,
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4 . 2 .  NOTAS SOBRE LA CRONOLOGIA DEL PROCESO.
A n te s  de p a s a r  a l a  e x p o s i c i ó n  de l o s  c i t a d o s  r e s u l ­
t a d o s  querem os  o f r e c e r  una v i s i ó n  g e n e r a l  de l a  c r o n o l o g í a  d e l  
p r o c e s o  de c o m p r a - v e n t a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l o s  p r o p i e t a r i o s  
s e l e c c i o n a d o s .  En s í  m is m a ,  e s t a  i n f o r m a c i ó n  nos  d i r ó  b i e n  
poco  s o b r e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  p r o c e s o ;  l a  c o n s id e r a m o s ,  
s i n  e m b a rg o ,  n e c e s a r i a  p a r a  c o m p l e t a r  e l  c o n t e n i d o  de l o s  c a ­
p í t u l o s  s i g u i e n t e s .
Las o s c i l a c i o n e s  muy a c e n t u a d a s  e n t r e  afíos c e r c a n o s  
e n t r e  s í  r e s u l t a n  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  fenómeno que nos  o c u p a :  
a l  o p e r a r  con  c i f r a s  r e l a t i v a m e n t e  r e d u c i d a s ,  una s ó l a  compra  
(o  v e n t a )  de s u f i c i e n t e  e n t i d a d ,  puede  d e s f i g u r a r  l a  s e r i a .  E l  
e s t u d i o  de a q u e l l o s  a ñ os  que s o b r e p a s e n  una d e t e r m in a d a  c i f r a  
- e s  d e c i r ,  l o s  " p i c o s "  de l a  g r á f i c a -  puede r e s u l t a r  e s t é r i l  
s i  t a l e s  c a s o s  se c o n t e m p l a n  i n d i v i d u a l  y a i s l a d a m e n t e .  Pode­
mos e n c o n t r a r  r a z o n e s  p a r a  l a s  e l e v a d a s  o l a s  b a j a s  c i f r a s  de 
v e n t a s  en esos  a ñ o s ,  p e r o  se t r a t a r á  s i e m p r e  de ca u s a s  muy es ­
p e c í f i c a s ,  más que c o y u n t u r a l e s ,  que apenas r e s u l t a r í a n  s i g n i ­
f i c a t i v a s  p a r a  l a  d e l i m i t a c i ó n  de l a s  l í n e a s  de e v o l u c i ó n  p e r ­
s i s t e n t e s ,  o ,  a l  m enos ,  de c o y u n t u r a .  Por  e l l o  hemos p r o c e d i ­
do a e s t a b l e c e r  p e r í o d o s  l a r g o s ,  en l o s  c u a l e s  e x i s t a  una t e n ­
d e n c i a  más o menos e s t a b l e  de l a s  o p e r a c i o n e s  de c o m p r a / v e n t a ,  
aun con f l u c t u a c i o n e s  y b a j a s  i m p o r t a n t e s  en cada uno de e l l o s .  
Creemos q u e ,  de ese  modo,  podemos r e a l i z a r  una a p r o x i m a c i ó n  
más f i a b l e  a l a s  l í n e a s  g e n e r a l e s  d e l  p r o c e s o  que p re te n d e m o s  
e x p l i c a r .  I d é n t i c o  m é to d o  s e g u i r e m o s  p o r  l o  que r e s p e c t a  a 
l o s  g r a n d e s  c o m p r a d o r e s .
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A t e n d ie n d o  a l  c u a d r o  na 21 y a l  g r á f i c o  núme­
r o  2 ,30 a p r e c i a  con c l a t i d a d  una t e n d e n c i a  a l c i s t a  en l a s  c i ­
f r a s  de v e n t a s  de t i e r r a s  p o r  p a r t e  de l o s  35 p r o p i e t a r i o s  se ­
l e c c i o n a d o s *  Desde l o s  v a l o r e s  í n f i m o s  de l a s  d e cad a s  de l o s  
70 y l o s  80 h a s t a  l a s  e le v a d a s  c a n t i d a d e s  a p a r t i r  de 1 9 1 5 ,  
hay  una p r o g r e s i ó n  c o n s t a n t e  que se i n i c i a r í a  a f i n a l e s  de l a  
dácada  de l o s  90*  En e l  seno de e s t a  t e n d e n c i a  podemos d i s t i n ­
g u i r  dos p e r í o d o s  de máx imos que c o r r e s p o n d e r í a n  a 1 8 9 6 -1 9 0 1  
y a 1 9 1 5 - 1 9 2 7 *  J u n t o  a e l l o s  se s e ñ a l a n  a lg u n o s  anos a i s l a d o s  
en l o s  c u a l e s  l a s  c i f r a s  de v e n t a s  a p a re c e n  t a m b i á n  e l e v a d a s :  
1 8 8 3 ,  en m e d io  de l a s  r e f e r i d a s  décad a s  de b a j í s i m o s  v a l o r e s ;  
1 9 0 4 ,  1907  y 1913 en e l  c o n t e x t o  de un p e r í o d o  de b a j a s  a c e n t u a ­
d a s ;  y  1 933  d e t e r m in a d o  p o r  una v e n t a  a i s l a d a  y e x c e p c i o n a l  
d e n t r o  de un p e r í o d o  t a m b iá n  de b a j o s  v a l o r e s  i n i c i a d o  en 1928*  
E l  p r i m e r o  de l o s  p e r í o d o s  s e ñ a la d o s  r e p r e s e n t a  au ­
m e n to s  m o d e s t o s ,  con v a l o r e s  que no se e le v a n  mucho más a l l á  
de l a  m e d ia  g e n e r a l  y con a lg u n a s  f l u c t u a c i o n e s  a l a  b a j a *  En 
e l  s e g u n d o y l a s  c i f r a s  r e s u l t a n  a l g o  más e le v a d a s  en t é r m i n o s  
g e n e r a l e s ,  p e r o  una a p r e c i a c i ó n  más a t e n t a  d e m u e s t r a  que s ó l o  
l o s  anos  1920  y  1924 suponen  e l e v a c i o n e s  s u s t a n c i a l e s  - e n  e l  
caso  de 1 9 2 4 y muy i m p o r t a n t e -  p o r  e n c im a  de l a  m e d ia *  La p r o g r e ­
s i ó n  a s c e n d e n t e  cuyo  i n i c i o  hemos s i t u a d o  en l o s  ú l t i m o s  anos 
d e l  s i g l o  X IX  no e x p e r i m e n t a ,  p u e s ,  a l z a s  e s p e c t a c u l a r e s . P u e -  
de a f i r m a r s e ,  como p r i m e r a  c o n c l u s i ó n ,  que l a s  v e n t a s  g e n e r a ­
l i z a d a s  de t i e r r a s  p o r  p a r t e  de l o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  no 
se dan h a s t a  i n i c i a r s e  e l  nuevo  s i i j l o  y ,  una vez  en á l ,  se  
p ro d u c e n  de manera  b a s t a n t e  r e g u l a r ,  d e s ta c a n d o  l o s  dos p e r í o ­
dos s e ñ a l a d o s *  E x p l i c a r  l a s  r a z o n e s  de e s t a  l i g e r a  c o n c e n t r a ­
c i ó n  de l a s  v e n t a s  en t a l e s  anos r e q u i e r e  d e l  m a n e jo  de m ayo r  
c a n t i d a d  de d a t o s  que esperam os  o f r e c e r  en l a s  p á g i n a s  s i g u i e n ­
t e s *
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Cuadro  2 1 • P r o p ie d a d e s  v e n d i d a s  p o r  l o s  35 p r o ­
p i e t a r i o s »  A l z i r e .  ____________
Año E x t e n s i ó n
( h g s » )
nfi  p a r c e l a s Tamaño me­
d i o  ( h g s » )
1874 87 11 7 ' 9 0
1875 73 3 2 4 ' 4 0
1876 36 4 9
1877 20 4 5
1878 - - -
1879 55 6 9 ' 2 0
1880 15 1 15
1881 129 9 1 4 '3 0
1882 34 3 1 1 '  30
1883 204 7 2 9 ' 1 0
1884 51 2 2 5 '  50
1885 25 2 1 2 '  50
1886 40 1 40
1887 21 2 1 0 ' 5
1888 43 5 8 '  60
1889 37 5 7 ' 4 0
1890 - -
1891 19 1 19
1892 65 10 6 '  50
1893 89 11 8 ' 1 0
1894 55 8 6 ' 9 0
1895 39 5 7 ' 8 0
1896 230 21 1 0 '9 0
1897 210 19 11
1898 52 7 7 ' 4 0
1899 221 10 2 2 '1 0
1900 158 4 3 9 '5 0
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Año E x t e n s i ó n
( h g s . )
nfi  p a r o d i a s Tamaño me­
d i o  ( h g s . )
1901 288 14 2 0 '  60
1902 95 6 1 5 '  80
1903 141 10 1 4 ' 1 0
1904 263 36 7 ' 3 0
1905 145 21 6 '  90
1906 132 13 1 0 '  10
1907 297 38 7 '  80
1906 186 27 6 '  90
1909 172 22 7 '  80
1910 144 22 6 '  50
1911 109 17 6 ' 4 0
1912 208 23 9
1913 263 34 7 ' 7 0
1914 168 28 6
1915 327 11 2 9 ' 7 0
1916 212 23 9 ' 2 0
1917 329 32 1 0 ' 3 0
1918 216 25 8 '  60
1919 103 13 7 '  90
1920 764 93 8 '  20
1921 271 31 1 2 '  90
1922 261 23 1 1 '  30
1923 137 20 6 ' 8 0
1924 6 .0 0 7 84 7 1 ' 5 0
1925 396 59 6 ' 7 0
1926 - - -
1927 407 48 8 ' 5 0
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ASo E x t e n s i ó n
( h g s * )
ns  p a r c e l a s Tamafio me­
d i o  ( h g s )
1928 138 18 7* 70
1929 154 16 9 * 6 0
1930 103 14 7 ' 3 0
1931 207 27 7 ' 7 0
1932 83 13 a* 0 O
1933 1 .9 9 6 33 6 0 * 5 0
TOTAL 1 6 . 7 3 0 1 * 0 5 5
F u e n t e :  A * n * A * y A p é n d i c e s  d e l  A m i l l a r a m i e n t o *  E l a b o r a c i ó n  p r o ­
p i a *
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En e l  g r á f i c o  3 que r e c o g e  e l  tamaño m e d io  de l a s  
p a r c e l a s  v e n d i d a s  a l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o ,  puede  a p r e c i a r s e  
q u e 9 s i ,  p o r  r a z o n e s  o p e r a t i v a s ,  s u p r im im o s  l o s  6 años en que 
l o s  v a l o r e s  r e s u l t a n  más e l e v a d o s ,  p o r  e f e c t o  de a lg u n a  v e n t a  
p a r t i c u l a r  - 1 8 8 3 ,  1 8 8 6 ,  1 9 0 0 ,  1 9 1 5 ,  1 9 2 4 , 1 9 3 3 - ,  l a  e v o l u c i á n  
se resume en dos  e t a p a s .  H a s t a ,  a p r o x im a d a m e n te ,  1 9 03 ,  e l  ta g ra -  
ño de l o s  p r e d i o s  e n a je n a d o s  r e s u l t a  mayor  que a p a r t i r  de esa 
f e c h a :  a s í ,  s i  en e l  p e r í o d o  1 8 7 4 - 1 9 0 3 ,  l o s  v a l o r e s  s u p e r a n  l a s  
10 h g S '  en doce  o c a s i o n e s ,  desde  1903 h a s t a  1933 e l l o  sucede  
t a n  s á l o  en 4 a ñ o s .  E x i s t e ,  p u e s ,  una c l a r a  t e n d e n c i a  a l a  d i s -  
m i n u c i á n  d e l  tamaño m e d io  de l a s  p a r c e l a s  v e n d i d a s ,  que s i  h a s ­
t a  1903 es de 1 2 *4 3  h g s * , a  l o  l a r g o  d e l  p r i m e r  t e r c i o  d e l  s i ­
g l o  s e r á  de 6 * 7 8 ,
C o n s t a t a c i o n e s  de c i e r t o  i n t e r á s  puede  o f r e c e r n o s  
t a m b iá n  e l  c u a d r o  22 , d e d i c a d o  a l a  d i s t r i b u c i á n  p o r  años 
de l a s  t i e r r a s  v e n d i d a s ,  según e l  t i p o  de c u l t i v o *  La v e n t a  
de t i e r r a s  de se ca no  y de h u e r t a  se m u e s t r a  c o n s t a n t e  y u n i f o r ­
me a l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o  e s t u d i a d o ,  m i e n t r a s  q u e ,  p o r  e l  co n ­
t r a r i o ,  l a s  d e d i c a d a s  a c e r e a l e s ,  a r r o z  y n a r a n j o s  e x p e r i m e n t a n  
m ayor  c o n c e n t r a c i á n  en d e t e r m in a d o s  p e r í o d o s ,  p a r t i c u l a r ­
mente  e n t r a d o  e l  s i g l o  XX* La s u p u e s t a  i n f l u e n c i a  de l a  c r i ­
s i s  de d e t e r m i n a d o s  c u l t i v o s  en l a  v e n t a  de l a s  t i e r r a s  d e d i ­
cadas  a l o s  m ism o s ,  no se da en l o s  d a t o s  que c o n s id e r a m o s :  
a s í ,  a p e s a r  de l a s  d i f i c u l t a d e s  que en l a  d e cad a  de l o s  80 
v i v i e r o n  e l  a r r o z  y l o s  c e r e a l e s  en g e n e r a l ,  no se p ro d u c e n  
apenas  d u r a n t e  e s t o s  años  v e n t a s  de t i e r r a s  a r r o z a l e s  o c e r e a -  
l í c o l a s *  No debe o l v i d a r s e ,  s i n  em b arg o ,  que e s ta m o s  t r a t a n d o  
con g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  con c a p a c i d a d ,  p o r  e j e m p l o ,  p a r a  
t r a n s f o r m a r  unos a p r o v e c h a m ie n t o s  q u e ,  además, r e s u l t a n  r e l a ­





Gráfico 3«- Tamaño medio de las parcelas vendidas por los 35 mayores vendedores.
Hgs.
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Cuadro  22*  D i s t r i b u c i ó n  c u l t i v o s / a ñ o s  de l a s  t i e r r a s  v e n d i d a s  
p o r  l o s  35 p r o p i e t a r i o s • A l z i r a .
A B C 0 E F T o t a l
1874 55 — 2 20 - 10 87
1875 50 - - - 23 - 73
1875 29 7 - - - - 36
1877 14 3 3 - - - 20
1878 - - - - - - -
1879 - 34 - 21 - - 55
1880 - 15 - - - - 15
1881 8 - 54 67 - - 129
1882 - 34 - - - - 34
1683 101 12 - - 91 - 204
1884 - - - - 51 - 51
1885 5 - - - 20 — 25
1886 - - - - 40 - 40
1887 - - - - 21 - 21
1888 - 43 - - - - 43
1889 10 27 - - - - 37
1890 - - - - - - -
1891 19 - - - - - 19
1892 5 9 - 51 - - 65
1893 14 43 4 12 16 - 89
1894 - 6 5 19 - 25 55
1895 10 24 - 5 - - 39
1896 26 89 - 91 24 - 230
1897 128 82 - - - - 210
1898 9 - 15 22 6 - 52
1899 182 - - - 39 - 221
1900 158 - - - - - 158
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A B C 0 E F T o t a l
1901 109 - - 12 159 6 288
1902 61 - - 4 30 - 95
1903 66 22 - - 53 - 141
1904 226 37 - - - 263
1905 117 - - - 16 12 145
1906 132 - - - - - 132
1907 111 29 ,107 41 - 9 297
1908 87 - 31 34 30 4 186
1909 112 29 - 31 - - 172
1910 90 7 27 6 - 14 144
1911 55 4 11 39 - - 109
1912 135 - - - 73 - 208
1913 99 7 86 64 7 - 263
1914 61 49 - 46 12 - 168
1915 230 - - 19 78 - 327
1916 109 17 42 - 38 6 212
1917 277 13 3 36 - - 329
1918 76 - 53 63 14 10 216
1919 55 - 42 6 - - 103
1920 431 42 190 96 28 27 764
1921 147 12 66 40 - 6 271
1922 189 28 16 20 8 - 261
1923 35 - 22 38 42 - 137
1924 5889 62 - 25 31 - 6007
1925 152 - 92 23 116 13 396
1926 - - - - - - -
1927 243 - 106 46 12 - 407
1928 60 - 4 19 55 - 138
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A B C 0 E F T o t a l
1929 81 - 1 11 61 - 154
1930 - - - 50 53 - 103
1931 41 - 21 39 106 - 207
1932 19 - 25 20 19 - 83
1933 1872 9 10 - 31 74 1996
TOTAL 1 2 . 1 9 0 758 1 .0 2 5 1 .1 3 6 1 .4 0 3 218 1 6 .7 3 0
% 73 4 ' 5 6 ' 1 6 ' 8 00
* •es 1 ' 3 100
A: SECANO B: HUERTA C: CEREALES D: ARROZ
E: NARANJOS F:  MORERAS
F u e n t e :  A . M . A . ,  A p é n d ic e s  d e l  A m i l l a r a m i e n t o .  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
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s i n  d u d a ,  e l  caso  de l o s  pequemos c u l t i v a d o r e s  cuya  i n c a p a c i ­
d a d  p a ra  h a c e r  f r e n t e  a l a s  d i f i c u l t a d e s  se t r a d u c i r í a  más 
f r e c u e n t e m e n t e  en l a  v e n t a  de l o s  p r e d i o s .  Como te n d re m o s  o -  
c a s i á n  de v e r  en l a  segunda  p a r t e  de e s t e  t r a b a j o ,  e s t e  hecho  
c a b r í a  r e l a c i o n a r l o ,  además, con e l  t i p o  de c r i s i s  que a f e c t a  
a l  a r r o z  y c u y o s  r e s u l t a d o s  no s u p o n d r á n  en modo a l g u n o ,  l a  
r a d u c c i á n  d e l  á r e a  c u l t i v a d a .
La e x p r e s i á n  en p o r c e n t a j e s  de l o s  v a l o r e s  de l o s  
d i s t i n t o s  c u l t i v o s  e s ,  de e n t r a d a ,  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a :  
un 75 % de l a s  t i e r r a s  e n a je n a d a s  s e r í a n  de s e c a n o ,  m i e n t r a s  
e l  27 % r e s t a n t e  se r e p a r t e  e n t r e  l o s  o t r o s  c i n c o  t i p o s  de 
a p r o v e c h a m i e n t o ,  con v a l o r e s  muy s e m e ja n t e s  e n t r e  e l l o s :
8 * 4  % de n a r a n j o s ,  6%8 de a r r o z »  6 * 1  de c e r e a l e s ,  e t c .  C i e r t a ­
m e n te ,  l a s  c i f r a s  t o t a l e s  e s t á n  s e s i b l e m e n t e  d e fo rm a d a s  p o r  
l a  p r e s e n c i a  de dos  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  v e n d e d o r e s  - J o s é  Gue- 
r o l a  y l a  f a m i l i a  B a l d a -  que ponen en e l  m e rcád o  g r a n d e s  e x ­
t e n s i o n e s  de s e c a n o ;  p e r o  l a s  d i f e r e n c i a s  p o r c e n t u a l e s  s e ñ a ­
l a d a s  son l o  s u f i c i e n t e m e n t e  a m p l i a s  como p a r a  r e s u l t a r  s i g ­
n i f i c a t i v a s .  En e f e c t o ,  s i  comparamos e s t o s  p o r c e n t a j e s  con 
l o s  de l a  d i s t r i b u c i á n  de c u l t i v o s  - e n  1882 e l  secano  r e p r e ­
s e n ta b a  e l  3 6 ' 3  % de l a s  t i e r r a s  a l c i r e f f a s ;  e l  a r r o z ,  e l  l l ' l / £ ;
e l  n a r a n j o ,  e l  2 6 *6  %; l a  h u e r t a  e l  19%4 %; e t c .  ( 3 9 ) -  vemos 
que se t i e n d e  a v e n d e r ,  en mucha m ayo r  p r o p o r c i á n  l a s  t i e r r a s  
menos p r o d u c t i v a s  - l a s  de s e c a n o -  m i e n t r a s  que a q u e l l a s  con 
r e n d i m i e n t o s  más e le v a d o s  son c o n s e r v a d a s  en m ayor  g r a d o  p o r  
l o s  p r o p i e t a r i o s .
Por  l o  que r e s p e c t a  a l a  c r o n o l o g í a  de l a s  g r a n d e s  
compras  de t i e r r a s ,  se a d v i e r t e ,  o b s e r v a n d o  e l  g r á f i c o  no 4 ,  
que p r e s e n t a  una e v o l u c i á n  con m a y o re s  f l u c t u a c i o n e s  q u e  en
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Cuadro 2 3 . 1 .  Propiedades a d q u i r id a s  por compradores• A l z i r a
E x t e n s i ó n
( h g s . )
nS p a r c e l a s tamaño m e d io  
( h g s . )
T---
1874 924 26 3 5 ' 5
1875 111 10 l l ' l
1676 213 22 9 ' 7
1877 442 18 2 4 ' 5
1879 318 31 1 0 '  2
1880 549 25 22
1881 778 34 2 2 '  8
1882 151 16 9 ' 4
1883 776 22 3 5 '  2
1884 244 13 1 8 '  7
1885 378 12 3 1 '  5
1886 120 8 15
1887 591 14 4 2 ' 2
1888 521 20 26
1889 657 43 1 5 '  2
1891 1 . 9 8 9 44 4 5 '  2
1892 396 22 18
1893 336 36 9 ' 3
1894 205 24 8 ' 5
1895 319 16 20
1896 304 16 19
1897 197 25 7 ' 9
1898 220 15 1 4 ' 6
1899 173 14 1 2 '  3
1900 246 29 8 ' 5
21Í
E x t e n s i ó n
( h g s )
nfi p a r c e l a s tamaño m e d io  
(h g s )
1901 430 39 11
1902 109 11 9 ' 9
1903 366 19 1 9 '2
1904 338 30 1 1 '  2
1905 666 23 29
1906 340 23 1 4 '8
1907 585 28 2 0 '  9
1908 465 21 2 2 '  1
1909 171 18 9 ' 5
1910 157 18 8 ' 7
1911 183 21 8 ' 7
1912 250 23 1 0 '8
1913 306 37 8 ' 2
1914 228 20 1 1 '  4
1915 319 23 1 3 '8
1916 261 26 10
1917 302 35 8 ' 6
1918 327 36 9 ' 1
1919 431 23 1 8 '  7
1920 328 29 1 1 '3
1921 352 14 2 5 '  1
1922 496 16 31
1923 108 6 18
1924 5 .5 8 6 17 3 2 8 '5
1925 133 5 2 6 '  5
1 927 223 21 1 0 '6
1928 8 2 4
1 929 59 3 1 9 '  6
1 9 30 94 8 1 1 '  7
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E x t e n s i ó n
( h g s . )
nQ p a r c e l a s tamaño m e d io  
( h g s . )
1931 200 20 10
1932 9 2 4 ' 5
1933 225 3 75
TOTAL 2 5 .2 1 3 1 .1 7 5
F u e n te :  A . N . A . ,  A p é n d ic e s  d e l  A m i l l a r a m i e n t o . E l a b o r a c i ó n  p r o ­
p i a .
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e l  caso  que acabamos de v e r *  D i s t i n g u i r e m o s ,  p o r  t a n t o ,  v a r i o s  
p e r í o d o s  en l a  m ism a :
-  de 1877 a 1892 se  dan l o s  v a l o r e s  más a l t o s  aunque  con 
f u e r t e s  f l u c t u a c i o n e s  i n t e r a n u a l e s  ( l a  e l e v a d a  c i f r a  
c o r r e s p o n d i e n t e  a 1891 se j u s t i f i c a  p o r  e l  hecho  de que 
l a  d o c u m e n t a c i ó n  de e s t e  año r e c o g e  t a m b i á n  l a s  e n a j e ­
n a c i o n e s  r e a l i z a d a s  en e l  año a n t e r i o r  q u e ,  como puede v e r s e  
en e l  c u a d r o  2 3 . 1  y e l  g r á f i c o ,  no c u e n t a  con d a t o s  
p r o p i o s .  Cn c u a l q u i e r  c a s o ,  s i ,  o p e r a t i v a m e n t e ,  l a  d i ­
v i d i é r a m o s  e n t r e  d o s ,  l a s  c i f r a s  r e s u l t a n t e s  p a r a  1890
y 1891  e s t a r í a n  en c o n s o n a n c ia  con l a  t e n d e n c i a  de es ­
t a  e t a p a ) .  C o n s t i t u y e  e l  p e r í o d o  más p r o l o n g a d o  de a l ­
t o s  v a l o r e s :  puede  c o n s i d e r a r s e ,  p o r  t a n t o ,  como e l  mo­
m e n to  d e c i s i v o  en l a  f o r m a c i ó n  y c o n s o l i d a c i ó n  de e s t a s  
g r a n d e s  p r o p i e d a d e s .  A p a re c e n  como c o y u n t u r a s  de m á s i -  
mas c i f r a s  l o s  a ñ o s :  1 8 7 4 ,  1 8 8 0 - 8 1 ,  1883 y  1 8 8 7 - 9 2 .
-  de 1894  a 1902 se p r o d u c e  un d e sce n so  i m p o r t a n t e  q u e ,  
con l a  ó n i c a  e x c e p c i ó n  de 1 9 0 1 ,  se  v e n í a  a p u n ta n d o  como 
t e n d e n c i a  desde  1 8 9 2 .
-  de 1903 a 1908 a s i s t i m o s  a una r e c u p e r a c i ó n ,  aunque  
con v a l o r e s  s e n s i b l e m e n t e  i n f e r i o r e s  a l o s  d e l  p r i m e r  
p e r í o d o  c o m e n ta d o .
-  de 1909 a 1917  se e n t r a  de nuevo  a un d e sce n so  i m p o r ­
t a n t e ,  c o n : ;g ra n  h o m o g e n e id a d ,  además, en l o s  b a j o s  v a l o ­
r e s .  A p a r t i r  de l a  a c e n t u a d a  b a j a  de l o s  años 1 9 0 9 -1 1  
en l o s  que se p r o d u c e  una c a í d a  en p i c a d o  r e s p e c t o  a 
l a s  c i f r a s  de l o s  años  a n t e r i o r e s ,  se  i n i c i a  un l i g e r o  
a u m e n to ,  aón d e n t r o  de l o s  v a l o r e s  g e n e r a l e s  b a j o s .
-  de 1918 a 1922 te n e m os  una l i g e r a  r e c u p e r a c i ó n .
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-  de 1923 a 1933 se p r o d u c e  un nuevo  d e s c e n s o ,  e s t a  vez  
n o t a b l e m e n t e  a c e n t u a d o ,  a p a s a r  de que l a  c i f r a  de 1924 
d e s f i g u r a  l a  s e r i e *  £1 v a l o r  r e f l e j a d o  ese  afto se debe 
e x c l u s i v a m e n t e  a una s ó l a  c o m p ra ,  p o r  l o  c u a l  s i  c o n s i ­
de ram os  l a  c i f r a  de 1924 s i n  c o n t a b i l i z a r  e s t a  co m p ra ,  
r e s u l t a  más b a j a  t o d a v í a  que l a  de l o s  aftos más p r ó x i ­
mos* En e s t e  a c u s a d o  d e s c e n s o ,  l a s  c a n t i d a d e s  de t i e r r a s  
co m p ra d a s  se r e d u c e n  h a s t a  e l  m ín im o  h a c i a  1 9 2 6 -3 0  y 
1 9 3 2 ,  en que r e s u l t a n  p r á c t i c a m e n t e  i n a p r e c i a b l e s  y c o n s ­
t i t u y e n  c l a r a m e n t e  l o s  v a l o r e s  más b a j o s  de t o d o  e l  pe­
r í o d o  c o n s i d e r a d o *
Nos e n c o n t r a m o s ,  p o r  t a n t o ,  con t r e s  p e r í o d o s  de m á x i ­
mos v a l o r e s  - 1 8 7 7 / 9 2 ,  1 9 0 3 /0 8  y 1 9 1 8 / 2 2 -  y o t r o s  t r e s  de m í ­
n im o s  - 1 8 9 4 / 1 9 0 2 ,  1 9 0 9 / 1 7  y  1 9 2 3 / 3 3 - *  Resumiendo  l a  t e n d e n c i a  
g e n e r a l ,  p o d r í a m o s  d e c i r  que l a  e t a p a  en l a  c u a l  t i e n e  l u g a r  
e l  m ayor  v o lu m e n  de com pras  p o r  p a r t e  de e s t o s  h a cen d a d os  a c o ­
modados ,  t e r m i n a  h a c i a  1908 (aún  con e l  i m p o r t a n t e  b ache  de 
f i n e s  de s i g l o ) *  A p a r t i r  de l a  p r i m e r a  dácada  d e l  n o v e c i e n t o s ,  
e s t e  t i p o  de a d q u i s i c i o n e s  d i s m i n u y e  n o t a b l e m e n t e  y en c a s i  
n i n g ú n  ca so  r e c u p e r a n  l o s  v a l o r e s  a l c a n z a d o s  en l a  e ta p a  an ­
t e r i o r ;  e s t a  r e d u c c i ó n  es muy i m p o r t a n t e  con e l  paso d e l  t i e m ­
p o ,  l l e g a n d o  en l o s  ú l t i m o s  d i e z  aftos d e l  p e r í o d o  c o n s i d e r a ­
do a r e s u l t a r  p r á c t i c a m e n t e  i n e x i s t e n t e s  l a s  com pras  de t i e r r a  
p o r  p a r t e  de e s t o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s *
P o r  t o d o  e l l o  puede e s t a b l e c e r s e  una r a l a c i ó n  e n t r e  
l a  c u r v a  d i b u j a d a  p o r  l a s  v e n t a s  de t i e r r a s ,  y  l a  que s i g u e n  
l a s  g r a n d e s  a d q u i s i c i o n e s *  A p a rece  e n to n c e s  un p u n t o  de i n ­
f l e x i ó n  a l r e d e d o r  de 1908 en t o r n o  a l  c u a l  se  p r o d u c e  e l  f i ­
n a l  d e l  p e r í o d o  de f o r m a c i ó n  de e s t o s  p a t r i m o n i o s  a g r a r i o s ,  y ,  
s i m u l t á n e a m e n t e ,  e l  i n i c i o  de l a  l i q u i d a c i ó n  de o t r o s *  Se puede
219
d e c i r  que en 1 9 0 8 ,  s i  e x c e p tu a m o s  e l  caso  anóm a lo  de 1924y se 
han r e a l i z a d o  ya  e l  80 % de l a s  g r a n d e s  compras  a l o  l a r g o  d e l  
p e r í o d o  de que nos  ocupamos.
La c o n s i d e r a c i ó n  p o r  t i p o s  de c u l t i v o  ( c u a d r o  2 3 .2 ) }  
de e s t a s  c i f r a s  de com pras  m u e s t r a  una t e n d e n c i a  a l  p r e d o m i n i o  
d e l  se ca n o  a l o  l a r g o  de l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  p e r í o d o ,  es d e c i r ,  
h a s t a  l o s  p r i m e r o s  años d e l  s i g l o .  Por  e l  c o n t r a r i o ,  c e r e a l e s  y 
a r r o z  se a d q u i e r e n  en muy e s c a s a  m e d id a  h a s t a  e n t r a r  en e l  s i ­
g l o  a c t u a l  y ,  p a r a  e l  caso  d e l  a r r o z ,  h a s t a  l a  década  de l o s  
9 0 .  Por  e l  c o n t r a r i o ,  l a s  a d q u i s i c i o n e s  de campos de n a r a n j o s  
r e s u l t a n  a l t a m e n t e  homogéneas d u r a n t e  t o d a  l a  e ta p a  c o n s i d e r a ­
da .
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Cuadro  2 3 . 2 .  D i s t r i b u c i ó n  c u l t i v o s / a ñ o s  de l a s  t i e r r a s  a d q u i ­
r i d a s  p o r  l o s  c o m p r a d o r e s .  A l z i r a .
A B C 0 E T o t a l
1874 868 17 - 19 20 924
1875 84 2 17 - 8 111
1876 130 67 - 16 - 213
1877 415 - - - 27 442
1878 - - - - - -
1879 206 80 - 4 28 318
1880 352 70 - 9 118 549
1881 597 29 54 83 15 778
1882 32 57 23 - 39 151
1883 507 16 - 50 203 776
1884 156 24 - - 64 244
1885 265 - - - 113 378
1886 90 - - - 30 120
1887 540 40 - 11 - 591
1888 370 123 - - 28 521
1889 268 112 - 99 178 657
1890 - - - - - -
1891 1679 201 - - : 109 1989
1692 229 57 - 14 96 396
1893 82 50 - 62 142 336
1894 ' 157 10 29 8 1 205
1895 73 52 34 72 88 319
1896 135 38 - 75 56 304
1897 36 47 - 30 84 197
1898 77 24 62 24 33 220
1899 58 5 40 30 40 173
1900 173 6 25 22 20 246
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A B C 0 E T o t a l
1901 109 17 61 25 218 430
1902 52 10 3 6 38 109
1903 52 10 6 25 27 366
1904 181 7 84 9 57 338
1905 267 8 88 11 292 666
1906 182 51 24 41 42 340
1907 80 53 57 61 334 585
1908 27 - 44 290 104 465
1909 98 43 - 30 - 171
1910 21 5 13 42 76 157
1911 48 11 4 11 109 183
1912 6 12 43 27 162 250
1913 135 7 86 78 - 306
1914 114 45 2 16 51 228
1915 211 - 6 29 73 319
1916 30 139 40 37 15 261
1917 83 - 72 66 81 302
1918 57 5 28 173 64 327
1919 161 8 110 44 108 431
1920 147 - 86 76 19 328
1921 231 3 32 21 65 352
1922 246 - - 38 212 496
1923 - - 7 - 101 108
1924 5512 52 10 12 - 5586
1925 26 - 17 - 90 133
1926 - - - - - -
1927 130 - 15 - 78 223
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A B C 0 E T o t a l
1928 — — 8 - - 6
1929 27 - - - 32 59
1930 2 - 3 - 89 94
1931 193 - - 7 - 200
1932 - ma - 7 2 9
1933 125 . . . . . . 68 - 32 225
TOTAL 1 6 .1 3 2 1 .6 1 3 1 . 3 0 3 1 .8 1 0 4 .3 5 5 2 5 .2 1 3
% 64 6 ' 4 5 ' 1 7 ' 2 1 7 '3 100
A: SECANO o :  ARROZ
B: HUERTA E: NARANJO
C: CEREALES
F u e n t e :  A . M . A . ,  A p é n d ic e s  d e l  A m i l l a r a m i e n t o • E l a b o r a c i ó n  p r o ­
p i a .
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NOTAS DEL CAPITULO 4
( 1 )  ESTAPE y RODRIGUEZ, F . ,  La r e f o r m a  t r i b u t a r i a  de 1 8 4 5 » Ma­
d r i d ,  1 9 7 1 ,  p p .  1 2 9 - 1 4 1 •
( 2 )  FERNANDEZ NAVARRETE,D., " L a  e v o l u c i ó n  h i s t ó r i c a  de l a  C o n t r i ­
b u c i ó n  t e r r i t o r i a l  R u s t i c a " ,  A g r i c u l t u r a  y S o c i e d a d , n2 8 
( 1 9 7 8 ) ,  p p .  1 8 3 - 1 8 4 .
( 3 )  CRUZ \ / I L L A L 0 N , 3 . , " L o s  p a d r o n e s  de c o n t r i b u y e n t e s  de R iq u e ­
z a ,  a n t e c e d e n t e  de l o s  A m i l l a r a m i e n t o s " , A r c h i v o  H i s p a l e n s e , 
1 9 3 / 1 9 4  ( 1 9 8 0 ) ,  p p .  2 6 9 - 2 7 9 .
( 4 )  IB IDEM, p .  2 7 6 .
( 5 )  FERNANDEZ NAVARRETE, "L a  e v o l u c i ó n  h i s t ó r i c a . . . " ,  o p . c i t .  
p .  1 8 7 .
( 6 )  MOLINA DE PALMA, F . ,  " C o n t r i b u c i ó n  T e r r i t o r i a l  R u s t i c a " ,  
I n f o r m a c i ó n  C o m e r c i a l  E s p a ñ o l a , na 372 ( 1 9 6 4 ) ,  p .  1 1 6 .
( 7 )  Sobre  l a  e v o l u c i ó n  y p r o b le m a s  d e l  C a t a s t r o ,  véase  MALEFA- 
K I S , E • ,  R e fo rm a  a g r a r i a  y r e v o l u c i ó n  c a m p e s in a  en l a  Es­
paña d e l  s i g l o  XX. B a r c e l o n a ,  1 9 8 0 ,  p p .  4 5 7 - 4 6 9 .
( 8 )  FERNANDEZ NAVARRETE, o p . c i t . ,  p .  1 8 8 .
( 9 )  BIELZA DE ORY, \ / . ,  " E l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  y f o r e s t a l " ,  en 
ANDRES-GALLEGO,3 . ,  ( c o o r . ) ,  H i s t o r i a  g e n e r a l  de España y 
A m e r i c a .  Tomo X V I .  1 . R e v o l u c i ó n  y R e s t a u r a c i ó n  ( 1 8 6 8 - 1 9 3 1 ) , 
M a d r i d ,  1 9 8 3 ,  p p . 3 9 1 - 3 9 2 .
(1 0 )  S o b re  l a s  c o m p e n s a c io n e s  e n t r e  p r o v i n c i a s  c a t a s t r a d a s  y no 
c a t a s t r a d a s ,  con l a  más d e s f a v o r a b l e  s i t u a c i ó n  f i s c a l  p a ra  
l a s  p r i m e r a s ,  v é a s e  MOLINA DE PALMA, " C o n t r i b u c i ó n  • • • " ,  o p .  
c i t . ,  p .  1 1 6 .
(1 1 )  MALLADA, L u c a s ,  Los m a le s  de l a  p a t r i a  y l a  f u t u r a  r e v o l u ­
c i ó n  e s p a ñ o l a . M a d r i d ,  1 9 6 9 ,  p . B 9 .
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( 1 2  ) Véase a e s t e  r e s p e c t o ,  l a  i n t e r e s a n t e  m em or ia  de l a
DIRECCION GENERAL DE CONTRIBUCIONES, E s t a d í s t i c a  a d m i ­
n i s t r a t i v a  de l a  r i q u e z a  t e r r i t o r i a l  y p e c u a r i a , M a d r i d ,  
1 8 7 9 . Y t a m b ié n  URQUIZU y FERRER,A. T r a b a j o s  e s t a d í s t i c o s  
b a sa d o s  en d a t o s  o f i c i a l e s  p o r  l o s  que se e v i d e n c i a  l a  
d i s p a r i d a d  de cémo se t r i b u t a  y n e c e s i d a d  de v e r d a d e r a  
r e f o r m a  en l o s  a m i l l a r a m i e n t o s , M a d r i d ,  1886
( 1 3 )  DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO Y ESTADISTICO, 
Reseña g e o g r á f i c a  y e s t a d í s t i c a  de E s p a ñ a , M a d r i d ,  1888 ,  
p p .  4 8 9 -4 9 3
( 14 ) FERNANDEZ NAVARRETE, "L a  e v /o lu c io n  h i s t ó r i c a . . . 11, o p . c i t ,
p .  186
( 1 5  ) CRUZ VILLALON, "L o s  p a d r o n e s . . . " ,  o p . c i t . ,  p . 2 7 1 .  BERNAL, 
A.M. y D R A IN ,M . ,  Les campaqnes s e v i l l a n e s  aux X IX-XX s i é -  
c l e s , P a r i s ,  1 9 7 5 , p . 6 5 ;  y BERNAL,A.M.,  La p r o p i e d a d  de 
l a  t i e r r a y l a s  l u c h a s  a g r a r i a s  a n d a l u z a s ,  B a r c e l o n a ,  
1 9 7 4 ,  p .25  /
4
( 16 ) La c u e s t i ó n  p r e c i s a  de m a t i z a c i o n e s  que l a  a u s e n c i a  de 
e s t u d i o s  m o n o g r á f i c o s  i m p i d e  r e a l i z a r .  Pa re ce  s e r  s i n  
embargo que l a  c a r g a  e x c e s i v a  s o b r e  l a  a g r i c u l t u r a  e s t a ­
ba en f u n c i ó n  de l a  i n f r a v a l o r a c i é n  de l o s  r e n d i m i e n t o s  
en e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l :  FERNANDEZ NAVARRETE, "La  e v o l u ­
c i ó n  h i s t ó r i c a . . . " ,  o p . c i t . , p p . 2 0 4 - 2 0 5 .  Véase t a m b ié n  
TORTELLA CASARES,G., " P r o d u c c i ó n  y p r o d u c t i v i d a d  a g r a ­
r i a ,  1 8 3 0 - 1 9 3 0 "  , en SANCHEZ ALBORNOZ,N., (comp) La m o d e r n i ­
z a c i ó n  e co n ó m ica  de España ,  1 8 3 0 - 1 9 3 0 ,  M a d r i d ,  1 9 8 5 , p . 6 5 .  
Como e je m p lo  que v a l o r a  e l  peso e x c e s i v o  de l a s  c o n t r i ­
b u c i o n e s  s o b r e  l a  a g r i c u l t u r a :  " . . . e l  i n c r e m e n t o  de l a  
f i s c a l i d a d  d u r a n t e  l a  segunda  m i t a d  d e l  XIX a c tu a n d o  co ­
mo f a c t o r  d e s e s t a b i l i z a d o r  de l a  economía  d o m é s t i c a  cam­
p e s i n a ,  c o n t r i b u y ó  a l  d e b i l i t a m i e n t o  de l o s  n i v e l e s  de 
v i d a . . . " .  MARTINEZ CARRION, 3 . A . , " E x p l o t a c i ó n  g a n a d e ra  
y t r a n s f o r m a c i o n e s  p e c u a r i a s  en t i e r r a s  de A l b a c e t e  en 
e l  s i g l o  XIX y p r i m e r a  m i t a d  d e l  XX" ,  Congreso  de H i s ­
t o r i a  de A l b a c e t e , v o l .  I V ,  A l b a c e t e ,  1 9 8 4 ,  p .  2 8 5 .
S i n  duda l a  i m p o r t a n c i a  de l a  c o n t r i b u c i ó n  t e r r i t o r i a l  
s o b r e  l a  e v o l u c i ó n  a g r a r i a  (a  t r a v é s  d e l  gravamen que 
s u p o n í a  s o b re  l a  p r o d u c c i ó n ,  cuyo  peso se h a c ía  i n t o l e -
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r a b i e  en épocas  de c r i s i s  p r o p i c i a n d o  l a s  i n c a u t a c i o n e s  
de t i e r r a s  p o r  p a r t e  de l a  H a c ie n d a )  c o n s t i t u y e  un tema 
de sumo i n t e r é s  m e r e c e d o r  de e s t u d i o s  a d e c u a d o s *  Desde 
l u e g o  l o s  t e s t i m o n i o s  de l o s  p r o p i e t a r i o s  p o n ie n d o  de 
m a n i f i e s t o  e s t a s  c u e s t i o n e s  son m ú l t i p l e s ;  a s í ,  p o r  e je m ­
p l o ,  e l  i n f o r m e  que acompañaba l a  C a r t i l l a  de E v a l u a c i ó n  
de 1888 en A lg e m e s í  d e c í a :  " N in g u n a  o c a s i é n  t a n  p r o p i c i a  
p o d í a  p r e s e n t a r s e  a l o s  a g r i c u l t o r e s  p a ra  c o n s e g u i r  l o  que 
t a n  j u s t a m e n t e  r e c la m a n  c u a l  b s  l a  r e b a j a  de l a  c o n t r i b u ­
c i ó n  t e r r i t o r i a l  p o r  l a  a m i n o r a c i ó n  de r i q u e z a  con m o t i v o  
de l a  r e c t i f i c a c i ó n  de c a r t i l l a s ,  mas e s t a  e s p e r a n z a  que­
dó d e f r a u d a d a  a l  v e r  que p a r a  e v a l u a r  l a s  e s p e c i e s  se a -  
p l i c a n  unos p r e c i o s  m e d io s  p o r  demés e x c e s i v o s  dado e l  e s ­
t a d o  a c t u a l  de l a  a g r i c u l t u r a " .  A .M • A l g e m e s í , L e g .  " A g r i ­
c u l t u r a  , V a r i o s " . Véase t a m b i é n :  E x p o s i c i ó n  e le v a d a  a l a s  
C o r t e s  p o r  l a  S o c ie d a d  V a l e n c i a n a  de A g r i c u l t u r a *  R e a l  So­
c i e d a d  Eco n óm ica  de Amigos d e l  P a ís  y L i g a  de P r o p i e t a r i o s  
s o b r e  l a s  ba ses  en que deben d e s c a n s a r  l o s  t r a b a j o s  c a t a s ­
t r a l e s  en E s p a ñ a * V a l e n c i a ,  1 8 8 1 .
( 1 7 )  Véase l a  b i b l i o g r a f í a  que a p o r t a  D O P IC O ,F a u s to ,  " F u e r z a  
de t r a b a j o ,  r e n d i m i e n t o s  y p r o d u c c i ó n  a g r a r i a  en G a l i c i a  
a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X I X " ,  R e v i s t a  de H i s t o r i a  E c o n ó m ic a , 
nfl 2 ( 1 9 8 3 ) ,  p . 1 4 8 •
(1 8 )  Además de l o s  a r t í c u l o s  de D .A z a g ra  c i t a d o s  en n o t a s  p o s ­
t e r i o r e s ,  pueden v e r s e :  TGRRE5 F A U S ,F . ,  PEREZ P IQ U E R ,E . ,  
FERNANDEZ R 0 5 , D . n .  y CALATAYUD GINER,S• ,  " I n t r o d u c c i ó  a 
l e s  f o n t s  d o c u m e n t á i s  de l a  R i b e r a  A l t a " ,  en Economía a g r a ­
r i a  i  H i s t o r i a  l o c a l . V a l e n c i a ,  1 9 8 1 ,  p p .  185 y s s .  Y 
ANAYA,X• ,  D0MENECH,3., ANDRES E N G U I X , I . ,  P E R E Z ,F . ,  y PUIG, 
F . ,  " E s t r u c t u r a  de l a  p r o p i e t a t  a i s  s e n y o r i u s  v a l e n c i a n s
a l e s  d a r r e r i e s  de l ' A n t i c  R eg im :  T a v e rn e s  de V a l l d i g n a ,  
A l b a l a t  de l a  R i b e r a  y G a n d í a " ,  E s t u d i a  d %H i s t 5 r i a  Contem-  
p o r a n i a  d e l  P a í s  V a l e n c i a , nfl 5 ( 1 9 8 4 ) ,  p p .  1 5 9 - 1 6 3 .  Véa­
se t a m b i é n :  SEGURA i  M A S ,A . ,  " E l  c a d a s t r e :  l a  seva  h i s t o ­
r i a  ( 1 7 1 5 - 1 8 4 5 )  i  l a  seva  i m p o r t a n c i a  com a f o n t  documen­
t a l " ,  E s t u d i a  d * H i s t o r i a  A g r a r i a ,  nfl 4 ( 1 9 8 3 ) ,  p p .  1 2 9 - 1 4 3 .  
Y FERRER,L1• ,  SEGURA,A. y S U A U ,3 . ,  " C o n f e c c i ó  d e i s  " a m i l l a -  
r a m e n t s "  i  p o d e r  l o c a l :  e l s  m u n i c i p i s  d e l  P1& de B a r c e l o n a ,  
1 8 5 1 - 1 8 7 4 " ,  I I I  J o r n a d e s  d %E s t u d i s  H i s t o r i e s  L o c á i s , Palma 
de M a l l o r c a ,  1 9 8 5 ,  p p .  1 4 3 - 1 7 3 .
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( 1 9 )  DIRECCION GENERAL DEL I . G .  y E . ,  R e s e ñ a , . . , o p . c i t . ,  p .4 9 3 .
( 2 0 )  AZAGRA ROS,3 . ,  « F i s c a l i d a d  d i r e c t a  s o b re  e l  mundo r u r a l  
v a l e n c i a n o  en l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  XIX*1, E s t u d i s  d * H i s -  
t o r i a  C o n t e m p o r ^ n i a  d e l  P a ís  V a l e n c i a , nS 2 ( 1 9 8 1 ) ,  p p .  
2 5 5 - 2 8 9 .
( 2 1 )  AZAGRA ROS,3 . ,  MDe l o s  p a d r o n e s  de r i q u e z a  como f u e n t e  pa­
r a  l a  h i s t o r i a  a g r a r i a  d e l  s i g l o  X IX ” , E s t u d i o s  de H i s t o r i a  
de V a l e n c i a , V a l e n c i a ,  1 9 79 ,  p . 4 2 2 .
( 2 2 )  CAPELLINO C0TS,F .  y VENDRELL GRAU,S. ,  « R i ó l a :  l ' e s t r u c t u -
r a  de l a  p r o p i e t a t  a g r a r i a  en l a  2§ m e i t a t  d e l  s e g l e  X I X ” , 
Q uaderns  de C u l t u r a , na 1 ( 1 9 8 0 ) ,  p p .  7 5 - 7 6 .
( 2 3 )  Vease un e j e m p l o  en A.PUA. 2 2 1 2 / 1 7 ,  « E x p e d ie n t e  de I n f o r m a ­
c i ó n  a c e r c a  d e l  a s i e n t o  d e l  a m i l l a r a m i e n t o  a f a v o r  de M a r í a  
Rosa M o l í  O r i o l a ” : h a c i a  1909 se f i j a ,  p o r  i n i c i a t i v a  d e l  
A y u n t a m ie n t o  que c o n s i d e r a b a  l e s i o n a d o s  sus  d e re c h o s  s o b r e  
m o n te s  p ú b l i c o s ,  l o s  l í m i t e s  de e s t a  f i n c a  q u e ,  i n c l u s o  en 
e l  R e g i s t r o  de l a  p r o p i e d a d  a p a r e c í a  i n s c r i t a  como «Una ma­
j a d a  cu ya  c a b i d a  se i g n o r a . . . ” .
( 2 4 )  En 1926 se f o r m a r o n  en A l z i r a  61 e x p e d i e n t e s  p a r a  l e g i t i m a ­
c i ó n  de « r o t u r a c i o n e s  a r b i t r a r i a s ” , s i e n d o  e l  año en que 
a l c a n z a n  m a yo re s  v a l o r e s .  En 1931 t o d a v í a  se i n s c r i b e n  o -  
t r o s  4 5 .  A . M . A . ,  2 1 0 8 1 5 - 2 1 0 8 1 8 .
(2 5 )  «E l  campo v a l e n c i a n o . . . es e l  que se p r e s t a  menos a l a  o c u l ­
t a c i ó n  de l a  r i q u e z a  p u e s t o  que e x c e s i v a m e n te  p a r c e l a d o  y 
n o t a b l e m e n t e  a p e t e c i d o  en l o s  t í t u l o s  i n s c r i t o s ,  se m id e  l a  
e x t e n s i ó n  s u p e r f i c i a r i a ,  l l e g a n d o  h a s t a  m a r c a r  en p le n a  h u e r ­
t a .  . . s u  m e d id a  p o r  d e c í m e t r o s  c u a d r a d o s ,  y t a l  e x a c t i t u d  no 
p e r m i t e  e x t e n d e r  l a  e f e c t i v i d a d  r e a l  de l a  p o s e s i ó n  más a l l á  
de l o  que sus t í t u l o s  de d o m in i o  r e g i s t r a n • • . a l  r e v e s  de l o  
que o c u r r e  en l a  m a y o r í a  de l o s  p r e d i o s  d e l  a g r o  a r a g o n é s ,  
a n d a l u z  y c a s t e l l a n o ,  donde l a  p o s e s i ó n  i n s c r i t a  r e c i b e  de
l a  r e a l  e n sa n ch e s  i n e x p l i c a b l e s  e i n u s i t a d o s  que a l i v i a n  l a  
e x g c c i ó n  t r i b u t a r i a  p o r  modo c o n s i d e r a b l e ” , B U R R IE L ,F . ,  y 
0 L L E R ,M . ,  «E l  p r o b le m a  de l a  t i e r r a . o p . c i t . , p . 1 1 0 .
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( 2 6 )  Memorias y E s t a d o s , , , , o p . c i t , ,  p . 6 6 .
( 2 7 )  En 1 8 9 4 ,  l a  J u n t a  P e r i c i a l  de A l z i r a  s o l i c i t a b a  de l a  Ha­
c i e n d a  P ú b l i c a  l a  d i s m i n u c i ó n  d e l  cupo de c o n t r i b u c i o n e s  
a s i g n a d a s .  La c a n t i d a d  t r i b u t a d a  h a s t a  1 8 8 3 ,  de 1 , 1 9 4 , 9 7 6 ,  
f u e  i n c r e m e n t a d a  h a s t a  1 , 5 9 0 , 0 5 0  ese año p o r  e l  nuevo  seña­
l a m i e n t o  i m p u e s t o .  Los au m en to s  r e c o n o c i d o s  desde 1883 h a s ­
t a  1894 p o r  v a r i a c i o n e s  de c u l t i v o s ,  n u eva s  i n s c r i p c i o n e s ,  
e t c , ,  a s c e n d í a n  a 2 0 3 , 6 7 9 ,  Quedaba t o d a v í a ,  p o r  t a n t o ,  una 
d i f e r e n c i a  de 1 9 1 , 3 9 5  p t s ,  r e s p e c t o  a l o  r e a l m e n t e  t r i b u ­
t a d o .  Como l a  r i q u e z a  que e x i s t í a  según l o s  r e p r e s e n t a n t e s  
l o c a l e s  e r a  de 1 , 3 9 8 , 6 5 5  p t s , ,  s o l i c i t a b a n  que e l  im p u e s t o  
se a d e c u a r a  a esa c i f r a .  A . M . A . ,  2 2 0 / 8 7 .
( 2 8 )  E l  ce n s o  de g a n a d e r í a  se l l e v a b a  a cabo p o r  d i s p o s i c i ó n  d e l  
a r t í c u l o  56 d e l  R e g la m e n to  de l a  C o n t r i b u c i ó n  T e r r i t o r i a l  
de 30 de s e p t i e m b r e  de 1 8 85 ,  que im p o n ía  a l o s  a y u n t a m i e n ­
t o s  l a  o b l i g a c i ó n  de r e a l i z a r  a n u a lm e n te  un r e c u e n t o  de 
l o s  a n i m a l e s  de l a b o r ,
( 2 9 )  Pueden e n c o n t r a r s e  en e l  A . f l . A . , L e g s .  2 2 0 / 6 7 - 6 8  (de  1874 a 
1 8 9 5 ) ;  2 2 1 2 / 1 - 9  (d e  1895 a 1 9 0 3 ) ;  2 2 1 2 / 1 0 - 1 5  (de  1904 a 1 9 0 8 ) ;
2 2 1 2 / 1 6 - 2 1  (de  1909 a 1 9 1 3 ) ;  2 2 1 2 / 2 2 - 2 7  (d e  1914 a 1 9 1 8 ) ;
2 2 1 2 / 2 8 - 3 3  (de  1919 a 1 9 2 4 ) ;  2 2 1 2 / 3 4 - 3 8  (d e  1925 a 1 9 3 0 ) ;  y
2 2 1 2 / 3 9 - 4 1  (de  1931 a 1 9 3 3 ) .
(3 0 )  ROBLEDO HERNANDEZ, f,N o ta s  s o b r e  e l  p r e c i o . . . 11, o p . c i t . ,  p . 254 
y s s .
( 3 1 )  En e l  ca so  v a l e n c i a n o ,  puede v e r s e :  AZAGRA ROS,3 , ,  " E l  m e r c a t  
de l e s  t e r r e s  i  l a  d e s a m o r t i t z a c i ó  a l ' H o r t a  ( 1 8 0 0 - 1 8 0 7 ) " ,  
E s t u d i s  d ^ H i s t o r i a  A g r a r i a , 4 ( 1 9 8 3 ) ,  p p . 1 4 5 - 1 6 6 .  ROMEO MA- 
TEÜ7, ! ^  C ru z ,  " F o r m a c i ó n  de un p a t r i m o n i o  f a m i l i a r  y g e s t i ó n  
b u r g u e s a  de l a  t i e r r a :  l o s  B e ld a  y l a  d e s a m o r t i z a c i ó n  de Go- 
doy en V a l e n c i a ” , c o p i a  m e c a n o g r a f i a d a  i n é d i t a .  Vease t a m b ié n  
p a r a  e l  T r i e n i o ,  BRINE5 B LASC O ,J . ,  La d e s a m o r t i z a c i ó n  e c l e ­
s i á s t i c a  en e l  P a í s  V a l e n c i a n o  d u r a n t e  e l  T r i e n i o  C o n s t i t u ­
c i o n a l  , V a l e n c i a ,  1 9 7 8 ,
(3 2 )  ROBLEDO HERNANDEZ, " N o t a s  s o b r e  e l  p r e c i o . . . " , o p . c i t . , p p . 2 6 2 -  
2 6 5 .
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( 3 3 ) ’ PESET,M., Dos ensayos sobre l a  h i s t o r i a  de l a  propiedad de
l a  t i e r r a , M a d r i d ,  1 9 8 2 ,  p p . 2 3 8  y s s .
( 3 4 )  GAVIGNAUD,G• ,  " P r o p i e t a r i a * * / i t i c u l t o r s  a l  R o s s e l l ó " ,  E s t u d i a  
d x H i s t o r i a  A q r l r i a , 6 ( 1 9 8 6 ) ,  p .  19 .
( 3 5 )  FER R ER ,L1 . ,  SEGURA, A. y S U A U ,J . ,  " L x e s t r u c t u r a  de l a  p r o p i e -  
t a t . . . " ,  o p . c i t . ,  p .  1 4 4 .
( 3 6 )  Que e r a n ,  p o r  e l  d i s t r i t o  de A l b e r i c :  Domingo E s c o la n o  ( A l -  
b e r i c )  ; y Conrado  Faus ( C a s t e l l ó  de l a  R i b e r a ) .  Y p o r  e l  de 
A l z i r a :  Jo sé  Carmona,  E duardo  M o n ta g u d ,  S e b a s t i á n  B e n l l o c h
y Ramón S i m a r r o  ( A l z i r a ) ;  J u l i o  G o s á lv e z  ( A l g e m e s í ) ;  P a s c u a l  
N ogue ra  y C a r l o s  M a s e re s  ( C a r c a i x e n t ) ;  R a f a e l  G u a l l a n t  ( C o r -  
b e r a ) ; y V i c e n t e  R i b e l l e s  ( S i m a t ) .  D i r e c c i ó n  G e n e ra l  de l o s  
R e g i s t r o s  C i v i l  y de l a  P r o p i e d a d  y d e l  N o t a r i a d o ,  E s t a d í s ­
t i c a  de l o s  d o cu m e n to s  p ú b l i c o s  a u t o r i z a d o s  p o r  l o s  n o t a r i o s  
d e l  ReynOt d u r a n t e  l o s  años 1893 a 1 8 9 9 , M a d r i d ,  1 9 0 1 .
(3 7 )  Los que con m ayor  f r e c u e n c i a  i n t e r v e n í a n  en l a s  t r a n s a c c i o ­
nes  de t i e r r a s  de A l z i r a  e r a n ,  e n t r e  o t r o s ,  V i c e n t e  Sancho 
T e l l o ,  L u i s  M i r a n d a  G a r c í a ,  B o r a d o ,  H e r r e r o ,  Romero, L o s t a l ,  
e t c .
( 3 8 )  La d o c u m e n t a c ió n  y b i b l i o g r a f í a  u t i l i z a d a s  p a r a  r e c a b a r  es ­
t o s  d a t o s  c o m p le m e n t a r i o s  es l a  s i g u i e n t e :  A . M . A . ,  L e g .  347 
( l ) ,  " C o m e r c i a n t e s  en A l z i r a ,  1 7 7 3 " ,  A . D . P . V . ,  F o m e n t o / A g r i -  
c u l t u r a ,  L e g .  4 2 ,  "A sam b le a  n a r a n j e r a ,  1 9 1 4 - 1 9 1 8 " .  A . M . A . ,
L e g s .  1 2 1 / 1 ,  1 - 2 9 4 ,  1 2 3 / 1 ,  1 - 4 ,  1 2 4 / 1 , 1 - 5 9 ,  1 2 6 / 1 ,  1 - 3 9 , 1 2 7 / 1 ,  
1 - 7 3 .  A . M . A . ,  L e g . 352 ( 6 ) ,  " P l a n t a c i o n e s  de n a r a n j o s ,  1 8 6 0 - 8 0 " .  
A . G . M . A . ,  L e g .  2 5 3 ,  E x p . l ,  " C o n s e jo  P r o v i n c i a l  de A g r i c u l t u ­
r a , I n d u s t r i a  y C o m e r c io :  1 8 7 4 - 1 8 8 5 " .  A . G . M . A . ,  L e g . 2 3 1 ,  " J u n ­
t a  y C o n s e jo  P r o v i n c i a l  de A g r i c u l t u r a ,  1 8 8 1 " .  B o l e t í n  O f i c i a l  
de l a  P r o v i n c i a , 15 de e n e ro  de 1 8 6 0 ,  " L i s t a  n o m in a l  de l o s
50 m a y o re s  c o n t r i b u y e n t e s " .  Cámara O f i c i a l  A g r a r i a  de V a le n ­
c i a ,  M e m o r ia  de l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  d u r a n t e  e l  año 1 9 2 7 t 
V a l e n c i a ,  1 9 2 8 .  A . M . A . ,  L e g .  2 2 0 / 1 ,  4 2 - 4 8 ,  Pad rón  de r i q u e z a  
de 1 8 3 8 .  A . M . A . ,  L e g .  2 2 1 0 / 1 ,  2 y s s . ,  A m i l l a r a m i e n t o  1 8 8 0 .  
A . M . A . ,  L e g s .  2 2 1 3 / 1 - 9  y 2 2 1 3 / 1 0 - 1 4 ,  Avances  c a t a s t r a l e s  de 
1923 y 1 9 3 4 .  A r c h i v o  d e l  R e in o  de V a l e n c i a ,  S e c c ió n  H a c ie n d a ,  
L e g s .  1 4 2 8 - 1 4 3 8 ,  C a t a s t r o  P a r c e l a r i o  de A l z i r a .  A . D . P . V . , S e c .  
F o m e n to /A g u a s ,  l e g .  1 4 5 ,  L i s t a s  de m a yo re s  p r o p i e t a r i o s  r e ­
g a n t e s  de l a  A c e q u ia  R e a l  d e l  J u c a r .  R e g i s t r o  de l a  P r o p ie d a d
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e x p r o p i a b l e ,  d a t o s  am a b le m en te  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  Joan  Ro­
mero  •
T a m b ié n  l o s  a r t í c u l o s  s i g u i e n t e s :  RONEO ÑATEO,N9 C r u z ,  
" F o r m a c i ó n  de un p a t r i m o n i o  f  a m i l i a r  • .  • 11, op • c i t • ; FRANCH 
BENAVENT,R., " D i n a s t i a s  c o m e r c i a l e s  g e n o v e s a s  en l a  V a l e n ­
c i a  d e l  s i g l o  X V I I I :  l o s  C ausa ,  B a t i f o r a  y F e r r a n o " ,  A c ta s  
d e l  l i s  C o n g re so  de N e t o d o l o g í a  h i s t ó r i c a  a p l i c a d a , ^ S a n t i a ­
g o ,  1 9 8 4 ,  v o l . 2 ,  p p . 2 9 5 - 3 1 5 ,  BRINES BLASCO, La d e s a m o r t i z a ­
c i ó n  e c l e s i á s t i c a . . . , o p . c i t . ,  y " A p r o x i m a c i ó n  a l  e s t u d i o  
s o c i o l ó g i c o  de l o s  a f r a n c e s a d o s  en e l  P a í s  V a l e n c i a n o " ,  Los 
e s p a ñ o l e s  y N a p o l e ó n , A i x - e n - P r o v e n c e ,  1 9 8 4 ,  p p . 2 6 9 - 2 7 5 .
BOSCH J U L I A , N . ,  N e m o r ia  s o b r e  l a  i n u n d a c i ó n . . . , o p . c i t . ,  
p p .  264 y 2 9 0 .  PONS i  PONS,A. y SERNA ALONSO,J . ,  " E l i t i s m o  
y d o m in a c ió n  de c l a s e  en V a l e n c i a  ( 1 8 5 6 - 1 8 6 8 ) " ,  S a i t a b i ,
XXXIV ( 1 9 8 4 ) ,  y " E s p e c u l a c i ó n  y t r a n s p o r t e  c o m a r c a l :  l o s  i n i ­
c i o s  d e l  t r a n v / í a  de C a r c a i x e n t ,  Gand ía  y D e n ia  ( 1 8 5 8 - 1 8 6 5 ) " ,  
C o m u n ic a c ió n  i n é d i t a  a l a  I I I §  Assemblea  d ' H i s t o r i a  de l a  
R i b e r a ,  c o p i a  m e c a n o g r a f i a d a .  P IQ U ER AS,J . ,  La v i d  y e l  v i n o  
en e l  P a í s  V a l e n c i a n o , V a l e n c i a ,  1 9 81 ,  p p . 6 4  y 1 8 5 .
Se han u t i l i z a d o  t a m b ié n  l a s  r e l a c i o n e s  de a c c i o n i s t a s  y 
m ie m b ro s  d e l  c o n s e j o  de a d m i n i s t r a c i ó n  de a lg u n o s  b a n c o s :
C a ja  de A h o r r o s  y N o n te  de P ie d a d  de V a l e n c i a ,  N e m o r ia  r e l a ­
t i v a  a l  e j e r c i c i o  de 1 8 8 0 , V a l e n c i a ,  1 8 8 0 .  Banco de España 
en V a l e n c i a ,  N e m o r ia .A ñ o  1 8 8 4 . V a l e n c i a ,  1 8 8 4 .  C a ja  de Aho­
r r o s  y N o n t e  de P ie d a d  de V a l e n c i a ,  N e m o r ia . C u e n t a  G e n e r a l  
y B a l a n c e . E j e r c i c i o  de 1 9 0 0 , V a l e n c i a ,  1 9 0 0 .  Banco de Espa­
ña en V a l e n c i a ,  I n f o r m e  resumen l e i d o  en l a  J u n t a  de A c c i o ­
n i s t a s , V a l e n c i a ,  1 9 2 2 .  C a ja  de A h o r r o s  y N o n te  de P ie d a d  
de V a l e n c i a ,  N e m o r ia . C u e n t a  G e n e r a l  y B a l a n c e . E j e r c i c i o  de 
1 9 2 2 , V a l e n c i a ,  1 9 2 2 .  Banco de V a l e n c i a ,  N e m o r ia  y B a la n c e
1 9 2 7 , V a l e n c i a ,  1 9 2 7 .  Banco de V a l e n c i a ,  N e m o r ia  y B a la n c e
1 9 2 9 , V a l e n c i a ,  1 9 2 9 .  C a ja  de A h o r r o s  y N o n t e  de P ie d a d  de
V a l e n c i a ,  N e m o r i a . C uen ta  G e n e r a l  y B a l a n c e . E j e r c i c i o  de 1 9 3 0 , 
V a l e n c i a ,  1 9 3 0 .  C a ja  de P r e v i s i ó n  S o c i a l  d e l  R e in o  de V a le n ­
c i a ,  N e m o r i a . E j e r c i c i o  de 1 9 3 3 , V a l e n c i a ,  1 9 3 3 .
( 3 9 )  A . N . A . ,  L e g .  348 ( 2 ) ,  " V a r i a c i ó n  de c u l t i v o s  desde  e l  ú l t i ­
mo a m i l l a r a m i e n t o " .
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P a ra  l l e g a r  a c a r a c t e r i z a r  l o s  r a s g o s  g e n e r a l e s  d e l  
p r o c e s o  de v e n t a  de t i e r r a s ,  hemos p r o c e d i d o  a l  e s t u d i o  de 
q u i n e s  c a s o s  p a r t i c u l a r e s  e x t r a í d o s  de e n t r e  l e s  35 p r o p i e t a ­
r i o s  que ha b ía m o s  s e ñ a l a d o  como g r a n d e s  v e n d e d o r e s *  Los p r o p i e ­
t a r i o s  e s c o g i d o s ,  que t o t a l i z a n  1 4 * 4 6 0  hanegadas  v e n d i d a s  a l o  
l a r g o  d e l  p e r í o d o ,  s o n :
- B e ld a  ( h n o s ) 3 .4 5 5 h g s .
- B e r g a ,  B a r t o l o m é 622 »»
- B u ch ,  León 201 n
- F e r r e r  T u r ,  S e b a s t i á n 581 n
- G a lv a ñ é n  ( h n o s ) 207 t»
- G u e r o la  P e y r o l é n ,  Jo sé 6 .6 0 9 ti
- J u s t  La im.uns, A n t o n i o 263 ii
- L anzas  U t r i l l a ,  Feo*  de 391 II
- L a v i ñ a  ( h n o s ) 251 M
- L i ñ á n  ( f a m * ) 240 ii
- L l e o  ( f a m * ) 227 n
- O r d e ig  O r t e g a ,  L u i s 290 n
- Pardo  P é r e z ,  3 * 3 * 275 n
- Pando S a a v e d r a ,  3*1*1. 606 if
- R i b e r o l e s  D o l z ,  Jo sé 252 H
E l  o r i g e n  de l a  m a y o r í a  de e s t o s  p a t r i m o n i o s  a g r a r i o s  
p r o c e d e  de a d q u i s i c i o n e s  p o s t e r i o r e s  a l o s  años  t r e i n t a  d e l  
s i g l o  X IX*  Las p r o p i e d a d e s  e x i s t e n t e s  con a n t e r i o r i d a d  a l  p r o ­
ceso de l i q u i d a c i ó n  d e l  r é g im e n  s e ñ o r i a l  y a l a s  d e s a m o r t i z a -
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c l o n a s  son e s c a s a s ;  a l g u n a s  - t a l  v e z  l a s  de m a yo r  i m p o r t a n c i a  
c u a n t i t a t i v a -  t i e n e n  su o r i g e n  en e l  p r o c e s o  de d e s a m o r t i z a ­
c i ó n  c i v i l  o b i e n  en s i m p l e s  co m p ra s  a p a r t i c u l a r e s .
P r e d o m in a n ,  p o r  t a n t o 9 l a s  p r o p i e d a d e s  de r e c i e n t e  
f o r m a c i ó n y a l g u n a s  v e n d i d a s  p o ca s  dócad a s  de spu é s  de s e r  a d q u i ­
r i d a s  y q u e ,  p o r  t a n t o ,  y en t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  pueden  h a b e r  
s i d o  o b j e t o  de a c t i v i d a d e s  e s p e c u l a t i v a s  p o r  p a r t e  de p r o p i e ­
t a r i o s  e s c a s a m e n te  p r o c l i v e s  a l a  t r a n s f o r m a c i ó n  y m o d e r n i z a ­
c i ó n  de l a s  e x p l o t a c i o n e s .
En b a s e ,  p u e s ,  a e s t e  d i s t i n t o  o r i g e n ,  hemos a g r u ­
pado a l o s  v e n d e d o r e s  en dos  g r a n d e s  g r u p o s :  p o r  una p a r t e  
a q u e l l o s  c u y a s  p r o p i e d a d e s  t i e n e n  un o r i g e n  l o c a l i z a d o  en e l  
A n t i g u o  Rég imen o b i e n  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  r e v o l u c i o n a r i o .  Por  
o t r a  l o s  que a d q u i e r e n  su s  t i e r r a s  a p a r t i r  de l a  m i t a d  de s i ­
g l o .  No a b o rd a re m o s  l a s  c o n d i c i o n e s  s o c i o - e c o n ó m i c a s  en que 
s u r g e n  e s t o s  p a t r i m o n i o s :  no c o r r e s p o n d e n  a l  p e r í o d o  que c e n ­
t r a  n u e s t r a  a t e n c i ó n  y ,  c o n s t i t u y e n ,  además, una c u e s t i ó n  su ­
f i c i e n t e m e n t e  c o m p l e j a  como p a r a  e x i g i r  un e s t u d i o  más a t e n t o  
d e l  que a q u í  l e  p o d r ía m o s  d e d i c a r .  N u e s t r a  p r e t e n s i ó n ,  a e s t e  
r e s p e c t o ,  es t a n  s ó l o  s e ñ a l a r  e l  o r i g e n  de l a s  h e re d a d e s  c u ­
ya  p o s t e r i o r  v e n t a  y  p a r c e l a c i ó n  s í  c o n s t i t u y e  n u e s t r o  o b j e ­
t o  de e s t u d i o .  S e a m o s ,p u e s ,  s e p a ra d a m e n te  ambos g r u p o s .
1 .  P r o p ie d a d e s  fo rm a d a s  a n t e s  de 1 8 5 0 .
A q u e l l o s  t e r r a t e n i e n t e s  que ya  l o  e r a n  a p r i n c i p i o s  
d e l  s i g l o  X IX  e i n c l u s o  desde  l a  c e n t u r i a  a n t e r i o r  c o n s t i t u ­
y e n ,  s i n  d u d a ,  una buena  e j e m p l i f i c a c i ó n  de ese  a v a nza d o  p r o -
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ce so  de p e n e t r a c i ó n  de l a  b u r g u e s í a  en e l  campo que se p r o d u ­
ce en l a s  ú l t i m a s  d é ca d a s  d e l  A n t i g u o  R ég im en.
T a n t o  en z o n a s  de s e ñ o r í o  - d o n d e  s e c t o r e s  u r b a n o s  
e n r i q u e c i d o s  e n t r a n  como e n f i t e u t a s  y c o n s ig u e n  a c u m u la r  p r o ­
g r e s i v a m e n t e  e l  d o m i n i o  ú t i l  de buen  número de t i e r r a s -  como 
en l a s  de r e a l e n g o  - d o n d e  l a  p r o p i e d a d  e s ,  en mayor  m e d id a ,  l i  
b r e ,  l o  que f a c i l i t a  p o r  t a n t o ,  l a  c o n c e n t r a c i ó n  de t i e r r a s  
en manos de e s t o s  p r o p i e t a r i o s -  se  p r o d u c e  a q u e l l a  p e n e t r a ­
c i ó n  de l a  c l a s e  que l l e g a r é  a s e r  con e l  t r a n s c u r r i r  d e l  
s i g l o  X I X ,  h e g e m ó n ic a  . Una p e n e t r a c i ó n ,  además, que 
v i e n e  acompañada p o r  l a  i m p l a n t a c i ó n  de r e l a c i o n e s  de p r o d u c ­
c i ó n  p le n a m e n t e  c a p i t a l i s t a s  ya sea  a t r a v é s  d e l  a r r i e n d o  o 
d e l  c u l t i v o  d i r e c t o  m e d ia n t e  t r a b a j o  a s a l a r i a d o *  Las R i b e r a s  
d e l  X uque r  f u e r o n  una de l a s  zonas  d o n d e ,  en e s t r e c h a  r e l a c i ó n  
con e l  te m p ra n o  d e s a r r o l l o  de l a  a g r i c u l t u r a  c o m e r c i a l  que en 
e l l a  se d a ,  a q u e l l a  p e n e t r a c i ó n  f u e  més i m p o r t a n t e  ( 1 ) .  
E x i s t e n  a l g u n o s  e s t u d i o s  s o b re  e s t a  te m p ra n a  c o n s o l i d a c i ó n  
de l a  b u r g u e s í a  a g r a r i a  en l a  R i b e r a  ( 2 ) ,  que c o n f i r m a n  cómo 
a p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  XIX se e n c u e n t r a  p le n a m e n t e  a s e n t a d a  y 
desempeñando ya un p a p e l  p r e p o n d e r a n t e  en l a s  e s t r u c t u r a s  a -  
g r a r i a s  de l a  zo n a*
En l o s  p r i m e r o s  años d e l  s i g l o  XIX  se  t r a t a b a  t o d a ­
v í a  de p a t r i m o n i o s  m o d e s to s ,  q u e ,  en c a s i  n i n g ú n  c a s o ,  s o b r e ­
pasaban  l a s  100 h a n e g a d a s *  E r a n ,  m a y o r i t a r i a m e n t e ,  t i e r r a s  de 
r e g a d í o ,  con n o t a b l e  p r e s e n c i a  de c u l t i v o s  o r i e n t a d o s  a l  m er ­
cado ( 3  ) y como l a  m o r e r a  y e l  a r r o z ,  y una p r e s e n c i a  ya s i g ­
n i f i c a t i v a  da l o s  h u e r t o s  de f r u t a l e s *  Las t i e r r a s  de secano  
i n c l u i d a s  en t a l e s  p a t r i m o n i o s  e r a n  m ín im a s :  l a  e x p l o t a c i ó n ,  
p o r  t a n t o ,  se b a sab a  en e l  c u & t i v o  de t o d a s  l a s  t i e r r a s  p o s e í -
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d a s ,  s i n  e x i s t e n c i a  de r e s e r v a s  de ye rm os  o se c a n o s  p a r a  t r a n s ­
f o r m a c i ó n  de c u l t i v o s .  Nos e n c o n t r a m o s ,  p o r  t a n t o ,  con  h a c i e n ­
das  en p l e n o  r e n d i m i e n t o  ya  en l o s  a l b o r e s  d e l  s i g l o  y  que se 
i r á n  e n g r a n d e c i e n d o  en l a s  d é ca d a s  s u c e s i v a s  a base  de dos 
t i p o s  de a d q u i s i c i o n e s :  p o r  una p a r t e ,  compras  de g r a n d e s  ex ­
t e n s i o n e s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  en l a s  d e s a m o r t i z a c i o n e s  de Godoy 
y d e l  T r i e n i o  L i b e r a l ;  p o r  o t r a ,  p equeñas  com pras  r e a l i z a d a s  
s i s t e m á t i c a m e n t e  a l o  l a r g o  de d e t e r m in a d o s  p e r í o d o s .
En e f e c t o ,  a p a r t i r  de l o s  años 3 0 ,  se p r o d u c e n  es ­
t e  t i p o  de pequeñas  co m p ra s  que a d q u i e r e n ,  en l a s  d é ca d a s  de 
l o s  40 y l o s  5 0 , una c i e r t a  g e n e r a l i z a c i ó n .  En e s t o s  c a s o s  e l  
i n c r e m e n t o  de l o s  p a t r i m o n i o s  i m p l i c a  una e v i d e n t e  c o n t i n u i ­
dad en c u a n t o  a c u l t i v o s  y s i s t e m a s  de e x p l o t a c i ó n ,  p u e s t o  que 
se t r a t a  de pequeñas  p a r c e l a s  de c e g a d í o  en p l e n a  p r o d u c c i ó n .
S i  e x c e p tu a m o s  l o s  c a s o s  de t r a n s f o r m a c i ó n  en n a r a n j a l ,  apenas  
se i n t r o d u c e n  ca m b io s  en unas p r o p i e d a d e s  que e r a n  ya  a l t a m e n ­
t e  r e n t a b l e s .
E s t o s  t e r r a t e n i e n t e s ,  c u y o s  nombres vamos a v e r  
i n m e d i a t a m e n t e ,  p r o c e d e n  t a n t o  de l o s  s e c t o r e s  acomodados de 
l a  p r o p i a  c i u d a d  de A l z i r a ,  como de s e c t o r e s  b u r g u e s e s  r e s i ­
d e n t e s  en V a l e n c i a  o en o t r a s  c i u d a d e s .  F u e r a  de r e s u l t a r  a n e c ­
d ó t i c o ,  e n c o n t ra m o s  t a m b i é n  una p r e s e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  de co ­
m e r c i a n t e s  e x t r a n j e r o s  a f i n c a d o s  en t i e r r a s  v a l e n c i a n a s  desde  
e l  s i g l o  X V I I I  ( 4 ) ,  Los c a p i t a l e s  a cu m u la d os  en e s t a s  a c t i ­
v i d a d e s  m e r c a n t i l e s  l e s  p e r m i t i e r o n  i r  c o n s o l i d a n d o  i m p o r t a n ­
t e s  p a t r i m o n i o s  a g r a r i o s  e i n c l u s o  p a s a r  a f o r m a r  p a r t e ,  como 
v e re m o s ,  de l a s  é l i t e s  de p o d e r  p o l í t i c o  a n i v e l  l o c a l .  P o r  o -  
t r a  p a r t e ,  l a  p r e s e n c i a  de c o m e r c i a n t e s  en l a s  com pras  de t i e ­
r r a s  d e sd e  e l  s i g l o  X V I I I  en t o d o  e l  P a ís  V a l e n c i a n o ,  es  una 
r e a l i d a d  i m p o r t a n t e  y p le n a m e n t e  c o n f i r m a d a  ( 5 ) ,
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Veamos a h o r a  t o d a s  e s t a s  c u e s t i o n e s  a t r a v é s  d e l  
e s t u d i o  d e t e n i d o  de a lg u n o s  c a s o s :
La f a m i l i a  L a v i n a  p o s e í a  h a c i a  1838 más de 400 h a n e -  
g a d a s  de r e g a d í o *  Se t r a t a b q  de uno de l o s  més i m p o r t a n t e s  co ­
m e r c i a n t e s  de v i n o s  f r a n c e s e s  a s e n t a d o s  en A l i c a n t e  d u r a n t e  
e l  s i g l o  X V I I I  y cuyo  v e r d a d e r o  nombre  e r a  L e v ig n e  ( 6  ) .  Es­
p a ñ o l i z a d o  e l  a p e l l i d o  y f i j a d a  su  r e s i d e n c i a  en V a l e n c i a  y 
M a d r i d ,  l o s  L a v i ñ a  c o n t i n u a r á n  s i e n d o  g r a n d e s  c o m e r c i a n t e s  a 
l c y i a r g o  de t o d o  e l  s i g l o  X IX ,  y ,  a l  menos en A l z i r a 9 i m p o r t a n ­
t e s  t e r r a t e n i e n t e s *  Su v i n c u l a c i ó n  con l a  zona  de l a  R i b e r a  se 
d i o  p r o b a b l e m e n t e  p o r  e l  e m p a r e n ta m ie n to  con una f a m i l i a  de 
p equeños  c o m e r c i a n t e s  f r a n c e s e s  r e s i d e n t e s  en A l z i r a  a l  menos 
d e sde  a n t e s  de 1773 ( 7 ) y d e d i c a d o s  a l a  v e n t a  de t e j i d o s  en 
a s o c i a c i ó n  con o t r o  f r a n c é s 9 A l e j a n d r o  F a u re *
Las  p r o p i e d a d e s  de l o s  L a v i ñ a  se m a n t i e n e n  e s t a b l e s  
d u r a n t e  t o d o  b 1 s i g l o  X I X 9 s i n  v e r s e  s u s t a n c i a l e m t e  i n c r e m e n ­
t a d a s  h a s t a  q u e 9 e n t r a d o  e l  s i g l o  XX9 c o m ie n za n  un p r o c e s o  de 
v e n t a s  con e l  r e s u l t a d o  f i n a l  de que e l  C a t a s t r o  de l o s  años 
30 r e c o g e  t a n  s é l o  Ja p r e s e n c i a  de un d e s c e n d i e n t e  de l a  f a m i ­
l i a ,  con unas  p o s e s i o n e s  c a s i  s i n b é l i c a s  que no l l e g a n  a una 
h e c t á r e a *
La l i q u i d a c i é n  de l o s  p a t r i m o n i o s  de l o s  hermanos 
F e d e r i c o  y J o s e f i n a  L a v i ñ a  - u n  t o t a l  de 251 h a n e g a d a s -  t i e n e  
l u g a r  f u n d a m e n t a l m e n t e  en l a  c o y u n t u r a  de 1 9 1 7 - 2 3 ,  aunque  ha­
b í a  v e n i d o  p r e c e d i d a  p o r  v e n t a s  m enores  en 1892 y 1903*  En e l  
e s p a c i o  de l o s  s i e t e  años  c i t a d o s ,  l o s  dos he rmanos  vdnden  
más de 200  h a n e g a d a s ,  en p a r c e l a s  p e q u e ñ a s ,  n o rm a lm e n te  i n f e ­
r i o r e s  a 10 hg s*  e l  r e s u l t a d o  f i n a l  a r r o j a  l a  c i f r a  de 
27 c o m p r a d o r e s ,  con una m ed ia  de 9 '3 Q  hgs*  p o r  com pra*  Se t r a ­
t a b a  de t i e r r a s  de a l t o  v a l o r ,  p o r  t r a t a r s e  de c u l t i v o s  de r e -
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g a d í o ,  con un p r e d o m i n i o  a b s o l u t o  de l o s  c e r e a l e s  y una p r e ­
s e n c i a  i m p o r t a n t e  de a r r o z 9 m o r e r a s  y n a r a n j o s .  Todo e l l o  
c e d i d o  en a r r i e n d o ,  l o  que c o n t r i b u y e  a e x p l i c a r  ese p r e d o m i ­
n i o  de un c u l t i v o  de a u to co nsu m o  como e ra n  l o s  c e r e a l e s .  Se 
t r a t a b a ,  en to d o s  l o s  c a s o s ,  de p a r c e l a s  de h u e r t a  en l a s  q u e ,  
p o r  t a n t o ,  apenas  se h a b í a n  i n t r o d u c i d o  ca m b io s  a l o  l a r g o  d e l  
s i g l o  XIX en l o  r e f e r e n t e  a c u l t i v o s ,  r i e g o s ,  e t c . ;  l o s  n a t a n -  
j a l e s  de h u e r t o  e x i s t e n t e s  p r o v e n í a n  ya de l a  p r i m e r a  m i t a d  
d e l  o c h o c i e n t o s .  Las t r a n s f o r m a c i o n e s  a l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o  
s u p e r i o r  a 100 años d u r a n t e  e l  que p o s e y e ro n  e s t a s  t i e r r a s  
f u e r o n  m ín im a s  y l o s  L a v i ñ a  se l i m i t a r o n  a l a  p e r c e p c i ó n  de l a s  
r e n t a s  c o r r e s p o n d i e n t e s .
A l b e r t o  L l e ó  M o r e r a  y Jo s é  L l e o  O ubosch ,  de B a r c e l o ­
n a ,  f u e r o n  h e r e d e r o s  de una  p r o p i e d a d  ya e x i s t e n t e  en 1 8 3 8 ,  y
no mayor  de 100 h a n e g a d a s .  E l  i n c r e m e n t o  de e s t e  p a t r i m o n i o  
se r e a l i z ó ,  s o b r e  t o d o ,  en l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX ,  
y en l o s  p r i m e r o s  años d e l  XX p r o c e d i e r o n  a su c a s i  c o m p le ta  
l i q u i d a c i ó n .  Con l a  v e n t a  de 227 h g s . ,  en e l  C a t a s t r o  de 1930 
sus  p r o p i e t a r i o s  a p a r e c e n  n o t a b l e m e n t e  r e d u c i d a s .  La m ayor  p a r ­
t e  de l a s  v e n t a s  t u v i e r o n  l u g a r  e n t r e  1905 y 1 9 0 8 ,  c o m p le ta d a s  
en 1 9 1 0 - 1 1 .  Se t r a t a b a  de pequeñas  p a r c e l a s  - 7 * 8 2  h g s .  de m e d ia -  
v e n d i d a s  a 29 c o m p ra d o re s  e n t r e  l o s  c u a l e s  abundaban  l o s  g r a n ­
des p r o p i e t a r i o s  que aum en taban  a s í  sus  p o s e s i o n e s  con e s t a s  
r i c a s  t i e r r a s  m a y o r i t á r i a m e n t e  de h u e r t a  y a r r o z ,  con a u s e n ­
c i a  t o t a l  de secano  y n a r a n j o .
J u n t o  a e s t o s  b u r g u e s e s  r e s i d e n t e s  l e j o s  de l a  z o ­
na de c u l t i v o ,  nos e n c o n t ra m o s  t a m b i é n  con p o t e n t a d o s  de l a  p r o ­
p i a  c i u d a d  de A l z i r a  q u e ,  como v e r e m o s ,  c o n s t i t u i r á n  a lg u n o s  
de l o s  nom bres  c l a v e  en e l  p o d e r  p o l í t i c o  l o c a l  d u r a n t e  l a  Res­
t a u r a c i ó n .
A s í  s u c e d e ,  p o r  e j e m p l o ,  con José  R i b e r o l e s  O o l z ,  que
237
o c u p a r í a  l a  a l c a l d í a  d e  l a  c i u d a d  d u r a n t e  1 8 9 4 - 9 5 *  S u s  a n t e ­
p a s a d o s  p o s e í a n  e n  1 8 3 8  a l r e d e d o r  d e  1 0 0  h a n e g a d a s ,  q u e  i n ­
c r e m e n t a r o n  d e  modo n o t a b l e  e n t r e  1 8 4 1  y 1 8 5 0  h a s t a  c a s i  d o b l a r  
a q u e l l a  c i f r a ,  a  t r a v é s  d e  c o m p r a s  t a n t o  d e  p e q u e ñ a s  p a r c e l a s  
como d e  g r a n d e s  e x t e n s i o n e s .  E l  p r o c e s o  d e  v e n t a  d e  e s t e  p a ­
t r i m o n i o  t u v o  l u g a r  e n  l a  ú l t i m a  d é c a d a  d e l  s i g l o  y e n  l a  p r i ­
m e r a  d e l  s i g u i e n t e ,  e n  p a r c e l a s  d e ,  a p r o x i m a d a m e n t e ,  1 h e c t á ­
r e a  y a c o m p r a d o r e s  a c o m o d a d o s  e i n c l u s o  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s .  
L a s  t i e r r a s  e r a n , s o b r e  t o d o , d e  h u e r t a  y  a r r o z ,  c o n  c i e r t a  p r e ­
s e n c i a  d e l  n a r a n j o  y  ú n a  m í n i m a  e x t e n s i é n  d e  s e c a n o .  T r a s  e s ­
t a s  v d n t a s ,  e l  p a t r i m o n i o  d e  J . R i b e r o l e s  q u e d a r í a  p r á c t i c a m e n ­
t e  l i q u i d a d o .
L a  f a m i l i a  J u s t  c o n s t i t u y e  u n o  d e  l o s  c l a n e s  c o n  ma­
y o r  p r e s e n c i a  p o l í t i c a  (  8 ) .  Su o c u p a c i é n  d e  c a r g o s  e n  e l  
g o b i e r n o  m u n i c i p a l  s e  v e í a  c o m p l e t a d a  c o n  l a  p r e s e n c i a  en  l o s  
á r g a n o s  d i r e c t i v o s  d e  l a  A . R . X .  E l  p a t r i m o n i o  f a m i l i a r  h a c i a  
1 8 3 8  no  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  muy e x t e n s o  s i  t e n e m o s  e n  c u e n t a  
q u e  s e  e n c o n t r a b a  muy r e p a r t i d o  e n t r d  v a r i o s  m i e m b r o s  d e  l a  
f a m i l i a .  Se  t r a t a b a  a d e m á s ,  d e  p e q u e ñ a s  p a r c e l a s  d e  h u e r t a .  
A v a n z a d o  e l  s i g l o ,  l a s  p r o p i e d a d e s  d e  l o s  J u s t  s e  m a n t u v i e r o n  
s i n  i n c r e m e n t o s  n o t a b l e s ,  e x p l o t a d a s  m e d i a n t e  c u l t i v o  d i r e c t o  
y d e d i c a d a s  m a y o r i t a r i a m e n t e  a l  a r r o z  y  l a s  m o r e r a s .  L a s  v e n ­
t a s  d e  t i e r r a s ,  q u e  r e a l i z a n  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  f a m i l i a ,  
p e r o  p a r t i c u l a r m e n t e  A n t o n i o  J u s t  L a i m u n s  y A l b e r t o  J u s t  R e i -  
n o t ,  t i e n e n  l u g a r  en  d o s  c o y u n t u r a s  c o n c r e t a s :  1 9 0 8 - 0 9  y ,  s o ­
b r e  t o d o ,  1 9 2 1 - 2 5 .  L a  e l e v a d a  p r e s e n c i a  d e  g r a n d e s  y m e d i a n o s  
p r o p i e t a r i o s  e n t r e  l o s  c o m p r a d o r e s ,  s e  v e  a c o m p a ñ a d a  p o r  e l  
p e q u e ñ o  t a m a ñ o  d e  l a s  p a r c e l a s ,  c o n  9  h g s ,  d e  m e d i a ;  p r e d o m i ­
n a b a n  l a s  t i e r r a s  a r r o z a l e s  y  l a s  d e d i c a d a s  a  c e r e a l e s :  m i e n ­
t r a s  l a s  p r i m e r a s  a p a r e c e n  s o b r e  t o d o  en  e l  p r i m e r o  d e  l o s  p e -
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r í o d o s  s e ñ a l a d o s ,  l a s  d e  c e r e a l  s e  v e n d i e r o n  m a y o r i t a r i a m e n t e  
e n  l o s  a ñ o s  v e i n t e .  S e  d a ,  a s í  m i s m o ,  u n a  c i e r t a  p r e s e n c i a  
d e  n a r a n j o s  e n  h u e r t o ,  a g r u p a d o s  s n  p a r c e l a s  d e  t a m a ñ o  s u s t a n ­
c i a l m e n t e  s u p e r i o r  a  l a s  a n t e r i o r e s .  A l  t é r m i n o  d e l  p e r í o d o  
c o n s i d e r a d o ,  l a s  p r o p i e d a d e s  d e  l a  f a m i l i a  s e  h a n  r e d u c i d o  
d r á s t i c a m e n t e  y a p e n a s  p o d e m o s  c o n t a r  a  t r e s  d e  s u s  m i e m b r o s  
e n t r e  l o s  p e q u e ñ o s  p r o p i e t a r i o s ,  a ú n  c u a n d o  s e  t r a t e  d e  h u e r ­
t o s  s i t u a d o s  en l a s  z o n a s  más p r o d u c t i v a s  d e l  t é r m i n o .
O t r a  f a m i l i a  c o n  i m p o r t a n t e s  l a z o s  p o l í t i c o s  en  e l  
s e n o  d e l  p o d e r  m u n i c i p a l  l a  c o n s t i t u y e n  l o s  G a l v a f f é n  R i b e r o -  
I e s ,  l o s  G a l v a ñ é n  S o l a n i c h  y l o s  G a l v a ñ é n  ñ a r a u .  D e s c e n d i e n t e s  
d e  F r a n c i s c o  G a l v a n y o n ,  p e q u e ñ o  c o m e r c i a n t e  f r a n c é s  e n  t e l a s  
y  p r o d u c t o s  a l  p o r  m e n o r  e s t a b l e c i d o  e n  A l z i r a  d u r a n t e  e l  s i ­
g l o  X V I I I  (  9 . ) ,  l o s  G a l v a ñ é n  e s t u v i e r o n  p r e s e n t e s  a  l o  l a r g o  
d e l  X I X  e n  e l  g o b i e r n o  l e e i l  y  d e s e m p e ñ a r o n  u n  p a p e l  i m p o r t a n ­
t e  e n  o r g a n i s m o s  a g r o n é m i c o s  y  a g r u p a c i o n e s  a g r a r i a s .  B u e n  e -  
j e m p l o  d e  e l l o  l o  o f r e c e  Ramén G a l v a ñ é n  R i b e r o l e s , q u i e n ,  a -  
d e m á s  d e  s u  p r e s e n c i a  e n  e l  A y u n t a m i e n t o  d e  A l z i r a  e n  1 8 5 2 ,  
p e r t e n e c i é  a  l o s  é r g a n o s  d e  d i r e c c i é n  d e  l a  A c e q u i a  R e a l ,  y  
f u e  n o m b r a d o  C o m i s a r i o  R e g i o  y  p r e s i d e n t e  d e  l a  C o m i s i é n  d e  
A g u a s  y A c o t a m i e n t o s  d e  l a  J u n t a  P r o v i n c i a l  d e  A g r i c u l t u r a  
e n  1 8 7 4 .  P r e o c u p a d o  p o r  l a s  c u e s t i o n e s  a g r o n é m i c a s ,  p u b l i c é  
t r a b a j o s  a l  r e s p e c t o  ( 1 0 ) ,  y f u n d é  e n  1 8 8 2 ,  l a  A s o c i a c i é n  p a ­
r a  e l  F o m e n t o  y  D e f e n s a  d e  l a  N a r a n j a ,  u n a  d e  l a s  p r i m e r a s  
m u e s t r a s  a s o c i a t i v a s  e n  e l  s e n o  d e  l o s  s e c t o r e s  l i g a d o s  a  e s ­
t e  t i p o  d e  a g r i c u l t u r a .  Su  p r e p o n d e r a n t e  p a p e l  e c o n ó m i c o  l e  
p e r m i t i ó  t a n t o  a é l  como a  s u  v i u d a  d e t e n t a r  l a  c o r r e s p o n s a ­
l í a  en  A l z i r a  d e  l a  S u c u r s a l  v a l e n c i a n a  d e l  B a n c o  d e  E s p a ñ a .
H a c i a  l a  d é c a d a  d e  1 8 3 0 ,  l a s  p r o p i e d a d e s  a g r í c o l a s  
d e  l o s  G a l v a ñ é n  e r a n  e s c a s a s :  a p e n a s  s o b r e p a s a b a n  l a s  5 0  h g s .
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S i n  e m b a r g o ,  e n t r e  1 8 4 3  y 1 8 4 9 ,  a  t r a v é s  d e  c o m p r a s  a d i v e r ­
s o s  p r o p i e t a r i o s  e n  p a r c e l a s  m e d i a n a s  y  p e q u e ñ a s ,  l a s  i n c r e ­
m e n t a n  en  u n a s  1 5 0  h a n e g a d a s  m é s ,  a l  t i e m p o  q u e  a l g u n o s  d e  
l o s  m i e m b r o s  d e  l a  f a m i l i a ,  como F r a n c i s c o  G a l v a ñ é n  R i b a s  s e  
c o n v e r t í a  e n  c o m p r a d o r  d e  b i e n e s  d e s a m o r t i z a d o s  en  C a r c a i x e n t
C U ) .
A m i t a d  d e  s i g l o ,  p o r  t a n t o ,  s u  p a t r i m o n i o  h a  a d q u i ­
r i d o  un t a m a ñ o  n o t a b l e  y e r a  c u l t i v a d o  d e  m a n e r a  c o m b i n a d a  
a  t r a v é s  d e l  c u l t i v o  d i r e c t o  y c o n  e l  r e c u r s o  a l  a r r e n d a m i e n ­
t o *  L a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  l a s  t i e r r a s  f u e r o n  i m ­
p o r t a n t e s :  s é l o  e n t r e  1 8 7 8  y 1 8 8 0 ,  S e b a s t i á n  G a l v a ñ é n  R i b e r o -  
I e s  c o n v i r t i é  5 6  h a n e g a d a s  d e  h u e r t a  y d e  s e c a n o  e n  n a r a n j a ­
l e s  ( 1 2  )  #
E l  p r o c e s o  d e  v e n t a s  s e  i n i c i a  y a  h a c i a  1 8 7 7 , y  v e r á  
l a  e n a j e n a c i é n  d e  a l g o  más de  2 0 0  h a n e g a d a s .  S i n  e m b a r g o ,  e s ­
t a  c i f r a  c o r r e s p o n d e  a  s i e t e  m i e m b r o s  d e  l a  f a m i l i a ,  m u c h o s  
d e  l o s  c u a l e s  v e n d e n  e x t e n s i o n e s  p r á c t i c a m e n t e  i n s i g n i f i c a n ­
t e s ,  y  c o n  e l  a ñ a d i d o  d e  un  b u e n  n é m e r o  d e  i n c r e m e n t o s  d e  p r o ­
p i e d a d e s  p o r  h e r e n c i a s ,  l o s  G a l v a ñ é n  l l e g a n  a  l o s  a ñ o s  3 0  d e l  
p r e s e n t e  s i g l o  c o n t a n d o  c o n  más  d e  4 0 0  h a n e g a d a s *  No p u e d e  
h a b l a r s e ,  p o r  t a n t o ,  d e  l i q u i d a c i é n  d e  p a t r i m o n i o ,  s i n o  t o d o  
l o  c o n t r a r i o *  S i n  e m b a r g o ,  l a  c i f r a  d e  v e n t a s  r e s u l t a  l o  s u f i ­
c i e n t e m e n t e  i m p o r t a n t e  como p a r a  q u e  d e b a m o s  d e t e n e r n o s  e n  i n ­
t e n t a r  c o n o c e r  l a s  r a z o n e s  p o r  l a s  c u a l e s ,  p a r a l e l a m e n t e  a  
c o m p r a s  s u s t a n c i a l e s  ( l a  más c o n s i d e r a b l e  e s  l a  d e  Ramén G a l v a ­
ñ é n  O u f a u r ,  q u e  a d q u i e r e  1 1 7  h a n e g a d a s  e n t r e  1 9 0 9  y 1 9 2 0 ) ,  s e  
p r o c e d e  a  l a  v e n t a  d e  o t r a s  t i e r r a s *  S i n  d u d a ,  n o s  e n c o n t r a ­
mos a q u í  c o n y á i f e r a n t e s  e s t r a t e g i a s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  m i e m ­
b r o s  d e  l a  f a m i l i a  f r e n t e  a  l a  p r o p i e d a d  d e  l a  t i e r r a :  a s í ,
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m i e n t r a s  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  v e n t a s  l a s  r e a l i z a  S e b a s t i á n  
G a l v a ñ ó n  R i b e r o l e s ,  l a s  c o m p r a s  a  l a s  q u e s e á b a m o s  d e  r e f e r i r ­
n o s  l a s  r e a l i z a  un  s o b r i n o  s u y o 9 y c o n s i s t e n  i g u a l m e n t e ,  en  
p e q u e ñ a s  p a r c e l a s  ( u n  t a m a ñ o  m e d i o  d e  9 h g s # f  p e r o  a b u n d a n d o  
l a s  d e  3  y 4 h a n e g a d a s )  d e  c u l t i v o s  d e  r e g a d í o y a r r o z ,  h o r t a ­
l i z a s  y n a r a n j o  s o b r e  t o d o *
L a s  v e n t a s  s e  c o n c r e t a n ,  s o b r e  t o d o ,  en  e l  p e r í o d o  
1 9 1 8 - 2 3 ,  m i e n t r a s  e l  r e s t o  a p a r e c e n  muy d i s p e r s a s  e n t r e  l o s  
a ñ o s  1 8 7 7  y 1 8 9 8 *  L a  e x t r e m a  d i v e r s i d a d  d e  c u l t i v o s  e s  l a  
c a r a c t e r í s t i c a  e s e n c i a l ,  d á n d o s e  t a n t o  t i e r r a s  d e  s e c a n o  c o ­
mo d e  h u e r t a ,  d e s t a c a n d o  ú n i c a m e n t e  l a s  d e  h u e r t o  d e  n a r a n j o s  
p o r  s u  m a y o r  p r e s e n c i a *  E l  r e d u c i d o  t a m a ñ o  d e  l a s  p a r c e l a s  
- 1 1 ' 5  h a n e g a d a s  d e  m e d i a -  y  l a  a u s e n c i a  de  c o m p r a d o r e s  a c o m o ­
d a d o s ,  c o m p l i c a  e s t a  c a r a c t e r i z a c i á n *
S i  h a c e m o s ,  l l e g a d o s  a  e s t e  p u n t o ,  u n a  r e c a p i t u l a ­
c i ó n  e n  b a s e  a  l o s  p r o p i e t a r i o s  e s t u d i a d o s ,  e n c o n t r a m o s  u n a  
s e r i e  de  r a s g o s  c o m u n e s :
-  l a  c r o n o l o g í a  d e  l a s  v e n t a s  s e  c e n t r a  f u n d a m e n t a l m e n t e  
e n  l a  p r i m e r a  d á c a d a  d e l  s i g l o  y en  e l  p e r í o d o  1 9 1 7 - 2 5
-  t a l e s  v e n t a s  c o n s i s t e n ,  e x c e p t o  e n  e l  c a s o  d e  l o s  G a l ­
v a ñ ó n ,  en  l a  p r á c t i c a  l i q u i d a c i ó n  d e  l o s  p a t r i m o n i o s *
-  p r e d o m i n a n  e n  l a s  v e n t a s  l a s  p e q u e ñ a s  p a r c e l a s  c u y o s  
c u l t i v o s  m a y o r i t a r i o s  s o n  e l  a r r o z  y l o s  c e r e a l e s ,  no  
e n c o n t r á n d o s e  u n a  p r e s e n c i a  i m p o r t a n t e  d e  l o s  n a r a n j a ­
l e s *  Se t r a t a ,  p u e s ,  d e  a q u e l l o s  c u l t i v o s  c o n  un  p a p e l  
c a d a  v e z  más l i m i t a d o  d e n t r o  d e  l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a  
n a ,  f r e n t e  a  l a  h e g e m o n í a  c a d a  v e z  más a s e n t a d a  d e l  n a ­
r a n j o  e n  l a  z o n a  q u e  n o s  o c u p a *  La  i m p o s i b i l i d a d  V p o r  
i n s u f i c i e n t e  c a p a c i d a d  i n v e r s o r a ,  d e  l l e v a r  a  c a b o  l a s  
t r a n s f o r m a c i o n e s  d e  c u l t i v o s  e n  b e n e f i c i o  d e l  n a r a n j o ,
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s e r í a ,  s i n  d u d a ,  u n a  de  l a s  r a z o n e s  q u e  i m p u l s a r í a n  a  e s ­
t a  e n a j e n a c i ó n  d e  l a s  t i e r r a s *
-  e n t r e  l o s  c o m p r a d o r e s  h a y  u n a  p r e s e n c i a  i m p o r t a n t e  d e  
l o s  g r q n d e s  p r o p i e t a r i o s *  A s í  p u e s ,  p e s e  a l  r e d u c i d o  
t a m a ñ o  d e  l a s  p a r c e l a s ,  p o d e m o s  d e c i r  q u e  muy p o c a s  
d e  e s t a s  t i e r r a s  v e n d i d a s  i r í a n  a p a r a r  a  m a n o s  d e  p e ­
q u e ñ o s  c a m p e s i n o s  o d e  a r r e n d a t a r i o s *
O t r o  t i p o  d e  p a t r i m o n i o s  d e b e n  s u  i m p o r t a n c i a  a  l a  
a d q u i s i c i ó n  d e  b i e n e s  d e s a m o r t i z a d o s *  E n t r e  e l l o s  e n c o n t r a m o s  
l a s  m a y o r e s  p r o p i e d a d e s  d e  t o d a s  c u a n t a s  f u e r o n  v e n d i d a s  a 
l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o  q u e  e s t u d i a m o s *  En r e a l i d a d ,  s ó l o  e n t r e  
d o s  f a m i l i a s  t o t a l i z a n  a l g o  más d e  1 0 * 0 0 0  h a n e g a d a s *  V e r e m o s  
a  c o n t i n u a c i ó n  e s t o s  d o s  c a s o s  p a r t i c u l a r e s  p a r a  e x t r a e r  d e s ­
p u é s  a l g u n o s  r a s g o s  g e n e r a l e s *
En l a  d e s a m o r t i z a c i ó n  l l e v a d a  a c a b o  d u r a n t e  e l  T r i e ­
n i o  L i b e r a l ,  un  v e c i n o  d e  A l z i r a ,  J o s é  G u e r o l a ,  h a b í a  a d q u i r i ­
d o  u n a  e n o r m e  e x t e n s i ó n  d e  t i e r r a s  m o n t u o s a s ,  d e  l í m i t e s  i n ­
c o n c r e t o s  y d i m e n s i o n e s  d e s c o n o c i d a s ,  p e r t e n e c i e n t e s  a l  mo­
n a s t e r i o .  d e  S t a *  d a r í a  d e  l a  M u r t a  ( 1 3 ) .  L a  v e n t a ,  r a t i f i ­
c a d a  e n  1 8 3 5 ,  s e  r e a l i z o  c o n  n o t a b l e  b e n e f i c i o  d e l  c o m p r a d o r ,  
p u e s t o  q u e  s e  t r a t a b a  d e  u n a  e x t e n s i ó n  m u ch o  m a y o r  d e  l o  q u e  
s e  c o n t e m p l ó  e n  e l  r e m a t e ,  s i  b i e n  l a  c a l i d a d  d e  l a s  t i e r r a s  
e r a  m í n i m a ,  c o n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  e l l a s  p o r  r o t u r a r *  En 1 8 4 9 ,  
c u a n d o  p r o c e d e  a r e p a r t i r  s u  p a t r i m o n i o  en  h e r e n c i a  e n t r e  s u s  
n u e v e  h i j o s ,  a p a r e c e n  r e g i s t r a d a s  l a  h e r e d a d  d e  l a  M u r t a ,  e n ­
t e r a m e n t e  d e  s e c a n o ,  c o n  o l i v o s ,  a l g a r r o b o s  y a l g o  d e  v i ñ a ,  
a l  t i e m p o  q u e  u n a s  1 5 0  h g s ,  d e  r e g a d í o ,  m o r e r a s  y n a r a n j o s  f u n -  
d a m e n t a l e m n t e *  En l a s  d á c a d a s  s i g u i e n t e s ,  l a s  p r o p i e d a d e s  d i s ­
p e r s a d a s  p o r  h e r e n c i a  s o n  c o n c e n t r a d a s  d e  n u e v o  a t r a v é s  d e  
c o m p r a s  a  c a r g o  d e  t r e s  d e  l o s  h e r m a n o s ,  o b i e n  v e n d i d a s  f u e ­
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r a  d e  l a  f a m i l i a ,  d e  t a l  modo q u e  e n  1 8 6 1 , s ó l o  u n o  d e  l o s  d e s e e n  
d i e n t e s ,  P o s ó  G u e r o l a  P e y r o l ó n * a p a r e c e  como g r a n  p r o p i e t a r i o  
(  J A ) *  L a  r e d u c i d a  e x t e n s i ó n  a t r i b u i d a  e n  e l  P a d r ó n  d e  1 8 6 1  s e  
d a b e  a l  h e c h o  d e  q u e  c o n t i n u a b a  p o r  h a c e r  e l  d e s l i n d e  y m e d i a ­
c i ó n  d e  l a  f i n c a  d e  l a  M u r t a ,  q u e  n o  s e  l l e v a r á n  a  c a b o  h a s t a  
1 8 6 9  ( 1 5 ) .
S e r á  e s t e  t e r r a t e n i e n t e ,  a s e n t a d o  y a  e n  V a l e n c i a  
y  c e d i d a s  p a r t e  d e  s u s  t i e r r a s  a  u n  g r a n  a r r e n d a t a r i o  - a l e j a r a i e n  
t o  é s t e  q u e  no  l e  i m p e d i r é  f o r m a r  p a r t e  d é  l o s  ó r g a n o s  d e  d i ­
r e c c i ó n  d e  l a  A * R * X *  e n t r e  1 8 7 5  y 1 8 6 2  e n  v i r t u d  d e  p e q u e ñ a s  
p o s e s i o n e s  d e  h u e r t a -  e l  q u e  p r o c e d e r é ,  y a  e n t r a d o  e l  s i g l o  
XX a  l a  p r é c t i c a  l i q u i d a c i ó n  d e  l a  e x t e n s a  f i n c a  d e  l a  M u e t a ,  
R e s u l t a r é  d e  sumo i n t e r é s  d e t e n e r s e  e n  d e t a l l e  e n  e s t e  p r o c e ­
s o  d e  v e n t a s *  D e s d e  1 9 0 3  h a s t a  1 9 2 4 ,  G u e r o l a  P e y r o l ó n  v e n d e  
s i s t e m á t i c a m e n t e ,  un  a ñ o  t r a s  o t r o ,  p a r t e s  d e  l a  c i t a d a  p r o ­
p i e d a d ,  c o n  u n a  e v i d e n t e  c o n c e n t r a c i ó n  d e  v e n t a s  en  e l  p e r i o ­
do 1 9 0 4 - 1 9 0 7 *  En t o d o s  e s t o s  a ñ o s ,  t a n  s ó l o  u n a  v e n t a  d e  c o n s i ­
d e r a c i ó n :  l a  r e a l i z a d a  e n  1 9 2 4  a V / i c e n t e  C a n t o s  F i g u e r o l a ,  un  
d e s c o n o c i d o  p r o p i e t a r i o  l o c a l ,  d e  u n a s  5 * 4 0 0  h a n e g a d a s ,  e s  d e ­
c i r ,  e l  r e s t o  d e  l a  h e r e d a d  d e s p u é s  d e l  l a r g o  p r o c e s o  d e  p e ­
q u e ñ a s  e n a j e o a c i o n e s *  E l  d e s a r r o l l o  d e  é s t a s  ú l t i m a s  n o  p u e ­
d e  s e r  m és  e l o c u e n t e :  p e q u e ñ a s  p a r c e l a s  v e n d i d a s  a un  t o t a l  
d e  1 4 9  p r o p i e t a r i o s ,  c o n  u n a  e x t e n s i ó n  m e d i a  d e  v e n t a  d e  7 ' 6 Q  
h a n e g a d a s *  Oe e s t o s  c o m p r a d o r e s ,  c a s i  un c e n t e n a r  s o n  p e q u e ­
ñ í s i m o s  p r o p i e t a r i o s  o a r r e n d a t a r i o s  s i n  t i e r r a s ,  q u e  a c c e d e n  
a s í  a  l a  p r o p i e d a d :  no  r e a l i z a n  n i n g u n a  o t r a  c o m p r a  a  l o  l a r ­
g o  d e l  p e r í o d o  q u e  c o n s i d e r a m o s *  E n o r m e  d i s p e r s i ó n  d e  l a s  com­
p r a s ,  a  l o  l a r g o  d e  un  p e r í o d o  p r o l o n g a d o ,  y p r e d o m i n i o  d e  
n u e v o s  p r o p i e t a r i o s  e n t r e  l o s  c o m p r a d o r e s ,  s o n  l e s  c a r a c t e r e s  
e s e n c i a l e s  d e l  p r o c e s o  d e  v e n t a s  d e  J o s é  G u e r o l a  ( C u a d r o  2 4 ) .
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C u a d r o  2 4 .  V e n t a s  d e  ZJosé G u e r o l a  P e y r o l ó n * A l z i r a .
A B C 0
1 8 9 1 . 1 9 1 1 -
1 9 0 3 2 3 4 3 3
1 9 0 4 1 7 6 2 7 2 4 1 3
1 9 0 5 1 1 6 18 16 1 2
1 9 0 6 1 3 2 1 3 12 8
1 9 0 7 1 1 5 1 7 1 5 1 0
1 9 0 8 4 1 5 5 4
1 9 0 9 4 5 7 7 5
1 9 1 0 1 1 1 1 -
1 9 1 1 3 7 6 6 3
1 9 1 2 7 0 11 9 7
1 9 1 3 - - - -
1 9 1 4 1 7 4 4 3
1 9 1 5 5 2 1 1
1 9 1 6 6 3 9 9 7
1 9 1 7 4 6 6 6 2
1 9 1 8 7 1 8 7 5
1 9 1 9 1 1 2 2 -
1 9 2 0 6 3 1 2 1 2 6
1 9 2 1 3 2 6 4 3
1 9 2 2 1 5 3 2 -
1 9 2 3 8 1 1
1 9 2 4 5 4 9 3 6 4 3
TOTAL 6 6 0 9 1 6 9 1 5 0 9 5
A» n ú m e r o  de  h a n e g a d a s .  B=  n ú m e r o  de p a r c e l a s  
C® n ú m e r o  de  c o m p r a d o r e s  O s  n ú m e r o  d e  c o m p r a d  
r e s  a p r o x i m a d o  q u e  a c c e d e n  a  l a  p r o p i e d a d .
F u e n t e :  A . f l . A . ,  A p é n d i c e s  a l  A m i l l a r a m i e n t o . E l  
b o r a c i ó n  p r o p i a .
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U n i c a m e n t e  d o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  a p a r e c e n  como c o m p r a d o r e s  
d e  p a r c e l a s  d e  e s t a  h e r e d a d *
L a  t o t a l i d a d  d e  l a s  t i e r r a s  v e n d i d a s  s o n  d e  s e c a n o ,  
m u c h a s  v e c e s  d e  m o n t e ,  e s  d e c i r ,  q u e  no h a b í a n  e x p e r i m e n t a d o  
n i n g u n a  v a l o r i z a c i ó n  d e s d e  s u  a d q u i s i c i ó n  en  e l  p r o c e s o  d e s a -  
m o r t i z a d o r :  s u  c o n v e r s i ó n  e n  n a r a n j a l  r e s u l t a r í a ,  s i n  d u d a ,  
muy c o s t o s a *  A q u í  d e b í a  r e s i d i r ,  p o r  t a n t o ,  l a  r a z ó n  f u n d a m e n ­
t a l  d e  l a  m a s i v a  p u e s t a  en  v e n t a  d e  t a l e s  t i e r r a s :  ú n i c a m e n t e  
p e q u e ñ o s  p r o p i e t a r i o s ,  c o n  s u  p r o p i a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  p o d í a n  
l l e v a r  a  c a b o  l a  l a b o r i o s a  t r a n s f o r m a c i ó n *  Nos e n c o n t r a m o s ,  
p u e s ,  a n t e  u n  e j e m p l o  muy c l a r o  d e  e s a  s u p e r i o r i d a d  d e l  p e q u e ­
ño  c a m p e s i n o  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  c u l t i v o s  
e n  u n a s  c o n d i c i o n e s  e n  q u e  t a l  t r a n s f o r m a c i ó n  h u b i e r a  e x i g i d o  
a un  g r a n  p r o p i e t a r i o  c u a n t i o s a s  i n v e r s i o n e s  en mano d e  o b r a *  
T a l  s u p e r i o r i d a d ,  s i e m p r e  r e l a t i v a  y d e p e n d i e n t e  d e  l a  c a p a c i ­
d a d  i n v e r s o r a  d e l  g r a n  t e r r a t e n i e n t e ,  s e  d i ó  en  m u c h a s  o c a s i o ­
n e s  en l o s  s e c a n o s  d e  m ás d i f í c i l  r o t u r a c i ó n :  l a  s o b r e e x p l o -  
t a c i ó n  d e  l a  m an o  d e  o b r a  f a m i l i a r  p o s i b i l i t a b a  a q u e l l a  
t r a n s f o r m a c i ó n *
Oe h e c h o ,  J o s á  G u e r o l a  c o n s e r v ó  l a  p r o p i e d a d  d e  t o ­
d a s  s u s  t i e r r a s  d e  r e g a d í o  y en  l o s  a ñ o s  3 0  e n c o n t r a m o s  a s u  
s u c e s o r ,  F r a n c i s c o  d e  L e ó n  P l u n i e s a ,  en  p o s e s i ó n  d e  p a r t e  d e  
e s t e  l e g a d o *  P o r  su  p a r t e ,  V i c e n t e  C a m p o s ,  e l  c o m p r a d o r  d e  l a  
m a y o r  p a r t e  d e l  V a l l a  d e  l a  H u r t a  e n  1 9 2 4 ,  p r o s i g u e  e l  s i s t e m a  
d e  v e n t a s  d e  s u  a n t e r i o r  p r o p i e t a r i o ,  p r o c e d i e n d o  a  l a  e n a j e ­
n a c i ó n  d e  un  b u e n  n u m e r o  d e  p a r c e l a s  e n t r e  l o s  a ñ o s  1 9 2 5  y  
1 9 3 0 .
O t r o  e j e m p l o  i g u a l m e n t e  s i g n i f i c a t i v o  y  c u a n t i t a t i ­
v a m e n t e  i m p o r t a n t e  l o  c o n s t i t u y e n  l o s  h e r m a n o s  A u g u s t o *  R i c a r ­
do y F l a t i l d e  B a l d a  A l f o n s o * q u e  v e n d e n  j u n t o  c o n  s u s  h e r e d e r o s ,
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e n t r e  1 9 0 2  y 1 9 3 3 ,  3 * 4 7 4  h g s *  E l  o r i g e n  d e  e s t e  p a t r i m o n i o  f a ­
m i l i a r  e r a  a n t i g u o  y ,  p o r  f o r t u n a ,  n o s  e s  c o n o c i d o  (  1 6 ) .  
F r a n c i s c o  B e l d a  P i é ,  q u e  r e c i b i ó  e l  t í t u l o  d e  B a r ó n  d e  C a s a n o -  
v a  e n  1 8 0 3 ,  f u e  un i m p o r t a n t e  c o m e r c i a n t e  a l  p o r  m a y o r  e n  l a  
z o n a  d e  B o c a i r e n t - A l c o i *  C o m en z ó  a  a d q u i r i r  a l g u n a s  p r o p i e d a ­
d e s  a g r a r i a s  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I ,  y  e n  1 8 0 0  s e  c o n s t i ­
t u y e  e n  u n o  d e  l o s  t r e s  m a y o r e s  c o m p r a d o r e s  d e  b i e n e s  d e s a ­
m o r t i z a d o s , c o n c r e t a m e n t e  d e  l a  z o n a  d e  X ^ t i v a *  Su h i j o ,  j ó s e  
B e l d a  A s e n s i o ,  l l e v ó  a  c a b o  d u r a n t e  l a  d e s a m o r t i z a c i ó n  d e l  T r i e ­
n i o ,  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  l a  f i n c a  d e  A i g O e s  V i v e s  en  l o s  t é r m i n o s  
d e  A l z i r a  y C a r c a i x e n t  ( 1 7 ) ,  q u e  s u p o n í a  u n a  e x t e n s i ó n  de  
4 * 8 0 5  h g s *  E s t a  p r o p i e d a d  p a s a r í a  c o n  e l  t i e m p o  a A u g u s t o  B e l ­
d a  A l f o n s o ,  t e r c e r  B a r ó n  de C a s a n o v a  y  d e s t a c a d o  m i e m b r o  de  
l a  b u r g u e s í a  v a l e n c i a n a  d u r a n t e  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o *  
S t ^ r e s e n c i a  e n  d e t e r m i n a d a s  a c t i v i d a d e s  f i n a n c i e r a s  d e  l a  é p o ­
c a ,  f u e  d e s t a c a d a :  e n  l a  S o c i e d a d  d e  S e g u r o s  M u t u o s  c o n t r a  i n ­
c e n d i o s ,  e n  e l  C r é d i t o  T e r r i t o r i a l  E s p a ñ o l ,  a s í  como e n  l a  So­
c i e d a d  d e  T r a n v í a  d e  C a r c a i x e n t ,  G a n d i a  y  O e n i a  ( 1 8 ) ,  d o n d e  
f u e  a c c i o n i s t a  f u n d a d o r  y g e r e n t e *  P r e c i s a m e n t e ,  e l  t r a z a d o  
d e  e s t a  l í n e a  f é r r e a  a t r a v e s a b a  s u s  p r o p i e d a d e s  e n  e l  v a l l e  
d e  A i g t l e s  V i v e s  y p o s i b i l i t a r í a  d e  e s e  m o d o ,  l a  s a l i d a  d e  l a s  
p r o d u c c i o n e s  a g r a r i a s  d e  u n a  z o n a  q u e  q u e d a b a  f u e r a  d e l  a l c a n ­
c e  d e l  f e r r o c a r r i l  d e  V a l e n c i a  a  X l t i v a *
S i m u l t á n e a m e n t e  a  e s t a s  a c t i v i d a d e s ,  A u g u s t o  B e l d a  
f u e  un  d e s t a c a d o  a g r ó n o m o  (  1 9  )  q u e ,  en  l o s  a ñ o s  5 0 ,  f u e  
p e n s i o n a d o  p o r  e l  g o b i e r n o  e s p a ñ o l  e n  V e r s a l l e s  p a r a  e l  e s t u d i o  
d e  l a s  a g r i c u l t u r a s  e u r o p e a s  y  l a  a p l i c a c i ó n  e n  E s p a ñ a  d e  l o s  
p r i n c i p a l e s  a v a n c e s  d e  a q u e l l a s *  Oe e s t a  e x p e r i e n c i a  e u r o p e a  
( 2 0  ) ,  B e l d a  r e c o g i ó  u n a  p r e o c u p a c i ó n  p o r  l a  m e c a n i z a c i ó n  d e
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l a s  l a b o r e s  a g r í c o l a s ,  p o r  l a s  m e j o r a s  d e  l a  c r í a  d e  g a n a d o  y  
p o r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l o s  c o n c u r s o s  y e x p o s i c i o n e s  a g r í c o l a s  
como m e d i o  d e  d i f u n d i r  l o s  p r o g r e s o s *  T a l e s  p r e o c u p a c i o n e s  
l a s  h a r í a  p a t e n t e s  t a n t o  a n i v e l  t e ó r i c o  en  s u s  e s c r i t o s  p a ­
r a  l a  RSEAPV y l a  S V A ,  como e n  l a s  p r á c t i c a s  d e  c u l t i v o  d e  s u s  
p r o p i a s  t i e r r a s *  L a s  e x t e n s i o n e s  d e l  v a l l e  d e  A i g ü e s  V i v e s  e r a n  
e n t e r a m e n t e  d e  s e c a n o  y ,  l a  m a y o r í a ,  d e  c a r á c t e r  m o n t u o s o  ( 2 1 )  
p e s e  a e l l o ,  p a r e c d  s e r  q u e  l o s  B e l d a  l l e v a r o n  a  c a b o  un ó p ­
t i m o  a p r o v e c h a m i e n t o  n o  s ó l o  d e  l o s  o l i v o s  y a l g a r r o b o s  y d e  
a l g u n a s  p a l m e r a s  s o b r e  l a s  q u e  e x p e r i m e n t a r o n  e n  o r d e n  a a l ­
t e r a r  y  m e j o r a r  l a  p r o d u c c i ó n  ( . 2 2  ) ,  s i n o  t a m b i á n  d e l  p r o p i o  
b o s q u e *  S e g ú n  e ^ L n g e n i e r o  B o s c h  3 u l i á ,  q u e  r e c o r r i ó  l a  z o n a  
t r a s  l a  i n u n d a c i ó n  d e  1 8 6 4 ,  l o s  p i n a r e s  p r o p i e d a d  d e  A u g u s t o  
B e l d a  y  s u s  h e r m a n o s  s e  e n c o n t r a b a n  e n  p l e n o  r e n d i m i e n t o :  e l  
b o s q u e  s e  h a l l a b a  l i m p i o  d e  m a l e z a s ,  l o s  á r b o l e s  r e c i b í a n  t o ­
d a  l a  d e d i c a c i ó n  n e c e s a r i a ,  y  g r u p o s  d e  g u a r d a b o s q u e s  e v i t a ­
b a n  l a s  e n t r a d a s  d e  l o s  h a b i t a n t e s  d e  l a  z o n a  e n  b u s c a  d e  man­
t i l l o  v e g e t a l  p a r a  a b o n o  o d e  l e ñ a *  T o d o  e l l o  e n  u n a  á p o c a  e n  
q u e  e l  más a b s o l u t o  a b a n d o n o  e r a  l a  c a r a c t e r í s t i c a  g e n e r a l  d e l  
b o s q u e *  L a  p r o x i m i d a d  d e  i m p o r t a n t e s  m e r c a d o s  l o c a l e s  - A l z i r a -  
C a r c a i x e n t ,  l a  V / a l l d i g n a -  o f r e c í a  o p o r t u n i d a d e s  r e a l e s  p a r a  
e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  m a d e r a s ,  l e ñ a  y  p a s t o s *  A d e m á s ,  l a  * 
v a r i e d a d  d e  p i n o  ,  p r e d o m i n a n t e  e n  l a  z o n a ,  p r o p o r c i o n a b a  
a b u n d a n t e  c o s e c h a  d e  p i ñ ó n  q u e ,  a d e c u a d a m e n t e  r e c o g i d a  y e l a ­
b o r a d a ,  p r o p o r c i o n a b a  i n g r e s o s  no  d e s p r e c i a b l e s  ( 2 3 ) *  L a  me­
j o r a  d e  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  c o n s e g u i d a  c o n  e l  t r a z a d o  d e l  t r a n ­
v í a ,  c o n t r i b u í a  d e  modo c o n s i d e r a b l e  a  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  de  
e s t a  y o t r a s  p r o d u c c i o n e s *
L o s  h e r m a n o s  B e l d a  m a n t u v i e r o n  s u s  p r o p i e d a d e s  a  l o
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l a r g o  d a  t o d o  e l  s i g l o  X I X 9 a  t r a v é s  d e l  c u l t i v o  d i r e c t o  de  
l a s  m i s m a s ,  h a s t a  q u e ,  e n t r a d o  e l  s i g l o  X X ,  i n i c i a r o n  u n a  s e ­
r i e  d e  v e n t a s  s i s t e m á t i c a s  q u e  c o n t i n u a r o n  s u s  h e r e d e r o s ,  p a r ­
t i c u l a r m e n t e  A u g u s t o  B e l d a  N e b o t ,  t o d a v í a  h a c i a  1 9 3 3 ,  c u a n d o  
e l  p a t r i m o n i o  s é  h a b í a  r e d u c i d o  p r á c t i c a m e n t e  a l a  n a d a *  L a s  
v e n t a s  a p a r e c e n  c o n c e n t r a d a s  e n  e l  p e r í o d o  1 9 1 7 - 2 5 $  e n  e l  c u a l  
s e  d a n ,  d e  m odo más a c e n t u a d o  l a s  e n a j e n a c i o n e s  d e  l a s  p a r c e ­
l a s  más  p e q u e ñ a s ,  a d q u i r i d a s  p o r  c o m p r a d o r e s  q u e  p r o b a b l e m e n ­
t e  a c c e d e n  p o r  p r i m e r a  v e z  a  l a  p r o p i e d a d *
L a  m o d a l i d a d  d e  e s t e  p r o c e s o  d e  l i q u i d a c i á n ,  c o i n d i -  
d e  d e  modo b a s t a n t e  e x a c t o  co n  l a  q u e  hem os d e s c r i t o  e n  e l  c a ­
s o  d e  J o s é  G u e r o l a :  un  e l e v a d o  n ú m e r o  d e  c o m p r a d o r e s ,  1 9 0  ( C u a ­
d r o  2 5 ) 9 c u y a  m e d i a  d e  t i e r r a s  a d q u i r i d a s  s e  s i t ú a  e n  8 * 7 8  h g s *  
s i  e x c l u i m o s  l a  ú n i c a  c o m p r a r e  c o n s i d e r a c i á n  r e a l i z a d a  p o r  J o ­
s é  P a s t o r  P i a y e r  e n  1 9 3 3  p o r  un  t o t a l  d e  1 * 6 0 6  h g s *  P e q u e ñ a s  
p a r c e l a s ,  p o r  t a n t o ,  v e n d i d a s  a u n o s  c a m p e s i n o s  q u e ,  e n  un e -  
l e v a d í s i m o  p o r c e n t a j e  - u n  7 5  %- no  r e a l i z a n  o t r a  c o m p r a  a l o  
l a r g o  d e l  p e r í o d o  q u e  c o n s i d e r a m o s ;  l a  p r e s e n c i a  d e  g r a n d e s  
a c a p a r a d o r e s  d e  t i e r r a s  e s  b a j a *  T i e r r a s ,  a d e m á s ,  d e  s e c a n o  
e i n c l u s o  m o n t e  s i n  r o t u r a r ,  y c o n  i d é n t i c o s  p r o b l e m a s  p a r a  
s u  t r a n s f o r m a c i é n  q u e  en  e l  v e c i n o  v a l l e  d e  l a  f t u z t a ,  p r o p i e ­
d a d  d e  J o s é  G u e r o l a *
A s i s t i m o s ,  p u e s ,  c o n  l a  l i q u i d a c i á n  d e  e s t o s  d o s  
i m p o r t a n t e s  p a t r i m o n i o s  a g r a r i o s ,  a  u n  p r o c e s o  d e  v e n t a s  s i s ­
t e m á t i c a s  y  c o n t i n u a d a s  q u e  e n  c o n s t a n t e  g o t e o ,  no  c e s a n  a  l o  
l a r g o  d e  t o d o  e l  p r i m e r  t e r c i o  d e l  p r e s e n t e  s i g l o *  P a r t i e n d o  
d e l  h e c h o  d e  q u e  no  s e  t r a t a  d e  t i e r r a s  c e d i d a s  en  a r r i e n d o ,  
q u e d a  e x c l u i d a  l a  c e s i á n  d e  l a s  m i s m a s  a  l o s  a r r e n d a t a r i o s  y a  
i n s t a l a d o s  e n  e l l a s ;  p o r  p a r t e  d e  l o s  p r o p i e t a r i o s  c a b e  s u p o ­
n e r  u n a  i n s t r u m e n t a l i z a c i á n  de  t a l e s  v e n t a s  en  b a s e  a l a s  p r o -
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C uadro  25* V e n ta s  de A u g u s t o ,  R i c a r d o  y M a t i l d e  B e ld a  A l f o n s o  
y de A u g u s t o ,  R i c a r d o  y M a t i l d e  B e ld a  N e b o t . A l z i r a  
1 9 0 2 - 1 9 3 3 .
A 0 C 0
1 9 0 2 9 1 1 1
1 9 0 3 - - - -
1 9 0 4 7 1 1 -
1 9 0 5 - - - -
1 9 0 6 - - - -
1907 - - - -
1 9 0 8 4 6 4 4 1
1 9 0 9 6 9 5 5 3
1 9 1 0 7 4 1 2 1 1 7
1 9 1 1 18 2 2 -
1 9 1 2 1 7 1 1 1
1 9 1 3 92 7 6 3
1 9 1 4 4 5 8 6 1
1 9 1 5 - - - -
1 9 1 6 - - - -
1 9 1 7 2 1 9 1 7 1 5 1 0
1 9 1 8 5 1 1 1
1 9 1 9 1 0 2 2 2
1 9 2 0 2 6 3 3 4 28 2 5
1 9 2 1 5 1 4 4 2
1 9 2 2 1 2 9 18 1 6 1 4
1 9 2 3 1 3 2 2 2
1 9 2 4 3 5 5 5 2 4 6 4 3
1 9 2 5 1 1 7 1 6 1 6 1 4
1 9 2 6 - - - -
1 9 2 7 3 0 5 5 4
1 9 2 8 2 2 3 3 1
1 9 2 9 2 9 6 6 5
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A B C 0
1 9 3 0 - - - -
1 9 3 1 9 2 2 2
r
1 9 3 2 6 1 1 -
1 9 3 3 1 8 3 9 6 6 1
TOTAL 3 4 7 4 2 1 0 1 9 0 1 4 3
A=* N u m e ro  de H a n e g a d a s .  B= n ú m e r o  de  p a r c e l a s  
C» n ú m e r o  de  c o m p r a d o r e s  D= n ú m e r o  d e  c o m p r a d o r  
a p r o x i m a d o  q u e  a c c e d e n  a l a  p r o p i e d a d .
F u e n t e :  A p é n d i c e s  a l  A m i l l a r a m i e n t o .  E l a
b o r a c i o n  p r o p i a .
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p i a s  n e c e s i d a d e s  e c o n 6 m i c a s :  l a  p o s e d i ó n  d e  un  p a t r i m o n i o  a -  
g r a r i o  c o n s t i t u y e  e n  s í  l a  p o s i b i l i d a d  d e ,  a  t r a v é s  d e  s u  v a ­
l o r i z a c i ó n  p o r  e n a j e n a c i ó n ,  m a n t e n e r  u n a  p o s i c i ó n  s o c i a l  t a l  
v e z  en  d e c a d e n c i a .  U n i c a m e n t e  d e  e s t e  modo p u e d e  e x p l i c a r s e  
l o  p r o l o n g a d o  d e l  p e r í o d o  a  l o  l a r g o  d e l  c u a l  s e  v e n d e  y l a  
p r o p i a  c o n t i n u i d a d  d e  l a s  v e n t a s .  Como y a  h em o s  s e ñ a l a d o  a l  
r e f e r i r n o s  a  J o s é  G u e r o l a ,  l a s  s u p e r f i c i e s  v e n d i d a s  no h a n  e x ­
p e r i m e n t a d o  n i n g u n a  t r a n s f o r m a c i ó n  r e s p e c t o  a l  e s t a d o  en  q u e  
f u e r o n  a d q u i r i d a s  d u r a n t e  e l  p r o c e s o  d e s a m o r t i z a d o r :  a  l o  l a r ­
g o  d e  c a s i  un  s i g l o ,  e s t a s  t i e r r a s  m o n t a ñ o s a s  h a n  m a n t e n i d o  su  
c o n d i c i ó n  d e  s e c a n o .  L o s  o b s t á c u l o s  p a r a  su  t r a n s f o r m a c i ó n  
r e s i d í a n ,  a d e m á s  d e  e n  e l  c a r á c t e r  p e d r e g o s o  d e l  s u e l o ,  e n  l o s  
c u a n t i o s o s  g a s t o s  q u e  c o m p o r t a b a  e l  n i v e l a d o  y l a  p u e s t a  en  
r e g a d í o :  n o  s ó l o  l a  a p e r t u r a  d e  p o z o s ,  s i n o  l a  p o s t e r i o r  c o n ­
d u c c i ó n  d e l  a g u a  s a l v a n d o  d e s n i v e l e s  i m p o r t a n t e s ,  e x i g í a n ,  
s i n  d u d a , i n v e r s i o n e s  q u e  e d o s » p r o p i e t a r i o s  - c u y o s  m a y o r e s  i n ­
g r e s o s  a g r í c o l a s  p r o c e d í a n  d e  t i e r r a s  d e  h u e r t a  o n a t a n j a l e s ,  
d e  más m o d e s t a  e x t e n s i ó n -  no  e s t a b a n  en c o n d i c i o n e s  de  a f r o n ­
t a r .
Y en  e s t e  s e n t i d o ,  c o b r a  s i g n i f i c a c i ó n  l a  m o d a l i d a d  
d e  e n a j e n a c i ó n  q u e  s e  l l e v a  a c a b o ;  hem os  v i s t o  cómo l a  v e n t a  
i m p l i c a b a  p a r a  e l  p r o p i e t a r i o  u n a  p a r c e l a c i ó n  e x t r e m a  d e  l a  
t i e r r a » m á s  a c e n t u a d a  s i  c o n s i d e r a m o s  q u e  s o n  t i e r r a s  de s e c a ­
n o  muy p o c o  p r o d u c t i v a s .  L o s  c o m p r a d o r e s  s o n ,  e n  su  i n m e n s a  
m a y o r í a  ,  o b i e n  p e q u e ñ o s  p r o p i e t a r i o s  y a r r e n d a t a r i o s  o 
b i e n  t r a b a j a d o r e s  s i n  t i e r r a s  q u e  a c c e d e n  a s í  a  l a  p r o p i e d a d .
L o s  b a j o s  p r e c i o s  y  l a s  f a c i l i d a d e s  p a r a  l a  a d q u i ­
s i c i ó n  p o s i b i l i t a r í a n  q u e ,  p e s e  a s u s  e s c a s o s  r e c u r s o s ,  e s t o s  
n u e v o s  p r o p i e t a r i o s  p u d i e r a n  h a c e r  f r e n t e  a  l a  c o m p r a .  P o s t e ­
r i o r m e n t e  s e  d a r í a  e l  p r o c e s o  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  e s t a s  p e -
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q u e r í a s  p a r c e l a s ,  r o t u r á n d o l a s  e n  l o s  q a s o s  q u e  s e  t r a t a r a  d e  
m o n t e  o a d e c u á n d o l a s  p a r a  un  r i e g o  q u e  no  t e n d r í a  o t r o  o r i g e n  
q u e  e l  d e  l o s  p o z o s  a b i e r t o s  e n  s o c i e d a d  c o n  o t r o s  p e q u e ñ o s  
o m e d i a n o s  p r o p i e t a r i o s ;  l a  i n v e r s i ó n  en  t r a b a j o  a  p a r t i r  d e  
l a  mano d e  o b r a  f a m i l i a r  s u s t i t u i r í a  a  l a  i m p o s i b l e  a p o r ­
t a c i ó n  d e  c a p i t a l ,  Oe e s e  m o d o ,  a l  t i e m p o  q u e  s e  p r o d u c í a  e l  a c c e s o  
a  l a  p r o p i e d a d  de un  b u e n  n ó m e r o  d e  p r o p i e t a r i o s ,  s e  d a b a  s o ­
l u c i ó n  a l  p r o b l e m a  d e  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  u n a s  e x t e n s i o n e s  
d e  s e c a n o  q u e ,  muy d i f í c i l m e n t e  h u b i e r a n  l l e v a d o  a  c a b o  s u s  
a n t e r i o r e s  p r o p i e t a r i o s .  E s t a r í a m o s ,  p o r  t a n t o ,  en  p r e s e n c i a  
d e  u n o  d e  l o s  m o m e n t o s  d e c i s i v o s  e n  e l  p r o c e s o  d e  d i f u s i ó n  
d e  l a  p r o p i e d a d  q u e  s e  d a  p r e c i s a m e n t e  a l o  l a r g o  d e  l a s  
c o y u n t u r a s  c o n c r e t a s  d e  1 9 0 4 - 0 7  y  1 9 1 7 - 2 5 ,  l a s  c u a l e s  c o i n ­
c i d e n  b a s t a n t e  c l a r a m e n t e  c o n  l o s  m o m e n t o s  d e  m á x i m a s  en  e l  
p r o c e s o  g e n e r a l  d e  v e n t a s  d e  t i e r r a s  q u e  h em o s  c o n s i d e r a d o  e n  
un a p a r t a d o  a n t e r i o r ,
A l  p r o p i o  t i e m p o ,  e s t e  a c c e s o  a  l a  p r o p i e d a d  r o m ­
p í a  t a m b i é n  c o n  l a  t r a d i c i o n a l  d i v i s i ó n  p a i s a j í s t i c a  s u p e r ­
p u e s t a  a l a  d i v i s i ó n  e n t r e  d i s t i n t o s  g r u p o s  d e  p r o p i e t a r i o s :  
l o s  n a r a n j a l e s  de  h u e r t o ,  t i e r r a s  g a n a d a s  a l  s e c a n o ,  p e r t e n e ­
c e r í a n  a l o s  g r a n d e s  t e r r a t e n i e n t e s ,  m i e n t r a s  l o s  p e q u e ñ o s  cam­
p e s i n o s  p o s e í a n  p a r c e l a s  d e  h u e r t a  e n  l a s  z o n a s  más p r ó x i m a s  
a  l o s  c u r s o s  f l u v i a l e s .  Con l a s  v e n t a s  d e  l a s  g r a n d e s  f i n c a s  
d e  s e c a n o ,  l o s  s e g u n d o s  a c c e d e n  a  e s t e  t i p o  d e  t i e r r a s  q u e  
r o t u r a r á n  l e n t a m e n t e  h a s t a  i n c o r p o r a r l a s  a l  s i s t e m a  d e  e x p l o ­
t a c i ó n  d e  h u e r t o s .
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2 .  P ropiedades formadas con p o s te r io r id a d  a 18 50 ,
C o n s t i t u y e n  un  g r u p o  muy c a r a c t e r i z a d o  d e  l a  b u r g u e ­
s í a  a g r a r i a  v a l e n c i a n a s a q u e l  q u e  v u e l v e  s u s  o j o s  h a c i a  i n v e r ­
s i o n e s  a g r í c o l a s  d e s p u é s  d e  l a  f u s t r a c i é n  d e  u n a  s e r i e  d e  e s -  
p e c t a t i v a s  d e  n e g o c i o s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  en  e l  é m b i t o  f i n a n c i e ­
r o *  Su a p o r t a c i é n  e n  c u a n t o  a l o s  f l u j o s  d e  c a p i t a l  a l  ca m po  
s e r í a  f u n d a m e n t a l  y ,  s i n  d u d a ,  d e c i s i v a  p a r a  l a  p o s t e r i o r  e v o -  
l u c i é n  a g r í c o l a  v a l e n c i a n a *  A q u í  n o s  o c u p a m o s  d e  e s t e  s e c t o r  
t a n  s ó l o  a t r a f e é s  d e  a q u e l l o s  p r o p i e t a r i o s  c u y a  i n v e r s i é n  
e n  l a  c o m p r a  d e  t i e r r a s  e n  A l z i r a  no  a l c a n z a  u n a  c o n t i n u i d a d  
s i n o  q u e  d e r i v a  c o n  m a y o r  o m e n o r  r a p i d e z  en  l a  v e n t a  de  t o ­
d a s  o p a r t e  d e  l a s  p r o p i e d a d e s  a d q u i r i d a s *  En e l  c a p í t u l o  s i ­
g u i e n t e  h a r e m o s  u n a  c a r a c t e r i z a c i ó n  més c o m p l e t a  d e l  g r u p o  c o ­
mo t a l *
De  l o s  q u i n c e  p r o p i e t a r i o s  v e n d e d o r e s  q u e  hem os  s e ­
l e c c i o n a d o ,  a q u e l l o s  c u y o s  p a t r i m o n i o s  s e  f o r m a n ,  s o b r e  t o d o ,  
en  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o  X I X  c o n s t i t u y e n  e l  g r u p o  més n u ­
m e r o s o  - a u n  c u a n d o  t o t a l i c e n  u n a  e x t e n s i ó n  d e  t i e r r a s  b a s t a n ­
t e  i n f e r i o r  a l  g r u p o  a n t e r i o r *  y s u s  c i r c u n s t a n c i a s  p a r t i c u ­
l a r e s  r e v i s t e n  u n a  c i e r t a  d i v e r s i d a d *
P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a l  o r i g e n  d e  e s t a s  p r o p i e d a d e s ,  
a l g u n a s  d e  e l l a s  p r o c e d e n  d e  l a  c r í t i c a  c o y u n t u r a  d e  l a s  d é ­
c a d a s  c e n t r a l e s  d e l  s i g l o *  Es e l  c a s o  d e  l a  f a m i l i a  L i n ó n ,  
c u y o  a n t e p a s a d o ,  T o m é s  L i f í a n ,  a d q u i e r e  e n t r e  1 8 4 5  y 1 8 5 0  u n a s  
1 6 2  h g s * ,  e n t e r a m e n t e  d e  r e g a d í o *  Se  t r a t a b a ,  e n  su m a y o r  p a r ­
t e ,  d e  t i e r r a s  d e  p e q u e ñ o s  p r o p i e t a r i o s ,  m u c h o s  d e  l o s  c u a l e s  
s e  h a b í a n  v i s t o  o b l i g a d o s  a  v e n d e r  t o d a s  s u s  p o s e s i o n e s ,  y q u e  
d a n  l u g a r ,  e n  m a n o s  d e  L i ñ é n ,  a  un  p a t r i m o n i o  a g r a r i o  d e  n u e ­
v a  c r e a c i ó n ,  p u e s t o  q u e  c o n  a n t e r i o r i d a d  n u n c a  h a b í a  p o s e í d o
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t i e r r a s  e n  A l z i r a *  R e s i d e n t e s  e n  V a l e n c i a ,  l o s  L i h á n  c u l t i v a ­
r í a n  s u s  p o s e s i o n e s  m e d i a n t e  e l  a r r i e n d o *  En o t r o s  c a s o s ,  c o ­
mo e l  de  J o s é  f l 9  P a n d o  S a a v e d r a ,  t e r r a t e n i e n t e  m a d r i l e ñ o ,  e l  
o r i g e n  e s  p o s t e r i o r ,  f u n d a m e n t a l e m n t e  en  l a s  d é c a d a s  d e  l o s  
5 0  y  l o s  6 Q *
L a  m a y o r í a ,  s i n  e m b a r g o ,  c o m p l e t a n  s u s  p r o p i e d a d e s  
d e s p u é s  d e  1 8 6 1 :  e n  e l  p a d r ó n  d e  e s t e  a ñ o  t o d a v í a  n o  a p a r e c e n  
como g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s *  A s í  s u c e d e ,  p o r  e j e m p l o ,  c o n  L e é n  
B u c h  A r m a n d ,  L u i s  O r d e i g  O r t e g a ,  S e b a s t i é n  F e r r B r  T u r ,  F e d e ­
r i c o  d e  L a n z a s  U t r i l l a ,  J u a n  J o s é  P a n d o  P é r e z  y B a r t o l o m é  
B e r g a  G i l *  L a  a d q u i s í c i é n  t a r d í a  d e  t i e r r a s  e s  p a r t i c u l a r m e n t e  
s i g n i f i c a t i v a  e n  e l  c a s o  d e  L e é n  B u c h :  l a  m a y o r í a  d e  l o s  cam ­
p o s  v e n d i d o s  en e l  p e r í o d o  cjue n o s  o c u p a ,  h a n  s i d o  a d q u i r i d o s  
u n o s  a n o s  a n t e s ,  l l e g a n d o  en  a l g ú n  m o m e n t o  a v e n d e r s e  t i e r r a s  
a d q u i r i d a s  e l  ar lo  a n t e r i o r *  A s í ,  s i  e l  p r o c e s o  d e  v e n t a s  s e  
d e s a r r o l l a  e n t r e  1 8 9 7  y 1 9 2 5 ,  L e é n  B u c h  a d q u i e r e  t i e r r a s  s i s ­
t e m á t i c a m e n t e  e n t r e  1 8 9 4  y 1 9 1 7 *  S i  t e n e m o s  e n  c u e n t a ,  a d e m á s ,  
q u e  s e  t r a t a b a  d e  un  p o t e n t a d o  l o c a l  d e d i c a d o  a l  p r é s t a m o  u s u ­
r a r i o — a t r a v é s  d e  l a  s o c i e d a d  L e é n  B uch  y C i a  ( . 2 4  ) -  r e s u l t a  
e v i d e n t e  q u e  s u  a c t i v i d a d  e n  l a  a d q u i s i c i é n  d e  b i e n e s  r a í c e s  
e s t a b a  p r e s i d i d a  p o r  l a  e s p e c u l a c i é n :  c o m p r a r  p a r a  v e n d e r  c o n  
o b t e n c i é n  d e  g a n a n c i a s ;  p u e d e  p e n s a r s e ,  i n c l u s o ,  q u e  a l g u n a s  
d e  l a s  t i e r r a s  a d q u i r i d a s  l o  f u e r a n  en c u a n t o  r e c u p e r a c i é n  d e  
p r é s t a m é s  i m p a g a d o s *
H a y  o t r o s  c a s o s ,  como e l  d e  B a r t o l o m é  B e r g a ,  e n  q u e  
l a  a d q u i s i c i é n  d e  l a s  t i e r r a s  en  e l  ú l t i m o  t e r c i ó  d e  s i g l o ,  
v a  e s t r e c h a m e n t e  l i g a d a  a su  t r a n s f o r m a c i é n  d e  s e c a n o  en  r e ­
g a d í o  y a  l a  p l a n t a c i é n  d e  n a r a n j o s *  A s í ,  e s t e  p r o p i e t a r i o  
c o n v i e r t e  a l  r i e g o ,  e n t r e  1 8 6 9  y 1 8 7 9 ,  más d e  3 0 0  h g s ,  d e  s e ­
c a n o *  En  e s t 8  c a s o  l a  d e d i c a c i é n  a  l a  a g r i c u l t u r a  r e s u l t a  e v i ­
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d e n t e :  B e r g a  f u e ,  a d e m á s  d e  d i p u t a d o  d e  l a  A * R * X * ,  s e c r e t a r i o  
d e  l a  s e c c i ó n  d e  G a n a d e r í a  d e  l a  J u n t a  P r o v i n c i a l  d e  A g r i c u l ­
t u r a ,  n o m b r a d o  e n  1 8 7 6 ,  p r e c i s a m e n t e  c u a n d o  s e  e n c o n t r a b a  en  
p l e n a  f i e b r e  m o d e r n i a a d o r a  d e  s u s  p r o p i e d a d e s *  F r e n t e  a  L e ó n  
B u c h ,  r e p r e s e n t a n  d o s  p r o t o t i p o s  r a d i c a l m e n t e  d i s t i n t o s  d e  
g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  a g r í c o l a s :  e l  b u r g u ó s  q u e  a c u d e  a  l a  a g r i ­
c u l t u r a  c o n s i d e r á n d o l a  s i m p l e  o b j e t o  d e  e s p e c u l a c i ó n  f r e n t e  a l  
q u e  e n c u e n t r a  en  e l  c u l t i v o  y  l a  m a x i m i z a c i ó n  c u a n t i t a t i v a  y 
c u a l i t a t i v a  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  s u  p r i n c i p a l  f u e n t e  d e  g a n a n c i a s *  
L a  f o r m a c i ó n  d e l  r e s t o  d e  p a t r i m o n i o s  q u e  h em o s  e n u ­
m e r a d o  r e s u l t a  i n c i e r t a :  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  q u e  s u r g e n  a l o  
l a r g o  d e l  ú l t i m o  t e r c i o  d e l  s i g l o ,  a u n q u e  e n  l a  d á c a d a  d e  
l o s  9 0  l a  m a y a r í a  t e n i a n  y a  s u  t a m a ñ o  d e f i n i t i v o *  De h e c h o ,  
l a s  v e n t a s  s u e l e n  i n i c i a r s e  a  p a r t i r  d e  1 8 9 5 *
E l  p r o c e s o  d e  l i q u i d a c i ó n  d e  e s t a s  g r a n d e s  p r o p i e ­
d a d e s  t i e n e  u n a  p l a s m a c i ó n  c r o n o l ó g i c a  a m p l i a :  l a  c a s i  t o t a l i ­
d a d  d e  l a s  v e n t a s  s e  p r o d u c e n  e n t r a d o  y a  e l  s i g l o  X X ;  l a  ma­
y o r í a  a r r a n c a n  Én l a  d á c a d a  d e  l o s  9 0  y  s ó l o  B a r t o l o m é  B e r g a  
e n a j e n a  s u  p a t r i m o n i o  en  e l  s i g l o  p a s a d o ,  e n t r e  1 8 7 4  y  1 8 8 6 ,  
l o  c u a l  n o  d e j a  d e  s e r  s o r p r e n d e n t e  s i  c o n s i d e r a m o s  q u e  p o r  
e s o s  m i s m o s  a ñ o s  s e  e n c o n t r a b a  e n  e l  p r o c e s o  t r a n s f o r m a d o r  q u e  
h em o s  a p u n t a d o *
L a s  t i e r r a s  v e n d i d a s  s o n  m a y o r i t a r i a m s n t e  a r r o z a l e s  
o h u e r t a ,  y e n c o n t r a m o s  t a m b i á n  s e c a n o *  En m e n o r  m e d i d a ,  d e  n a ­
r a n j o s  y  c e r e a l e s *  E l  t a m a ñ o  d e  l a s  p a r c e l a s  e s  s e n s i b l e m e n t e  
m a y o r  q u e  e n  e l  p r i m e r  g r u p o  d e  p r o p i e t a r i o s ,  a u n q u e ,  e n  c u a l ­
q u i e r  c a s o ,  l a  m a y o r í a  s o n  p e q u e ñ a s  e x t e n s i o n e s  i n f e r i o r e s  a  
1 0  h g s . E n  t r e s  c a s o s ,  s i n  e m b a r g o ,  e l  t a m a ñ o  m e d i o  d e  l a s  p a r ­
c e l a s  v e n d i d a s  s u p e r a  l a s  2 0  h g s *  y l l e g a ,  e n  e l  c a s o  d e  P a n d o
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S a a v e d r a ,  a  l a s  3 3 * 6 0  h g s *  E s t e  p r o p i e t a r i o  v e n d e  g r a n d e s  e x ­
t e n s i o n e s ,  t a n t o  d e  s e c a n o  como d e  h u e r t a ,  a  a l g u n o s  g r a n d e s  
c o m p r a d o r e s  d e  t i e r r a s ;  S e b a s t i á n  F e r r e r ,  p o r  s u  p a r t e ,  h a c e  
l o  m is m o  c o n  e x t e n s i o n e s  de m o n t e  i n c u l t o ,  p e r o  e s t a  v e z  a p r o ­
p i e t a r i o s  m e d i a n o s  e i n c l u s o  p e q u e f l o s ;  f i n a l m e n t e ,  B a r t o l o m é  
B e r g a ,  a d e m á s  d e  l a s  t i e r r a s  d e  s e c a n o  y  a r r o z ,  t r a s p a s a  t a m ­
b i é n  h u e r t o s  d e  n a r a n j o s  d e  n o t a b l e  e x t e n s i ó n *  C r o n o l ó g i c a m e n ­
t e ,  l a  d i s p e r s i ó n  d e  e s t a s  v e n t a s  e s  a b s o l u t a  y r e s u l t a ,  p o r  
e l l o ,  d i f í c i l  c e n t r a r l a s  e n  a l g u n o s  apios c o n c r e t o s *
P o r  su  p a r t e ,  l o s  c o m p r a d o r e s  d e  l o s  b i e n e s  d e  e s t o s
p r o p i e t a r i o s  p r e s e n t a n  u n a  c a r a c t e r i z a c i ó n  b i e n  d i f e r e n t e  a  
l o s  q u e  v e í a m o s  e n  e l  g r u p o  a n t e r i o r *  En p r i m e r  l u g a r ,  l a  
i n m e n s a  m a y o r í a  d e  l o s  c o m p r a d o r e s  s o n  y a  t e r r a t e n i e n t e s  y  
s e  l i m i t a n ,  p o r  t a n t o ,  a  c o n s o l i d a r  s u s  p o s e s i o n e s :  d e  l o s  3 1  
c o m p r a d o r e s  q u e  a d q u i e r e n  e l  p a t r i m o n i o  de l a  f a m i l i a  L i ñ á n ,  
t a n  s ó l o  3 a c c e d e n  a l a  p r o p i e d a d  p o r  p r i m e r a  v e z ;  l o  m is m o  
o c u r r e  c o n  l o s  7 d e  e n t r e  1 8  en e l  c a s o  d e  P a n d o  S a a v e d r a  y 
e n  e l  r e s t o  d e  l o s  v e n d e d o r e s *  E n t r e  e s t o s  c o m p r a d o r e s  m e d i a ­
n o s  a c o m o d a d o s  a b u n d a n ,  a d e m á s ,  a q u e l l o s  q u e  a d q u i e r e n  t i e r r a s  
p r e c i s a m e n t e  a o t r o s  g r a n d e s  v e n d e d o r e s  q u e  y a  he m o s  c i t a d o *  
P e r o ,  s o b r e  t o d o ,  r e s u l t a  s i g n i f i c a t i v a  l a  p r e s e n c i a  d e  g r a n ­
d e s  p r o p i e t a r i o s  e n t r e  l o s  c o m p r a d o r e s :  s e  t r a t a  d e  p o t e n t a ­
d o s  q u e  e s t á n  e n g r o s a n d o  d u r a n t e  e s t o s  m i s m o s  a ñ o s  s u s  p o ­
s e s i o n e s  e n  b a s e  p r e c i s a m e n t e  a  e s t a s  c o m p r a s ;  s o n  e l l o s ,  n a ­
t u r a l m e n t e ,  l o s  q u e  a d q u i e r e n  l a s  g r a n d e s  e x t e n s i o n e s  d e  h u e r ­
t o  e i n c l u s o  d e  s e c a n o  q u e  s e  p o n e n  en  v e n t a *
E l  m o d e l o  d e  l i q u i d a c i ó n  d e  l o s  p a t r i m o n i o s  r e s u l ­
t a ,  p o r  t o d o  e l l o ,  s u s t a n c i a l m e n t e  d i f e r e n t e  a l  q u e  h e m o s  v i s ­
t o  e n  e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r *  En e l  c u a d r o  2 6  p u e d e  v e r s e  u n a  
s í n t e s i s  d e  l o s  d a t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  e s t o s  o c h o  n o m b r e s *
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Cuadro 26 . Ventas  r e a l i z a d a s  por ocho grandes p r o p ie t a r io s *  A lz i r a #
(I) ( I I ) ( I I I ) (IV) (V)
Bartolomé Berga 622 29 21 '40 16 1874-86
León Buch 200 21 9'50 11 1897-1925
Sebastian Ferrer 581 25 2 3 '24 11 1897-1916
Federico de Lanzas 391 30 13 15 1895-1933
Hnos# Llñan Codlna 211 31 6'80 3 1 9 0 7 -1 9 2 9
Luis Ordelg Ortega 290 34 8 ' 5 0 14 1918-1930
Juan J# Pardo 275 33 8 '3 0 17 1 9 1 4 -1 9 2 7
José M* Pardo 606 18 33 '60 7 1915-1924
(i) numero de hanegadas# n«mero de compradores# (ill) Ta­
maño medio de la compra# (IV) Compradores que acceden a la pro­
piedad (v) Años#
Fuentes A#M#A#, Apéndices del Amlllaramlento# Elaboración propia#
La m ayor  p a r t e  de e s t o s  p r o p i e t a r i o s  v e n d e d o r e s  han a d q u i r i d o  
sus  t i e r r a s  po cos  años  a n t e s :  c a r e c e n  , p o r  t a n t o ,  de t r a d i ­
c i ó n  como t e r r a t e n i e n t e s .  Su p r o p ó s i t o ,  con t o d a  p r o b a b i l i d a d ,  
c o n s i s t e  en r e n t a b i l i z a r  a l  máximo y a c o r t o  p l a z o  l o s  b i e n e s  
a d q u i r i d o s ;  y ,  en d e t e r m i n a d a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  t a l  r e n t a b i l i -  
z a c i ó n  i m p l i c a  l a  p r o n t a  v e n t a  de l a s  mismas t i e r r a s  que han 
a d q u i r i d o .  La e v o l u c i ó n  d e l  v a l o r  de l a  t i e r r a  a v a l a ,  s i n  du­
d a ,  l o s  b e n e f i c i o s  de una o p e r a c i ó n  de e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s .
£1 hecho  de q u e ,  d u r a n t e  l o s  años  de p r o p i e d a d  hayan  c u l t i v a ­
do d i r e c t a m e n t e  l a  t i e r r a ,  u n id o  a,que e l  p r e c i o  da v e n t a  de .  
l a  misma es a l t o ,  i m p l i c a  que l o s  c o m p ra d o re s  no pueden s e r  pe ­
queños  p r o p i e t a r i o s  o a r r e n d a t a r i o s , e n  l a  misma p r o p o r c i ó n  i en que 
l o  e ra n  l o s  c o m p ra d o re s  que v im o s  en e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r ,  
s i n o  a q u e l l o s  que p o d í a n  p a g a r  un p r e c i o  a l t o  y a d q u i r i r ,  ade ­
m ás,  p a r c e l a s  de m a y a re s  d im e n s i o n e s .  La v e n t a  i  l o s  a r r e n d a ­
t a r i o s  a p r e c i o s  a c o r d a d o s  - y ,  p o r  t a n t o ,  en a lg u n a  m e d id a  a -  
j e n o s  a l o s  v i g e n t e s  en é l  m ercado  de t i e r r a s -  c a r a c t e r í s t i c a  
en cam b io  d e l  p r i m e r  g r u p o  de p r o p i e t a r i o s  v e n d e d o r e s ,  queda  
e x c l u i d a ;  ú n i c a m e n t e  en e l  caso  de F r a n c i s c o  de Lanzas  U t r i -  
11a e n c o n t ra m o s  un e je m p l o  de e s t e  t i p o  de e n a j e n a c i o n e s  d e l  
p a t r i m o n i o .  En e l  c u a d r o  27 puede v e r s e  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  en­
t r e  l o s  a r r e n d a t a r i o s  y l o s  p o s t e r i o r e s  c o m p ra d o r e s .  Se t r a t a ­
ba de un h u e r t o  de 259 h g s .  a d q u i r i d o  en 1892 a B e r n a r d o  de 
l a s  B á rc e n a s  y e x p l o t a d o ,  p o r  t a n t o ,  d u r a n t e  más de t r e i n t a  
años m e d i a n t e  a r r e n d a m i e n t o s ,  f o r m a  b i e n  a t í p i c a  de c u l t i v o  de 
h u e r t o s  de n a r a n j o s  y que l l e v ó ,  s i n  d u d a ,  a l a  n e c e s i d a d  de 
v e n d e r  p o r  e l  d e s f a s e  p r o b a b l e m e n t e  o r i g i n a d o  e n t r e  e l  a l z a  
de l a  r e n t a  y l a  e l e v a c i ó n  mucho m ayo r  de l o s  b e n e f i c i o s  a g r í ­
c o l a s  y d e l  p r e c i o  de l a  t i e r r a .
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y  compras de t i e r r a s  por lo s  mismos.
Arrendatarios-compradores (I) (ii) (III) (IV) (V)
Carmen Aparicl Cayetán huerto 90 1927
María Aparici Cayetán huerto 90 1927 -
Dolores Asensi Boquera 10'1 huerto i M 1928
Salvador Asensi Boquera 5'1 huerto 75 1928 -
María Barrera Carrión 7 huerto 112 1928 >
n  ft t» 5'2 huerto 88 1928 -
Vicente Colomer Barbera 27 '2 huerto 825 1931 i -
Enrique Certs Rodríguez 2'1 secano 3 6 1929 9 (1929), h (1933)
n n tt 19 '2 huerto k$9 1931
Bernardo Corts Sifre 2'3 huerto 50 1927 k (1924)
Emilia Dalmau España 10'3 huerto 172 1928 -
Francisco Esteve Gregori 23 '1 huerto 697 1929 -
Antonio Gisbert Gómez h ' 3 huerto 76 1928 3 (1881)
Florencio Gómez Domingo 2*1 secano 3 6 1932 -
Francisco Iñigo Casterá  ^'3 secano 76 1931 k (1 9 2 5)
Bernardo Iñigo Soler 7'3 huerto 150 1931 3 (192¿*), 5 (1 9 2 5),
2 (1931), 6 (1933).
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Arrendatarlos-oompradores (I) (XI) (III) (IV) (V)
Vicente Iñigo Soler 17*1 huerto 260 1930 8 (1921), 3 (1924)
Salvador Llopis Ramos 4'1 secano 68 1928 5 (1925)
María Molí Llopis 4 '1 secano 68 1928 -
Vicente Navarro Puig 10 '2 huerto 147 1928 -
Bamardo Perla Garrigues 22 *1 secano 300 1928 6 (1912), 5 (191*0,
7 (1919), 8 (1 9 2 3).
Florencia Rodríguez VI-
llalba 1 "2 secano 24 1929 - .
n ti ti 4'3 secano 76 1928 - .
Bernardo Ullo Galiana 7 huerto 112 1929 3 (1895), 24 (1904),
3 (1907), 7 (1929).
Bernardo Vergara Gómez 13*1 huerto 390 1931 -
Íl) numero de hanegadas. (il) cultivo* (ill) renta en 1892 (en pesetas)* IV) año de venta al arrendatario. (v) Otras adquisiciones de los compra­
dores (se indica el numero de hanegadas adquiridas y, entre paréntesis, el 
año de la adquisicién).
Fuentes A.M.A., leg. "Expedientes varios, 1854-1928", y Apéndices del Ami- 
llaramiento. Elaboración propia.
C o n v ie n e  h a c e r ,  p o r  ú l t i m o ,  una v a l o r a c i ó n  de e s t e  
p r o c e s o  de v e n t a s  de p a t r i m o n i o s  a g r a r i o s  desde l a  ó p t i c a  de 
l o s  c o m p ra d o re s  que r e s u l t a n  l o s  n u e vo s  p r o p i e t a r i o s  de aque­
l l a s  t i e r r a s .  Por  una p a r t e ,  tenem os  l a s  e l e v a d a s  c i f r a s  - 3 4 0 -  
de p e queños  a d q u i r i e n t e s  p a r a  e l  ca so  de l o s  dos m ayo re s  p a t r i ­
m o n io s  e n a j e n a d o s :  l o s  de G u e r o la  P e y r o l ó n  y de l a  f a m i l i a  B e l ­
d a .  Se t r a t a  de p equeños  p r o p i e t a r i o s  o de a r r e n d a t a r i o s  l a  ma­
y o r  p a r t e  de l o s  c u a l e s ,  como hemos v i s t o  en l o s  c u a d r o s  24 y 25 
no r e a l i z a n  n in g u n a  o t r a  compra  de t i e r r a  y muchos de l o s  c u a le s  
p o r  t a n t o ,  ( s i n  que podamos p r e c i s a r  su número p o r  f a l t a  de do­
c u m e n t a c ió n  e s p e c í f i c a )  a c c e d e r í a n  p o r  vdz  p r i m e r a  a l a  p r o p i e ­
dad de l a  t i e r r a .  Por  o t r a  p a r t e ,  se da ta m b ié n  l a  p r e s e n c i a  de 
g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  e n t r e  l o s  c o m p ra d o r e s :  muchos de e l l o s  es ­
t é n  c o n s t i t u y e n d o  g r a n d e s  p a t r i m o n i o s  a p a r t i r  de e s t a s  c o m p ra s ;  
o t r o s  S im p le m e n te  e n g ro s a n  unas p r o p i e d a d e s  e x i s t e n t e s  desde  mu­
cho a n t e s .  La m o v i l i d a d  de l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  que e s t o s  
p r o c e s o s  de e n a j e n a c i ó n  ponen en m a rch a  i m p l i c a  dos  t e n d e n c i a s  
d i s t i n t a s  y en g r a n  manera  c o n t r a p u e s t a s :  l a  d i f u s i ó n  y s u b d i ­
v i s i ó n  de l a  p r o p i e d a d ,  j u n t o  a l  m a n t e n i m i e n t o  de o t r o s  g ra n d e s  
p a t r i m o n i o s .
En c o r r e s p o n d e n c i a  con e l l o ,  e l  t i p o  y l a  c a l i d a d  de 
l a  t i e r r a  e s t a b l e c e n  t a m b i é n  una d i f e r e n c i a c i ó n  e n t r e  l o s  pequ e ­
ños c o m p ra d o re s  que a d q u i e r e n ,  s o b r e  t o d o ,  t i e r r a s  de s e c a n o ,  
m o n tu o sa s  y en g r a n  p a r t e  i n c u l t a s ,  y l o s  m e d ia n o s  o g ra n d e s  
que compran  e s p e c i a l m e n t e  t i e r r a s  de r e g a d í o .
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A l o  l a r g o  d s l  p e r í o d o  que c o n s t i t u y e  e l  c e n t r o  de 
n u e s t r a  a t e n c i ó n ,  p a r a l e l a m e n t e  a l  p r o c e s o  de l i q u i d a c i ó n  de 
g r a n d e s  p r o p i e d a d e s  que acabamos de v e r  en e l  c a p í t u l o  a n t e ­
r i o r ,  se p r o d u c e  t a m b i é n  e l  fenóm eno  i n v e r s o :  e l  i n c r e m e n t o  
de o t r o s  g r a n d e s  p a t r i m o n i o s  ya e x i s t e n t e s  e i n c l u s o  l a  c r e a ­
c i ó n  de o t r o s  n u e v o s ,  a t r a v ó s  de una s e r i e  de compras  de d i ­
v e r s o  c a r á c t e r *  En a l g u n o s  c a s o s ,  e l  fenómeno de l a s  v e n t a s  
y e l  de l a s  com pras  se e n t r e l a z a n  e n t r e  s í :  es  l a  s u b d i v i s i ó n  
de a lg u n a s  g r a n d e s  p r o p i e d a d e s  l o  que n u t r e  l a  c o n s o l i d a c i ó n  
de o t r a s *  En o t r o s  muchos c a s o s ,  s i n  embargo ,  no e x i s t e  c o ­
n e x i ó n  e n t r e  l o s  dos p r o c e s o s *  Ambas p o s i b i l i d a d e s  i r e m o s  v i é n ­
d o l a s  a l  e s t u d i a r  l o s  e je m p lo s  p a r t i c u l a r e s *
En p r i n c i p i o ,  p a r a  una m ayo r  c l a r i d a d  en l a  e x p o s i ­
c i ó n  , hemos e s t a b l e c i d o  una t i p o l o g í a  de a q u e l l o s  p r o p i e t a r i o s  
que l l e v a n  a cabo e s t e  i m p o r t a n t e  vo lu m e n  de co m p ra :  en p r i ­
mer l u g a r  ve rem os  l o s  que c u e n t a n  con una l a r g a  t r a d i c i ó n  como 
p r o p i e t a r i o s  en l a  zona  de A l z i r a ;  en s e g u n d o ,  a q u e l l o s  s e ñ a ­
l a d o s  b u r g u e s e s  v a l e n c i a n o s  que se c o n v i e r t e n  en n u evo s  p r o p i e ­
t a r i o s  de l a  z o n a ;  f i n a l m e n t e ,  l o s  g r a n d e s  t e r r a t e n i e n t e s  l o c a ­
l e s  que c o n s t i t u y e n  o c o m p le ta n  d u r a n t e  e s t e  p e r í o d o  su p a t r i ­
m o n io *
1*  La g r a n  p r o p i e d a d  t r a d i c i o n a l
La c u e s t i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o  d e l  p o d e r  e co n ó m ic o  
de l a  b u r g u e s í a  a g r a r i a  a l o  l a r g o  de un p e r í o d o  de l a r g a  du­
r a c i ó n ,  e x i g e  i n v e s t i g a c i o n e s  e s p e c í f i c a s  que puedan  r e s p o n d e r
266
a l a  p r e g u n t a  de s i  puede  h a b l a r s e  de c o n t i n u i d a d  h i s t ó r i c a  
e n t r e  l o s  p r o p i e t a r i o s  r e n t i s t a s  que b a j o  e l  A n t i g u o  Régimen 
han p e n e t r a d o  ya  en l a s  e s t r u c t u r a s  de l a  p r o p i e d a d  de l a  zo ­
na de A l z i r a y que s a l d r á n  r e f o r z a d o s ,  además, d e l  p r o c e s o  r e ­
v o l u c i o n a r i o  d e l  se g un d o  t e r c i o  d e l  s i g l o  X X £ ,y  l a  b u r g u e s í a  
a g r a r i a  de f i n a l e s  d e l  s i g l o  o i n c l u s o  de l a  década  de l o s  
30 en l a  c e n t u r i a  s i g u i e n t e ,  que c o n t i n ú a  s i e n d o  e l  s e c t o r  
s o c i a l  p r e d o m i n a n t e  en l a s  e s t r u c t u r a s  de l a  p r o p i e d a d  de es­
t o s  años t a n t o  p o r  l a  c a n t i d a d  como p o r  l a  c a l i d a d  de l a s  t i e ­
r r a s  p o s e í d a s *  Las m u t a c i o n e s  que e s t a  b u r g u e s í a  e x p e r i m e n t a ­
r í a  a l o  l a r g o  de e s t e  p r o c e s o  s e c u l a r ,  s e r í a n  además,  o t r o  
tema de g r a n d e s  i m p l i c a c i o n e s *  R e s u l t a  d i f í c i l ,  p o r  e l  momen­
t o ,  e l u c i d a r  e s t a  c u e s t i ó n  y n o s o t r o s ,  a q u í ,  no vamos a a b o r ­
d a r l a  en t o d a s  su s  d im e n s i o n e s *  Cn e s t e  p r i m e r  a p a r t a d o ,  s i n  
e m b arg o ,  ha rem os a l g u n a s  i n d i c a c i o n e s *
E n t r e  l o s  g r a n d e s  c o m p ra d o r e s  de t i e r r a s  d u r a n t e  e l  
p e r í o d o  1870  a 1 9 3 0 ,  e n c o n t ra m o s  un buen número de p r o p i e t a ­
r i o s  c u y o s  nom bres  a p a r e c e n  r e p e t i d a m e n t e  en t o d o s  l o s  p a d r o ­
nes de r i q u e z a  r ú s t i c a  a l o  l a r g o  d e l  X IX*  E s t e  t i p o  de t e r r a ­
t e n i e n t e s  que m a n t e n d r í a ,  p o r  t a n t o ,  una i n n e g a b l e  c o n t i n u i ­
dad d u r a n t e  un l a r g u í s i m o  p e r í o d o ,  c o n s t i t u í a n  uno de l o s  s e c ­
t o r e s  f u n d a m e n t a l e s  d e n t r o  de l a  b u r g u e s í a  a g r a r i a  d e l  p r i m e r  
t e r c i o  d e l  s i g l o  XX* D e n t r o  de e s t a  c l a s e  a s e n t a d a  d e f i n i t i v a ­
mente  como d o m in a n te  en e l  campo, e n c o n t r a m o s ,  s i n  e m b arg o ,  
g r a d o s  muy d i s t i n t o s  de d in a m is m o *  Tenemos,  p o r  un l a d o ,  l o s  
que se l i m i t a n  a m a n te n e r  l a s  f o r t u n a s  h e re d a d a s  c o n ,  a l o  
sumo, a l g u n a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  de c u l t i v o s  según  e l  s i g n o  de 
l o s  t i e m p o s :  es e l  ca s o  de nombres  como L u i s  M i q u e l ,  I g n a c i o  
M o n t s e r r a t ,  B e r t r á n  de L i s ,  P a b lo  B s c e r r i l ,  e l  Conde de N i e u -  
l a n t ,  F r a n c i s c o  C a s a s ú s *  Por  e l  c o n t r a r i o ,  e s t á n  ta m b ié n  l o s
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q ue  a m p l í a n  s i s t e m á t i c a m e n t e  sus  p o s e s i o n e s  a d q u i r i e n d o  t i e r r a s  
de secano  que t r a n s f o r m a n  en n a r a n j a l e s  m e d ia n t e  l a  e x c a v a ­
c i ó n  de p o z o s  y l a  i n s t a l a c i ó n  de m o t o r e s 9 es d e c i r ,  i n v i r t i e n -  
d o :  de e l l o s  nos  ocu pa re m o s  a q u í *
S i  tomamos como p u n t o  de p a r t i d a  l a  r e l a c i ó n  de ma­
y o r e s  p r o p i e t a r i o s  en 1661 ( 1 ) 9 vemos que t a n  s ó l o  12 de en­
t r e  51 l l e v a n  a cabo a d q u i s i c i o n e s  de i m p o r t a n c i a  a l o  l a r ­
go d e l  p e r í o d o  que e s t u d ia m o s *  La m a y o r í a  de e s t o s  a n t i g u o s  
p r o p i e t a r i o s ,  da m u e s t r a ,  p o r  t a n t o , d e  un e s c a s o  d in a m is m o ,  
m a n te n ie n d o  e l  tamaño y l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de deas p r o p i e d a ­
des fo r m a d a s  con  mucha a n t e r i o r i d a d *  E x i s t e ,  además, una c o i n ­
c i d e n c i a :  e s t o s  p r o p i e t a r i o s  s o n ,  p r e c i s a m e n t e  q u ie n e s  c u l t i ­
van  l a  t i e r r a  m e d ia n t e  l a  c e s i ó n  en a r r e n d a m i e n t o ,  y se c a ­
r a c t e r i z a n  t a m b i é n  p o r  l a  p r á c t i c a  d e l  a b s e n t i s m o *  La p e r ­
c e p c ió n  de l a  r e n t a  c o n s t i t u y e ,  p o r  t a n t o ,  su ú n i c o  p u n t o  de 
c o n t a c t o , l o  c u a l  l e s  s e p a r a  de o t r o  s e c t o r  de i d é n t i c o s  o r í ­
genes s o c i a l e s  y c r o n o l ó g i c o s ,  p e r o  q u e ,  m e d ia n t e  e l  c u l t i v o  
d i r e c t o  de l a  t i e r r a  se s i t ú a n  a l a  v a n g u a r d i a  de l a s  t r a n s ­
f o r m a c i o n e s  a g r a r i a s *  Por  e l  c o n t r a r i o ,  cabe  s u p o n e r  que en 
muchos de l o s  c a s o s ,  l a  s u s t i t u c i ó n  d e l  se ca n o  p o r  e l  n a r a n ­
j o  en l a s  t i e r r a s  de a q u e l l a  m a y o r í a  de p r o p i e t a r i o s ,  s e r í a  
l l e v a d a  a cabo p o r  l o s  p r o p i o s  a r r e n d a t a r i o s  a t r a v é s  de l o s  
m ú l t i p l e s  t i p o s  de c o n t r a t o s  v i g e n t e s  •
A p e s a r  d e l f u e r t e  i m p u l s o  e x p e r i m e n t a d o  p o r  l a  g e s ­
t i ó n  y e l  c u l t i v o  d i r e c t o  de l a s  t i e r r a s  más r e n t a b l e s  de l a  
z o n a ,  l o s  p r o p i e t a r i o s  a r r e n d a d o r e s  ta m b ié n  d e b í a n  m a n te n e r  
saneados  i n g r e s o s  f u e r a  de a q u e l l o s  p e r i o d o s  como e l  que 
hemos v i s t o  h a c i a  l a  m i t a d  de l a  d écada  de l o s  8 0 ,  en que l a  
c r i s i s  de d e t e r m in a d o s  c u l t i v o s  p r o v o c a r á n  d i f i c u l t a d e s  p a r a
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e l  pago de l a s  r e n t a s .  P a r t i c u l a r m e n t e  c i e r t o  debe h a b e r  s i d o  
t o d o  e l l o  p a r a  l o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  con a r r e n d a m i e n t o s  
muy d i v e r s i f i c a d o s  y s o b r e  campos con a p r o v e c h a m ie n t o s  de a l ­
t a  v a l o r  en e l  m e r c a d o .  En e l  c u a d r o  28 recogem os  a t í t u l o  de 
e j e m p l o  l a  e s t r u c t u r a  de l o s  a r r e n d a m i e n t o s  de un g r a n  t e r r a ­
t e n i e n t e  en A l z i r a  en l o s  ú l t i m o s  años  d e l  s i g l o  XIX  que po­
d r í a m o s  t o m a r  como ca so  p a r a d i g m á t i c o  ( 2 ) .  A p a re c e  muy c l a ­
r a  en p r i m e r  l u g a r  una d i f e r e n c i a c i á n  que ve re m o s  más a d e l a n ­
t e  r e p e t i d a s  v e c e s :  e l  p r o p i e t a r i o  a r r i e n d a  l a s  pequeñas  p a r ­
c e l a s  de h u e r t a ,  d i s p e r s a s  y con c u l t i v o s  de a r r o z  u h o r t a l i ­
z a s ,  p e r o  c o n s e r v a  e l  c u l t i v o  d i r e c t o  de l o s  h u e r t o s  de n a r a n ­
j o s ,  l a  p a r t e  más r e n t a b l e  d e l  p a t r i m o n i o .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a l o s  a r r e n d a m i e n t o s ,  e n c o n t r a ­
mos una e x t r e m a d a  s u b d i v i s i á n  de l a s  p a r c e l a s ,  de l a s  c u a ­
l e s  ta n  s á l o  5 s u p e r a n  l a  h e c t á r e a .  No e x i s t e n  a c u m u l a c i o n e s ,  
d á n d o se  t a n  s á l o  a l g u n o s  ca so s  con t r e s  p a r c e l a s  y uno con 
c i n c o ,  p e r o  s i e m p r e  de c u l t i v o s  d i s t i n t o s :  a s í ,  cuando  un 
a r r e n d a t a r i o  c u l t i v a  más de una p a r c e l a  s u e l e  t e n e r  j u n t o  a 
una de h u e r t a  y / o  de a r r o z ,  o t r a s  de s e c a n o .  A p a re ce  t a m b i é n  
con  c i e r t a  f r e c u e n c i a  e l  a r r e n d a m i e n t o  de t i e r r a s  a v a r i o s  
h e rm a n o s ,  l o  c u a l  es s i g n o ,  s i n  d u d a , d e  que l a  t r a n s m i s i ó n  h e r e ­
d i t a r i a  de l o s  a r r e n d a m i e n t o s  se daba  en a l g u n a  m e d id a .
En c u a l q u i e r  c a s o ,  y p o r  l o s  e s c a s o s  d a t o s  de que 
podemos d i s p o n e r ,  p a r e c e  e v i d e n t e  que e l  c u l t i v o  d i r e c t o ,  a l  
menos p o r  l o  que hace  r e f e r e n c i a  a l  n a r a n j o ,  p r o p o r c i o n a b a  
a l  p r o p i e t a r i o  unos  b e n e f i c i o s  muy s u p e r i o r e s  a l o  que c o n s t i ­
t u í a  l a  p e r c e p c i á n  de l a  r e n t a .  C o n s id e r a n d o  l a  c i f r a  de 4 6 ' 5  
p t s .  de i n g r e s o s  n e t o s  p o r  hanegada  de n a r a n j o s  ( 3 ) h a c i a  
1 6 6 4 ,  vemos que supone  más d e l  d o b l e  de l o  que p r o p o r c i o n a b a
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Cuadro 28.  Propiedades de Feo. León Casasús. 1893.
A r r e n d a t a r i o s H gs. C u l t i v o R en ta  ( p t s )
A l b s n t o s a  E s p a ñ a , M ig u e l 4 A r r o z 9 7 '  50
A n d ré s  M a g r a n e r , A m b r o s io 6 1 / 4 h u e r t a 1 4 3 '4 4
n H E n r i q u e 7 1 / 4 n 1 4 8 '1 2
* w F r a n c i s c o 6 1 / 4 n 1 4 3 '4 4
B e l l a  S a n c h i s ,  F r a n c i s c o 3 3 / 4 A r r o z 9 8 '4 3
6 h u e r t a 135
4 1 / 2 Secano 6 7 '  50
2 h u e r t a 3 7 '  50
2 h u e r t a 3 7 '  50
B la y  E spaña ,  V i c e n t e 6 A r r o z 1 4 6 '2 5
B la y  S a n ju a n ,  A g u s t í n 4 1 / 2 h u e r t a 1 0 2 '3 7
7 3 / 4 A r r o z 2 0 6 '0 6
C l a r i  P e r e p e r e z ,  A g u s t í n 14 n 2 3 6 '2 5
C o lomer  M o ra ,  A g u s t í n 4 1 / 2 secano 6 7 '  50
C u c a r e l l a  B o l u d a , 3 o s é 4 a r r o z 9 7 '  50
16 420
G i s b e r t ,  A n t o n i o 10 n 2 4 3 '7 5
Gómez, Rosa 7 h u e r t a 1 5 7 '5 0
Gómez C a s a n o v a , S a lv a d o r 12 n 315
M a g ra n e r  Bono, A g u s t í n 3 secano 45
”  " ,  B e r n a r d o 6 n 90
12 1 / 2 r i e g o  no­n a 3 2 6 5 '7 8
w n , 3 o s é 4 secano 60
12 1 / 2 r i e g o  no­n a 2 5 7 '5 0
”  M , V i c e n t e 7 h u e r t a -
2 secano 30
12 1 / 2 r i e g o  no­n a 3 2 6 5 '7 8
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A r r e n d a t a r i o s H gs . C u l t i v o Ren ta  ( p t s )
M a s c a r e l l  D a r l e s , J o s é 10 1 / 2 A r r o z 2 7 5 *6 2
22 3 / 4 h u e r t a 5 1 4 *6 8
M edes ,  L e o n a rd a 12 A r r o z 315
24 h u e r t a -
M o l í ,  F r a n c i s c o 5 3 / 4 secano 8 6 *5 0
M o n t a l v á  M i r a , B e r n a r d o 9 A r r o z 2 6 3 *2 5
5 h u e r t a 90
8 n 180
Pé re z  Gómez,José 4 tt 105
7 secano 105
rt n , S a l v a d o r 7 n 105
P e r i s ,  N i c o l á s 8 a r r o z 210
5 1 / 2 h u e r t a 1 2 3*7 5
P e r i s  P r e s e n c i a , B e r n a r d o 6 a r r o z 135
P i é ,  F r a n c i s c o 3 secano 45
P u ch ad e s ,  Ramón 10 H 150
R u iz  C a m a ra s a ,P a s c u a l 4 a r r o z 10 6*3 1
6 h u e r t a 1 3 7 *2 5
S a n c h i s ,  S a l v a d o r 4 3 / 4 secano 6 1 *8 7
S a n c h is  A s e n s i , F r a n c i s c o 10 a r r o z 2 6 2 * 5 0
15 h u e r t a 3 3 7 * 5 0
\Ja l i e n t a ,  José 11 1 / 2 ti 25 8 *7 5
386 3 / 4
C u l t i v o  d i r e c t o
8 3 / 4  
8 1 / 2  
6




a r r o z
n
n
h u e r t a
H
ft
hQ n o r i a
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C u l t i v o  d i r e c t o Hgs. C u l t i v o R en ta
25 g r a n a d o s
n o r i a
8 3 / 4 secano
35 hQ n o r i a
6 secano
2 n
2 1 / 2 h u e r t a
F u e n t e :  A.P1.A. ,  L e g .  6 " V a r i o s ” . E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
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en a r r e n d a m i e n t o  una  h g . de s e m e ja n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s :  22 p t s - r ,  
se g ún  l a s  c i f r a s  d e l  c u a d r o  2 8 *L a  r e l a c i ó n  d e b i ó  s e r  mucho me­
n o r  en e l  caso  de c u l t i v o s  como l a s  h o r t a l i z a s ,  que e x i g í a n  
m a yo r  a p o r t a c i ó n  de mano de o b r a ,  p e r o ,  en c u a l q u i e r  c a s o ,  
l a  menor  e l a s t i c i d a d  de l a s  r e n t a s  p a r a  a d e c u a r s e  a l a  v a l o ­
r i z a c i ó n  c r e c i e n t e  de l a s  e x p l o t a c i o n e s  n a r a n j e r a s ,  d e t e r m i ­
n a r í a ,  s i n  d u d a ,  l a  p r e f e r e n c i a  p o r  e l  c u l t i v o  d i r e c t o  de l a s  
m ismas  que m u e s t r a n  l o s  p r o p i e t a r i o s  más d i n á m i c o s *  En e l  e je m ­
p l o  que hemos p r e s e n t a d o ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a F r a n c i s c o  L e ó n ,  
l a  g r a n  v a r i e d a d  de c u l t i v o s  y  l a  e x t r e m a  p a r c e l a c i ó n  de l o s  
p r e d i o s  h u b i e r a  p r o b a b l e m e n t e  v u e l t o  c o s t o s o  e l  c u l t i v o  d i r e c ­
t o  que t e n d r í a  que h a b e r  i d o  p r e c e d i d o  p o r  un p r o c e s o  de c o n ­
c e n t r a c i ó n  y r a c i o n a l i z a c i ó n  de l a s  e x p l o t a c i o n e s *
Oe e s t e  s e c t o r  p r o c e d e r í a n ,  además, a q u e l l o s  g r a n d e s  
p r o p i e t a r i o s  que l l e v a n  a cabo l a s  v e n t a s  m a s iv a s  de t i e ­
r r a s  que v im o s  en e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r ,  muchas de l a s  c u a l e s  • 
se  c o n v i r t i e r o n  en v e r d a d e r a s  l i q u i d a c i o n e s  de l o s  p a t r i m o n i o s *  
Las f r o n t e r a s  e n t r e  ambos g r u p o s  de d i f u m i n a n ,  p u e s ,  y s i  unos 
se l i m i t a n  a l a  c o n s e r v a c i ó n  de unas  p r o p i e d a d e s  cuyo  a r r e n ­
d a m ie n t o  s i g n i f i c a b a  p r o b a b l e m e n t e  una menor r e n t a b i l i d a d  
p a r a  e l  p r o p i e t a r i o  en r e l a c i ó n  con e l  c u l t i v o  d i r e c t o ,  o t r o s  
han dado ya e l  paso  de v e n d e r  y d e s v i a r  sus  i n v e r s i o n e s  h a c i a  
a c t i v i d a d e s  n o - a g r í c o l a s *
F r e n t e  a e l l o s ,  s i n  e m b a rg o ,  queda e l  g ru p o  de t e ­
r r a t e n i e n t e s  de l a r g a  t r a d i c i ó n  en A l z i r a  y e n z a r z a d o s  co n ­
t i n u a m e n t e  en l a  m e j o r a  y a m p l i a c i ó n  de l a s  t i e r r a s *  Oe e l l o s  
vamos a o c u p a r n o s  en e s t e  a p a r t a d o  a t r a v á s  d e l  e s t u d i o  de a l ­
gunos  c a s o s  c o n c r e t o s *
-  Oosá fia Pando S a a v e d r a ,  r e s i d e n t e  en M a d r i d  y que en 
1861 p o s e í a  588 h g s . ,  l l e v a  a cabo com pras  s u c e s i v a s
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en 1 8 7 9 ,  1 8 8 3 ,  1885 y 1 8 8 6 ,  con un t o t a l  de 122 h g s . ,  
l a  m a y o r í a  de s e ca n o *  La m a yo r  p a r t e  de e s t e  p a t r i m o ­
n i o  f u e  v e n d i d o ,  como hemos t e n i d o  o c a s i ó n  de v e r  en 
e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r ,  e n t r e  1915 y 19 24 *  Es de d e s t a ­
c a r ,  s i n  em b arg o ,  que e n t r e  l a s  t i e r r a s  v e n d i d a s ,  no 
e x i s t í a  h u e r t o  dé n a r a n j o s  a l g u n o ;  s i n  duda a c t ú a  a q u í  
un mecanismo q u e ,  como v e r e m o s ,  se r e p i t e  s i g n i f i c a t i ­
v a m e n te :  un g r a n  p r o p i e t a r i o  p r o c e d e  a l a  v e n t a  de p a r ­
t e  de su s  p r o p i e d a d e s  - p r e c i s a m e n t e  a q u e l l a s  de c u l t i ­
vo  más c o s t o s o  p o r  t r a t a r s e  de t i e r r a s  de  h u e r t a  con 
f u e r t e s  e x i g e n c i a s  de mano de o b r a  y una g r a n  d i s p e r ­
s i ó n  e s p a c i a l  de l a s  p a r c e l a s ,  o menos r e n t a b l e  p o r  
t r a t a r s e  de s e c a n o s -  c o n s e r v a n d o ,  s i n  e m b arg o ,  l o s  h u e r ­
t o s  de n a r a n j o s ,  que h a b i t u a l m e n t e  c o n s t i t u í a n  una u n i ­
dad de e x p l o t a c i ó n  y p r o p o r c i o n a b a n  e le v a d o s  b e n e f i ­
c i o s *
B e r n a r d o  P e r i s  R u g a t ,  de l ' A l c ú d i a ,  p o s e í a  en 1861 
c a s i  500 hgs*  de s e c a n o ;  e n t r e  1874 y 1885 a d q u i e r e  
o t r a s  8 1 ,  en su mayor  p a r t e  de s e c a n o ,  p e r o  t a m b i é n  
de a r r o z  y h u e r t a *  Su r e s i d e n c i a  en uno de l o s  p u e ­
b l o s  p e r i f é r i c o s  de l a  co m a rc a  cam b ia  p r o n t o  y en 1894 
l o  e n c o n t ra m o s  ya como c o n c e j a l  en e l  A y u n t a m ie n t o  de 
A l z i r a *
J o a q u í n  f l a g r a n e r  S o r i a n o ,  v e c i n o  de A l z i r a ,  l l e v a  a 
cabo  un i n c r e m e n t o  muy n o t a b l e  de sus  p r o p i e d a d e s :  
a l a s  216 h g s *  de r e g a d í o  que t e n í a  en 1 8 6 1 ,  suma 165 ,  
en su m a y o r í a  de h u e r t o *  E l  p e r í o d o  c r o n o l ó g i c o  de con­
s o l i d a c i ó n  de e s t e  p a t r i m o n i o  se e x t i e n d e  e n t r e  1904 
y 1925 y se n u t r e  de p e q u e ñ a s  e x t e n s i o n e s ,  c u lm in a n d o  
con l a  compra de dos g r a n d e s  h u e r t o s  de n a r a n j o s  en
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1919 (9 4  h g s » )  y  1925 (56  h g s » ) »  P e r t e n e c i e n t e s  una f a ­
m i l i a  de g r a n d e s  t e r r a t e n i e n t e s  de l a  com arca  - s u  herma­
no B e r n a r d o  l o  e r a  en P o l i n y f c - ,  J . H a g r a n e r  s e r í a  c o n c e ­
j a l  en 1 9 3 0 .
Los he rmanos  H o n o r a t o  y J o s e f a  B r u n e t  p e r t e n e c í a n  a una 
f a m i l i a  de c o m e r c i a n t e s  f r a n c e s e s  (se d a  y t o r c i d o s )  es­
t a b l e c i d o s  en A l z i r a  en e l  s i g l o  X V I I I ,  p e r o  que no 
a p a r e c e n  como p r o p i e t a r i o s  a g r a r i o s  h a s t a  1661*  Ambos 
a d q u i e r e n  e n t r e  1875 y 1 9 1 7 ,  140 h g s .  Se t r a t a b a  de com­
p r a s  c r o n o l ó g i c a m e n t e  muy d i s p e r s a s  - a  l o  l a r g o  de un 
p e r í o d o  de más de 40 a ñ o s - ,  con e x t e n s i o n e s  muy peque ­
ñas  p e r o  de r e g a d í o  en su m ayo r  p a r t e »  Como s u c e d í a  en 
e l  ca so  a n t e r i o r ,  e l  p r o c e s o  c u l m i n a  con l a  a d q u i s i c i ó n  
en 1917 de un h u e r t o  de 40 hgs»
V i c e n t e  C h o r n e t  T u d e l a ,  de l ' A l c u d i a ,  e r a  p r o p i e t a r i o  
en 1861 de 432 hgs» Con p o s t e r i o r i d a d  l l e g a  a s e r  uno 
de l o s  m a y o re s  c o m p ra d o r e s ,  a d q u i r i e n d o  en 1885 63 hgs» 
de se ca no  y en 1 8 9 1 ,  880 de v i ñ a »
Con e l  ca so  de E m i l i o  E n r i q u e z  de N a v a r r a ,  f i n a l i z a m o s  
e l  e s t u d i o  de e s t e  g ru p o  de p r o p i e t a r i o s  c o m p ra d o re s»  
P o s e e d o r  de unas  1500 hgs» de m on te  y de t e r r e n o  c u l t i ­
v a d o ,  compra  en 1 8 8 1 ,  o t r a s  82 de m o n te  más a p t o  p a r a  
r o t u r a r  ( p o r  su  u b i c a c i á n  en l a  p a r t i d a  de l a  C a s e l l a ,  
zona  de e x p a n s i ó n  p o r  esos  añ os  de l o s  n a r a n j a l e s ) »  Se 
t r a t a  de uno de l o s  m ie m b ro s  d e s ta c a d o s  de l a  g r a n  b u r ­
g u e s í a  v a l e n c i a n a ,  con  i m p o r t a n t e s  n e g o c i o s  f i n a n c i e r o s  
- m i e m b r o ,  p o r  e j e m p l o ,  d e l  C o n s e jo  de A d m i n i s t r a c i ó n  de 
l a  C a ja  de A h o r r o s  de V a l e n c i a  en l a  dácad a  de l o s  8 0 -  
y que l l e v ó  a cabo  e n t r e  1873 y 1 8 7 9 ,  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  
en h u e r t o  de n a r q n j o s  de más de 150 hgs» de s e c a n o ,  a c ó -
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g ie n d o s e  a l a s  a x e n c l o n e s  f i s c a l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s .
E l  o r i g e n  de sus  p r o p i e d a d e s  se r e t r o t r a e  a l a s  d i v e r ­
sas  d e s a m o r t i z a c i o n e s  y se c o n s o l i d a  t r a s  d i v e r s a s  com­
p r a s  y v e n t a s ,  A t r a v é s  d e l  c u a d r o  29 queda de m a n i f i e s ­
t o  e l  s i s t e m a  de t r a n s m i s i ó n  h e r e d i t a r i a  que p o s i b i ­
l i t a  l a  c o n s e r v a c i ó n  de l a  m a yo r  p a r t e  d e l  p a t r i m o n i o  
en manos de uno de l o s  h e r e d e r o s .  Ya en e l  s i g l o  XX, 
a l  e m p a r e n t a r  c o n  o t r a  g r a n  f a m i l i a  de p r o p i e t a r i o s ,  
l o s  Lamo de E s p i n o s a ,  que p o s e í a n  c o n s i d e r a b l e s  e x t e n ­
s i o n e s  en A l g e m e s í ,  'se c o n s t i t u y e r a n  uno de l o s  g r u p o s  
de t e r r a t e n i e n t e s  más p o d e r o s o s  en l a  R i b e r a ,  P r o g r e ­
s i v a m e n t e ,  e l  n ó c l e o  c e n t r a l  d e l  p a t r i m o n i o  q u e d a r a  c o n s ­
t i t u i d o  p o r  e l  h u e r t o  de n a r a n j o s ,  t r a s  l a  e n a j e n a c i ó n  
de g r a n  nómero de pequeñas  p a r c e l a  s de h u e r t a ,  d i s p e r ­
sa s  y c e d i d a s  en a r r i e n d o ,  l a s  c u a l e s  l a  d e p r e c i a c i ó n  
de l a  r e n t a  l a s  h a c í a ,  s i n  d u d a ,  poco r e n t a b l e s  ( 4 ) #
La p a r t e  más s u s t a n c i a l  y p r o d u c t i v a  d e l  p a t r i m o n i o ,  e l  
h u e r t o  de n a r a n j o s ,  se m a n t i e n e  t o d a v í a  hoy  como p r o ­
p ie d a d  de l a  f a m i l i a ,  a m p l i a d o  p o r  un i n t e n s o  y p r o l o n ­
gado p r o c e s o  de r o t u r a c i ó n  de s e c a n o s ,  Una?vez más e l  
m ecan ism o se r e p i t e ,  en l o . q u e  c o n s t i t u y e ,  s i n  d u d a ,  un 
p r o c e s o  de a d e c u a c ió n  d e l  t i p o  de e x p l o t a c i ó n e s  a l o s  
s i s t e m a s  de p r o p i e d a d  y c u l t i v a :  l o s  g r a n d e s  t e r r a t e ­
n i e n t e s  quedan en p o s e s i ó n  de h u e r t o s  de n o t a b l e s  d i ­
m e n s io n e s  que c u l t i v a n  con mano de o b r a  a s a l a r i a d a  co ­
mo una e x p l o t a c i ó n  i n t e g r a d a ,  m i e n t r a s  l a s  p e queñas  p a r ­
c e l a s  de h u e r t a ,  cuyo c u l t i v o  r e s u l t a  más i n t e n s i v o  en 
mano de o b r a ,  p o r  l o s  e x t r e m o s  c u i d a d o s  que p r e c i s a n  
l a s  p r o d u c c i o n e s ,  pasan  a p equeños  p r o p i e t a r i o s  que 
l a s  c u l t i v a n  m e d ia n t e  l a  s o b r e e x p l o t a c i ó n  de l a  f u e r z a
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Cuadro 29» E v o l u c i ó n  d a l  p a t r i m o n i o  da l a  f a m i l i a  E n r í q u e z  
de N a v a r r a ,
1841
M e l c h o r  Brú  Guerau  — — —  P a s c u a la  Z a ló n  V a l e r o
(435  h g s ,  secano  y  1 ,0 0 0  h g s ,  m o n te )
'   '
( 1 8 6 5 )  en h e r e n c i a  
a sus  n i e t o s
3 / 4  p a r t e s  1 / 4  p a r t e
E m i l i o  E n r í q u e z  de N a v a r r a  Bró  P a s c u a l  G a r r i g u a s  Bru
A d q u i s i c i o n e s :  -  1 b a r r a n c o  con
a l g a r r o b o s  y o l i v o s
S e g r e g a c i o n e s :  -  19 h g s ,  a l g a r r o b o s  1870
-  20 h g s .  "  "  1873
-  13 h g s .  M « 1873
* ■    v  1
( 1 8 7 8 )  en h e r e n c i a  
a su có n yu g e
A m e l i a  Mayans
-  190 h g s ,  h u e r t o  de n a r a n j o s
-  2 p o z o s ,  b a l s a s  y m á q u in a s  de v a p o r
-  120 h g s ,  t i e r r a  l a b o r a b l e
-  1 .2 0 0  h g s ,  m on te
>-----------------------------  f
( 1 9 1 0 )  en h e r e n c i a
P a s c u a la  E n r í q u e z  de Nava­
r r a  M a ya ns ,
A m e l i a  E n r í q u e z  de N a v a r r a  Mayans — —  —  3,M3 Lamo de Espri-
nosa
F u e n t e :  A .M .A .  E s c r i t u r a  s i n  i n v e n t a r i a r  0 4 2 2 9 e n t r e  115 
y 1 1 6 ,  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
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de t r a b a j o  f a m i l i a r *
Plás a l l á  de l o s  r a s g o s  comunes que l o s  d e f i n e n ,  e x i s ­
t e  en e s t e  g r u p o  de p r o p i e t a r i o s  una c i e r t a  h e t e r o g e n e i d a d  
en c u a n t o  a l a  p r o c e d e n c i a  g e o g r á f i c a  de l o s  mismos - e n c o n t r a ­
mos t a n t o  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  de l a  comarca  como t e r r a t e n i e n ­
t e s  r e s i d e n t e s  en M a d r i d  o V a l e n c i a -  o a l  t i p o  de t i e r r a s  que 
a d q u i e r e n *  E s t a s  son t a n t o  de s e c a n o  y mon te  p o r  r o t u r a r ^ c o ­
mo de r e g a d í o ;  g ra n  p a r t e  de e s t a s  ú l t i m a s  son de c e r e a l e s  y 
a r r o z ,  m i e n t r a s  que e x i s t e n  t a m b i é n ,  en buena m e d id a ,  n a r a n ­
j a l e s *  E n c o n t r a m o s ,  p u e s ,  dos m o d a l i d a d e s  de a d q u i s i c i ó n  de 
t i e r r a s :  l a  de a q u e l l o s  p r o p i e t a r i o s  que compran  t i e r r a s  de 
s e c a n o ,  de p r e c i o s  i n f e r i o r e s ,  p e r o  que e x i g e n  una e le v a d a  
i n v e r s i á n  p a r a  su t r a n s f o r m a c i á n ; y l a  de a q u e l l o s  o t r o s  que 
a d q u i e r e s  h u e r t o s  de n a r a n j o s  en p l e n a  p r o d u c c i á n ,  d e l  mismo 
modo que h a r í a n  una i n v e r s i á n  a l t a m e n t e  p r o d u c t i v a  en c u a l q u i e r  
o t r o  á m b i t o  e c o n ó m ic o *  En e l  p r i m e r  caso  e x i s t e  uns p o s p o s i ­
c i ó n  de l a  o b t e n c i ó n  de b e n e f i c i o s ,  m e d ia n d o  l a s  f u e r t e s  i n ­
v e r s i o n e s  en a d e c u a c ió n  d e l  t e r r e n o ,  i r r i g a c i ó n ,  e t c * ,  m ie n ­
t r a s  que en e l  segundo se da una r e n t a b i l i z a c i ó n  i n m e d i a t a  
de una i n v e r s i ó n  en l a  co m p ra ,  c o n s i d e r a b l e m e n t e  s u p e r i o r  a 
l a  d e l  p r i m e r  ca so *
En t o d o s  l o s  c a s o s  e s t u d i a d o s ,  e l  p r o c e s o  de f o r m a ­
c i ó n  de p a t r i m o n i o s  e s ca p a  a l  á m b i t o  c r o n o l ó g i c o  que nos he­
mos f i j a d o ,  y pone de m a n i f i e s t o ,  p o r  t a n t o ,  l a  i m p o s i b i l i d a d  
de m a n te n e r  d e n t r o  de e s t e s  l í m i t e s  e l  m o v im i e n t o  de r e n o v a ­
c i ó n  a g r a r i a :  hay que r e m o n t a r s e  h a c i a  a t r á s  a l o  l a r g o  d e l  
s i g l o  X IX  p a r a  c o m p ro b a r  cómo l a  i n v e r s i ó n  en t i e r r a s  a l t a ­
mente  p r o d u c t i v a s  y en l a  m e jo r a  y m o d e r n i z a c i ó n  d e l  c u l t i v o ,  
t i e n e  en e s t a s  co m arcas  una t r a d i c i ó n  e v i d e n t e  s i n  a l c a n z a r  
e l  c a r á c t e r  g e n e r a l i z a d o  que a d q u i e r e n  a p a r t i r  de l a  s e g ú n -
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da  m i t a d  de s i g l o »  Los g r a n d e s  p a t r i m o n i o s  a g r a r i o s  se c o n s t i ­
t u y e n ,  p u e s ,  en l a o  d e c a d a s  a n t e r i o r e s  a l  p e r í o d o  que c o n s i ­
d e ra m o s ,  e i n c l u s o  con mucha a n t e r i o r i d a d »
2» La f o r m a c i ó n  de nuevas  g r a n d e s  p r o p i e d a d e s
No puede d e c i r s e  que e x i s t a n  d i f e r e n c i a s  p r o f u n d a s  
e n t r e  e l  g r u p o  de p r o p i e t a r i o s  que a d q u i e r e  p o r  p r i m e r a  vez  
t i e r r a s  en A l z i r a ,  y e l  s e c t o r  que ve íam os  en e l  a p a r t a d o  a n ­
t e r i o r »  Las l i m i t a c i o n e s  que im pone  e l  á m b i t o  m u n i c i p a l  en e l  
que nos  movemos, d e t e r m i n a  e s t a  d i v i s i á n  en g r a n  m anera  a r t i ­
f i c i a l ,  p u e s t o  que un n uevo  p r o p i e t a r i o  en A l z i r a  p o d í a  e s t a r  a se n ­
t a d o  en l a  com arca  desde  mucho t i e m p o  a t r á s »  Pese a t o d o ,  c r e e ­
mos que a l  e s t u d i a r  s e p a ra d a m e n te  e s t e  g ru p o  se a b r e  l a  p o s i ­
b i l i d a d  de c a r a c t e r i z a r  un s e c t o r  muy c o n c r e t o  de l a  b u r g u e s í a  
v a l e n c i a n a »  No cabe  duda que e s t o s  b u r g u e s e s  que l l e v a n  a ca ­
bo com p ra s  i m p o r t a n t e s  en t i e r r a s  en una zona a l a  que e r a n  
a je n o s  h a s t a  e n t o n c e s ,  s o n ,  s i g n i f i c a t i v a m e n t e ,  e j e m p l o s  d e l  
f l u j o  de i n v e r s i o n e s  que a f l u y e  a l  campo v a l e n c i a n o  en e l  
ó l t i m o  t e r c i o  d e l  s i g l o  XIX  y t a m b i é n  con p o s t e r i o r i d a d »  Mu­
chos  de e l l o s  s e r í a n  ya  p r o p i e t a r i o s  en o t r o s  p u e b l o s  de l a  
zona de r e g a d í o  de l a s  r i b e r a s  d e l  X d q u e r ,  p e r o  o t r o s  p r o c e ­
d e r í a n  d i r e c t a m e n t e  de o t r a s  a c t i v i d a d e s  e c o n á m íc a s :  en c u a l ­
q u i e r  c a s o ,  m u e s t r a n  una d i n á m i c a  i n v e r s o r a  de g r a n d e s  p r o p o r ­
c i o n e s ,  a l  t i e m p o  que hacen  p a t e n t e  l a  a t r a c c i á n  que l a  a g r i ­
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c u l t u r a  e j e r c e r í a  s o b r e  c a p i t a l e s  en busca  de l a  máxima r e n t a -  
b i l i z a c i ó n .
Es s a b id o  que l a  m ayo r  p a r t e  de l a s  i n v / e r s i o n e s  
a g r a r i a s  a c a r g o  de l a  b u r g u e s í a  v a l e n c i a n a  t u v o  l u g a r ,  f u n d a ­
m e n t a lm e n t e ,  a p a r t i r  de l a  d á cad a  de l o s  70*  E l  h u n d i m i e n t o  
de l a  b a nca  a u t á c t o n a  con l a  c r i s i s  f i n a n c i e r a  de 1866 y ,  pa­
r a l e l a m e n t e ,  e l  f i n  de l a  e x p a n s i ó n  f e r r o v i a r i a ,  d e t e r m i n a n  Ja 
d e s v i a c i ó n  i t a s i v a  de c a p i t a l e s  h a c i a  l a  a g r i c u l t u r a  ( 5  ) . Es 
l a  época  en que se i m p u l s a n  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  a g r a r i a s  más 
i m p o r t a n t e s ,  en l a s  c u a l e s  p a r t i c i p a r á n  d e s t a c a d o s  nom bres  de 
l a  b u r g u e s i a  v a l e n c i a n a .  Se ha s e ñ a la d o  t a m b i á n  que en mu­
chos  c a s o s ,  se d i ó  un t r a s v a s e  de c a p i t a l e s  a c u m u la d o s  en 
l a s  e x p l o t a c i o n e s  v i t í c o l a s  h a c i a  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  a g r í ­
c o l a s  d e l  r e g a d í o  l i t o r a l *  La c á í d a  de l o s  p r e c i o s  d e l  v i n o  que 
co m ie n z a  a m a n i f e s t a r s e  en l a  dácad a  de l o s  90 y l a  p o s t e r i o r  
c r i s i s  d e f i n i t i v a  de e s t e  c u l t i v o  s e r í a n  l a s  i m p u l s o r e s  de 
e s t e  p r o c e s o  m a l  c o n o c i d o  p e r o  que p a r e c e  i n d i s c u t i b l e  ( 6  ) .
Oe ese  modo q u e d a r í a  de m a n i f i e s t o  l a  n o t a b l e  d i v e r s i f i c a ­
c i ó n  de l a s  i n v e r s i o n e s  de l a  b u r g u e s í a ,  a l  t i e m p o  que se 
p e r f i l a r í a  t a m b ié n  una c i e r t a  c o m p le m e n t a r i e d a d  e n t r e  l a s  a -  
g r i c u l t u r a s  de secano  y r e g a d í o  a p a r t i r ,  p r e c i s a m e n t e ,  de 
l a s  r e i n v e r s i o n e s  de l o s  b e n e f i c i o s  o b t e n i d o s  en una y o t r a  
( 7 ).
J o r d i  P a l a f o x  ha e s p e c i f i c a d o  más e l  o r i g e n  de l o s  
r e c u r s o s  que i m p u l s a r á n  l a  a g r i c u l t u r a  n a r a n j e r a  desde  f i n a ­
l e s  d e l  s i g A o  X IX ,  d i s t i n g u i e n d o  dos  p r o c e d e n c i a s  ( 8 ) :  p o r  
una p a r t e ,  l a  r e i n v e r s i ó n  de l o s  b e n e f i c i o s  o b t e n i d o s  en l a  
p r o p i a  c o s e c h a ;  p o r  o t r a ,  l a s  co m p ra s  de t i e r r a s  r e a l i z a d a s  
p o r  d e t e r m in a d o s  s e c t o r e s  u r b a n o s  en f u n c i ó n  de l a  nueva  c o n ­
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c a p c ió n  d e l  p r e s t i g i o  s o c i a l  basad o  en l a  p o s e s i ó n  de h u e r t o s  
de n a r a n j o s .  P a re c e  c l a r o  que l o s  p r o p i e t a r i o s  que hemos a -  
g ru p a d o  en e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r  p o n d r í a n  en p r á c t i c a  e l  p r i ­
mero  de l o s  m e c a n is m o s ,  m i e n t r a s  l a  p r e s e n c i a  de l o s  c i t a d o s  
s e c t o r e s  u rb a n o s  c a b r í a  r a s t r e a r l a  en mayor  m e d id a  en l o s  ca ­
sos  que vamos a e s t u d i a r  a q u í *
Veamos, en p r i m e r  l u g a r ,  a l g u n o s  e j e m p l o s  que nos 
p e r m i t a n  p e r f i l a r  m e j o r  l a  i d e a  a p u n t a d a *
-  Jo sé  fif i  E s ta ñ a  F e r r a n d i s ,  de C o n c e n t a i n a ,  l l e v a  a cabo 
a d q u i s i c i o n e s  p o r  un t o t a l  de 95 h g s * ,  e n t r e  1907 y 
1916*  Todas l a s  t i e r r a s  a d q u i r i d a s  son de r e g a d í o :  c e ­
r e a l e s ,  h u e r t a  y h u e r t o s  de n a r a n j o s ,  y l a  m ayor  p a r t e  
p r o c e d e n  de l a s  v e n t a s  r e a l i z a d a s  p o r  a l g u n o s  de l o s  
g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  v e n d e d o r e s  que v e ía m o s  en e l  ca ­
p í t u l o  a n t e r i o r *  E l  tamaño de l a s  p a r c e l a s  es r e d u c i ­
d o ,  e x c e p t o  l a s  50 hg s*  de n a r a n j o s  a d q u i r i d a s  en 1907*  
En ese mismo a ñ o ,  E s ta ñ a  a c c e d e  a l o s  ó r g a n o s  a d m i n i s ­
t r a t i v o s  de l a  A c e q u ia  R e a l *
-  Juan  G a r c i a  P l u s t i e l e s ,  de V a l e n c i a ,  com pra  137 h g s *  
e n t r e  1906 y 1 9 0 9 ,  t o d a s  de r e g a d í o ,  con un h u e r t o  de 
40 h g s * ,  t r a s p a s a d o  en 1908 p o r  o t r o  t e r r a t e n i e n t e  v a ­
l e n c i a n o ,  J . S a n c h i s  P e r t e g á s .  E l  tamaño d e l  r e s t o  de 
l a s  p a r c e l a s  s u e l e  s e r  p e qu e ñ o *  Formaba p a r t e ,  a s í  m i s ­
mo, d e l  g o b i e r n o  de l a  A c e q u ia  R e a l  y c o n t a b a ,  f u e r a  
d e l  á m b i t o  a g r í c o l a ,  con i m p o r t a n t e s  i n v e r s i o n e s  f i n a n ­
c i e r a s :  h a c i a  1922 l o  e n c o n t r a m o s  como a c c i o n i s t a  d e l  
Banco de España en V a l e n c i a *
-  R i c a r d o  B re g a d a  Ros ,  de V a l e n c i a ,  a d q u i r i ó  134 h g s *  en 
t r e s  co m p ra s :  1 8 7 9 ,  1891 y 1 9 0 3 ,  s e p a r a d a s ,  como se v e ,  
p o r  p e r í o d o s  r e g u l a r e s *  E ra  un i m p o r t a n t e  t e r r a t e n i e n -
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t e  en l a  v e c i n a  c i u d a d  de A lg e m e s í  ( 9 ) .  Sus n e g o c i o s  
f i n a n c i e r o s  e r a n ,  además, de p r i m e r  o r d e n :  m iem bro  d e l  
C o n s e jo  de A d m i n i s t r a c i ó n  de l a  C a ja  de A h o r r o s  de Va­
l e n c i a  en 1881 y a c c i o n i s t a  y a d m i n i s t r a d o r  d e l  Banco 
de España en V a l e n c i a  en 1884*
L u i s  I v a ñ e z  de L a r a  y E s c o t o ,  de V a l e n c i a ,  compra  e n t r e  
1916 y 1918 once  pequeñas  p a r c e l a s  a ocho  p r o p i e t a r i o s  
t o d a s  e l l a s  de r e g a d í o :  a r r o z ,  h u e r t a  y c e r e a l e s *  Su­
ponen un t o t a l  de 62 h g s *  con un tamaño m e d io  p o r  p a r ­
c e l a  i n f e r i o r  a 6 h gs*  y c u y o s  v e n d e d o re s  e ra n  pequ e ­
ños  o m e d ia n o s  p r o p i e t a r i o s ;  ú n i c a m e n te  e n c o n t ra m o s  
14 h g s *  com pradas  a uno de l o s  t e r r a t e n i e n t e s  en p r o c e ­
so de l i q u i d a c i ó n  de su p a t r i m o n i o *  T a n to  ó l  como su 
h i j o  y h e r e d e r o  L u i s  I v a ñ e z  de L a ra  y Gom is ,  se e n co n ­
t r a b a n  e n t r e  l o s  p r i n c i p a l e s  d i r e c t i v o s  de l a  C a ja  de 
A h o r r o s  a l o  l a r g o  de t o d o  e s t e  p e r í o d o *  Como t e s t i m o ­
n i o  de l a s  i m p o r t a n t í s i m a s  i n v e r s i o n e s  a g r a r i a s  r e a l i ­
za d as  p o r  e s t a  f a m i l i a  te n e m os  q u e ,  en l o s  años  3 0 ,
L u i s  I v a ñ e z  a p a r e c e  en e l  R e g i s t r o  de l a  P r o p ie d a d  
E x p r o p i a b l e  como g r a n  p r o p i e t a r i o  e n ,  a l  menos,  s e i s  
p u e b l o s  de l a  R i b e r a  d e l  X u q u e r  ( 10 ) *
Ja im e  M acNaughtan  C un igham , a d q u i e r e  en 1892 un h u e r t o  
de 93 h gs*  a un p r o p i e t a r i o  l o c a l ,  J . C a s t e r á  E spaña ,  
y c o m p le t a  su p r o p i e d a d  en 1894 y 1903 con l a  compra 
de unos  se c a n o s  c o n t i g u o s *  En e s t a s  t i e r r a s  l l e v ó  a 
cabo i n m e d i a t a s  m e jo r a s *
T r e s  m ie m b ro s  da l a  f a m i l i a  f l o n f o r t e ,  de V a l e n c i a  
- L o r e n z o  N o n f o r t e  E s c r i g  y E n r i q u e  y A l b e r t o  P l o n f o r t e  
S a n c h o -  a d q u i e r e n  e n t r e  1905 y 1910 c a s i  400 h g s * , q u e  
se r e p a r t í a n  e n t r e  v a r i o s  h u e r t o s  de n a r a n j o s  y una
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p a r t e  s u s t a n c i a l  de m on te  i n c u l t o ;  a l g u n a s  pequeñas  
p a r c e l a s  c o m p le t a b a n ,  además,  e s t e  p a t r i m o n i o *  La p r e ­
s e n c i a  p ú b l i c a  de e s t o s  t e r r a t e n i e n t e s  es d i s c r e t a : A l -  
b e r t o  M o n f o r t e  f o r m ó  p a r t e  en 1915 d e l  g o b i e r n o  de l a  Acequ 
R e a l  y E n r i q u e  f u e  m iem b ro  de l a  RSEAPV y d i r e c t i v o  
de l a  C a ja  de A h o r r o s  en l a  decada  de 1920*  Sus p r o p i e ­
dades  l l e g a r í a n  i n t a c t a s  a l o s  años 30 y ,  a s í ,  E n r i q u e  
M o n f o r t e  s e r í a  uno de l o s  m a y o re s  p r o p i e t a r i o s  de A l ­
z i r a  en e l  C a t a s t r o  de esos  a ñ o s *
3uan José  P a rd o  P e r e z ,  de V a l e n c i a ,  compra  293 h g s *  
en 1 9 0 8 ,  l a  m a y o r í a  de a r r o z ,  y una pequeña  p a r t e  de 
n a r a n j o s *  Todas l a s  t i e r r a s  p r o v e n í a n  de Eco* León Ca­
r r a s c o ,  un g r a n  p r o p i e t a r i o  que t r a s p a s a b a  i n t e g r a m e n ­
t e  sus  p r o p i e d a d e s *  S in  e m b arg o ,  s e r í a  e l  p r o p i o  3 * 3 *
P a rd o  e l  que -com o  hemos v i s t o  en e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r -  
i n i c i a r í a  d e sde  1914 un p r o c e s o  de l i q u i d a c i ó n  de su 
p a t r i m o n i o  a g r a r i o  que l e  l l e v a r í a  a v e n d e r ,  e n t r e  ese 
año y 1 9 2 7 ,  unas  275 h g s * ,  h a s t a  e l  p u n t o  de q u e ,  en 
l o s  años  30 su s  h e r e d e r o s  c o n ta b a n  con un poco más de 
50 h g s *  en p r o p i e d a d *  E n t r e  l a  f e c h a  de compra  y l a s  
de v e n t a ,  n i n g u n a  t r a n s f o r m a c i ó n  i n t r o d u c i d a  en l a s  
t i e r r a s ,  que c o n t i n u a b a n  s i e n d o  m a y o r i t a j r i a m e n t e  a r r o ­
z a l e s *
3 * 3 *  P a rd o  p e r t e n e c í a ,  s i n  em bargo ,  a una f a m i l i a  
con  i m p o r t a n t e s  y d i v e r s i f i c a d o s  n e g o c i o s  en l a  R ib e r a  
Su p a d r e ,  C r i s t ó b a l  P a r d o ,  p o s e í a  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  
X IX  e l  m o l i n o  de l a  A l f a r e l l a  en A l z i r a ,  y un i m p o r ­
t a n t e  a s e r r a d e r o  en l a  misma c i u d a d *  O t r o  de sus h i j o s ,  
3 * l / i c e n t e  P a rd o  P e re z  - t a m b i á n  i m p o r t a n t e  p r o p i e t a r i o
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en A l z i r a ,  que v e n d i ó  s i m u l t á n e a m e n t e  a su  hermano 
t o d a s  su s  p r o p i e d a d e s -  se c o n v i r t i ó  en e l  más i m p o r t a n ­
t e  t r a n s p o r t i s t a  de m a d era s  p o r  e l  X óque r  y r e c i b i ó  en 
l a s  ú l t i m a s  decad a s  d e l  s i g l o  XIX  l a  c o n c e s i ó n  de l a  
p r e s a  " L a  P a j a r i l l a " ,  p r o p i e d a d  de l a  A c e q u ia  de C a r -  
c a i x e n t ,  y l a  c o n v i r t i ó  en f á b r i c a  de e l e c t r i c i d a d  pa­
r a  a b a s t e c i m i e n t o  de v a r i o s  p u e b l o s  p r ó x im o s  ( 11 ) •  
Ambos f o r m a r o n  p a r t e  d e l  g o b i e r n o  de l a  A c e q u ia  R e a l  
E d u a rd o  Quesada R ódenas ,  de A l a c a n t ,  compra  en 1913 
t o d a s  l a s  p r o p i e d a d e s  de J o s e f a  f l a i s o n n a v e  S a n t o n j a ,  
m ie m b r o ,  s i n  d u d a ,  de l a  c o n o c i d a  f a m i l i a  de c o m e r c i a n ­
t e s  a s e n t a d a  en l a  c i u d a d  de A l a c a n t ,  y r e s i d e n t e  en 
e s t a  época en M a d r i d .  Se t r a t a b a  de 141 h g s .  de r e g a ­
d í o ,  p r i n c i p a l m e n t e  c e r e a l e s  y a r r o z ,  muy p a r c e l a d a s  
y d i s p e r s a s .
A n t o n i o  Sanz Bremón,  de V / a l e n c i a ,  a d q u i e r e  en 1884 un 
h u e r t o  de 54 h g s .  y a l g o  de s e c a n o .  En 1893 y 1904 
compra  o t r a s  50 h g s .  de s e ca n o  y ese mismo año da de 
a l t a  166 h g s .  de m onte  que no c o n s ta b a n  a m i l l a r a d a s .
S in  em bargo ,  p o co s  años más t a r d e ,  en 1905 vende  t o d a s  
e s t a s  p r o p i e d a d e s  a E . M o n f o r t e  Sancho ,  a q u ie n  ya nos 
hemos r e f e r i d o  más a t r á s .  En e l  p e r í o d o  c o m p re n d id o  
desde  1884 h a s t a  1 9 0 5 ,  Sanz Bremón a m p l i ó  e l  n a r a n j a l  
en 33 h g s .  a c o s t a  de t i e r r a s  de s e c a n o :  puede h a b l a r ­
s e ,  p o r  t a n t o ,  de un e v i d e n t e  p r o c e s o  de m e jo r a  en l a  
c a l i d a d  de l a s  t i e r r a s  en cu ya  c o n s e c u c i ó n  pudo h a b e r  
j u g a d o  un p a p e l  i m p o r t a n t e  l a  r e n t a b i l i z a c i ó n  d e l  h u e r ­
t o  de n a r a n j o s  que a d q u i r i ó ,  p r e c i s a m e n t e ,  en l a  p r i m e ­
r a  de a q u e l l a s  f e c h a s .  Hermano d e l  c o n o d i d o  agrónomo y m
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m o r i a l i s t a  M a n u e l  Sanz Braman» au d e d i c a c i ó n  a l a  a -  
g r i c u l t u r a  c e d i ó  p r o n t o  no sabemos en b e n e f i c i o  de qué 
o t r a s  a c t i v i d a d e s *
A n t o n i o  F r e i j a s  B s r t r i n a , d s  V a l e n c i a ,  es uno de l o s  e -  
j e m p l o s  més e l o c u e n t e s  de i n v e r s i ó n  en l a s  t r a n s f o r m a ­
c i o n e s *  E n t r e  1879 y 1880 a d q u i e r e  a d i v e r s o s  p r o p i e ­
t a r i o s  p eque f las  p a r c e l a s  de se ca no  c o l i n d a n t e s ;  y c o n s ­
t i t u y e  con t o d a s  e l l a s  una ú n i c a  e x p l o t a c i ó n  de 101 h g s * ,  
l a  c u a l  p r o c e d e  a p l a n t a r  i n m e d i a t a m e n t e  de n a r a n j o s  
a c o g i é n d o s e  a l a s  e x e n c i o n e s  f i s c a l e s  p o r  n u e va s  p l a n ­
t a c i o n e s  de a r b o l a d o *  La a d e c u a c i ó n  y e l  r i e g o  de e s t a s  
t i e r r a s  e x i g i e r o n ,  además, c a p i t a l e s  c o n s i d e r a b l e s :  l o s  
s i s t e m a s  de e l e v a c i ó n  de agua  i n s t a l a d o s  se c o n ta b a n  - e n t r e  
l o s  més a v a n z a d o s  de l a  zona  (12) ,*
A n t o n i o  f lompó P i é ,  de V a l e n c i a ,  a d q u i e r e  en 1 9 2 2 ,1 4 5  
h g s *  c o n s t i t u i d a s  en un h u e r t o  de n a r a n j o s  con a l g u ­
n o s  f r a g m e n t o s  t o d a v í a  p o r  r o t u r a r ,  p a r a  l l e v a r  a c a b o ,  
en l o s  años  s i g u i e n t e s ,  l a  t r a n f o r m a c i ó n  de t o d a  l a  
p a r t e  de s e c a n o *  Los l a z o s  f i n a n c i e r o s  de e s t e  t e r r a ­
t e n i e n t e  e r a n  a m p l i o s :  c o n s e j e r o  de l a  C a ja  de A h o r r o s  
y d e l  Banco de España en l a  d écada  de 1 9 2 0 ,  a s i  como 
a c c i o n i s t a  d e l  Banco de V a l e n c i a  p o r  l o s  mismos a ñ os*
L u i s  O r d e ig  O r t e g a ,  de V a l e n c i a ,  l l e v a  a c a b o ,  t r a s  
r e c i b i r  una v o l u m i n o s a  h e r e n c i a  en t i e r r a s  de d i v e r s o  
v a l o r ,  un s i s t e m á t i c o  p r o c e s o  de com pras  e n t r e  1877 y 
1 9 1 4 ,  con un t o t a l  de 252 h g s *  a d q u i r i d a d ;  l a  m a y o r i a  
de e s t a s  t i e r r a s  e r a n  de h u e r t a ,  c e r e a l e s  o a r r o z ,  en 
p a r c e l a s  p e queñas  y p e r t e n e c i e n t e  a pequeños  p r o p i e t a ­
r i o s ,  s i n  duda con d i f i c u l t a d e s  e c o n ó m ic a s  p u e s t o  que
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se o b s e r v a  cómo a lg u n o s  de e l l o s  venden  t i e r r a s  que ha­
b í a n  a d q u i r i d o  p o c o s  años  a n te s »  E l  p a t r i m o n i o  de L u i s  
O r d e i g ,  s i n  e m b a rg o ,  s e r á  c o n s e r v a d o  muy poco  t i e m p o :  
en 1924  i n i c i a  l a  v e n t a ,  t q m b i á n  s i s t e m á t i c a ,  d e l  m i s ­
mo, e s t a  vez  en g r a n d e s  p a r c e l a s  v e n d i d a s  a p r o p i e t a ­
r i o s  l o c a l e s  a co m od a d os ,  c o m p ra d o re s  t a m b iá n  de o t r o s  
g r a n d e s  t e r r a t e n i e n t e s  en d e c a d e n c ia »  E n t r e  ambos p r o ­
c e s o s ,  l a  a d q u i s i c i ó n  y l a  p o s t e r i o r  v e n t a ,  d e b i ó  me­
d i a r  un h echo  d e c i s i v o :  l a  i m p o s i b i l i d a d  de l l e v a r  a 
cabo l a  r e p l a n t a c i ó n  de unas  t i e r r a s  de h u e r t a  q u e ,  en 
e l  momento de d e s p r e n d e r s e  de e l l a s ,  c o n t i n ú a n  con l o s  
m ismos c u l t i v o s  que en e l  momento de su c o m p ra ;  l a  e -  
norme d i s p e r s i ó n  de l a s  p a r c e l a s  y su r e d u c i d o  tamaño 
d e b i e r o n  c o n t r i b u i r  t a m b i é n  a q u e ,  p a r a  e s t e  p r o p i e t a ­
r i o  i n t e r e s a d o  en l a  a g r i c u l t u r a  - p a s ó  a f o r m a r  p a r t e  
de l a  d i r e c c i ó n  de l a  A»R»X» a f i n a l e s  de s i g l o - ,  r e ­
s u l t a r a  e x c e s i v a m e n t e  o n e r o s a  su t r a n f o r m a c i ó n  en n a ­
r a n j a l »  T r a s  e l  p r o c e s o  de l i q u i d a c i ó n ,  L . O r d e i g  c o n ­
s e r v ó  t a n  s ó l o  l a  p r o p i e d a d  de a l g o  más de 100 h g s » ,  
p e r t e n e c i e n t e s  a un h u e r t o  de n a r a n j o s  h e re d a d o  en 
1 9 1 7 .
E l  ca so  de F r a n c i s c o  S a g r i s t á  C o l l  r e s u l t a  p a r a d i g m á t i ­
co de l a  a c t i t u d  de a l g u n o s  de l o s  más i m p o r t a n t e s  hom­
b r e s  de n e g o c i o s  v a l e n c i a n o s ,  c a r a  a l a  a g r i c u l t u r a  co ­
m e r c i a l »  T i t u l a r ,  j u n t o  a 3 . A» A g u i r r e  H a t i o l  de una 
de l a s  s o c i e d a d e s  c o n s i g n a t a r i a s  p i o n e r a s  en l a  e x p o r ­
t a c i ó n  dd n a r a n j a s  a Gran B r e t a ñ a  ( ' 1 3 ) *  S a g r i s t á  e r a  
en 1865 uno de l o s  m a y o re s  c o n t r i b u y e n t e s  v a l e n c i a n o s  
p o r  l a  c u o t a  de c o m e r c i o ,  a s í  como a c c i o n i s t a  y a d m i -
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n i s t r a d o r  d e l  Banco de España en V a l e n c i a  h a c i a  1 8 8 4 .  
P a r a l e l a m e n t e  a e s t a s  a c t i v i d a d e s  c o m e r c i a l e s  y f i n a n ­
c i e r a s ,  r e a l i z < 5  i m p o r t a n t e s  i n v e r s i o n e s  a g r í c o l a s :  a s í ,  
en l a  década  de l o s  8 0 ,  e r a  uno de l o s  m ayo re s  p r o p i e ­
t a r i o s  en A lm u s s a f e s  ( 1 4 ) ,  m i e n t r a s  a d q u i r í a  en A l z i ­
r a  unas lG O  h g s .  de h u e r t o  y secano  en dos g r a n d e s  p a r ­
c e l a s *  E l  m ecan ism o se  r e p i t e :  l a  compra  c o n s t a  de una 
p l a n t a c i ó n  en p l e n a  p r o d u c c i ó n  y de una e x t e n s i ó n  de 
s e c a n o  s u s c e p t i b l e  de s e r  t a n s f o r m a d a  en n a r a n j a l  con 
l a  r e i n v e r s i ó n  de l o s  b e n e f i c i o s  de l a  p r i m e r a *
-  C o n c lu im o s  e s t a  r e l a c i ó n  con e l  caso  de F e d e r i c o  T r e n o r  
P a l a v e c i n o ,  uno de l o s  más d e s ta c a d o s  m iem b ro s  de l a  
o l i g a r q u í a  f i n a n c i e r a  v a l e n c i a n a ,  cuya  f a m i l i a  e r a  p r o ­
p i e t a r i a  de g r a n d e s  e x t e n s i o n e s  de v i ñ e d o  en l a  V a l í  
d ' A l b a i d a ,  y de r e g a d í o s  en l a s  r i b e r a s  d e l  X u q u e r *  L i ­
gado  a a c t i v i d a d e s  f i n a n c i e r a s ,  a l  f e r r o c a r r i l  ( 1 5  ) ,  
e t c * ,  sus  co m p ra s  en A l z i r a  se l i m i t a n  a 65 h g s .  de 
a r r o z a l  a d q u i r i d a s  en 1 8 9 5 ,  p e r o  l o  s i t ó a n , j u n t o  a Sa-  
g r i s t ó ,  como un e j e m p l o  c l a r o  de d i f i e r s i f i c a c i ó n  de ne­
g o c i o s  y de r e i n v e r s i ó n  en l a  a g r i c u l t u r a *
A t r a v é s  d e l  e s t u d i o  de l o s  a n t e r i o r e s  ca so s  p a r t i ­
c u l a r e s  a p a r e c e n  c l a r a s  una s e r i e  de c o n s t a n t e s  que c o n v ie n e  
s i s t e m a t i z a r :
a )  N in g u n o  de e s t o s  c o m p ra d o re s  de t i e r r a s  e ra  g r a n  p r o ­
p i e t a r i o  en 1 8 6 1 ,  y l a  m a yo r  p a r t e  de e l l o s  no t e n í a n
p o s e s i ó n  a lg u n a  en l a  zona  de A l z i r a *
b )  La mayor  p a r t e  de l a s  com p ra s  se r e a l i z a  ya  en e l  s i g l o
XX, con e s p e c i a l  c o n c e n t r a c i ó n  en l o s  p e r í o d o s  1 9 0 6 -0 8  y
287
1 9 1 7 - 1 9 *  E x i s t e ,  p o r  t a n t o ,  una a t i p i c i d a d  r e s p e c t o  
a l a  c r o n o l o g í a  g e n e r a l  de l a s  compras  de t i e r r a s , q u e  
v im o s  en e l  a p a r t a d o  c o r r e s p o n d i e n t e ,  l o  c u a l  r e f u e r a a  
l a  i d e a  de que es tam os  f r e n t e  a un t i p o  p e c u l i a r  de i n ­
v e r s i o n e s  a g r a r i a s ,  c a r a c t e r i z a d a s  p o r  e l  o r i g e n  u r b a ­
no de  l o s  c a p i t a l e s *
c ) P r á c t i c a m e n t e  l a  t o t a l i d a d  de l a s  t i e r r a s  a d q u i r i d a s  son 
de r e g a d í o  ( h u e r t a ,  c e r e a l e s  y a r r o z ) ,  y hay un buen 
núm ero  de a d q u i s i c i o n e s  de h u e r t o s  de n a r a n j o s  en p l e ­
na p r o d u c c i ó n *  E s te  g ru p o  de c o m p ra d o re s  s o n ,  p r e c i s a ­
m e n t e ,  l o s  que compran en m ayo r  p r o p o r c i ó n  n a r a n j a l e s
ya p l a n t a d o s *
d )A b u n d a n  l a s  a d q u i s i c i o n e s  de p a r c e l a s  muy p e q u e ñ a s ,  so ­
b r e  t o d o  cuando  c o r r e s p o n d e n  a l a s  t i e r r a s  de h u e r t a ;  
p o s t e r i o r m e n t e  a l a  c o m p ra ,  muchas de e s t a s  p a r c e l a s
se r e a g r u p a n  f o rm a n d o  una s ó l a  e x p l o t a c i ó n *  Los h u e r t o s  
de n a r a n j o s  a d q u i r i d o s  t i e n e n  unas  d im e n s i o n e s  m o d e ra ­
das  (n o  s u e l e n  s o b r e p a s a r  l a s  100 h g s * ) *
e)  E n t r e  l o s  v e n d e d o r e s  de e s t a s  t i e r r a s  hay una p r e s e n ­
c i a  i m p o r t a n t e  de l o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  p r o b a b le m e n ­
t e  en d e c a d e n c ia ?  e n t r e  e l l o s ,  muchos de l o s  que hemos 
v i s t o  en e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r *
A l a  v i s t a  ta m b ié n  de l o s  e je m p l o s  e s t u d i a d o s ,  p o d e -  
tmos e s t a b l e c e r  una d i s t i n c i ó n  d e n t r o  de e s t e  g r u p o  de co m p ra ­
d o r a s ,  p o r  d e b a j o  de una c a r a c t e r i z a c i ó n  g e n e r a l  que l o s  d e f i -  
ne a t o d o s  e l l o s  como g r a n d e s  i n v e r s ó r e a s  en e l  campo* S in  em­
b a r g o ,  l a  m o d a l i d a d  de l a  i n v e r s i ó n  y l a  m e c á n ic a  de l o s  bene­
f i c i o s  que e s p e r a n  o b t e n B r  de l a  m ism a ,  fu n d a m e n ta n  l a  d i s t i n ­
c i ó n *  S i n  d u d a ,  l a  c u e s t i ó n  d e l  o r i g e n  de l o s  c a p i t a l e s  i n v e r -
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t i i d o s  d a r í a  p i e  a m a t i z a c i o n e s  n u e v a s ,  p e r o ,  p o r  e l  momento, 
pe rm a n e ce  f u e r a  d e l  a l c a n c e  de e s t e  t r a b a j o »
A s í ,  p o r  una p a r t e ,  te n e m o s  a l o s  i n v e r s o r e s  u r b a ­
n o s ,  d e s l i g a d o s  en g r a n  m e d id a  de l a  a g r i c u l t u r a ,  que a d q u i e ­
r e n  un h u e r t o  o r g a n i z a d o  en una e x p l o t a c i ó n  y l o  c u l t i v a n  a 
t r a v é s  de un c a p a t a z  o p r o c u r a d o r »  La compra s u e l e  h a c e r s e  de 
u n a  v e z ,  a o t r o  g r a n  p r o p i e t a r i o ,  y se  t r a t a ,  p o r  t a n t o ,  de 
t r a n s m i s i o n e s  e n t r e  t e r r a t e n i e n t e s ,  s i n  i m p l i c a r  n i  c o n c e n t r a ­
c i ó n  n i  d i s g r e g a c i ó n  de l a  p r o p i e d a d »  E l  o b j e t i v o  de l a  com­
p r a  es l a  r e n t a b i l i z a c i ó n  i n m e d i a t a  de l a s  t i e r r a s ,  y p o r  e -  
11o  se t r a t a  de h u e r t o s  en p l e n a  p r o d u c c i ó n ;  en l a  m a y o r í a  
de l a s  o c a s i o n e s ,  p o r  t a n t o ,  no e f e c t ú a n  t r a n s f o r m a c i o n e s  de 
c u l t i v o s  n i  t r a b a j o s  de p u e s t a  en r e g a d í o ,  e x c e p t o  en a lg ú n  
ca so  en que e l  c o m p ra d o r  a d q u i e r e  p a r t e  de s e ca n o  adosado  a l  
h u e r t o ,  p o r  t r a t a r s e  de una misma u n i d a d ,  y r e s u l t a r  su t r a n s ­
f o r m a c i ó n  en r e g a d í o  e s c a s a m e n te  c o s to s a »
En c o r r e s p o n d e n c i a  con e l  d i s t a n c i a m i e n t o  de e s t o s  
p r o p i e t a r i o s  r e s p e c t o  a l a  p r á c t i c a  a g r í c o l a ,  se da una a u s e n ­
c i a  t o t a l  de l o s  mismos de l o s  o r g a n i s m o s  r e l a c i o n a d o s  con 
l a  a g r i c u l t u r a  y e l  r e g a d í o »  A e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  r e s p o n d e n  
R » S ru g a d a ,  3» f t a c n a u g h t a n ,  A»f!ompó, F . S a g r i s t á ,  o 3»3» Pardo» 
E n t r e  e l l o s ,  y en una p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n ,  a p a r e c e n  t a n t o  me­
d i a n o s  i n v e r s o r e s  u r b a n o s  que a d q u i e r e n  un h u e r t o  s u s t r a y é n d o ­
se» s i n  d u d a ,  a o t r o  t i p o  de n e g o c i o s ,  como g r a n d e s  c o m e r c i a n -  
t e a  y b a n q u e r o s  que b u s c a n  d i v e r s i f i c a r  sus f u e n t e s  de i n g r e ­
s o s  e n t r a n d o  en un s e c t o r  a l t a m e n t e  r e n t a b l e »  E n t r e  ambos g r u ­
p o s ,  hom bres  de n o g o c i o s  m o d e s t o s ,  p e r o  a c t i v o s  y d e d i c a d o s  
a m ú l t i p l e s  a c t i v i d a d e s ,  como eá e l  caso  de 3»3»Pardo»  A } a  
l u z  dé e s t o s  d a t o s  cabe  p r e g u n t a r s e  p o r  l a  a p o r t a c i ó n  de t a l e s  
p r o p i e t a r i o s  a l  d e s a r r o l l o  de l a  a g r i c u l t u r a  c o m e r c i a l  en l a
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z o n a ;  s i n '  d u d a ,  r e s u l t a r í a  menor  que l a  de a q u e l l o s  o t r o s  
c u y a  d e d i c a c i ó n  a l a  a g r i c u l t u r a  p asó  p o r  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  
p r o f u n d a  de su s  p r o p i e d a d e s  a p a r t i r  de t i e r r a s  de secano  
p o co  p r o d u c t i v a s .  Su a p o r t a c i ó n  cabe  s i t u a r l a  mós b i e n  en l a  
s u s t i t u c i ó n  de o t r o s  p r o p i e t a r i o s  d e s c a p i t a l i z a d o s  e i n c a p a ­
c i t a d o s ,  p o r  t a n t o ,  p a r a  l l e v a r  a d e l a n t e  l a  e x p l o t a c i ó n  en 
l a s  mós ó p t i m a s  c o n d i c i o n e s  t é c n i c a s .
Un segundo  g r u p o  de p r o p i e t a r i o s  l o  c o n s t i t u i r í a n  
l o s  c o m p ra d o r e s  de pequ e ñ a s  p a r c e l a s  a l o  l a r g o  de un p e r í o ­
do mós o menos l a r g o ,  que p ro o e d e n  i n m e d i a t a m e n t e  a l a  s u s ­
t i t u c i ó n  de c u l t i v o s  y a l a  p u e s t a  en r e g a d í o  de l o s  s e c a n o s .
Se t r a t a  de s e c t o r e s  l i g a d o s  a l a  a g r i c u l t u r a ,  b i e n  p o r  
su  c o n d i c i ó n  de p r o p i e t a r i o s  en o t r a s  zonas  o s im p le m e n t e  
p o r  c o n s t i t u i r  l a  t i e r r a  l a  p r i n c i p a l  f u e n t e  de sus  i n g r e s o s .
En t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  e s t o s  p r o p i e t a r i o s  fo rm a n  p a r t e  a c t i v a  
de l o s  p r i n c i p a l e s  o r g a n i s m o s  a g r í c o l a s ,  como l a  d i r e c c i ó n  de l a  
A c e q u ia  R e a l ,  a l a  que p e r t e n e c e n  l a  mayor  p a r t e  de l o s  que 
hemos e s t u d i a d o .  Muchos de e l l o s  r e p r e s e n t a n  l a  v a n g u a r d i a  
p o r  l o  que r e s p e c t a  a i n n o v a c i o n e s  t é c n i c a s :  un buen e je m p l o  
l o  c o n s t i t u y e  e l  s i s t e m a  de r i e g o s  i n s t a l a d o  p o r  A . F r e i j a s .
En a lg u n o s  c a s o s ,  l a  compra  de t i e r r a s  0 o r  e s t o s  p o t e n t a d o s  
i m p l i c a  una c o n c e n t r a c i ó n  de p r o p i e d a d e s  p r o c e d e n t e s  t a n t o  de 
p e qu e ñ o s  p r o p i e t a r i o s  i n c a p a c e s  de m a n te n e r  unas  p r o p i e d a d e s  
a d q u i r i d a s  p o co s  años  a n t e s  y que s u p e r a n  sus  p o s i b i l i d a d e s  
t r a n s f o r m a d o r a s ,  como de l o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  en d e ca ­
d e n c i a .
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3* La burguesía  l o c a l .
La p r e s e n c i a  de un g r u p o  de p r o p i e t a r i o s  l o c a l e s  a -  
comodados que van c o n s o l i d á n d o s e  p r o g r e s i v a m e n t e  y l l e g a n  a 
c o n s t i t u i r ,  j u n t o  a l o s  g ra n d e s  t e r r a t e n i e n t e s  a b s e n t i s t a s ,  
e l  s e c t o r  d o m in a n te  en e l  campo, es uno de l o s  r a s g o s  e s e n c i a ­
l e s  de l a  e v o l u c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  a l o  l a r g o  
d e l  s i g l o  X IX  en l a  zona  de r e g a d í o  d e l  X ú q u e r *  E l  a s e n t a m i e n ­
t o  de e s t e  d e c t o r ,  es p a r a l e l o ,  s i n  em bargo ,  a l  hecho  f u n d a ­
m e n t a l  de que l o s  p r o p i e t a r i o s  f o r a s t e r o s  han e x p e r i m e n t a d o ,  
t r a s  e l  p r o c e s o  de r e v o l u c i á n  b u r g u e s a ,  en i n c r e m e n t o  n o t a ­
b l e :  e l  p o r c e n t a j e  de t i e r r a s  p o s e í d a s  p o r  e s t o s  en A l z i r a  pa­
sa d e l  37 % en 1 8 0 2 ,  a l  35 % en 1838 y a l  52 % en 1861 ( 16 ) •
La a d q u i s i c i ó n  de l a s  t i e r r a s  de l o s  c o n v e n t o s ,  que en A l z i ­
r a  s u p o n í a n  g r a n d e s  e x t e n s i o n e s ,  exp£ica ,  s i n  d u d a ,  e s t e  au­
m en to  f i n a l ,  p o r  l o  c u a l  l a  c o n s o l i d a c i ó n  de l a  b u r g u e s í a  a g r a ­
r i a  l o c a l  f u e  s i m u l t á n e a  y p e r f e c t a m e n t e  c o m p a t i b l e  con e s t e  
fenóm eno*  E l  p r o c e s o  de a f i r m a c i ó n  de l a  misma f u e ,  s i n  em­
b a r g o ,  l e n t o *  Según 3*Romero  ( 17 ) ,  p a r a  e l  caso  de A l z i r a ,  
y a  en 1 8 0 2 ,  y desde  e l  s i g l o  a n t e r i o r ,  e s t o s  s e c t o r e s  acomo­
dados p e r c i b í a  e l  p o r c e n t a j e  m ayor  de l a  r e n t a  a g r a r i a ,  a l  
t i e m p o  que e l  numero t o t a l  de p r o p i e t a r i o s  r e s i d e n t e s  s u p e ­
r a b a  a m p l i a m e n te  a l  de f o r a s t e r o s ,  l o  que d i f e r e n c i a b a  n e t a ­
m e n te  A l z i r a  de o t r a s  l o c a l i d a d e s  de r e a l e n g o  de l a  R i b e r a ,  
como C a s t e l l ó  de l a  R i b e r a  ( 1 8  ) •
E s t a  p r e p o n d e r a n c i a  d e l  t o t a l  de l o s  p r o p i e t a r i o s  
l o c a l e s  en l o s  i n i c i o s  d e l  s i g l o ,  e x p e r i m e n t a  s ó l o  un l i g e r o  
aumento  h a s t a  l a s  c i f r a s  de 1 8 3 8 ;  veamos e l  c o t e j o  de ambas*
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Cuadro 30.  R e lac ión  e n t r e  p r o p i e t a r i o s  lo c a le s  y f o r a s t e r o s  en
A l z i r a .
P r o p i e t a r i o s  l o c a l e s P r o p i e t a r i o s  f o r a s t e r o s
NQ % S u p e r , 
( h g s )
% N9 % S u p e r • 
( h g s )
%
1802 1137 68 23232 63 517 32 13512 37
1838 1267 69 36564 64 563 30 20273 35
F u e n t e :  A.P1.A. ,  P a d ró n  de R i q u e z a . . . 1 8 3 8 ,  y RONERO GONZALEZ,3 .  
P r o p ie d a d  A g r a r i a . . . . p .  4 8 .
Lo que c o n f i r m a ,  s i n  e m b a rg o ,  que e s t a s  c i f r a s  t r a ­
ducen  una c o n s o l i d a c i ó n  r e a l  de un g r u p o  de h a cen d a d os  l o c a l e s ,  
es e l  h echo  de que en 1 8 3 8 ,  l o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  en A l z i ­
r a  ( e n t e n d i e n d o  p o r  t a l e s  l o s  p o s e e d o r e s  de más de 120 h g s . )  
son v e c i n o s  en un 52 % y f o r a s t e r o s  en un 48 %. A e s t a s  a l t u ­
r a s  d e l  s i g l o  puede  h a b l a r s e ,  p o r  t a n t o ,  de p r e e m i n e n c i a  de 
e s t e  s e c t o r ,  aunque e l  p r o c e s o  de a f i r m a c i ó n  sea l e n t o  y e x ­
p e r i m e n t e  en l a s  d e c a d a s  s i g u i e n t e s  un s e n s i b l e  r e t r o c e s o .
La r e v o l u c i ó n  b u r g u e s a  p a r e c e  que no s i g n i f i c ó  l a  
d e f i n i t i v a  c o n s o l i d a c i ó n  de e s t e  g r u p o .  Hemos s e ñ a la d o  que se 
da un r e t r o c e s o  i m p o r t a n t e  en e l  p o r c e n t a j e  de s u p e r f i c i e  po­
s e í d a  p o r  e s t o s  p r o p i e t a r i o s  l o c a l e s  e n t r e  1838 y 1 8 6 1 .  La au­
s e n c i a  de c i f r a s  más c o m p le t a s  nos  i m p i d e  c o n o c e r  m e j o r  e l  
s e n t i d o  de e s t a  E v o l u c i ó n ,  que debemos r e l a c i o n a r  con l o s  r e ­
s u l t a d o s  d e l  p r o c e s o  d e s a m o r t i z a d o r  y con l a s  c r i s i s  a g r a r i a s  
de l a s  d e c a d a s  de l o s  4Q y l o s  5 0 .  E l l o  no i m p l i c a ,  s i n  em­
b a r g o ,  que l a  o l i g a r q u í a  l o c a l  no m a n t u v i e r a  una p o s i c i ó n  d e s ­
ta c a d a  en e l  seno de l a  c l a s e  d o m in a n t e  en e l  campo.
T a l  p r e e m i n e n c i a  se h a b í a  v i s t o  s u c e s i v a m e n t e  b l o ­
queada - e n  e l  s e n t i d o  de i m p e d i r  l á  c o n s e c u c i ó n  de una hegemo-
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n í a  a b s o l u t a »  con l o s  d i s t i n t o s  p r o c e s o s  d e s a m o r t i z a d o r e s »
Cn e f e c t o ,  l a  c o n s o l i d a c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  b u r g u e s a  r e c i b e ,  
con e l l o s ,  un e s p a l d a r a z o  d e f i n i t i v o »  Ya con l a  d e s a m o r t i z a ­
c i ó n  de Godoy,  a p a r e c e  c l a r o  e l  p r e d o m i n i o  de c o m e r c i a n t e s  
e n t r a  l o s  c o m p ra d o r e s ,  aunque se r e g i s t r a  una p r e s e n c i a  im ­
p o r t a n t e  de l o s  l a b r a d o r e s  de l a s  d i s t i n t a s  l o c a l i d a d e s ,  l o  
que en p a l a b r a s  de f f t .C ruz  Romeo n • • « s i g n i f i c a  que nos e n c o n ­
t r a m o s  f r e n t e  a un s e c t o r  s o c i a l  con d i s p o n i b i l i d a d e s  de ca ­
p i t a l  p a r  i n v e r t i r ,  d e b id o  a su a g r i c u l t u r a  c o m e r c i a l i z a d a ,  y 
no a n t e  c a m p e s in o s  i n m e r s o s  en una econom ía  de s u b s i s t e n c i a * *  
( 1 9 ) .  D u r a n t e  e l  T r i e n i o ,  l a  t ó n i c a  g e n e r a l  f u e ,  como ha i n ­
d i c a d o  J » B r i n e s ,  l a  a d q u i s i c i ó n  de l a s  t i e r r a s  p o r  b u r g u e s e s  
a j e n o s  a l a s  co m a rca s  ( 2 0 ) »  La p a r t i c i p a c i ó n  de p r o p i e t a r i o s  
l o c a l e s  f u e  m ín im a ,  p e r o  e x p e r i m e n t a  v a r i a c i o n e s  i m p o r t a n t e s  
e n t r e  unas co m a rca s  y o t r a s »  La R i b e r a  d e l  X uque r  t u v o ,  a e s t e  
r e s p e c t o ,  una p r e s e n c i a  de e s t e  t i p o  de c o m p ra d o re s  mayor  
de l o  que c o n s t i t u í a  l a  m ed ia  én l a  g e n e r a l i d a d  de l a s  co m a r ­
c a s :  ocho c o m p ra d o re s  r e s i d e n t e s  en l o s  p u e b l o s  de l a  R i b e r a  
a d q u i r i e r o n  33 Ha», un 6 - 9  % de l a s  t i e r r a s  d e s a m o r t i z a d a s »
La c i f r a ,  aunque b a j a  y e l o c u e n t e  de cómo l o s  s e c t o r e s  l o c a ­
l e s  p a r t i c i p a r o n  e s c a s a m e n te  en l a  d e s a m o r t i z a c i ó n ,  a p u n t a ,  
s i n  em bargo ,  l a  e x i s t e n c i a  de una c l a s e  de p r o p i e t a r i o s  l o c a ­
l e s ,  m o d e s t o s ,  p e r o  con c i e r t a  c a p a c i d a d  p a ra  r e a l i z a r  i n v e r ­
s i o n e s  e i n c r e m e n t a r  a s í  su p a t r i m o n i o »
P a re c e  s e r ,  en c a m b io ,  que f u e  en l a  d e s a m o r t i z a c i ó n  
de b i e n e s  c i v i l e s  cuando  l o s  p r o p i e t a r i o s  l o c a l e s  a d q u i r i e r o n  
t i e r r a s  en un p o r c e n t a j e  e l e v a d o  ( 2 1  ) *  E l  r e s u l t a d o  f i n a l  de 
e s t e  p r o c e s o  s i g n i f i c ó  una p r e s e n c i a  i m p o r t a n t e  de l a  b u r g u e ­
s í a  l o c a l  s i  b i e n ,  p o r  un t i e m p o ,  su e x p a n s i ó n  se v e í a  c u e s t i o -
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nada  p o r  l a  m ayor  p r e e m i n e n c i a  de l a  g r a n  b u r g u e s í a  f o rm a d a  
p o r  t e r r a t e n i e n t e s  f o r a s t e r o s *  Muy s i g n i f i c a t i v a m e n t e ,  en 
1 8 6 1 ,  l o s  dos  m a yo re s  p r o p i e t a r i o s  de A l z i r a  son p r e c i s a m e n ­
t e  v e c i n o s ,  y Romero puede a f i r m a r :  "« « « u n  buen número de 
g r a n d e s  h a ce n d a d o s  l o c a l e s  h a b í a  i n c r e m e n t a d o  sus p a t r i m o n i o s  
o l o s  h a b í a  c r e a d o  a r a í z  s o b r e  t o d o  de l a  d e s a m o r t i z a c i ú n  de 
l a s  t i e r r a s  d e l  m u n i c i p i o ,  y ,  en menor g r a d o ,  de l a s  f i n c a s  
com pradas  a l  c l e r o ;  e r a n  c o m e r c i a n t e s ,  p r o f e s i o n e s  l i b e r a l e s ,  
o p r o p i e t a r i o s  r e n t i s t a s  d e s c e n d i e n t e s  de l a s  v i e j a s  f a m i l i a s  
de l a  v i l l a  q u e ,  i m i t a n d o  en o c a s i o n e s  a l a s  c l a s e s  u r b a n a s ,  
t a m b i é n  c e d í a n  en a r r i e n d o  sus  t i e r r a s  e i n c l u s o  acababan  
m archando  a v i v i r  a l a  c i u d a d  de V a l e n c i a ”  ( 2 2 ) ,
E l  caso  de A l z i r a  s e r í a  d i s t i n t o  d e l  de o t r o s  p ue ­
b l o s  c e r c a n o s *  A s í ,  en A l b a l a t ,  a p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  X IX  
se ha p r o d u c i d o  un p r o c e s o  de c o n c e n t r a c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  
en manos de f o r a s t e r o s  que pasan de p o s e e r  un 46 % de l a  s u ­
p e r f i c i e  en 1753 a un 63 % en 1805 ( 23 ) •  La a p a r i c i ó n  de 
un g r u p o  de p r o p i e t a r i o s  l o c a l e s  con c i e r t a  c a p a c i d a d  e c o n ó ­
m ic a  q u e d a r é  p o r  e l l o  s u b sum id a  b a j o  l a  p r e e m i n e n c i a  de a q ue ­
l l a  b u r g u e s í a  u r b a n a ,  en c a m b io ,  l a  i m p o r t a n c i a  n u m é r i c a  de la 
p o b l a c i ó n  a l c i r e ñ a ,  e l  p a p e l  e co n ó m ico  j u g a d o  p o r  l a  c i u ­
dad desde  muy a n t i g u o  -como c e n t r o  d e l  m ercado  c o m a r c a l - ,  y 
l a  c o n d i c i ó n  de v i l l a  de r e a l e n g o ,  d e t e r m i n a n  l a  mayor  p o s i ­
b i l i d a d  de p e r v i v e n c i a  de un pequeño  ca m p e s in a d o  l o c a l  en me­
j o r e s  c o n d i c i o n e s  de r e s i s t i r  e l  em pu je  i n v e r s o r  de l a  b u r g u e ­
s í a  u rb a n a  - c o n  l a  l ó g i c a  t e n d e n c i a  a l  a l z a  de l o s  p r e c i o s  
de l a  t i e r r a -  y ,  s o b r e  t o d o ,  l a  p o s i b i l i d a d  de a s e n t a m i e n t o  de 
una c l a s e  de t e r r a t e n i e n t e s  v e c i n o s  que en muchos c a s o s  ad­
q u i e r e n  una c a r a c t e r i z a c i ó n  muy p r ó x im a  a l a  de a q u e l l a  b u r -
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g u e s ía .
O t r o s  c a s o s  como e l  de C a ta da u  h a c i a  1756 ( 24 ) o 
e l  de G a n d ía  en 1778 ( 2 5  ) ,  m u e s t r a n  una p r e s e n c i a  mucho más 
m od era d a  de l a  b u r g u e s í a  f o r a s t e r a , p e r o  hemos de t e n e r  en 
c u e n t a  que es tam os  t o d a v í a  en l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  X V I I I  
y l a  p e n e t r a c i á n  d e l  c a p i t a l  u r b a n o  en e l  campo se c o n s o l i d a ­
r á  en e l  s i g l o  s i g u i e n t e ;  s i n  e m b a rg o ,  t a m b ié n  h a c i a  l a  m i ­
t a d  d e l  o c h o c i e n t o s  tenem os c a s o s  p r ó x im o s  en que l a  p r o p i e ­
dad f o r a s t e r a  es muy i n f e r i o r  a l a  de A l z i r a :  a s í  sucede  en 
R i ó l a  en 1 8 5 7 ,  donde d e t e n t a  e l  34 % de l a s  t i e r r a s  ( 2 6  ) •
En c u a l q u i e r  c a s o ,  A l z i r a  se nos a p a r e c e  como una zona con 
una n o t a b l e  p r e s e n c i a  de l o s  p r o p i e t a r i o s  f o r a s t e r o s  que a le a n  
zan un peso  c r e c i e n t e  con e l  d i s c u r r i r  d e l  s i g l o  XIX h a s t a  
a l c a n z a r  un p u n t o  de i n f l e x i ó n  - i m p o s i b l e  de l o c a l i z a r  c r o n o -  
l á g i c a m e n t e  p o r  l a  a u s e n c i a  de d o c u m e n ta c ió n  , p e r o  u b i c a b l e  a 
f i n a l e s  d e l  X IX o i n i c i o s  d e l  XX- en que co m ie n z a  a p e r d e r  es ­
t a  p r e e m i n e n c i a ,  P e r o ,  además - y  e s t a  es l a  segunda  c a r a c t e ­
r í s t i c a  e s e n c i a l -  esa p r e s e n c i a  no i m p i d e  l a  c o n s o l i d a c i ó n  
p a r a l e l a  de l a  b u r g u e s í a . l o c a l •
A l o  l a r g o  de l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  XIX a s i s ­
t i m o s ,  p u e s ,  a l  m a n t e n i m i e n t o  y l e n t a  c o n s o l i d a c i ó n  de l a  
b u r g u e s í a  l o c a l ,  p r o c e s o  que l a  l l e v a r á  ya a va nza d o  e l  s i g l o  
XX a c o n s t i t u i r s e  en e l  s e c t o r  a b s o l u t a m e n t e  d o m i n a n t e ,  A s í ,  
s i  a bo rdam os  ya l a s  n u e v a s  a d q u i s i c i o n e s  de t i e r r a s  d u r a n t e  
e l  p e r í o d o  que es ta m o s  c o n s i d e r a n d o ,  a s i s t i m o s  a una c o n s t a n ­
t e  r e p r o d u c c i ó n  de e s t a  c l a s e .  T a l  p r o c e s o  se  pone  de m a n i ­
f i e s t o  a l  c u a n t i f i c a r  a l o s  m a y o re s  c o m p ra d o re s  de t i e r r a s :  
de un t o t a l  de 163 c a s o s ,  96 son v e c i n o s  de A l z i r a  (un  59 %) 
y 67 f o r a s t e r o s  (41 %)•  P e r o ,  además,  l a  p r e s e n c i a  de l o s  v e -
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c i n o s  e n t r e  l o s  m ayo res  de e s t o s  c o m p ra d o r e s ,  es ta m b ié n  im ­
p o r t a n t e :
C uad ro  3 1 .  P r o p o r c i o n e s  de c o m p ra d o re s  v e c i n o s  y f o r a s t e r o s  
según l a  c a n t i d a d  de c o m p r a s . A l z i r a . 1 8 9 4 - 1 9 3 3 .
Com pradores v e c i n o s C om pradores
......... —
f o r a s t e r o s
< 100 h g s . 57 59 % 36 53 %
1 0 0 -2 0 0 n 31 32 % 23 34 %
> 200 ti 8 8 % 8 11 %
96 100 67 100
F u e n t e :  A . M . A . ,  A p é n d ic e s  d e l  A m i l l a r a m i e n t o • E l a b o r a c i ó n
p r o p i a .
La s u p e r f i c i e  a d q u i r i d a , c o n t r a  l o  que p o d r í a  p e n s a r s e ,  
a c e n t ú a  e s t a  t e n d e n c i a  y c o n f i r m a  d e f i n i t i v a m e n t e  l a  p r e e m in e n ­
c i a  de l a  b u r g u e s í a  l o c a l  a l o  l a r g o  de e s t e  p e r í o d o :  e l  64% de 
l a s  t i e r r a s  son compradas  p o r  p r o p i e t a r i o s  v e c i n o s ,  m i e n t r a s  so ­
l o  e l  Zb% l o  son p o r  f o r a s t e r o s . L o s  v e c i n o s  c o n s t i t u y e n , p u e s , e l  
g r u p o  p r i n c i p a l  de c o m p ra d o re s  t a n t o  n u m é r i c a m e n te  como p o r  e l  
t o t a l  de t i e r r a s  a d q u i r i d a s .
La d i s t r i b u c i ú n  c r o n o l ó g i c a  de l a s  compras  r e a l i z a d a s  
p o r  e s t o s  h a c en d a d os  l o c a l e s  m u e s t r a  un c l a r o  p a r a l e l i s m o  con l a  
que v e ía m o s  p a r a  e l  t o t a l  de l a s  t i e r r a s  a d q u i r i d a s :  l o s  v a l o r e s  
más e le v a d o s  se s i t ú a n  en l a s  t r e s  ú l t i m a s  d e ca d a s  d e l  XIX  y l o s  
p r i m e r o s  añ os  d e l  XX.A p a r t i r  de 1907 puede r e g i s t r a r s e  e l  i n i c i o  
d e l  d e s c e n s o  de l a s  e x t e n s i o n e s  c o m p ra d a s ,  con a lg u n a  r e c u p e r a ­
c i ó n  e s p o r á d i c a  en 1 9 1 6 -1 7  o en 1 9 2 4 . La t e n d e n c i a  a l a  b a j a  con 
e l  t r a n s c u r s o  d e l  nuevo  s i g l o , s e  a p r e c i a  con c l a r i d a d .
S in  embargo ,  s i  comparamos l a  t r a y e c t o r i a  de l a  c u r ­
va c o r r e s p o n d i e n t e  a l o s  g r a n d e s  c o m p ra d o re s  v e c i n o s ,  con l a  
de l o s  f o r a s t e r o s  ( v e r  c u a d r o  32 y g r á f i c o  5 )  a p a r e c e  i n m e d i a t a ­
m ente  una d i f e r e n c i a  f u n d a m e n t a l .  A p a r t i r  d e l  momento en que
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Cuadro 32 .  Compras r e a l i z a d a s  por vecino
y f o r a s t e r o s ,  A l z i r a  (en hgs.
Año F o r a s t . V e c i n o s T o t a l
1874 549 330 924
1875 59 52 111
1876 25 186 213
1877 - 442 442
1878 - - -
1879 82 236 318
1880 80 469 549
1881 249 529 778
1882 42 109 151
1883 333 443 776
1684 88 156 244
1865 137 241 378
1886 78 42 120
1887 10 581 591
1888 75 446 521
1889 184 473 657
1890 - - -
1891 1 . 3 1 0 679 1 .9 8 ?
1892 180 216 396
1893 8 328 336
1894 111 94 205
1895 144 175 319
1896 38 266 304
1897 39 158 197
1898 22 198 220
1899 68 105 173
1900 88 158 246
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Año F o r a s t • V e c i n o s T o t a l
1901 187 243 430
1902 25 84 109
1903 192 174 366
1904 130 208 338
1905 439 227 666
1906 173 167 340
1907 408 177 585
1908 371 94 465
1909 105 66 171
1910 45 112 157
1911 29 154 183
1912 174 76 250
1913 245 ‘ 61 306
1914 100 128 228
1915 259 60 319
1916 56 205 261
1917 94 208 302
1918 199 128 327
1919 277 154 431
1920 268 60 328
1921 262 90 352
1922 410 86 496
1923 85 23 108
1924 67 5 .5 1 9 5 .5 8 6
1925 - 133 133
1926 - - -
1927 69 154 223
1928 - 81 8
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Año F o r a s t . l / e c in o s T o t a l
1929 32 27 59
1930 64 30 94
1931 193 7 200
1932 - 9 9
1933 - 225 225
TOTAL 9 .0 0 2 1 6 .2 1 1 2 5 .2 1 3
F u e n t e :  A . N . A . ,  A p é n d ic e s  d e l  A m i l l a r a m i e n t o .  E l a b o r a ­
c i ó n  p r o p i a .
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G r á f i c o  5 , -  E v o l u c i ó n  de l a s  compras de t i e r r a s  según p r o p i e  
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0 30^
l a s  com pras  en g e n e r a l  y l a s  de l o s  p r o p i e t a r i o s  v e c i n o s  en 
p a r t i c u l a r  em p iezan  a d e s c e n d e r  ( a l r e d e d o r  de 1 9 0 7 ) ,  l a s  c o ­
r r e s p o n d i e n t e s  a l a  b u r g u e s í a  u r b a n a  de V a l e n c i a  y o t r a s  c i u -  
d a d e s ,  l l e g a n  a s u p e r a r  l a s  p r i m e r a s .  En e f e c t o ,  a p e s a r  de 
l a s  n um erosas  f l u c t u a c i o n e s  a n u a l e s ,  a p a re c e n  con c l a r i d a d  
t r e s  p e r í o d o s  en l o s  que l a s  co m p ra s  r e a l i z a d a s  p o r  l a  b u r g u e ­
s í a  l o c a l  quedan p o r  d e b a j o  de l a s  de l o s  a b s e n t i s t a s :  1 9 0 5 -  
0 9 ,  1 9 1 2 -1 5  y 1 9 1 8 - 2 2 ,  es d e c i r ,  p r á c t i c a m e n t e  a l o  l a r g o  de 
t o d o  e l  p e r í o d o  c o m p re n d id o  e n t r e  l a  p r i m e r a  y l a  ú l t i m a  de 
l a s  f e c h a s .
S ie n d o  muy i n f e r i o r e s  l a s  c i f r a s  t o t a l e s  de t i e r r a s  
a d q u i r i d a s  p o r  l o s  f o r a s t e r o s ,  no podemos s i n o  a d m i t i r  que se  
t r a t a  de un fenómeno de c i e r t a  e n t i d a d .  En un d e t e r m in a d o  mo­
m e n to  y d u r a n t e  un p e r í o d o  que a d q u i e r e  a l g u n a  c o n t i n u i d a d  
(u n a  de l a s  c o y u n t u r a s  en que l a  t e n d e n c i a  se i n t e r r u m p e ,  l a  
de 1 9 1 6 - 1 7 ,  c o r r e s p o n d e  a l a  c r i s i s  b é l i c a  en l a  que se p r o ­
d uce  una f u e r t e  r e c u p e r a c i ó n  de l a s  compras  r e a l i z a d a s  p o r  l o s  
h a c e n d a d o s  l o c a l e s ) ,  l o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  r e t r a e n  c o n s i ­
d e r a b l e m e n t e  sus c o m p ra s ,  m i e n t r a s  l o s  a b s e n t i s t a s  i n c r e m e n t a n ,  
t a m b i é n  de manera  n o t a b l e ,  l a s  s u y a s .
Pese a que no con tam os  con l o s  s u f i c i e n t e s  d a t o s  
p a r a  i n t e r p r e t a r  de una manera  p r e c i s a  e l  s e n t i d o  de e s t a  e -  
v o l u c i ú n ,  podemos s u g e r i r  que p o d r í a  i r  l i g a d a  e s t r e c h a m e n t e  
a l a  v a l o r a c i ó n  - l o s  p r e c i e s -  de l a  t i e r r a .  E l  hecho  de que 
e l  p r o c e s o  sea s i m u l t á n e o  a l o s  p r o g r e s o s  d e l  n a r a n j o  en l a  
z o n a ,  h ace  p e n s a r  que e l  a l z a  de p r e c i o s  d e l  s u e l o  r e t r a e r í a  
c o n s i d e r a b l e m e n t e  l a s  com pras  de a q u e l l o s  s e c t o r e s  menos c a ­
p i t a l i z a d o s  y cu ya s  f u e n t e s  de i n g r e s o s  p r o v e n d r í a n  e x c l u s i ­
va m e n te  de l a  e x p l o t a c i ó n  a g r í c o l a ;  en c a m b io ,  e s t o s  mismos
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p r o p i e t a r i o s  l o c a l e s  t e n d r í a n  m a y o re s  o p o r t u n i d a d e s  de compra  
en p e r í o d o s  de c r i s i s  como e l  que c o i n c i d e  con l a  G u e r ra  Mun­
d i a l ,  en l o s  que e l  i m p u l s o  i n v e r s o r  de l a  g r a n  b u r g u e s í a  c i u ­
d a dana  c e d e r í a  y ,  en c o r r e s p o n d e n c i a ,  h a b r í a  una r e d u c c i ó n  d e l  
p r e d i o  de l a  t i e r r a .
La m o d a l i d a d  de l a s  co m p ra s  p o r  l o  que r e s p e c t a  a 
l a  f r e c u e n c i a  t e m p o r a l  de l a s  m is m a s ,  d i f e r e n c i a  e s e n c i a lm e n ­
t e  t a m b i é n ,  a l o s  p r o p i e t a r i o s  l o c a l e s  de l o s  f o r a s t e r o s .  M ie n ­
t r a s  l o s  p r i m e r o s  a d q u i e r e n  t i e r r a s  con una f r e c u e n c i a  m e d ia  
de 40 h g s ,  p o r  a ñ o ,  l o s  segundos  l o  hacen  a r a z ó n  de 80 h g s .  
( 2 7 ) .
Se c o n t r a p o n e n ,  p u e s ,  dos  a c t u a c i o n e s  d i s t i n t a s :  
c o n c e n t r a c i ó n  de compras  en p o co s  a ñ o s ,  p o r  p a r t e  de l o s  f o ­
r a s t e r o s ,  y d i s t r i b u c i ó n  de l a s  a d q u i s i c i o n e s  a l o  l a r g o  de 
un p r o c e s o  p r o l o n g a d o  en e l  caso  de l o s  v e c i n o s .  La mayor  o 
menor  l e n t i t u d  en l a  a c u m u l a c ió n  de l o s  p a t r i m o n i o s  a g r a r i o s  
a p a r e c e  a s í ,  como r e s u l t a d o  de l a  d i s t i n t a  c a p a c i d a d  i n v e r s o ­
r a  de unos y o t r o s .
E x i s t e n ,  s i n  em bargo ,  e n t r e  l o s  g r a n d e s  c o m p ra d o re s  
v e c i n o s  d i s t i n t o s  n i v e l e s  en a q u e l l a  a c u m u l a c i ó n ,  g e n e r a lm e n ­
t e  l e n t a ,  de t i e r r a s :  desde  a q u e l l o s  con m ayor  d i s p o n i b i l i d a d  
de c a p i t a l ,  que c o i n c i d e n  con l o s  f o r a s t e r o s  en a d q u i r i r  g r a n ­
des  p a t r i m o n i o s  en p o cos  a ñ o s ,  h a s t a  l o s  que a c u m u la n  año 
t r a s  a ñ o ,  y a l o  l a r g o  de un p e r í o d o  n o r m a lm e n te  p r o l o n g a d o ,  
pequ e ñ a s  e x t e n s i o n e s  que s ó l o  muy l e n t a m e n t e  c o n f i g u r a n  un 
p a t r i m o n i o  a p r e c i a b l e .  En e s t e  ú l t i m o  c a s o ,  nos  encom tram os 
f r e n t e  a una f i g u r a  p e c u l i a r ,  c o m p ra d o re s  como 3 ,A m a t  V a l i e n ­
t e ,  V . F .  B a r b e r  R u b i o ,  3 .  C a l o t  S i f r e ,  o M . V i ñ a l s  J u a n ,  com­
p r a n  una m e d ia  de 10 h g s ,  p o r  t r a n s a c c i ó n ,  c i f r a  que es n o t a -
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b le m e n t e  i n f e r i o r  a l a  m a d ia  g e n e r a l  s e ñ a la d a  con a n t e r i o r i ­
d a d ,  y t a r d a n  en muchos ca so s  p e r í o d o s  de más de 30 años en 
a c u m u la r  e l  p a t r i m o n i o .
Se t r a t a ,  p o r  t a n t o ,  de p r o p i e t a r i o s  con e s c a s o s  r e ­
c u r s o s ,  que i n v i e r t e n  s ó l o  t r a s  l a  a c u m u l a c ió n  de un c a p i t a l  
o b t e n i d o  en l a  e x p l o t a c i ó n  de l a s  t i e r r a s ;  a s í ,  vemos cómo 
l a s  com pras  se d i s t r i b u y e n  en p e r í o d o s  s e p a r a d o s  p o r  v a r i o s  
a ñ o s .  La s e c u e n c i a  t e m p o r a l  de l a s  compras  de J .A m a t  l o  e je m ­
p l i f i c a :
1 8 8 1 ,  1 8 8 7 / 8 9 ,  1 8 9 1 / 9 2 ,  1 8 9 4 / 9 6 / 9 8 , 1 1 9 0 7 .
Y más a c e n tu a d a m e n te  en e l  ca so  de V . F . B a r b e r :
1 8 9 1 ,  1 9 0 6 ,  1 9 1 8 ,  1 9 2 3 ,  1 9 2 8 ,  1 9 3 0 / 3 1 .
En e s t e  segundo  c a s o ,  l a  f r e c u e n c i a  se hace mayor  
cuando  a v a n z a  e l  t i e m p o ;  se p r o d u c e ,  p u e s ,  un aumento  de l a  
c a p a c i d a d  i n v e r s o t a  d e l  p r o p i e t a r i o * .
A lg u n o s  de e s t o s  c o m p ra d o re s  e ra n  ya m e d ia n o s  p r o p i e ­
t a r i o s  en 1 6 6 1 ,  o b i e n  h e r e d a r o n  p r o p ie d a d e s ,  i m p o r t a n t e s ,  pe ­
r o  l a  m a y o r í a  c o n s t i t u y e n  su p a t r i m o n i o  d u r a n t e  l o s  años  que 
e s t u d i a m o s .  Oe c u a l q u i e r  modo, e j e m p l i f i c a n  e l  mecanismo de 
i n v e r s i ó n / a c u m u l a c i ó n / i n v e r s i ó n ,  que ponen en p r á c t i c a  e s t o s  
p r o p i e t a r i o s ,  m o d e s to s  muchos de e l l o s ,  cu y o s  r e c u r s o s  son 
e s c a s o s  a l  no d i s p o n e r  de o t r a s  f u e n t e s  de b e n e f i c i o s  que l a  a- 
g r i c u l t u r a , y  que r e i n v i e r t e n  l a s  g a n a n c i a s  en l a  a m p l i a c i ó n  
( y  m e j o r a  en su c a s o ) ,  d e l  p r o p i o  p a t r i m o n i o  a g r a r i o .  Y sem e jan  
t e  c a r a c t e r i z a c i ó n  puede  a p l i c a r s e  a o t r o  buen p o r c e n t a j e  
de c o m p r a d o r e s ,  que a d q u i e r e n  una m e d ia  de 10 a 20 h g s .  p o r  
o p e r a c i ó n ,  con l o s  m ismos r a s g o s  en c u a n t o  a l a  d i s t r i b u c i ó n  
c r o n o l ó g i c a .  T a n t o  en l o s  p r i m e r o s  como en l o s  s e g u n d o s ,  l a  
c a n t i d a d  t o t a l  de t i e r r a s  a d q u i t i d a s  s u e l e  s e r  b a j a ,  n o r m a l ­
303
m e n te  i n f e r i o r a s  100 h g s * *  Lo que nos  i n t e r e s a  de t o d o s  e l l o s  
es  s e ñ a l a r  que c o n s t i t u y e n  uno de l o s  g r u p o s  i m p u l s o r e s ,  d e s ­
de una s i t u a c i ó n  de e s c a s a  p r e e m i n e n c i a  e c o n ó m ic a ,  de l a s  i n ­
v e r s i o n e s  a g r a r i a s  que t r a n s f o r m a r o n  e l  campo de modo t a n  de­
c i s i v o *  P r o b a b le m e n te  debamos e n c o n t r a r  e n t r e  e s t o s  p r o p i e t a ­
r i o s ,  e l  m ayor  g r a d o  de r a c i o n a l i d a d  en e l  c u l t i v o  p o r  su de­
d i c a c i ó n  e x c l u s i v a  a l a  a g r i c u l t u r a  y e l  c o n t r o l  d i r e c t o  de 
l a  p r o p i a  e x p l o t a c i ó n *
J u n t o  a e s t e  g r u p o  de p r o p i e t a r i o s  podemos s i t u a r  
o t r o s  q u e ,  aún con i d é n t i c a s  a c t i t u d e s  y modos de a c t u a c i ó n  
en sus  a d q u i s i c i o n e s ,  r e ú n e n ,  en c a m b io ,  c a n t i d a d e s  de t i e r r a s  
más c o n s i d e r a b l e s ,  s u p e r i o r e s  en a lg u n o s  c a s o s  a l a s  200 h gs *
0 ca so s  como e l  de l o s  h e rm anog fca ldes  L l e d ó ,  c u a t r o  p r o p i e t a ­
r i o s  que com pran  unas 500 hgs*  e n t r e  1874 y 1 8 9 3 ,  a r a z ó n  de 
22 hgs*  p o r  o p e r a c i ó n *  En suma, d i f e r e n t e s  m o d a l i d a d e s  de un 
c o m p o r t a m i e n t o  e co n ó m ico  s e m e ja n t e  y muy d e f i n i d o *
O i f e r e n t e  es e l  caso  de o t r o s  g r a n d e s  c o m p ra d o re s  
l o c a l e s ,  cu y a  a c t i t u d  en l a  com pra  de t i e r r a s  es c o m p a r a b le  
a l a  de l o s  b u r g u e s e s  a b s e n t i s t a s  que hemos e s t u d i a d o  en e l  
a p a r t a d o  a n t e r i o r *  E l  caso  más r e l e v a n t e ,  aunque  t a l  vez se 
a p a r t e  de l a  norma g e n e r a l ,  es e l  de V * C a n to s  F i g u e r o l a ,  a l  
que ya nos hemos r e f e r i d o  con a n t e r i o r i d a d  y que a d q u i e r e  en 
1924 5 * 4 7 5  h g s *  de s e c a n o *  Se t r a t a b a  de l a  p a r t e  de l a  h e r e ­
dad de l a  H u r t a ,  p r o p i e d a d  de J . G u e r o l a  P e y r o l ó n ,  que á s t e  no 
h a b í a  v e n d i d o  t o d a v í a  en l o s  pequ e ñ o s  l o t e s  en que l o  h a b í a  
v e n i d o  h a c i e n d o  h a s t a  e n t o n c e s :  e l  p a r a l e l i s m o  e n t r e  v e n d e d o r  
y c o m p ra d o r  a p a r e c e  c l a r a m e n t e  cuando  a d v e r t i m o s  que V . C a n t o s ,  
desde e l  mismo momento de l a  a d q u i s i c i ó n  i n i c i a  un p r o c e s o  de 
p a r c e l a c i ó n  y v e n t a  de pequeñas  e x t e n s i o n e s ,  d e l  mismo modo 
que h a b í a  h e cho  J . G u e r o l a *  E l  c a r á c t e r  m o n tu o s o  y de secano  de
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e s t a s  t i e r r a s ,  y su  enorme e x t e n s i ó n ,  hace  p e n s a r  en l a s  d i f i ­
c u l t a d e s  p a r a  que un s ó l o  p r o p i e t a r i o s  p u d i e r a  a b o r d a r  su t a n s -  
f o r m a c i ó n ;  l a  r e n t a b i l i z a c i ó n  de p r o d u c i r á  a s í  - p r e s u p u e s t o  un 
b a j o  p r e c i o  de compra  en 1 9 2 4 -  p o r  l a  p a r c e l a c i ó n  y v e n t a  a 
pe qu e ñ o s  p r o p i e t a r i o s  con p o s i b i l i d a d e s  de t r a n s f o r m a r  d i  s e ­
cano  m e d ia n t e  l a  a p l i c a c i ó n  de su f u e r z a  de t r a b a j o .
S i n  a l c a n z a r  l a  e n t i d a d  de e s t e  c a s o ,  e x i s t e n  mu­
c h o s  o t r o s  en que p r o p i e t a r i o s  v e c i n o s  a d q u i e r e n  en uno o 
dos  años g r a n d e s  e x t e n s i o n e s .  A s í  s u c e d e ,  e n t r e  o t r o s ,  con 
F . A l m i ñ a n a  C a r r i l l o ,  P . B a d in o  C h o r n e t ,  P . C h o r r o  A rm iña n a  y 
F . O l a s o  T o r r e s .  Se t r a t a  de h a c e n d a d o s  con g r a n  c a p a c id a d  i n -  
v e r s o t a ,  p u e s t o  que muy f r e c u e n t e m e n t e ,  no a d q u i e r e n  s ó l o  t i e ­
r r a s  de se ca no  s i n o  ta m b iá n  a lg ú n  h u e r t o  ya en p r o d u c c i ó n .  Ca­
be s u p o n e r l e s ,  p o r  t a n t o ,  f u e n t e s  de i n g r e s o s  más d i v e r s i f i c a ­
d a s ,  y  en muchos de e l l o s  l a  d e d i c a c i ó n  a l a  a g r i c u l t u r a  no 
c o n s t i t u í a  su ú n i c a  a c t i v i d a d  e c o n ó m ic a ;  en e l  caso  de a q ue ­
l l o s  que a d q u i e r e n  t i e r r a s  de s e c a n o ,  e x i s t i r í a ,  en c a m b io ,  
un e s f u e r z o  u l t e r i o r  p a r a  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  de c u l t i v o s .  La 
mayor  p a r t e  de e s t o s  c o m p ra d o re s  a l c i r e ñ o s  no t e n í a n  en 1861 
p r o p i e d a d e s  i m p o r t a n t e s .
Además de l a  c o n s i d e r a c i ó n  de l a s  m e d ia s  a n u a l e s  de 
t i e r r a s ,  puede  r e s u l t a r  de Í n t e r e s  ta m b ié n  e l  e s t u d i o  d e l  t a ­
maño-de  l a s  p a r c e l a s  a d q u i r i d a s .  G e n e r a lm e n t e ,  hay una c o r r e s ­
p o n d e n c ia  b a s t a n t e  f i e l  e n t r e  l a  m e d ia  a n u a l  y e l  tamaño me­
d i o  de l a s  p a r c e l a s ,  p e r o  e x i s t e n  t a m b iá n  ca s o s  de p r o p i e t a r i o s  
con g r a n d e s  com pras  c o n c e n t r a d a s  en p o cos  años y q u e ,  en cam­
b i o  a d q u i e r e n  p a r c e l a s  p e q u e ñ a s .  A s í  l o  vemos en nombres como 
P . C h o r r o  A rm iñ a n a  o 3 . R . G a r c í a  Z o r o n z a , q u e  c o m p le ta n  una o 
dos g r a n d e s  com pras  con num erosas  a d q u i s i c i o n e s  de pequeños
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cam pos .  En e s t o s  c a s o s ,  l a  f o r m a c i ó n  de un p a t r i m o n i o  a g r a r i o  
a p a r e c e  p r e s i d i d a  p o r  una d i v e r s i f i c a c i ó n ; e n c o n t ra m o s  un ca­
r á c t e r  s e l e c t i v o  en l a s  c o m p ra s :  se b uscan  d e t e r m in a d a s  t i e ­
r r a s  y no s im p le m e n t e  l a  a d q u i s i c i ó n  de un h u e r t o  ya  en p r o ­
d u c c i ó n .
En t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  e l  tamaño m e d io  de l a s  p a r ­
c e l a s  que a d q u i e r e n  l o s  p r o p i e t a r i o s  l o c a l e s  es n o t a b le m e n t e  
i n f e r i o r  a l a s  que com pran  l o s  f o r a s t e r o s :  27 h g s .  en l o s  p r i  
m e r o s ,  f r e n t e  a 46 en l o s  s e g u n d o s .  Nos e n c o n t r a m o s ,  p o r  t a n ­
t o ,  una vez  más, con dos  m o d a l i d a d e s  d i s t i n t a s  de i n v e r s i ó n  
en com pras  de t i e r r a s :  l a  mayor  c a p a c i d a d  e co n ó m ica  de l o s  
b u r g u e s e s  de V a l e n c i a ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  a p a r e c e  con c l a r i d a d  
p ese  a que l a s  com pras  t o t a l e s  en c i f r a s  a b s o l u t a s  son mayo­
r e s  en l o s  p r o p i e t a r i o s  a l c i r e ñ o s .  Es d e c i r ,  s i  b i e n  e s t o s  
ú l t i m o s  han l l e g a d o  a desem peñar  un p a p e l  d e c i s i v o  en e l  p r o ­
ceso  de p e r v i v e n c i a  y r e p r o d u c c i ó n  de l a  g r a n  p r o p i e d a d ,  l o s  
p r i m e r o s  s i g u e n  dando m u e s t r a s  de m ayor  c a p a c i d a d  i n v e r s o r a  
y de una c o n s i d e r a b l e  d e d i c a c i ó n  de r e c u r s o s  a l  campo.
E l  e s t u d i o  de l o s  c u l t i v o s  y a p r o v e c h a m ie n t o s  de 
l a s  t i e r r a s  com pradas  r e p r o d u c e ,  en c i e r t o  modo, l a  d u a l i d a d  
e n t r e  c o m p ra d o re s  de g r a n d e s  e x t e n s i o n e s  y c o m p ra d o re s  de pe­
queñas  p a r c e l a s ,  y añade  o t r o  m a t i z  a l a  c u e s t i ó n .  En e f e c t o ,  
m i e n t r a s  l o s  p r i m e r o s  s u e l e n  a d q u i r i r  t i e r r a s  de s e c a n o ,  s u s ­
c e p t i b l e s  de t r a n s f o r m a c i ó n  en n a r a n j a l ,  o h u e r t o s  de n a r a n ­
j o s  de e x t e n s i o n e s  c o n s i d e r a b l e s ,  l o s  segundos  re ú n e n  pe­
queños  campos de h u e r t a ,  a r r o z a l ,  e i n c l u s o  de s e c a n o .  En e l  
p r i m e r  ca so  se c o m p le t a  } a  compra  de un h u e r t o  - c o n  l a  e l e v a ­
da i n v e r s i ó n  que e l l o  s u p o n e -  con l a  a d q u i s i c i ó n  de un secano  
h a b i t u a l m e n t e  p r ó x im o  a l  h u e r t o  y que p r o g r e s i v a m e n t e  i r á  i n -
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c o r p o r á n d o s e  a l  n uevo  c u l t i v o ,  t r a s  l a s  c o n s i g u i e n t e s  l a b o r e s  
da  a d e c u a c i ó n  d e l  s u e l o  y c o n d u c c i ó n  d e l  a g u a .  En e l  segundo  
de l o s  ca s o s  se p r o d u c e  una r e n t a b i l i z a c i ó n  i n m e d i a t a  de l a s  
t i e r r a s  d e d i c a d a s  a h o r t a l i z a s  o a r r o z ,  y s ó l o  muy l e n t a m e n t e  
y c o n ta n d o  con l a  r e i n v e r s i ó n  de l o s  b e n e f i c i o s  de l a  e x p l o ­
t a c i ó n ,  se i r á  t r a n s f o r m a d o  l a  h u e r t a  en n a r a n j a l .
A q u ie n  compran  e s t o s  p r o p i e t a r i o s  es o t r a  c u e s t i ó n  
i n t i m a m e n t e  r e l a c i o n a d a  con t o d o  l o  que acabamos de r e f e r i r .
Nos e n c o n t ra m o s  a q u í ,  con una d i v e r s i d a d  de o p c io n e s  que com- 
p l e j i z a  e l  p r o b le m a  p e r o  que a ñ a d e ,  s i n  d u d a ,  n uevos  e le m e n t o s  
p a r a  l a  c o m p re n s ió n  í n t e g r a  d e l  m ism o .
P o r  una p a r t e ,  l a s  co m p ra s  de g r a n d e s  e x t e n s i ó n e s  se 
h a c e n ,  o b v i a m e n t e ,  a g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  en p r o c e s o  de l i q u i ­
d a c ió n  de sus  p a t r i m o n i o s .  A s í  s u c e d e ,  p o r  e j e m p l o ,  con l a  
compra p o r  V . C a n t o s  F i g u e r o l a  de l a s  más de 5000  h g s .  que 3 .  
G u e r o la  P e y r o l ó n  m a n t e n í a  p o r  v e n d e r  después  de d e cadas  de c o n ­
t i n u a  e n a j e n a c i ó n  de p a r c e l a s .  E n c o n t r a m o s ,  de e s t e  modo,  l a  
p r e s e n c i a  de a l g u n o s  de l o s  g r a n d e s  v e n d e d o r e s  que v e ía m o s  
en e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r ,  p e r o  t a l  vez  r e v i s t a  m ayor  i m p o r t a n ­
c i a  l a s  v e n t a s  r e a l i z a d a s  p o r  m e d ia n o s  o g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  
que e n a j e n a n  de una s o l a  vez  t o d a s  s u s  p r o p i e d a d e s .  Se t r a t a  
de t e r r a t e n i e n t e s  h a b i t u a l m e n t e  r e s i d e n t e s  en l a  c i u d a d  de Va­
l e n c i a ,  cu yo  paso  como p r o p i e t a r i o s  a g r a r i o s  en A l z i r a  ha s i ­
do más o menos f u g a z ,  o cuya  p r o p i e d a d  l a  h a b í a n  r e c i b i d o  en 
h e r e n c i a  s i n  que su p a t r i m o n i o  se h u b i e r a  v i s t o  m e jo r a d o  d e s ­
p u é s ;  b u r g u e s e s  e s c a s a m e n te  i n t e r e s a d o s  en l a  a g r i c u l t u r a  o 
b i e n  con  p r o b l e m a s  e c o n ó m ic o s  que j u s t i f i c a b a n  una v a l o r i z a ­
c i ó n  r á p i d a  de l a s  t i e r r a s  a t r a v é s  de l a  v e n t a .  Casos como 
e l  de Ramón B a u d e v in  que venda  en 1880 unas 66 h g s .  a S .G om is
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P i q u e r ,  t o d a s  e l l a s  de r e g a d í o ;  o e l  de F * 3 * B o r r u l l  que en 1883 
v e n de  un h u e r t o  de 95 h g s *  a F . I b á ñ e z  P a l l á s ,  E s t e  t i p o  de 
o p e r a c i o n e s  r e v i s t e n  una c i e r t a  i m p o r t a n c i a  en c u a n t o  a l  t o t a l  
de t i e r r a s  t r a n s f e r i d a s ,  s i  b i e n  a n i v e l  de t r a n s f o r m a c i o n e s  
en l a  e s t r u c t u r a  de l a  p r o p i e d a d , t i e n e n  e s c a s a s  r e p e r c u s i o n e s :  
no s o n ,  s i n  embargo un mero cam b io  de t i t u l a r i d a d  en l a  p r o ­
p i e d a d ;  s i g n i f i c a n ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  t r a n s m i s i ó n  de l a  
misma a p r o p i e t a r i o s  más d i n á m i c o s  en c u a n t o  a l a  g e s t i ó n  de 
l a s  t i e r r a s ,  y c o n t r i b u y e n ,  además, d e c i s i v a m e n t e  a l a  c o n s o ­
l i d a c i ó n  de l a  b u r g u e s í a  a g r a r i a  l o c a l *
En c a m b io ,  a q u e l l o s  c o m p ra d o re s  que a cum u lan  l e n t a ­
m e n te  y a p a r t i r  de pequeñas  p a r c e l a s  sus  p a t r i m o n i o s ,  a c u ­
den a u m e s p e c t r o  más d i v e r s i f i c a d o  de v e n d e d o r e s *  E n t r e  e l l o s  
e n c o n t r a m o s ,  l ó g i c a m e n t e ,  a l g u n o s  de l o s  g r a n d e s  v e n d e d o r e s  que 
no s ó l o  c o n t r i b u y e n ,  p o r  t a n t o ,  a l  a c c e s o  a l a  p r o p i e d a d  de 
a r r e n d a t a r i o s  o a l a  f o r m a c i ó n  de p equeñas  p r o p i e d a d e s ,  s i n o  
q u e ,  adem ás,  p r o p o r c i o n a n  a e s t o s  h a ce n d a d o s  a l c i r e ñ o s  l a  p a r ­
t e  más r i c a  y con m ayo r  v a l o r  de sus  t i e r r a s *  S in  em b arg o ,  j u n ­
t o  a e l l o s ,  e n c o n t ra m o s  una m a y o r í a  de pequ e ñ o s  p r o p i e t a r i o s ,  
p r o b a b l e m e n t e  a r r u i n a d o s ,  que ve n de n  t o d a s  o p a r t e  de sus pe ­
queñas p o s e s i o n e s *  \ /eám os lo  en unos  e j e m p l o s :  R * G i s b e r t  Manso,  
con un t o t a l  de 361 h g s *  com pradas  e n t r e  1880 y 1905 r e p r e ­
s e n t a  e l  caso  más e x t r e m o  de p a r c e l a c i ó n  en l a s  compras y 
d i s p e r s i ó n  c r o n o l ó g i c a  de l a s  m ism as*  Se t r a t a  de 60 peque ­
ños campos a d q u i r i d o s  a 52 p r o p i e t a r i o s  a l o  l a r g o  de un p e r í o ­
do de 40 a n o s *  Oe e s t o s  52 t a n  s ó l o  4 p e r t e n e c e r í a n  a l  g r u p o  
de l o s  g r a n d e s  v e n d e d o r e s ,  m i e n t r a s  q u e  e l  r e s t o ,  pequeños  
p r o p i e t a r i o s ,  se r e p a r t e  e n t r e  a q u e l l o s  que pe rmanecen  como 
t a l e s  a p e s a r  de v e n d e r  una p a r t e  de  su p a t r i m o n i o ,  y a q u e l l o s ,
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muy n u m e ro s o s ,  que l i q u i d a n  t o d a s  sus pequeñas  p r o p i e d a d e s  mu­
c h a s  de l a s  c u a le s  h a b í a n  a d q u i r i d o  t a r / s ó l o  unos  años a n t e s :  
a s í  s u c e d e ,  a t í t u l o  de e j e m p l o ,  con A * C a s t e r á  P e p i o l  a q u i e n  
G i s b e r t  Manso compra en 1910 3 h g s *  de c e r e a l e s  que a q u e l  ha ­
b í a  a d q u i r i d o  en 1 877 ,  o con J . B l a s c o  P e r i s  que e n a je n a  en 
1 916  5 hg s*  de m o re ra s  com pradas  ese mismo año*  S e m e ja n te  ca ­
r a c t e r i z a c i ó n  c a b r í a  a p l i c a r ,  aunque  a menor e s c a l a ,  a l a s  
co m p ra s  de S .Gomis  P i q u e r  o a l a s  de L *Buch  Armand* En e s t o s ,  
y en o t r o s  c a s o s ,  vemos que e l  t i e m p o  t r a n s c u r r i d o  e n t r e  l a  
com pra  y l a  v e n ta  de una t i e r r a  p o r  p a r t e  de e s t o s  pequeños  
p r o p i e t a r i o s  es r e l a t i v a m e n t e  l a r g o :  l a  v e n t a  no se p r o d u c e ,  
p o r  t a n t o ,  p o r  i n c a p a c i d a d  de a m o r t i z a r  de i n m e d i a t o  l a  com­
p r a  r e a l i z a d a :  l a  e le v a d a  r e n t a b i l i d a d  de e s t a s  p a r c e l a s  de 
r e g a d í o  a s e g u r a r í a  e l  despegue  d e l  nuevo  p r o p i e t a r i o *  Hay 
que  b u s c a r ,  p u e s ,  en c o y u n t u r a s  de c r i s i s  a g r a r i a s  o de d e p r e ­
c i a c i ó n  de d e t e r m in a d o s  p r o d u c t o s  como a r r o z  o c e r e a l e s ,  y en 
l a  c o n s i g u i e n t e  i m p o s i b i l i d a d  de h a c e r  f r e n t e  a l a  t r a n s f o r ­
m a c ió n  de l o s  m ismos ,  l a s  r a z o n e s  de e s t e  fenómeno f r e c u e n t e  
p o r  e l  c u a l  en una e t a p a  en q u e ,  segón hemos c o n s t a t a d o ,  se 
p r o d u c e  un a c c e s o  i m p o r t a n t e  a l a  p r o p i e d a d  p o r  p a r t e  de a r r e n  
d a t a r i o s  y ca m p es in o s  s i n  t i e r r a s ,  se da p a r a l e l a m e n t e  l a  r u i  
na de a l g u n o s  de e s t o s  c u l t i v a d o r e s  y de o t r o s  con mayor  t r a ­
d i c i ó n  como p r o p i e t a r i o s ,  y l a  c o n c e n t r a c i ó n  en manos de l o s  
n u e v o s  g r a n d e s  t e r r a t e n i e n t e s  e m e r g e n t e s ,  de p a r t e  de e s t a s  
t i e r r a s *
Cabe d e c i r ,  f i n a l m e n t e ,  a l g u n a  co sa  s o b r e  l o s  l a ­
zo s  p o l í t i c o s  e i n s t i t u c i o n a l e s  de e s t a  b u r g u e s í a  l o c a l  q u e ,  
como puede  s u p o n e r s e , t i e n e  una a m p l i a  p r e s e n c i a  en l o s  ó r g a ­
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no s  d e l  p o d e r  m u n i c i p a l  y en e l  seno  de l o s  d i s t i n t o s  o r g a n i s ­
mos a g r a r i a s .  A s í ,  de l o s  96 g r a n d e s  c o m p ra d o re s  v e c in o s  de 
A l z i r a  que hemos c o n t a b i l i z a d o ,  22 f u e r o n  c o n c e j a l e s  d u r a n t e  
un p e r í o d o  más o manos p r o l o n g a d o ,  5 a l c a l d e s  de l a  c i u d a d  , 
y 4 d i p u t a d o s  p r o v i n c i a l e s .  En c u a n t o  a l a  o o u p a c ió n  de c a r g o s  
en o r g a n i s m o s  r e l a c i o n a d o s  con l a  a g r i c u l t u r a ,  10 p r o p i e t a r i o s  
f o r m a r o n  p a r t e  de l a  d i r e c c i ó n  de l a  A c e q u ia  R e a l ,  y a l g u n o s  
o t r o s  d i r i g i e r o n  e l  S i n d i c a t o  de P o l i c i a  R u r a l  de A l z i r a ,  e 
i n c l u s o  p e r t e n e c i e r o n  a l  C o n s e jo  P r o v i n c i a l  de A g r i c u l t u r a .  
Veamos cómo se  m a n i f i e s t a  t o d o  e l l o  a t r a v é s  de a lg u n o s  ca so s  
p a r t i c u l a r e s :
-  J o a q u í n  C a l o t  Sanz ,  e r a  un c o m p ra d o r  m o d e s t o ,  que a d q u i ­
r i ó  70 h g s .  en un p e r í o d o  l a r g o  que va  desde 1898 h a s t a  1 9 3 0 .
Se t r a t a b a ,  s i n  em b arg o ,  de r i c a s  t i e r r a s  de r e g a d í o  y h u e r t o .  
Fue c o m p r o m i s a r i o  p a r a  l a s  e l e c c i o n e s  a l  Senado en dos o c a s i o ­
n e s ,  1905 y 1 9 1 4 ,  c o n c e j a l  en 1 9 3 0 ,  y ocupó c a r g o s  en l a - A c e -  
q u i a  R e a l  d esde  1 9 0 3 ,  s i e n d o  nom brado  p o r  l o s  mismos arlos p r e ­
s i d e n t e  d e l  S i n d i c a t o  de P o l i c í a  R u r a l .  En l o s  años 30 ,  sus 
p r o p i e d a d e s , c o n s t i t u i d a s  p o r  l a s  co m p ra s  y l a s  h e r e n c i a s  r e ­
c i b i d a s ,  a l c a n z a b a n  l a s  200 h g s . ,  l a  m a y o r í a  de r e g a d í o .
-  Ramón G a lv a ñ ó n  O u f a u r ,  p e r t e n e c i e n t e  a una i m p o r t a n t e  
f a m i l i a  de p o t e n t a d o s  l o c a l e s  con o r í g e n e s  c o m e r c i a l e s ,  a l a  
que ya nos hemos r e f e r i d o  en e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r ,  f u e  d i p u t a ­
do p r o v i n c i a l  en 1 9 0 3 .  Su p r i m o ,  R .G a lv a ñ ó n  R i b e r o l e s ,  además 
de o c u p a r  d i v e r s o s  c a r g o s  m u n i c i p a l e s ,  e s t u v o  l i g a d o  a d i v e r ­
sas  i n s t a n c i a s  de p o d e r  e c o n ó m ic o  y p o l í t i c o .  Su v i u d a ,  D o l o r e s  
Eced s e r í a  en 1922  a c c i o n i s t a  y c o r r e s p o n s a l  d e l  Banco de Espa­
ña en A l z i r a .  G a l v a ñ ó n ,  que c o n t a b a  con una i m p o r t a n t e  h e r e n ­
c i a  en t i e r r a s ,  i n i c i ó  en 1909 un p r o c e s o  de a d q u i s i c i o n e s  que ,  
a t r a v é s  de p a r c e l a s  m e d ia n a s  com p ra d a s  s o b r e  t o d o  a pequeños  
p r o p i e t a r i o s  l o c a l e s ,  se p r o l o n g a r á  h a s t a  1 9 2 0 ,  con un t o t a l
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de 117 h g s .
-  R a f a e l  G i s b e r t  f l a n s o 9 máximo e x p o n e n te  de una a c u m u la ­
c i ó n  de t i e r r a s  l e n t a  y m i n u c i o s a ,  como hemos v i s t o ,  ocupó  l a  
m a yo r  p a r t e  de l o s  c a r g o s  p o l í t i c o s  a l  a l c a n c e  de un p o t e n t a d o  
l o c a l :  c o n c e j a l  en 1 8 9 1 ,  a l c a l d e  en 1 9 0 6 ,  c o m p r o m i s a r i o  p a r a  
e l  Senado y D ip u t a d o  p r o v i n c i a l .
-  Juan  R e d a l  T o r re m o c h a  y F r a n c i s c o  R e d e l  D o l z ,  p a d r e  e 
h i j o ,  a d q u i r i e r o n  r e s p e c t i v a m e n t e  117 y 178 h g s .  e n t r e  l o s  
años  1882 y 1 9 2 7 ,  en p a r c e l a s  m e d ia n a s  y g r a n d e s .  La a c u m u la ­
c i ó n  de e s t o s  p a t r i m o n i o s  c o n v i r t i ó  a l  h i j o  en uno de l o s  g r a n ­
des  p r o p i e t a r i o s  de l o s  años 3 0 .  Ambos o c u p a r o n  l o s  máximos 
c a r g o s  p o l í t i c o s  en A l z i r a :  e l  p a d r e  f u e  a l c a l d e  en 1 8 82 ,  d i p u ­
t a d o  en 1883 y c o m p r o m i s a r i o  p a r a  e l  Senado ;  e l  h i j o ,  a l c a l d e  
en 1902 y d i p u t a d o  p r o v i n c i a l  en 1 9 0 7 .  Los dos e s t u v i e r o n  p r e ­
s e n t e s  en e l  g o b i e r n o  de l a  A c e q u ia  R e a l .
-  S a l v a d o r  O r i a  P e la y o  a c u m u ló  63 h g s .  e n t r e  1879 y 1 8 8 7 .  
H a b ía  r e c i b i d o ,  s i n  e m b a rg o ,  una s u s t a n c i o s a  h e r e n c i a  de su 
p a d r e , S A . O r i a ,  p r o p i e t a r i o  en 1861 de 132 h g s . ,  y e r a ,  a l  p r o ­
p i o  t i e m p o ,  g r a n  p r o p i e t a r i o  en A lg e m e s í  - d o n d e  l l e v ó  a cabo 
i m p o r t a n t e s  v e n t a s -  y en A l b a l a t  de l a  R i b e r a .  Es de d e s t a c a r  
que l a s  t i e r r a s  que su p a d r e  t e n í a  c e d i d a s  en a r r i e n d o ,  l a s  co n ­
v i r t i ó  e l  a l  c u l t i v o  d i r e c t o .  Se p r e s e n c i a  p ú b l i c a  f u e  m o d e s ta :  
c o n c e j a l  en 1885 y d i r i g e n t e  de l a  A c e q u ia  R e a l  en 1 8 8 9 .
-  B e r n a r d o  España C a s t e r á  puede  c o n s i d e r a r s e  como p a r a ­
d igma de un caso  muy f r e c u e n t e :  aunque  p e r s o n a l m e n t e  no ocupó  
c a rg o  p o l í t i c o  a l g u n o ,  c u a t r o  de sus  hermanos f u e r o n  c o n c e j a l e s ,  
d i p u t a d o s  y m iem b ro s  de l a  d i r e c c i ó n  de l a  A c e q u i a .  La f a m i l i a  
nunca se h a b í a  c o n ta d o  e n t r e  l o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  de A l z i r a  
y ,  de h e c h o ,  e l  ú n i c o  de l o s  he rmanos  que se c o n v i e r t e  en g ra n
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c o m p ra d o r  es e l  que nos o c u p a ,  que a d q u i r i d  91 h g s .  e n t r e  1680 
y 1 9 10 ,  en p a r c e l a s  de 7 h g s .  p o r  t e r m i n o  m e d io .
-  Jo sé  F e r r á n  U l l  l l e v a  a cabo  t a m b i é n  una l e n t a  f o r m a c i ó n  
de su p a t r i m o n i o :  123 h g s .  e n t r e  1887 y 1 9 13 ,  en p a r c e l a s  de 
9 h g s .  como m e d ia .  Fue c o n c e j a l  en 1905 y su hermano R i c a r d o  
f u e  p r o p i e t a r i o ,  e n t r e  1882 y 1 9 1 4 ,  de una f á b r i c a  de a l c o h o ­
l e s  ( lfF e r r á n  y P i e r a " ) en A l z i r a .
Es p r e c i s o  r e s a l t a r ,  f i n a l m e n t e ,  e l  hecho  de que e s ­
t o s  p r o p i e t a r i o s  de A l z i r a  que c o n s t i t u y e n  l a  c l a s e  b u rg u e s a  
l o c a l ,  s e r á n  l o s  g r a n d e s  b e n e f i c i a r i o s  de l a s  m e d id a s  de e xe n ­
c i o n e s  f i s c a l e s  que en l a s  u l t i m a s  d é cad a s  d e l  s i g l o  X IX  se 
a r b i t r a r á n  p a r a  e s t i m u l a r  l a s  n u e va s  p l a n t a c i o n e s  de a r b o l a d o .  
En e f e c t o ,  en e l  R e g i s t r o  de P l a n t a c i o n e s  de N a r a n j o s  Jó ve n e s  
que se l l e v ó  a cabo en A l z i r a  en l o s  años 80 ( 2 8 ) ,  l a  m a y o r í a  
de l o s  i n s c r i t o s  son v e c i n o s ,  m i e n t r a s  l o s  p r o p i e t a r i o s  f o r a s ­
t e r o s  a p a r e c e n  en muy pequeña m e d id a .  Puede d e c i r s e ,  p o r  t a n t o ,  
que l o s  t e r r a t e n i e n t e s  l o c a l e s ,  ese  s e c t o r  de l a  c l a s e  d o m i ­
n a n t e  en e l  campo, que se c o n s o l i d a  d e f i n i t i v a m e n t e  a l o  l a r g o
d e l  p e r í o d o  que hemos e s t u d i a d o ,  l l e v a  a d e l a n t e  una p a r t e  im ­
p o r t a n t e  de l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  a g r a r i a s  que se p ro d u c e n  du­
r a n t e  e s t a  época y l o  h a c e ,  además,  en l a s  c o n d i c i o n e s  más óp­
t i m a s  y d i n á m i c a s .
312
NOTAS DEL CAPITULO 6
( 1 )  ROHERO GONZALEZ,P r o p ie d a d  a g r a r i a . . , t o p t c i t . , p p .2 6 8  y s s .  
A . M . A . ,  A m i l l a r a m i e n t o  de 1 8 6 1 ;  a g ra d e z c o  a P1 s José  C o r t é s  
haberme p o s i b i l i t a d o  l a  c o n s u l t a  de l a s  f i c h a s  c o r r e s p o n d i e n ­
t e s  a l o s  m a yo re s  p r o p i e t a r i o s  de e s t e  p a d r ó n *
( 2 )  Los ca so 3  s e m e ja n te s  de Feo* de l a s  B á r c e n a s , C a r l o s  P é re z  de 
Guzmán,3osé  G u e r o la  P e y ro ló n ,R a m o n a  B e n e t , y  de un buen núme­
r o  de e s t o s  p r o p i e t a r i o s ,  pueden  v e r s e  e n :  A . M . A . ,  A m i l l a -  
r a m i e n t o s  de 1861 y 1880*
( 3 )  A . N . A . , L e g .  3 9 . C a r t i l l a  de E v a l u a c i ó n *
( 4 )  Conocemos e s t a s  e n a j e n a c i o n e s  p o r  e l  t e s t i m o n i o  o r a l  de Can­
d i d a  G i n e r . L a  v e n t a  se h a c í a  p o r  i n i c i a t i v a  d e l  p r o p i e t a r i o  
y , h a b i t u a l m e n t e *  con t o d a  c l a s e  de f a c i l i d a d e s  p a r a  e l  compra 
d o r  •
( 5 )  RUIZ TORRES,H i s t o r i a  d e l  P a ís  V a l e n c i a n o , o p . c i t ,  p p . 9 5 - 9 6 .
( 6 )  CARNERO,T.. ” La g r a n  d e p r e s s i ó *  * .  l ! , o p * c i t *  , p p .  1 2 4 - 1 2 5 .
( 7 )  GARRABOU, Un f a l s  d i l e m a * . * , o p . c i t . ,  p *  1 2 3 .
( 8 )  PALAFOX, " P r ó l o g o ”  en PERPIÑA GRAU,R.,  De economía  c r í t i c a , 
o p * c i t * ,  P* 15*
( 9 )  Uease e l  c o n f l i c t o  m a n te n id o  e n t r e  e s t e  g r a n  p r o p i e t a r i o  y 
l a  A c e q u ia  R ea l  p o r  c u e s t i ó n  de e x t e n s i ó n  d e l  r e g a d í o  a l  se ­
ca n o*  A . D . P . V . ,  F o m e n to /A g u a s ,  l e g *  123*
(1 0 )  D a to s  a m ab lem en te  f a c i l i t a d o s  p o r  Joan Romero*
(1 1 )  A . D . P . V . ,  F o m e n to /A g u a s ,  l e g *
(1 2 )  LLAURADO, c i t .  p o r  GARRABOU, Un f a l s  d i l e m a . * . , o p . c i t . , p . 52
(1 3 )  Véase l a  i n t e r e s a n t e  d e s c r i p c i ó n  de l o s  i n i c i o s  de l a  So­
c i e d a d  que hace 3ANIN I  J A N I N I , R . . P r i n c i p a l e s  i m p u l s o r e s  y
d e f e n s o r e s  de l a  r i q u e z a  a g r í c o l a  y g a n a d e ra  v a l e n c i a n a  du­
r a n t e  l a  segunda m i t a d  d e l  s . X I X , V a l e n c i a ^ 1 9 2 3 ,  j D p . 8 8 - 9 1 .
( 1 4 )  A * D * P * V * ,  F o m e n to /A g u a s ,  l e g . 1 4 5 .
( 1 5 )  PONS PONS y SERNA ALONSO, " E l i t i s m o  y d o m i n a c i ó n . . . ” , o p . c i t ,
( 1 6 )  Los d a t o s  de 1802 y 1 8 31 :  ROMERO GONZALEZ, P r o p ie d a d  a g r a ­
r i a  * * * , o p . c i t . ,  p .  48 y 2 6 6 . Los de 1 8 3 8 : A . f 1 . A . ,  P ad rón
de r i q u e z a  de 1838*
( 1 7 )  ROMERO GONZALEZ, o p . c i t . ,  p .  4 7 .
( 1 8 )  E l  m ayo r  o menor peso  de l o s  p r o p i e t a r i o s  f o r a s t e r o s  en l a s
e s t r u c t u r a s  a g r a r i a s  de l a  R i b e r a  se r e f l e j a n  en e l  c u a d ro  
s i g u i e n t e  en e l  que f a l t a n  i n c l u i r  l o s  p o r c e n t a j e s  c o r r e s ­
p o n d i e n t e s  a l  c l e r o  y a l  E s t a d o :
313
C o n t r i b u c i ó n  t e r r i t o r i a l  (en  % ) •  1841*
P r o p i e .
v e c i n o s
P r o p i e .
f o r a s t e r o s
A l z i r a 5 7 '  31 3 6 '  52
C a r c a i x e n t 7 7 ' 9 6 1 8 '  44
T a v e r n e s 8 8 '  74 1 0 '  61
S im a t 7 8 '  37 1 7 '  06
B e n i f a i r ó 5 1 ' 0 4 3 9 '0 1
B a rx 8 5 '  10 5 '  86
C o r b e r a 3 3 ' 9 0 6 2 '  24
R i o l á 3 9 ' 2 0 4 9 ' 1 3
P o l i n y & 3 2 '7 2 6 0 '  03
F o r t a l e n y 4 '  65 9 0 '  82
L l a u r í 5 0 '  65 4 9 '  34
F a v a r a 5 7 '  06 4 2 ' 9 3
B e n i s u e r a 5 8 '  54 4 1 '  45
C a r l e t 8 8 '  10 1 1 '  3
Benimodo 4 6 ' 5 0 5 3 ' 4 9
L ' A l c u d i a 3 6 '  54 5 8 '  95
A l g i n e t 6 8 '  29 3 1 '  70
B e n i f a i ó 8 3 '3 9 1 6 '  60
A l f a r b 4 5 ' 4 4 4 6 '  50
C a ta da u 8 9 '  04 8 '  27
L lo m b a i 5 9 '  54 2 9 '  84
R o n t r o i 7 3 '  08 2 6 '  58
M o n t s e r r a t 5 4 '  66 4 5 ' 3 3
F u e n t e :  TORRES F A U S ,F . ,  ME1 c a n v i s  en l ' e s -  
t r u c t u r a  de l a  p r o p i e t a t  d u r a n t  e l  s e g l e  
X IX :  E l  cas  d e l s í p o b l e s  d e i s  p a r t i t s  j u d i -  
c i a l s  d ' A l z i r a  i  C a r l e t  en 1 8 4 1 " ,  Comun ica­
c i ó n  i n é d i t a  a l a  l i s  Assem b lea  d ' H i s t ó r i a  
de l a  R i b e r a ,  c o p i a  m e c a n o g r a f i a d a
( 1 9 )  ROMEO RATEO, " F o r m a c ió n  de un p a t r i m o n i o . . .  " , o p . c i t .  , 
f o l .  9 .
( 20 ) BRINES BLASCO, La d e s a m o r t i z a c i ó n  e c l e s i á s t i c a . . . . o p . c i t . 
p p .  1 6 3 - 1 6 6 .
{  21 ) ROMERO GONZALEZ, P r o p ie d a d  a g r a r i a . . . . o p . c i t ,  p .  271
( 22.)  IB ID E R ,  p .  2 6 8 .  S o b re  e s t e  "n u e v o  a b s e n t i s m o "  vé a se
314
PALAFOX, " P ró lo g o ” , o p . c i t . ,  p .1 5
( 2 3 )  ANAYA GALL/ART, X. y D0HE8ECH ZARAGOZA, 3 . F . ,  " E s t r u c t u r a  
de l a  p r o p i e t a t • • • ” , o p . c i t . ,  p p .1 6 5  y s s .
( 2 4 )  PERIS G IL ,  B . n . ,  y CLIMENT FERRANDO,V., " P r o p i e t a t  i  c u l -  
t i u s  a C a t a d a u : . e l  L l i b r e  PadrÓ de 1 7 5 6 " ,  A l - G e z i r a , 1 
( 1 9 8 5 ) ,  p p .  1 6 7 - 1 8 4 .
( 2 5 )  PEREZ S O R IA , F . ,  y PUIG FiUÑOZ,F. ,  " E s t r u c t u r a  de l a  p r o ­
p i e t a t  a G a n d ía  ( 1 7 7 8 ) " ,  E s t u d i s  d %H i s t o r i a  C o n t e m p o r l -  
n i a  d e l  P a ís  l / a l e n c i S .nQ 5 ( 1 9 8 4 ) ,  p p .  1 9 5 - 2 0 5 .
( 2 6 )  CAPELLINO C 0T S ,F .  y VENDRELL GRAU,S. ,  " R i ó l a :  l ' e s t r u c -  
t u r a  de l a  p r o p i e t a t  a g r a r i a  en l a  segona  m e i t a t  d e l  
s e g l e  X I X " ,  Q u a d e rn s  de C u l t u r a . 1 ( 1 9 8 0 ) ,  p .  7 7 .
( 2 7 )  P a ra  l a  o b t e n c i ó n  de e s t a s  m e d ia s  hemos d e ja d o  f u e r a  de 
c o n s i d e r a c i ó n  l a  compra  p o r  e l  p r o p i e t a r i o  de A l z i r a  V. 
C a n to s  de 5 . 4 7 5  h g s . ,  p o r  c r e e r  que d e s f i g u r a r í a  l a  t e n ­
d e n c i a  g e n e r a l .
( 2 8 )  A . N . A . ,  L e g .  352 ( 6 ) .
315
SEGUNDA PARTE




En e l  l a r g o  p r o c e s o  que ha s i g n i f i c a d o  e l  d e s a r r o l l o  
de l a  a g r i c u l t u r a  t a n t o  p o r  l o  que r e s p e c t a  a l  c r e c i m i e n t o  de 
sus  m a g n i t u d e s  como p o r  l o  que c o n c i e r n e  a su t r a n s f o r m a c i ó n  
e s t r u c t u r a l ,  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  de p u l t i v o s  c o n s t i t u y e  uno de 
l o s  e le m e n to s  f u n d a m e n t a l e s .  E l  p r o g r e s o  e c o n ó m ic o  a g r a r i o  ha 
p a s a d o ,  h i s t ó r i c a m e n t e ,  p o r  e l l a  y a s í ,  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  se 
ha c o n v e r t i d o  en e l  m e j o r  i n d i c a d o r  de esa i n t r o d u c c i ó n  d e l  ca ­
p i t a l i s m o  en e l  campo que r e s u l t a ,  en d e f i n i t i v a ,  e l  r a s g o  d e -  
f i n i t o r i o  de a q u e l  p r o g r e s o .  La p r o p i a  n a t u r a l e z a  de l a  a c t i v i ­
dad e c o n ó m ic a  a g r a r i a  d e f i n e  e l  s i g n i f i c a d o  de esa e s p e c i a l i ­
z a c i ó n  que c o n s i s t e ,  en u l t i m o  e x t r e m o ,  en l a  e l e c c i ó n  de un 
c u l t i v o ,  un t i p o  e s p e c í f i c o  de p r o d u c t o  a g r a r i o ,  común a una 
misma zona  a g r í c o l a  d e l i m i t a d a  p o r  d e t e r m i n a d a s  p r e c o n d i c i o n e s  
g e o g r á f i c a s  y s o c i o - e c o n ó m i c a s .  Las c i r c u n s t a n c i a s  de e s t a  e s ­
p e c i a l i z a c i ó n  d e f i n e n  una p e c u l i a r  r e l a c i ó n  e n t r e  a g r i c u l t u r a  
y c a p i t a l i s m o ,  t a l  y como L e n in  puso de m a n i f i e s t o :  ” La t r a n s ­
f o r m a c i ó n  de l a  a g r i c u l t u r a  en p r o d u c c i ó n  m e r c a n t i l  se o p e r a  
a t r a v é s  de una v í a  p a r t i c u l a r ,  no p a r e c i d a  a l  p ro c e s o  c o r r e s ­
p o n d i e n t e  en l a  i n d u s t r i a .  La i n d u s t r i a  t r a n s f o r m a t i v a  se es ­
c i n d e  en ramas d i v e r s a s ,  au tónom as p o r  c o m p l e t o ,  c o n s a g ra d a s  
a l a  p r o d u c c i ó n  e x c l u s i v a  de un p r o d u c t o  o de p a r t e  de un p r o ­
d u c t o .  La i n d u s t r i a  a g r a r i a  no se e s c i n d e  en ramas t o t a l m e n t e  
s e p a r a d a s ;  no hace más que e s p e c i a l i z a r s e  en l a  p r o d u c c i ó n  de 
uno u o t r o  p r o d u c t o  p a r a  e l  m e rc a d o ,  s u b o r d i n a n d o  l o s  r e s t a n ­
t e s  a s p e c t o s  de > l a  a g r i c u l t u r a  a e s t e  p r o d u c t o  p r i n c i p a l ,  es 
d e c i r  m e r c a n t i l ”  ( i )
Las p r o p i a s  e x i g e n c i a s  d e l  m ercado  a l i e n t a n  e s t a  e s -
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p e c i a l i z a c i ó n :  l a  r a c i o n a l i z a c i ó n  de l a  e x p l o t a c i ó n  a g r a r i a  
que ó s t a  c o m p o r ta  p e r m i t a  e l  aumento  de l a  p r o d u c c i ó n  a l  t i e m ­
po que l o s  p r o g r e s o s  en l a  c a l i d a d  d e l  p r o d u c t o ,  t o d o  e l l o  en 
r e l a c i ó n  a a s e g u r a r  l o s  c r i t e r i o s  de c c m p e t i t i v i d a d  que p o s i b i ­
l i t e n  h a c e r  f r e n t e  a l a  c o n c u r r e n c i a  de o t r a s  zonas  a g r í c o l a s  
d e l  i n t e r i o r  o d e l  e x t e r i o r  d e l  E s ta d o »  Las l e y e s  de l a  com­
p e t e n c i a  l l e v a n  a l o s  a g r i c u l t o r e s  de cada r e g i ó n  a a b a n d o n a r  
a q u e l l o s  p r o d u c t o s  que menos se a d ecúan  a l a s  c o n d i c i o n e s  n a t u ­
r a l e s  de l a  zona y a a m p l i a r  a q u e l l o s  o t r o s  más f a v o r a b l e s ;  se 
p r o d u c e  a s í  una d i v i s i ó n  g e o g r á f i c a  d e l  t r a b a j o  a g r í c o l a ,  f u n ­
dam ento  de l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  r e g i o n a l  de l a  a g r i c u l t u r a  ( 2 ) .
En c u a l q u i e r  c a s o ,  e s p e c i a l i z a c i ó n  e i n t e g r a c i ó n  m e r c a n t i l  son 
dos r a s g o s  i n s e p a r a b l e s  y s i m u l t á n e o s  de un mismo p r o c e s o  ( 3 ) :  
e l  abandono  p r o g r e s i v o  d e l  p o l i c u l t i v o  que a s e g u r a  l a  s u b s i s ­
t e n c i a  e x i g e  e l  d e s a r r o l l o  de l o s  i n t e r c a m b i o s  e n t r e  l a s  d i s ­
t i n t a s  r e g i o n e s  e s p e c i a l i z a d a s ;  es una c o n d i c i ó n  a b s o l u t a m e n t e  
n e c e s a r i a •
Veamos con c i e r t o  d e t e n i m i e n t o  l a s  d i s t i n t a s  i m p l i c a ­
c i o n e s  de l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  de c u l t i v o s  r e s p e c t o  a l a  c o n f i g u ­
r a c i ó n  g e n e r a l  /.de l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m ic a  a g r a r i a :
a )  La e s p e c i a l i z a c i ó n  s i g n i f i c a  l a  s u p e r a c i ó n  de un e s t a ­
d i o  a n t e r i o r  en e l  c u a l  l a  mayor  v a r i e d a d  de c u l t i v o s  es l a  ca ­
r a c t e r í s t i c a ,  p o r  o t r o  en e l  que un s ó l o  c u l t i v o  es p r e d o m in a n ­
t e  y ,  aunque  no i m p l i c a  l a  e l i m i n a c i ó n  de l o s  demás, va p r o d u ­
c i e n d o  un p a u l a t i n o  d e s p l a z a m i e n t o  de l o s  mismos h a s t a  a l c a n z a r  
una s i t u a c i ó n  t e n d e n t e  a l  m o n o - c u l t i v o  que no i m p l i c a  h a b i t u a l ­
m en te  su c o n s e c u c i ó n .  E l  p r o c e s o  es l e n t o  y l a  d e s a p a r i c i ó n  o 
p e r d i d a  de i m p o r t a n c i a  e co nó m ica  d e l  r e s t o  de l o s  c u l t i v o s  p r e -
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s e n t a  s i e m p r e . r e s i s t e n c i a s  i m p o r t a n t e s  c o n e c t a d a s  t a n t o  con l a  
i n e r c i a  ca m p es in a  a n t e  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  a g r a r i a s ,  como con 
e l  h e ch o  de que muchas de a q u e l l a s  p r o d u c c i o n e s  e s tá n  h a b i t u a l ­
m e n te  i n t e g r a d a s  en s i s t e m a s  c o m p l e j o s  e i n t e r d e p e n d i e n t e s  de 
e x p l o t a c i ó n  que c u m p le n ,  además,  una f u n c i ó n  de a u t o a b a s t e c i -  
m i e n t o  de l a  f a m i l i a  de c u l t i v a d o r e s .  En c a p í t u l o s  p o s t e r i o r e s  
te n d r e m o s  o c a s i ó n  de v e r  un caso  c o n c r e t o  de r e d u c c i ó n  de l a  
v a r i e d a d  de c u l t i v o s  i m p e r a n t e  h a s t a  e l  s i g l o  X V I I I ,  con t o d a s
l a s m a t i zac i o n e s  i n h e r e n t e s  a e l l a .
b ) En e s t e mant e n i m i e n t o de l o s  v i e j o s p r o d u c t o s  s im u l t á
neo a l a i r r u p c i ó n  y c o n s o l i d a c i ó n  d e l  c u l t i vo c o m e r c ia 1 espe
c i a l i z a d o , se p r o d u c e  una sub o r d i n a c i ó n  de a que l í o s ,  de modo
que a p a r ece una c i e r t a  j e r a r q u i z a c i ó n  en l a a s i g n a c ió n de l o s
r e c u r s o s y p r i n c i p a l m e n t e  d e l t r a b a j o  a g r í c o l a . E l l o  r e sponde
a un r a s g o d e f i n i t o r i o  d e l  p r o p i o  p r o c e s o  de es p e c i a l i z ac i o n :
" E l c a p i t a l ismo c o l o c a  b a j o  s u d e p e n d e n c ia  un p r o d u c t o de l a
a g r i c u l t u r a y a e s t e  p r o d u c t o p r i n c i p a l  se a com odan l o s d emás
aspe c t o s de l a h a c i e n d a 11 ( 4 ) . S i  tomamos en con s i d e r a c i ón un
moda l o  e l a b o ra d o a p a r t i r  de l a s  c o n d i c i o n e s co n c r e t a s de l a
zona que es t u d i amos, comprend eremos y m a t i z a rem os m e jo r e s t a
c u e s t i ó n •
H a s ta  m e d ia d o s  d e l  s i g l o  X IX ,  l o s  a p r o v e c h a m ie n t o s  
a g r í c o l a s  de una p r o p i e d a d  pequeña o m e d ia n a  en l a  R ib e r a  d e l  
X u q ue r  p o d r í a n  v e n i r  r e s u m id o s  p o r  l a  s i g u i e n t e  r e p r e s e n t a c i ó n
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O l i v o : a u t o -  
consumo y co ­
m e r c i o  l o c a l -  
c o m a rc a l
A l g a r r o b o :  
a u t o a b a s t a c i ­
m i e n t o  a l i m e n ­
t a c i ó n  ganado 
l a b o r
Autoconsumo
forera 
y / o  
A r r o z
Secano
H o r t a l i  zas
C e re a l
P r o d u c c ió n  en­
te r a m e n t e  c o m e r c ia ­
l i z a d a .  O b te n c ió n  de 
b e n e f i c i o s  y c a p i t a ­
l i z a c i ó n  de l a  ex ­
p l o t a c i ó n
Autoconsumo
Aunque l a s  p r o p o r c i o n e s  de cada c u l t i v o  deben c o n s i ­
d e r a r s e  i n d i c a t i v a s  y no a p ro x im a d a s  (se  t r a t a  de un mode lo  
t e ó r i c o  que o b v i a  l a  enorme d i v e r s i d a d  de l a  r e a l i d a d ) ,  l o  im ­
p o r t a n t e  es c o n s t a t a r  que se p r o d u c e  una c o m b in a c ió n  en e l  se ­
no de una misma p r o p i e d a d ,  de e le m e n to s  que c o r re s p o n d e n  a l  
au toconsum o y o t r o s  i n s e r t o s  p le n a m e n te  en l a  d i f u s i ó n  m e rcan ­
t i l  de l a  p r o d u c c i ó n .  E s ta  p u l s i ó n  e n t r e  l a  s u b s i s t e n c i a  y e l  
mercado  ha s i d o  s e ñ a la d a  p a ra  e l  s i g l o  X V I I I  v a l e n c i a n o :  " E l  
cam pes ino  comb inaba  l a  p o b re z a  d e l  secano  con l a  r i q u e z a  d e l  
r e g a d í o ,  y l a s  d i s t i n t a s  p o s i b i l i d a d e s  que uno y o t r o  o f r e c í a n .  
La o r g a n i z a c i ó n  d e l  c u l t i v o  i n t e r r e l a c i o n a b a  l a s  d i f e r e n t e s
c a l i d a d e s  y d i s p o n i b i l i d a d e s  de l o s  s u e lo s  a p to s  p a ra  l a  a g r i -
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c u l t u r a ,  en f u n c i ó n  de l a s  n e c e s i d a d e s  de s u b s i s t e n c i a  de l a  
f a m i l i a  ca m p e s in a  y d e l  d e s a r r o l l o  d e l  c o m e r c i o ”  ( 5 ) .
La c o m e r c i a l i z a c i ó n  de l a s  c o s e c h a s  de a r r o z  y de l a  
p r o d u c c i ó n  de seda c o n s t i t u í a n  e l  l a z o  f u n d a m e n t a l  que i n t e g r a ­
ba e s t a s  e x p l o t a c i o n e s  en e l  m e rc a d o *  La o b t e n c i ó n  d e l  numera ­
r i o  p e r m i t í a  e l  pago en d i n e r o  de l a s  r e n t a s  y p o s i b i l i t a b a  
una c i e r t a  c a p i t a l i z a c i ó n  de l a  e x p l o t a c i ó n  ca m p e s in a *  Los n i ­
v e l e s  de e s t a  c a p i t a l i z a c i ó n  s e r í a n  v a r i a b l e s  y ,  en muchos ca­
s o s ,  i n e x i s t e n t e s ,  cuando  l a  r e n t a  a b s o r b i e r a  l a  t o t a l i d a d  de 
l o s  b e n e f i c i o s :  ” No hay  que o l v i d a r  e l  i m p o r t a n t e  p a p e l  que 
( l a  se d a )  desempeñaba en l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  ca m p e s in o s  y 
d ueños  de l a  t i e r r a ,  ’ ya que muchos p e q u e ñ o s  a r r e n d a t a r i o s  pa­
gaban  e l  a l q u i l e r  con l o s  b e n e f i c i o s  o b t e n i d o s  p o r  l a  v e n t a  de 
l a  s e d a ,  s i  no es que e l  p r o p i e t a r i o  l e s  e x i g í a  p a g a r  i n c l u s o  
con l a  misma e s p e c i e  en l u g a r  de con d i n e r o ”  ( 6 ) *  A lg u n o s  au­
t o r e s  han s u g e r i d o  que l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  de l a  seda no s e r í a  
un s i g n o  de p r o g r e s o  a g r í c o l a  m e r c a n t i l ,  p u e s t o  que se t r a t a ­
ba de una a c t i v i d a d  f o r t u i t a  y m a r g i n a l  d e s t i n a d a  a o b t e n e r  a l ­
g unos  b e n e f i c i o s  con que s o s t e n e r  l a  econom ía  cam p es in a  y na 
un c u l t i v o  e s p e c i a l i z a d o  y r a c i o n a l  s o m e t i d o  a l  c a l c u l o  de l a  
g a n a n c i a  c a p i t a l i s t a  ( 7 ) .  Lo c i e r t o  e s ,  s i n  em bargo ,  que una 
p a r t e  i m p o r t a n t e  de l a  p r o d u c c i ó n  a g r a r i a  de d e t e r m in a d a s  zo ­
nas i b a  d i r i g i d a  f u n d a m e n t a l m e n t e  a l  m e rc a d o ,  y que e l  hecho 
de que f u e r a n  l a s  m o d a l i d a d e s  de l a s  r e l a c i o n e s  de p r o d u c c i ó n  
v i g e n t e s  l a s  i m p u l s o r a s  de t a l  r e l a c i ó n  m e r c a n t i l  no o s c u r e c e  
l a  t r a s c e n d e n c i a  de q u e ,  desde e l  s i g l o  X V I I I ,  se e s t u v i e r a n  
s e n t a n d o  l a s  ba ses  p a r a  l a  f u t u r a  y d e f i n i t i v a  e s p e c i a l i z a c i ó n  
a g r a r i a .
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Por  l o  que r e s p e c t a  a l a  p a r t e  no c o m e r c i a l i z a d a  de 
l a  e x p l o t a c i ó n ,  l a s  e x t e n s i o n e s  de secano  y de h u e r t a ,  que po ­
d í a n  r e s u l t a r  m a y o r i t a r i a s  en e l  t o t a l  de l a  p r o p i e d a d ,  cum­
p l e n  una i m p o r t a n t e  f u n c i ó n  de a u t o a b a s t e c i m i e n t o ,  muy c l a r a  
en e l  caso  de l o s  c e r e a l e s  - q u e  compensan a s í  l a  c a r e s t í a  d e l  
g r a n o  t r a í d o  a l a  España c o s t e r a  desde  l a s  zo n as  p r o d u c t o r a s  
i n t e r i o r e s -  a s í  como en e l  d e l  a l g a r r o b o  que p r o p o r c i o n a b a  l a  
a l i m e n t a c i ó n  de l o s  a n im a l e s  de l a b o r .  H o r t a l i z a s  y a c e i t e  
p a r t i c i p a n  de l a  d o b l e  c o n d i c i ó n  de a u to co n su m o  y de c o m e r c i a ­
l i z a c i ó n ,  e s t a  h a b i t u a l m e n t e  r e f e r i d a  a m e rc a d o s  l o c a l e s  y co ­
m a r c a l e s .  C u l t i v o s  como l a s  h o r t a l i z a s ,  i n t e n s i v o s  en mano de 
o b r a ,  p e r m i t e n ,  además, un c i e r t o  n i v e l  de o c u p a c i ó n  a p e q u e ­
ños p r o p i e t a r i o s  y j o r n a l e r o s  en l a s  épocas  en que e s ca se a b a  
e l  t r a b a j o  en e l  r e s t o  de c u l t i v o s .
H a c ia  l a  m i t a d  d e l  s i g l o ,  e l  n a r a n j o  com enza rá  a ad ­
q u i r i r  i m p o r t a n c i a  e i r á  a su m ie n d o  l a  c o n d i c i ó n  de p r i n c i p a l  
c u l t i v o  c o m e r c i a l .  En l a  p r i m e r a  e ta p a  de su e x p a n s i ó n  - d e s d e  
f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I  h a s t a  l a s  dé cad a s  de 1870 y 8 0 -  se 
p r o d u c i r á  una d i v i s i ó n  e n t r e  g r u p o s  de p r o p i e t a r i o s :  p o r  una 
p a r t e ,  l o s  pequeños  c u l t i v a d o r e s ,  i n c a p a c e s  de a f r o n t a r  l o s  
e l e v a d o s  c o s t e s  de l a  p l a n t a c i ó n  d e l  n a r a n j a l ,  c o n t i n u a r á n  
p r a c t i c a n d o  una a g r i c u l t u r a  de s e m i - s u b s i s t e n c i a ; p o r  o t r a ,  
l o s  g r a n d e s  y m e d ia n o s  p r o p i e t a r i o s ,  i m p u l s o r e s  d e l  nuevo c u l ­
t i v o ,  r e p r e s e n t a r á n  e l  s e c t o r  c o m e r c i a l  de e s t a  a g r i c u l t u r a .  
P r o g r e s i v a m e n t e ,  s i n  em b arg o ,  t o d o s  l o s  p r o p i e t a r i o s  i r á n  l l e ­
vando  a cabo  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  de c u l t i v o s .  De ese modo, e l  
c e n t r o  e c o n ó m ic o  de l a s  e x p l o t a c i o n e s  p a s a r á  a c o n s t i t u i r l o  e l
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n a r a n j o ,  que a b s o rb e  l a  mayor  p a r t e  d e l  t r a b a j o  a n u a l  y de o -  
t r o s  i n p u t s  t a n  i m p o r t a n t e s  como l o s  a b o n o s .  Sus p o s i b i l i d a d e s  
de e x p a n s i ó n  - e n  f u n c i ó n  de l a s  c a p a c i d a d e s  d e l  p r o p i e t a r i o  y 
de l a s  c o y u n t u r a s  d e l  m e rc a d o -  se b a s a r á n  en l a  t r a n s f o r m a c i ó n  
de t i e r r a s  de secano  y de h u e r t a - c e r e a l .  E s to s  a p r o v e c h a m ie n t o s  
c u m p le n ,  p u e s ,  l a  f u n c i ó n  de " r e s e r v a "  en l a  que e l  p r o p i e t a r i o  
pued e  i r  i n v i r t i e n d o  p a r a  su p r o g r e s i v a  t r a n s f o r m a c i ó n ,
A p e s a r  d e l  paso  f u n d a m e n t a l  que s i g n i f i c a  l a  c o n s a ­
g r a c i ó n  d e l  n a r a n j o  como c u l t i v o  p r e d o m i n a n t e ,  no podemos o l ­
v i d a r  esa p r o l o n g a d a  c o n v i v e n c i a  de s e c t o r e s  de s u b s i s t e n c i a  
y de c o m e r c i a l i z a c i ó n .  S in  d u d a ,  l a  p l e n a  i n t e g r a c i ó n  en e l  
m e rcad o  es un p r o c e s o  l e n t o ,  que i m p l i c a  t a n t o  l a  f l u i d a  c i r ­
c u l a c i ó n  de p r o d u c t o s  que s i r v a n  a l a  a l i m e n t a c i ó n  de l a  po­
b l a c i ó n  r u r a l ,  como l a  c o n f i g u r a c i ó n  de una o f e r t a  c o m p le ta  de 
b i e n e s  de p r o d u c c i ó n  que de o t r o  modo e l  c a m p e s in o  se ve o b l i ­
gado  a o b t e n e r  p o r  s í  m ism o.  Por  t o d o  e l l o ,  r e s u l t a  c o m p r e n s i ­
b l e  que m i e n t r a s  e s t a s  c o n d i c i o n e s  se p r e s e n t a r a n  da modo 
t o d a v í a  i n c i p i e n t e ,  una p a r t e  más o menos i m p o r t a n t e  de l a s  
pequ e ñ a s  e x p l o t a c i o n e s  f a m i l i a r e s  f u e r a  d e s t i n a d a  a l a  p r o d u c ­
c i ó n  p a ra  e l  a u to c o n s u m o .  D esconocem os ,  s i n  em bargo ,  p a r a  e l  
P a í s  V a l e n c i a n o ,  l o s  p l a z o s  c r o n o l ó g i c o s  de e s t e  p ro c e s o  de 
l e n t a  p e n e t r a c i ó n  m e r c a n t i l  que de modo t a n  s u g e r e n t e  ha e x ­
p u e s t o  E . S e r e n i  p a ra  e l  caso i t a l i a n o  ( 8 ) .
c )  La e s p e c i a l i z a c i ó n  de c u l t i v o s  va u n id a  a una s e r i e  de 
t r a n s f o r m a c i o n e s  t é c n i c a s  en l a  a g r i c u l t u r a ,  que pueden r e f e ­
r i r s e  a l o s  a s p e c t o s  más d i v e r s o s  ( u t i l i z a c i ó n  de i n p u t s  i n d u s ­
t r i a l e s ,  m e c a n i z a c i ó n ,  d e s a r r o l l o  d e l  r e g a d í o ,  e t c . ) ,  t o d o  l o
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c u a l  r e p e r c u t e  i n v a r i a b l e m e n t e  en e l  aumento  de l o s  r e n d i m i e n ­
t o s *  La e s p e c i a l i z a c i ó n  s u p o n e ,  además, e l  más a l t o  g ra d o  de 
r a c i o n a l i z a c i á n  de l a  e x p l o t a c i ó n  a g r a r i a :  f a c i l i t a  l a  i n t r o ­
d u c c i ó n  de e q u ip o  de c a p i t a l  y p r o p i c i a  l a  o r g a n i z a c i ó n  c o n t a ­
b l e  de l a  e x p l o t a c i ó n  ( 9 ) .  Las t r a n s f o r m a c i o n e s  t é c n i c a s  son 
n e c e s a r i a s  p a r a  e l  p r o c e s o  de e s p e c i a l i z a c i ó n ,  p e r o  a l  p r o p i o  
t i e m p o  se ven e s t i m u l a d a s  p o r  e s t e :  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  m e r c a ­
do d e t e r m i n a n  l a  o r i e n t a c i ó n  y l a  f o rm a  de l a  p r o d u c c i ó n  a g r a ­
r i a  p o r  c u a n t o  l o s  p r e c i o s ,  cuya  d e t e r m i n a c i ó n  e sca pa  a l  c o n t r o l  
d e l  p r o p i e t a r i o  d d e l  c u l t i v a d o r ,  p rom ueve r /aum en tos  de l a  p r o ­
d u c c i ó n  en c o n d i c i o n e s  de mayor  p r o d u c t i v i d a d .  La e l e c c i ó n  de 
l o s  c u l t i v o s  y l a s  v a r i e d a d e s  más r e n t a b l e s ,  y l a  m e jo r a  de 
l a s  t é c n i c a s  de p r o d u c c i ó n  se im p b n e n ,  y l a  a g r i c u l t u r a  se ve 
l a n z a d a  a s í  a su c r e c i e n t e  m o d e r n i z a c i ó n .
Por  l o  que r e s p e c t a  a l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  a g r í c o l a  va ­
l e n c i a n a ,  l a s  dos t r a n s f o r m a c i o n e s  de c a r á c t e r  t é c n i c o  más no ­
t a b l e s  han s i d o  l a  i n t r o d u c c i ó n  de abonos  y e l  p r o g r e s o  en l o s  
r e g a d í o s  ( 1 0 ) ,  S in  e m b arg o ,  aunque de menor c o n s i d e r a c i ó n  y ,  
desde  l u e g o ,  p e o r  c o n o c i d o s ,  no cabe d e s d e ñ a r  o t r o s  a s p e c t o s  
como l a  a p l i c a c i ó n  de l o s  a va n c e s  c i e n t í f i c o s  a l a  a g r i c u l t u r a ;  
en e f e c t o ,  e l  emp leo  de f e r t i l i z a n t e s ,  l a  l u c h a  c o n t r a  l a s  p l a ­
gas d e l  campo o l a  d e f e n s a  c o n t r a  l o s  a c c i d e n t e s  m e t e o r o l ó g i c o s ,  
son o t r o s  t a n t o s  f a c t o r e s  que c o n s t i t u y e n  m e j o r a s  t é c n i c a s  im ­
p o r t a n t e s ,  muy a d a p t a d a s ,  además, a l a s  e s p e c í f i c a s  c o n d i c i o ­
nes de l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a  ( 1 1 ) ,
d )  Con e l  a va n ce  d e l  p r o c e s o  de e s p e c i a l i z a c i ó n / i n t e g r a c i ó n  
m e r c a n t i l ,  a p a re c e n  una s e r i e  de e le m e n t o s  a j e n o s  a l a  p r o p i a
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p r o d u c c i ó n  a g r a r i a ,  p e r o  q u e ,  s i n  em bargo ,  i n f l u y e n  d e c i s i v a m e n ­
t e  en l a  c o n f i g u r a c i ó n ,  o r i e n t a c i ó n  y t r a n s f o r m a c i ó n  de l a  m is ­
ma, Se t r a t a ,  p o r  una p a r t e ,  de l a  c a p a c i d a d  de m a n io b r a  que 
c o b r a n  l o s  c a n a l e s  de t r a n s f o r m a c i ó n  y c o m e r c i a l i z a c i ó n ,  que 
se han c o m p l e j i z a d o  y a d q u i r i d o  una a m p l i a  i n d e p e n d e n c i a  r e s p e c ­
t o  a l  á m b i t o  de l a  p r o d u c c i ó n ;  y ,  p o r  o t r a ,  l a  p r o p i a  p r e s e n c i a  
de l o s  m e r c a d o s ,  d i s t a n t e s  y d i v e r s o s ,  que d i s p o n e n  de un a m p l i o  
m a rge n  de d e t e r m i n a c i ó n  s o b r e  l a  p r o d u c c i ó n .  E s t e  segundo e l e ­
m e n to  i n t r o d u c e  en l a  a c t i v i d a d  a g r a r i a  un g r a d o  i m p o r t a n t e  de 
d e p e n d e n t í i a  r e s p e c t o  a l  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  mercado  - f r e c u e n t e ­
m e n te  e x t e r i o r -  que r e p e r c u t e  en m o d a l i d a d e s  de c r i s i s  que van 
d e sde  l a  de s u p e r p r o d u c c i ó n  a l a  de b a j o s  p r e c i o s ,  l a s  c u a l e s  
r e s u l t a n  b i e n  d i s t i n t a s  de l a s  t í p i c a s  c r i s i s  de s u b s i s t e n c i a s  
o r i g i n a d a s  p o r  l a s  m a la s  c o s e c h a s .
A p a r t i r  d e l  momento en que una p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  
va d i r i g i d a  m a y o r i t a r i a m e n t e  a l  m e rc a d o ,  se ve s u j e t a ,  p u e s ,  
a c r i s i s  de s i g n o  muy e s D e c í f i c o .  A s í  s u c e d e ,  p o r  e j e m p l o ,  con 
e l  n a r a n j o :  l a  d i f í c i l  decada  de l o s  años  80 que c o n o c i ó  una 
i n t e r r u p c i ó n  d e l  c r e c i m i e n t o  de l a  s u p e r f i c i e  n a r a n j e r a ,  t i e n e  
ya un i m p o r t a n t e  co m p on e n te  i n t e r n a c i o n a l  a l  h a b e r s e  p r o d u c i d o  
una r e d u c c i ó n  c o y u n t u r a l  de l a  demanda e u ro p e a  sumada a l a  apa­
r i c i ó n  de o t r o s  p a í s e s  con p r o d u c c i o n e s  c o m p e t i t i v a s  ( 1 2 ) .  En­
t r a d o  ya  e l  s i g l o  XX, l a  b r u t a l  c a í d a  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  du­
r a n t e  e l  p e r í o d o  de l a  I §  G u e r ra  m u n d i a l  e j e m p l i f i c a  p e r f e c t a ­
m e n te  l o s  e f e c t o s  de l a  p e r d i d a  de l o s  m e rca d o s  c o m p ra d o re s  ( 1 3 ) ,  
d e l  mismo modo que l a  c r i s i s  de l o s  años  30 es c o n s e c u e n c ia  de 
l o s  b a j o s  p r e c i o s  y l a  r e e s t r u c t u r a c i ó n  de l o s  s i s t e m a s  com er­
c i a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s  en e l  p e r í o d o  de d e p r e s i ó n  m u n d i a l  ( 1 4 ) .
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R e sp e c to  a l  p r i m e r o  de l o e  e le m e n t a s ,  e l  p r o t a g o n i s m o  
q u e  a d q u i e r e  l a  f a s e  de c o m e r c i a l i z a c i ó n  en l a  a g r i c u l t u r a  na­
r a n j e r a ,  r e p r e s e n t a  un g ra d o  muy a va nza d o  de p e n e t r a c i ó n  d e l  
c a p i t a l i s m o  c o m e r c i a l  en l a  a g r i c u l t u r a :  " • * .  a l g u n a s  p r o d u c ­
c i o n e s  de o r i g e n  v e g e t a l ,  en l a s  que cada vez  es mayor l a  im­
p o r t a n c i a  a d q u i r i d a  p o r  e l  p r o c e s o  de t r a n s f o r m a c i ó n  y c o m e r c i a ­
l i z a c i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n  y cada vez  es más r e d u c i d o  e l  a s p e c t o  
p u r a m e n t e  a g r í c o l a ;  l a  n e c e s i d a d  de a s e g u r a r s e  un a b a s t e c i m i e n ­
t o  e s t a b l e  de l a  m a t e r i a  p r i m a ,  puede c o n d u c i r  en a lg u n o s  c a s o s ,  
a l a  p r o p i a  p e n e t r a c i ó n  d i r e c t a  d e l  c a p i t a l  en l a  a g r i c u l t u r a "
( 1 5 ) ,  Se t r a t a ,  p o r  t a n t o ,  de una r e l a c i ó n  i n t e g r a d a  e n t r e  l a  
a g r i c u l t u r a  y e l  r e s t o  de l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m ic a ,  que,  p a r a  épo­
c a s  más p r ó x im a s  a n o s o t r o s  i m p l i c a r í a  l a  p r e s e n c i a  d e l  d e n o m i ­
n a d o  s e c t o r  a g r o - i n d u s t r i a l  ( 1 6 ) ,
S in  duda r e s u l t a  d i f í c i l  i d e n t i f i c a r  l o s  fenómenos  
s u r g i d o s  en t o r n o  a l o s  c u l t i v o s  e s p e c i a l i z a d o s  v a l e n c i a n o s  y 
en p a r t i c u l a r  p o r  l o  que se r e f i e r e  a l  n a r a n j o ,  con l a s  t e s i s  
de l a  a g r o i n d u s t r i a l i z a c i ó n • S e r í a  f r u c t í f e r o ,  s i n  em bargo ,  
o r i e n t a r  en e s t e  s e n t i d o  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  y l l e g a r  a c a r a c ­
t e r i z a r  en sus p r o p i a s  p e c u l i a r i d a d e s  ese s e c t o r  que desde  e l  
s i g l o  X IX  s u r g e  a l r e d e d o r  de l a  p r o d u c c i ó n  n a r a n j e r a :  e l  de l o s  
a lm a c e n e s  de p r e p a r a c i ó n  d e l  f r u t o  p a r a  su v e n t a .  No t r a t á n d o s e  
de un p r o c e s o  de t r a n s f o r m a c i ó n  i n d u s t r i a l  p r o p i a m e n t e  d i c h o ,  
s í  i m p l i c a ,  p o r  una p a r t e ,  c i e r t a  m a n i p u l a c i ó n  d e l  f r u t o  ( l i m ­
p i a ,  s e l e c c i ó n ,  em pape lado  y ,  más r e c i e n t e m e n t e ,  su m a d u r a c ió n  
a r t i f i c i a l )  y ,  p o r  o t r a ,  un g ra d o  n o t a b l e  de a u to n o m ía  y de he­
g e m o n ía  s o b r e  e l  s e c t o r  e s t r i c t a m e n t e  p r o d u c t i v o .  E f e c t i v a m e n t e ,  
e l  c a p i t a l  c o m e r c i a l  d e d i c a d o  a l a  a d e c u a c ió n  d e l  f r u t o  p a r a  su
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e x p o r t a c i ó n ,  pasa  p r o g r e s i v a m e n t e  a c o n t r o l a r  una p a r t e  i n j -  
p o r t a n t e  d e l  c i c l o  a g r í c o l a ,  e l  de l a  r e c o l e c c i ó n ,  que d e j a  
de d e p e n d e r  de l o s  p r o p i e t a r i o s  o c u l t i v a d o r e s ,  s i n  que co ­
nozcamos l a  c r o n o l o g í a  de e s t e  p r o c e s o ;  a d q u i e r e  un a m p l i o  
m argen  de m a n io b r a  en l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  p r e c i o ;  puede o r i e n ­
t a r  l a  p r o d u c c i ó n  según  sus p r o p i o s  c r i t e r i o s  y l a s  e x i g e n c i a s  
d e l  m e rc a d o ;  y se o r g a n i z a  en s í  mismo como una a c t i v i d a d  p l e ­
n am ente  i n d u s t r i a l .  E l  s u r g i m i e n t o  de un s e c t o r  con t a l e s  ca ­
r a c t e r í s t i c a s  y t a l  g r a d o  de i n f l u e n c i a  s o b re  e l  ó m b i t o  a g r í ­
c o l a ,  m e r e c e ,  p u e s ,  e s t u d i o s  t e ó r i c o s  a p r o p i a d o s ,  con l a  i d e a  
d e l  c a p i t a l i s m o  a g r o - a l i m e n t a r i o  como t r a s f o n d o  y l a  p u e s t a  
en c o n s i d e r a c i ó n  de o t r a s  h i p ó t e s i s ,  s e g u ra m e n te  ú t i l e s ,  como 
l a  que c a r a c t e r i z a r í a  e s t e  s e c t o r  de m ercado  i n t e r m e d i o  en e l  
p r o c e s o  de m e r c a n t i l i z a c i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  (1 7 )
e)  La e s p e c i a l i z a c i ó n  de c u l t i v o s  da o r i g e n  a una s e r i e  
de c a m b io s  en l a  a c t i t u d  d e l  a g r i c u l t o r  f r e n t e  a l a  p r o d u c c i ó n .  
Por  una p a r t e ,  se p r o d u c e  una e l i m i n a c i ó n  de l a s  p r a c t i c a s  a g r a ­
r i a s  t r a d i c i o n a l e s  y ,  e n t r e  e l l a s ,  l a  r e d u c c i ó n  de m u l t i t u d  de 
f u n c i o n e s  r e a l i z a d a s  a n t e r i o r m e n t e  p o r  l a  f a m i l i a  c a m p e s in a ,  
y que se t r a n s f i e r e n  a h o r a  a p r o d u c t o r e s  e s p e c i a l i s t a s  ( 1 8 ) ,
Hay, p o r  t a n t o ,  una c o n c e n t r a c i ó n  de f u e r z a  de t r a b a j o  y d e l  
r e s t o  de l o s  r e c u r s o s ,  en e l  c u l t i v o  e s p e c i a l i z a d o ,  A l  p r o p i o  
t i e m p o ,  e l  a g r i c u l t o r  a d q u i e r e  una m e n t a l i d a d  más a c o r d e  con 
e l  m e rc a d o :  a p r e n d i z a j e  de l a s  e x i g e n c i a s  de c o m p e t i t i v i d a d ,  
a d e c u a c i ó n  a l a  demanda, e t c .  En d e f i n i t i v a ,  se t r a t a  de un pa­
so más en l a  d e s i n t e g r a c i ó n  de l a  s o c ie d a d  a g r a r i a  t r a d i c i o n a l ,  
p r o f u n d a m e n t e  p e n e t r a d a  ya p o r  e l  i n d i v i d u a l i s m o  c a m p e s in o ,  y 
que se ve r e m o v id a  a h o r a  en d e t e r m i n a d o s  a s p e c t o s  muy l i g a d o s
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a l a  c u l t u r a  p o p u l a r ,  p o r  l a s  e x i g e n c i a s  de máxima p r o d u c t i ­
v i d a d  y d i s c i p l i n a  l a b o r a l  q ue ,  t a m b ié n  en e l  campo, i n t r o d u ­
ce  e l  c a p i t a l i s m o  ( 1 9 ) .
E l  p r o c e s o  de e s p e c i a l i z a c i ó n  de c u l t i v o s ,  a lg u n a s  
de cu ya s  i m p l i c a c i o n e s  acabamos de v e r ,  c o n s t i t u y e ,  p u e s ,  uno 
de l o s  r a s g o s  d e f i n i t o r i o s  de l a  e v o l u c i ó n  a g r a r i a  e u ro p e a  en 
1 o 3 t i e m p o s  c o n te m p o r á n e o s .  Abandono d e l  c u l t i v o  t r a d i c i o n a l  
de l o s  c e r e a l e s  y e s p e c i a l i z a c i ó n  r e g i o n a l  en p l a n t a s  c o m e r c i a ­
l e s  o en a p r o v e c h a m ie n t o s  g a n a d e ro s  son i n d i c a d o r e s  d e l  p r o g r e ­
so a g r a r i o  que se c o n c i b e n ,  además,  en f u n c i ó n  de un n o t a b l e  
g r a d o  de d e s a r r o l l o  de l o s  i n t e r c a m b i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  ( 2 0 ) .  
Como t e n d e n c i a  s e c u l a r  ( 2 1 ) ,  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  r e g i o n a l  en 
b a se  a l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  s u e l o  y l a  e s t r u c t u r a  de l o s  m e rc a ­
d o s ,  va acompañada de una i n d u d a b l e  d i v e r s i f i c a c i ó n  en l a s  co­
s e c h a s  que un c u l t i v a d o r  puede l l e v a r  a cabo ( s u p r e s i ó n  d e l  
b a r b e c h o ,  m e jo r a  de l a s  r o t a c i o n e s , e t c . ) :  l o  que d e s a p a re c e  
es e l  s o m e t i m i e n t o  d e l  ca m p e s in o  a l o s  i m p e r a t i v o s  de l a  sub ­
s i s t e n c i a  y ,  p o r  t a n t o ,  l a  o b l i g a t o r i e d a d  de que l a  p r o p i a  ex ­
p l o t a c i ó n  t e n g a  que o r i e n t a r s e  en e s t e  s e n t i d o  y no en o t r o s .
E l  r e s u l t a d o  es que ,  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  XIX pueden  s e ñ a l a r s e  
t r e s  g r a n d e s  á r e a s  .e u ro p e a s  e s p e c i a l i z a d a s  en p r o d u c c i o n e s  a g r a ­
r i a s  d i f e r e n t e s :  l a  E u ro p a  O r i e n t a l ,  d e d i c a d a  m a y o r i t a r i a m e n t e  
a l  c u l t i v o  de l o s  c e r e a l e s ;  l a  E u ro p a  A t l á n t i c a ,  o r i e n t a d a  a 
l a  g a n a d e r í a  y p r o d u c t o s  d e r i v a d o s  de l a  m is m a ;  y l a  E u ropa  
m e d i t e r r á n e a ,  con p r e d o m i n i o  de c u l t i v o s  a r b u s t i v o s  y a r b ó r e o s
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y de l a s  h o r t a l i z a s .  E s te  p r o c e s o  que c o i n c i d e  con l a  c o n s o l i ­
d a c i ó n  de un m ercado  i n t e r n a c i o n a l  e u r o p e o ,  e s t i m u l a  l a  c i r c u ­
l a c i ó n  de p r o d u c t o s  a g r a r i o s  y a b r e  demandas n u e va s  a l a s  co s e ­
c h a s  a n t e s  d e s c o n o c i d a s  ( 2 2 ) .
Por  d e b a jo  de e s t a  m a c r o - v i s i ó n  de l a s  á re a s  e s p e c i a ­
l i z a d a s  en l a  a g r i c u l t u r a  e u r o p e a ,  e x i s t e n  m u l t i t u d  de zonas 
más c i r c u n s c r i t a s ,  e s p e c i a l i z a d a s ,  a su v e z ,  en un p r o d u c t o  
c o n c r e t o  que l l e g a  a s e r  m o n o c u l t i v o  en a lg u n a s  p a r t e s  ( 2 3 ) .
La e s p e c i a l i z a c i ó n  a g r a r i a  e u ro p e a  y l a  que se e s t a ­
b l e c e  en e l  i n t e r i o r  de cada e s t a d o ,  se c o n s o l i d a n  a c o n s e c u e n ­
c i a  de l a  d e p r e s i ó n  e co n ó m ica  de f i n a l e s  d e l  s i g l o ;  l a  s a l i d a  
a l a  s i t u a c i ó n  p l a n t e a d a  p o r  l a  c o n c u r r e n c i a  de a lg u n o s  p r o d u c ­
t o s  a g r í c o l a s  desde o t r o s  c o n t i n e n t e s ,  a más b a j o s  p r e c i o s  que 
l o s  e u r o p e o s  y en c a n t i d a d e s  i m p o r t a n t e s ,  se d a r á  a t r a v é s  de 
l a  r e d u c c i ó n  de c o s t e s  p o r  r a c i o n a l i z a c i ó n  d e l  c u l t i v o  y de l a  
e s p e c i a l i z a c i ó n  de cada á r e a  g e o g r á f i c a  en e l  c u l t i v o  de a q u e l  
p r o d u c t o  p a r a  e l  que p r e s e n t a r á  m a yo re s  c o n d i c i o n e s .  Tembién  en 
e l  E s ta d o  e s p a ñ o l  se da e s t a  e s p e c i a l i z a c i ó n  y ,  a f i n a l e s  d e l  
s i g l o  XIX  puede c o n s i d e r a r s e  que e x i s t e n  una s e r i e  de r e g i o n e s  
a g r í c o l a s  c l a r a m e n t e  d i f e r e n c i a d a s  y con a p r o v e c h a m ie n t o s  a g r o ­
p e c u a r i o s  muy d i v e r s o s ,  c o n  i m p o r t a n t e s  i n t e r c a m b i o s  e n t r e  e l l a s  
y con un c i e r t o  g r a d o  de i n t e g r a c i ó n  en e l  m ercado  m u n d i a l .
Po r  l o  que r e s p e c t a  a l  P a í s  V a l e n c i a n o ,  e l  e s t u d i o  
de l a  e x p a n s i ó n  a g r í c o l a  de l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX ,  
q u e ,  p r o g r e s i v a m e n t e  ha i d o  d e v o l v i e n d o  a l a  escena  p e r í o d o s  
a n t e r i o r e s ,  h a s t a  a l c a n z a r  e l  s i g l o  X V I I I ,  no ha p l a n t e a d o  ex­
p l í c i t a m e n t e  l a  c u e s t i ó n  de l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  de c u l t i v o s .  Los
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e n f o q u e s  a d o p t a d o s ,  a l o s  que ya nos  hemos r e f e r i d o  más a t r á s ,  
h a n  s i d o  h a b i t u a l m e n t e  muy f r u c t í f e r o s ,  p e r o  han o b v ia d o  l a  
f o r m u l a c i ó n  de e s t a  c u e s t i ó n .  S in  d u d a ,  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  no 
e s  más que uno de l o s  e le m e n to s  c o n s t i t u t i v o s  d e l  p r o c e s o  de 
d e s a r r o l l o  a g r a r i o ,  p e r o  p o r  l o  que r e s p e c t a  a l  á m b i t o  de l a  
p r o d u c c i ó n  r e s u l t a ,  a n u e s t r o  e n t e n d e r ,  d e f i n i t o r i o .  Además, 
l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  a g r a r i a ,  que c o n s t i t u y e  uno de l o s  r a s g o s  
c a r a c t e r í s t i c o s  d e l  p r o g r e s o  c a p i t a l i s t a  de l a  a g r i c u l t u r a ,  de­
f i n e  p o r  s í  misma e l  c a r á c t e r  e s p e c í f i c o  de l a  a g r i c u l t u r a  v a ­
l e n c i a n a ,  l a  c u a l  e n c u e n t r a  en e s t a  v í a  sus  más í n t e g r a s  p o s i ­
b i l i d a d e s  de d e s a r r o l l o .  T a l  y como l o  ha e x p re s a d o  R . G a r r a b o u ,  
e s t a  e s p e c i a l i z a c i ó n  m a r c a r í a  e l  p r o p i o  m ode lo  a g r a r i o  v a l e n c i a ­
n o :  " C r e i x e m e n t  a c o n s e g u i t  no pas  a t r a v é s  de l e s  i n n o v a c i o n s  
que  h a v i e n  r e v o l u c i o n a t  1%a g r i c u l t u r a  a n g l e s a ,  s i n o  p e r  l a  v i a  
de 1 %e s p e c i a l i t z a c i ó  en p l a n t e s  a r b u s t i v o s  i  a r b & r i e s  a l  se ca  
i  p e r  m i t j a  de l a  i n t e n s i f i c a d o  d e l  t r e b a l l  i  1% e s p e c i a l i t z a ­
c i ó  en h o r t a l i s s e s ,  f r u i t e r s  i  a r r ó s  a l  r e g a d i u "  ( 2 4 ) .
E s p e c i a l i z a c i ó n  a g r a r i a ,  en s e n t i d o  a m p l i o ,  l a  h a b i a  
h a b i d o  en e l  P a ís  V a l e n c i a n o  ya desde  e l  s i g l o  X V I I I  e i n c l u s o  
con  a n t e r i o r i d a d ,  a s í  como una i n d u d a b l e  o r i e n t a c i ó n  a l  m e rc a ­
do p a r a  una p a r t e  s u s t a n c i a l  de l a  p r o d u c c i ó n :  l a  i n t e n s i f i c a ­
c i ó n  de c u l t i v o s  a l o  l a r g o  de g r a n  p a r t e  d e l  s e t e c i e n t o s  ( 2 5 ) ,  
o l a  l l a m a d a ^ á p o c a  de l o s  t e x t i l e s "  ( 2 6 )  a s í  l o  m u e s t r a n .  E x i s ­
t í a n ,  s i n  em b arg o ,  l í m i t e s  i m p o r t a n t e s  p a r a  e l  a s e n t a m i e n t o  de 
e s t a  e s p e c i a l i z a c i ó n .  S i  tomamos como e je m p lo  uno de l o s  á m b i ­
t o s  de e s p e c i a l i z a c i ó n  más c l a r o s  desde  e l  s i g l o  X V I I I ,  e l  s e ­
d e r o ,  vemos cómo e n ' n i n g ú n  caso  se abandona  c i e r t o  p o l i c u l t i v o :  
l a s  e x p l o t a c i o n e s  s u e l e n  s e r  m i x t a s ,  de h o r t a l i z a s  y m o r e r a  y l a
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c e n t r a l i d a d  d e l  c u l t i v o  e s p e c i a l i z a d o ,  que r e c o n o c ía m o s  como 
r a s g o  t í p i c o  más a t r á s ,  no se  da» Por  e l l o ,  e l  nuevo  rumbo t o ­
mado p o r  l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a  d u r a n t e  l a  segunda m i t a d  d e l  
s i g l o  X IX ,  r e p r e s e n t a  i m p o r t a n t e s  ca m b io s  c u a l i t a t i v o s .  Po r  una 
p a r t e  se p r o d u c e  l a  s u s t i t u c i ó n  de l o s  c u l t i v o s  c o m e r c i a l e s  t r a ­
d i c i o n a l e s  p o r  o t r o s  más a d e cu a d o s  a l a  demanda e u ro p e a  y n a c i o ­
n a l ;  y # p o r  o t r a ,  se a s i s t e  a l a  d e f i n i t i v a  e s p e c i a l i z a c i ó n  
p o r  zonas  ( á r e a  d e l  n a r a n j o ,  de l a s  h o r t a l i z a s ,  e t c )  y a l a  t e n ­
d e n c i a  a l a  e x c l u s i ó n  de t o d o  o t r o  c u l t i v o  en cada una de e l l a s ,  
es d e c i r  l a  c o n c e n t r a c i ó n  de l o s  r e c u r s o s  en un c u l t i v o  ú n i c o  
( a s í ,  e l  n a r a n j o ,  p o r  e j e m p l o ,  e x c l u y e  ya l a s  h o r t a l i z a s ,  a d i ­
f e r e n c i a  de l a  m o re ra  que c o n s t i t u í a  con e l l a s  e x p l o t a c i o n e s  
m i x t a s ) .  En t é r m i n o s  g e n e r a l e s  se p ro d u c e  una r e d u c c i ó n  d e l  nu ­
mero  de l o s  c u l t i v o s  c o m e r c i a l e s  e s p e c i a l i z a d o s  y una p o l a r i z a ­
c i ó n  en unos  pocos  de e l l o s .  A s í  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a g r í c o l a s  va ­
l e n c i a n a s  en 1834 e s t a r í a n  co m p u e s ta s  p o r  un g ru p o  de p r o d u c ­
t o s  con p r o p o r c i o n e s  muy s e m e ja n te s  ( 2 7 ) :  s e d a ,  23 %; p a s a s ,
20 %; b a r r i l l a ,  15 %; a g u a r d i e n t e  y v i n o ,  17 %; e t c .  H a c ia  1 8 82 ,  
se ha p r o d u c i d o  un ca m b io  s u s t a n c i a l :  un p r o d u c t o  r e s u l t a  a b s o ­
l u t a m e n t e  m a y o r i t a r i o  en l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  e l  v i n o ,  con e l  60 %\ 
o t r o  l e  s i g u e  a mayor  d i s t a n c i a ,  l a s  n a r a n j a s ,  22%; y e l  r e s t o  
r e p r e s e n t a n  ya v a l o r e s  muy r e d u c i d o s .
La e s p e c i a l i z a c i ó n  d e f i n i t i v a  de l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n ­
c i a n a ,  a q u e l l a  que fu n d a m e n ta  l a  a c t u a l  econom ía  a g r a r i a  d e l  P a í s ,  
s e  f r a g u a  en l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX ,  a p a r t i r  de l a  c r i ­
s i s  de un buen nómero de p r o d u c c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s  t a m b ié n  o -  
x i e n t a d a s  a l  m ercado  p e r o  en p r o g r e s i v a  y c o n s t a n t e  d e v a l u a c i ó n
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en l a s  n u eva s  c o n d i c i o n e s  s o c i o - e c o n ó m i c a s  d e l  c a p i t a l i s m o  espa­
ñ o l .  Esa i n a d e c u a c i ó n  a l a s  e x i g e n c i a s  r e n o v a d a s  d e l  m ercado  i n ­
t e r i o r  y d e l  i n t e r n a c i o n a l  se r e s u e l v e ,  p o r  t a n t o ,  con l a  s u s ­
t i t u c i ó n  p o r  c u l t i v o s  con a m p l i a s  e x p e c t a t i v a s  c o m e r c i a l e s  y 
co n  e le v a d o s  v a l o r e s  de v e n t a .
Los p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o s  que h a b í a n  c o n s t i t u i d o  p o r ­
c e n t a j e s  i m p o r t a n t e s  en l a s  e x p o r t a c i o n e s  a g r a r i a s  v a l e n c i a n a s  
d u r a n t e  e l  s e t e c i e n t o s ,  y que p e r d e r á n  de modo t o t a l  y d e f i n i ­
t i v o  su hegemonía  d u r a n t e  e l  s i g l o  s i g u i e n t e  s o n :  l a  s e d a ,  l a  
b a r r i l l a  y e l  a g u a r d i e n t e  ( 2 8 ) .  A p a r t i r  de e n t o n c e s , l a  e sp e ­
c i a l i z a c i ó n  p o r  zonas  de l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a  se b a s a r á  en 
c u a t r o  c u l t i v o s  d i f e r e n t e s :  l a  v i d ,  e l  n a r a n j o , l a s  h o r t a l i z a s  
y e l  a r r o z .  E l  p r i m e r o  en e l  se ca no  y l o s  o t r o s  en e l  r e g a d í o ;  
l a  d i f e r e n c i a  f u n d a m e n t a l  e s t r i b a r á  en e l  d e s t i n o  c o m e r c i a l  de 
c a d a  u n o :  m i e n t r a s  n a r a n j o s  y v i n o  van o r i e n t a d o s  en su p r á c t i c a  
t o t a l i d a d  a l a  e x p o r t a c i ó n ,  l a s  h o r t a l i z a s  y e l  a r r o z  t i e n e n  en 
e l  m e rc a d o  i n t e r i o r  - y  f r e c u e n t e m e n t e  en l a s  p r o p i a s  c i u d a d e s  
v a l e n c i a n a s -  su p r i n c i p a l  p u n t o  de v e n t a .  D igamos a lg u n a  cosa  
s o b r e  l o s  t r a z o s  g e n e r a l e s  de l a  e v o l u c i ó n  de cada uno de e l l o s .
E l  v i n o  - e l  más i m p o r t a n t e  de l o s  p r o d u c t o s  de e x p o r ­
t a c i ó n  d u r a n t e  e s t a  é p o c a -  a s i s t e  a un f u l g u r a n t e  c r e c i m i e n t o  
de  su  c o m e r c i a l i z a c i ó n  e x t e r i o r  i n i c i a d a  h a c i a  1 8 7 0 ,  y que se 
m a n t i e n e  en c o t a s  i m p o r t a n t e s  h a s t a  l o s  p r i m e r o s  años de l a  de­
c a d a  de l o s  9 0 ;  a p a r t i r  de a q u í  i n i c i a r á  un d e sce n so  a cusado  
que p r o n t o  se e s t a b i l i z a r á  en n i v e l e s  i n f e r i o r e s  a l a s  c i f r a s  
e x p o r t a d o r a s  de o t r o s  p r o d u c t o s  ( 2 9 ) .  La p r i m e r a  f a s e  de e s t a  
e v o l u c i ó n  f u e ,  l ó g i c a m e n t e ,  acompañada de un c r e c i m i e n t o  i m p o r ­
t a n t e  de l a  s u p e r f i c i e  d e d i c a d a  a l a  v i ñ a ,  c r e c i m i e n t o  r e l a c i o —
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n a d o ,  s i n  d u d a ,  con l o s  p r e c i o s  a l  a l z a  de e s t e  p r o d u c t o ,  que 
a c t u a r í a n  como a c i c a t e  p a r a  l o s  c u l t i v a d o r e s *  A s í ,  de 1854 a 
1 8 6 3  y de 1871 a 1895 se dan dos p r o l o n g a d o s  p e r í o d o s  de p r e c i o s  
a l t o s  ( 3 0 )  d u r a n t e  l o s  c u a l e s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  en e l  s e g u n d o ,  
t i e n e n  l u g a r  p l a n t a c i o n e s  m a s i v a s .  A p a r t i r  de l a  c a íd a  de l a s
e x p o r t a c i o n e s  y l a  nueva  e ta p a  que se a b r e  con e l  nuevo s i g l o ,
l a  s u p e r f i c i e  t o t a l  v i t í c o l a  d i s m i n u i r á  c o n s i d e r a b l e m e n t e  en 
e l  P a ís  V a l e n c i a n o  r e s p e c t o  a l o s  v a l o r e s  m áx imos a l c a n z a d o s  
en  l o s  años  90 ( 3 1 ) .
E s t e  a s c e n s o  y p o s t e r i o r  c a í d a  de l a  p r o d u c c i ó n  de
v i n o  t e n d r í a  i m p o r t a n t e s  i m p l i c a c i o n e s  p a r a  l a  p r o p i e d a d  de l a
t i e r r a .  D u r a n t e  e l  p e r í o d o  de p r o s p e r i d a d ,  num erosas  t i e r r a s  
de s e c a n o ,  p a r t i c u l a r m e n t e  d e d i c a d a s  a c e r e a l e s  y o l i v o s ,  s e ­
r í a n  t r a n s f o r m a d a s  en v i ñ a s  con l a  c o n s i g u i e n t e  e x i g e n c i a  de 
c u a n t i o s a s  i n v e r s i o n e s .  De ese modo, l a  b u r g u e s í a  a g r a r i a  se 
c o n v i e r t e  en l a  p r i n c i p a l  i m p u l s o r a  de e s t a s  t r a n s f o r m a c i o n e s :  
e l  hecho  se h a l l a  docum e n ta d o  y e x p l i c a d o  p a r a  l a  mayor  p a r t e  
de  l a s  z o n a s  a g r í c o l a s  ( 3 2 ) .  P e r o ,  a p e s a r  de e l l o ,  se d i e r o n  
t a m b i é n  de fo rm a  g e n e r a l i z a d a  s i s t e m a s  de p l a n t a c i ó n  que hemos 
v i s t o  en l a  p r i m e r a  p a r t e  de e s t e  t r a b a j o ,  basad o s  en e l  e s t a ­
b l e c i m i e n t o  de un c o n t r a t o  e n t r e  e l  p r o p i e t a r i o  y e l  c u l t i v a d o r  
q u e ,  con e l  paso  d e l  t i e m p o  p r o d u j e r o n  e l  a c c e s o  a l a  p r o p i e d a d  
da  l o s  s e g u n d o s ,  en muchos de l o s  c a s o s  ( 3 3 ) .  Se s a l v a b a  a s í  
e l  e s c o l l o  de l a  f a l t a  de r e c u r s o s  p a r a  a f r o n t a r  l a s  t r a n s f o r ­
m a c io n e s  y se a b r í a  a l  mismo t i e m p o  una v í a  de d i f u s i á n  de l a  
p r o p i e d a d .
E l  f i n a l  de l a  e x p a n s i ó n  v i n í c o l a  y l o s  años que s i ­
g u i e r o n  d e t e r m i n a r o n ,  como hemos d i c h o ,  una d i s m i n u c i ó n  de l a
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s u p e r f i c i e *  La n ueva  t r a n s f o r m a c i ó n  que e l  a r r a n c a d o  de l a  v i ñ a  
s u p o n í a  no e x i g í a  ya i n v e r s i ó n  i m p o r t a n t e ,  p u e s t o  q u e ,  en l a  
m ayor  p a r t e  de l o s  c a s o s ,  se h i z o  en b e n e f i c i o  de l o s  c e r e a l e s :  
cabe  s u p o n e r ,  p o r  t a n t o ,  que no e n t r a ñ a r í a  d i f i c u l t a d e s  sup lem en  
t a r i a s  p a r a  l a  pequeña p r o p i e d a d .
E l  hecho  que s í  t e n d r í a  i m p o r t a n t e s  c o n s e c u e n c ia s  so ­
b r e  l a s  e s t r u c t u r a s  de l a  p r o p i e d a d  s e r í a  l a  p o s t e r i o r  e t a p a  
de r e c o n s t i t u c i ó n  de l o s  v i ñ e d o s  a f e c t a d o s  p o r  l a  f i l o x e r a :  a 
d i f e r e n c i a  d e l  ca so  f r a n c é s ,  en e l  E s ta d o  e s p a ñ o l  y en e l  P a ís  
V a l e n c i a n o  en p a r t i c u l a r ,  f u e  muy h a b i t u a l  e l  r e c u r s o  a l  r e p a r ­
t o  de l a  t i e r r a  de muchos g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  e n t r e  j o r n a l e r o s  
y a r r e n d a t a r i o s  como ú n i c o  m e d io  de l l e v a r  a d e l a n t e  l a  r e p l a n ­
t a c i ó n  ( 3 4 ) .  De e s t e  modo, se c u lm i n a b a  e l  p r o c e s o  i n i c i a d o  ya 
d u r a n t e  l a  e ta p a  de c r e c i m i e n t o ,  l o  que s u p o n í a ,  en muchos c a ­
s o s ,  un v e r d a d e r o  h u n d i m i e n t o  de l a  g r a n  p r o p i e d a d  ( 3 5 ) .
E l  modo en que t o d o s  e s t o s  fenóm enos  a f e c t a r o n  a l a  
zona c o n c r e t a  a l a  que nos r e f e r i m o s  es d i f í c i l  de v a l o r a r .  Co- 
imo es s a b i d o ,  no se t r a t a  de una zona  p r o d u c t o r a  de v i n o ,  y l a s  
v i ñ a s ,  aunque  s i g u i e r o n  l a  t e n d e n c i a  marcada  p o r  l a  p r o s p e r i d a d  
d e l  p r o d u c t o ,  nunca  r e p r e s e n t a r o n  un p o r c e n t a j e  i m p o r t a n t e  de 
l a  s u p e r f i c i e  t o t a l .  Además, t o d o s  l o s  p r o p i e t a r i o s  de v i ñ e d o s  
l o  e r a n  ta m b ié n  de o t r a s  t i e r r a s  de s e c a n o ,  p e r o ,  s o b r e  t o d o ,
:de r e g a d í o ,  p o r  l o  que su a c t i v i d a d  i n v e r s o r a  e r a  mucho más d i ­
v e r s i f i c a d a  y su d e p e n d e n c ia  de l a s  f l u c t u a c i o n e s  d e l  v i n o ,  muy 
r e d u c i d a .
En c a m b io ,  l a  e v o l u c i ó n  e x p e r i m e n t a d a  p o r  l a  n a r a n j a  
r e s u l t ó  de mucha m ayor  t r a s c e n d e n c i a .  A f i n a l e s  de s i g l o  es ya 
e l  c u l t i v o  p r e d o m i n a n t e  en l a  zona  de A l z i r a .  La e v o l u c i ó n  gene ­
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r a l  de l o s  n a r a n j a l e s  v a l e n c i a n o s  se c o n o ce  i n d i r e c t a m e n t e  a 
t r a v é s  de l a s  c i f r a s  de e x p o r t a c i o n e s  ( 3 6 ) ;  a s í ,  a g ra n d e s  r a s ­
g o s ,  se  p e r f i l a  una p r i m e r a  e ta p a  de i n i c i o s  y c o n s o l i d a c i ó n  de 
l a  e x p a n s i ó n  ( 3 7 ) ,  denom inada  !,l a  edad de o r o ”  p o r  o t r o s  a u t o ­
r e s  ( 3 8 )  y que c u b r i r í a  desde l a  m i t a d  d e l  s i g l o  h a s t a  e l  i n i ­
c i o  de l a  decada  de l o s  9 0 .  A p a r t i r  de e s t a  f e c h a  se e n t r a  
en una segunda  e ta p a  de v e r t i g i n o s o  d e spegue  de l a  e x p o r t a c i o ­
nes que se m a n te n d rá  h a s t a  l a  c r i s i s  de l a  I §  G u e r ra  M u n d i a l .  
D u r a n t e  e l  p r i m e r o  de l o s  p e r í o d o s  e l  c r e c i m i e n t o  es c o n s t a n t e  
p e r o  s i n  e l e v a c i o n e s  e s p e c t a c u l a r e s ,  p r o d u c i é n d o s e  i n c l u s o  un 
e s t a n c a m i e n t o  d u r a n t e  l a  década  de l o s  80* En l a  f a s e  s i g u i e n ­
t e ,  se a l c a n z a r á ,  en c a m b io ,  un c r e c i m i e n t o  m ed io  d e l  1 2 ' 5  % 
a n u a l  ( 3 9 ) ,  l o  que supone  l a  r á p i d a  m u l t i p l i c a c i ó n  d e l  t o t a l  
de l a s  e x p o r t a c i o n e s .  A s í  p u e s ,  con e l  i n i c i o  d e l  s i g l o  se 
p r o d u c e  l a  g r a n  e x p a n s i ó n  n a r a n j e r a  -aco m p a ñ a da  de un m a n t e n i ­
m i e n t o  a l  a l z a  de l o s  p r e c i o s  de m ercado  d e l  p r o d u c t o  ( 4 0 ) -  en 
l a  c u a l ,  l a  e x t e n s i ó n  de l a  s u p e r f i c i e  c o m e n z a r ía  ya a i m p l i c a r  
a zo n as  y p r o p i e t a r i o s  que h a s t a  e n t o n c e s  h a b í a n  p e r m a n e c id o  
en g r a n  m e d id a  a l  m argen  p o r  l o s  o b s t á c u l o s  que l a  i m p o r t a n t e  
i n v e r s i ó n  e x i g i d a  p o r  una p l a n t a c i ó n  n a t a n j e r a  i m p o n ía  a l a s  
i n i c i a t i v a s  de l o s  p r o p i e t a r i o s  con e s c a s o s  r e c u r s o s .
F i n a l m e n t e ,  d u r a n t e  l a  década  de l o s  20 se p r o d u c e  
l a  máxima a c e l e r a c i ó n  de a q u e l l a  e x p a n s i ó n  despu é s  d e l  p e r í o d o  
c r í t i c o  que c o i n c i d e  con l a  G u e r r a  M u n d i a l .  Las e x p o r t a c i o n e s  
se d i s p a r a n  y l a  s u p e r f i c i e  aumenta  n o t a b l e m e n t e ,  r o t u r á n d o s e  
n u e va s  t i e r r a s  o c o n v i r t i e n d o  o t r a s  de secano  en n a r a n j a l e s  ( 4 1 ) :  
se ha s e ñ a l a d o  que h a s t a  l o s  años 2 0 ,  l a  e x c a v a c i ó n  de n uevos  
¡pozos y l a  p u e s t a  en r e g a d í o  de n u e va s  t i e r r a s  f u e  e l  f a c t o r
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f u n d a m e n t a l ,  m i e n t r a s  que a p a r t i r  de ese momento s e rá n  l o s  
c a m b io s  de c u l t i v o  l o s  que i m p u l s a r á n  d e f i n i t i v a m e n t e  l a  e x ­
p a n s i ó n  n a r a n j e r a  ( 4 2 ) .  En d e f i n i t i v a ,  cabe s i t u a r  en l o s  años 
p o s t e r i o r e s  a l  c o n f l i c t o  e u ro p e o  uno de l o s  momentos de m ayor  
i m p u l s o  en l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  de o t r o  t i p o  de t i e r r a s  en na ­
r a n j a l e s ,  t e n i e n d o  en c u e n t a ,  además,  que e l  c r e c i m i e n t o  de l a s  
e x p o r t a c i o n e s ,  b a s t a n t e  p o r  e n c im a  d e l  de l a  s u p e r f i c i e ,  o b l i g a  
a p e n s a r  en una t r a n s f o r m a c i á n  de l o s  m é to d o s  y l a s  t é c n i c a s  
de  c u l t i v o  que h a b r í a  e l e v a d o  l o s  r e n d i m i e n t o s  p o r  Ha. ( 4 3 )  de 
un  c u l t i v o  q u e ,  en p r i n c i p i o ,  p a r e c í a  poco s u s c e p t i b l e  de r e c i ­
b i r  m e jo r a s j  en e s t e  s e n t i d o .
Por  l o  que r e s p e c t a  a l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e s t a  e v o ­
l u c i ó n  y l a  de l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  a l o  l a r g o  d e l  p e r í o ­
d o ,  podemos h a c e r  t a n  s ó l o  a l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s .  T a l  vez  en 
m a y o r  m e d id a  que en e l  caso  de l a  v i d ,  l a  p l a n t a c i ó n  de n a r a n ­
j a l e s  p r e c i s a  i n v e r s i o n e s  c u a n t i o s a s :  de h e c h o ,  en l a  e ta p a  de 
e x p a n s i ó n  que va h a s t a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X IX  y que supone  l a  
f a s e  de a s e n t a m i e n t o  d e l  c u l t i v o ,  c a s i  l a  t o t a l i d a d  de p l a n t a ­
c i o n e s  p e r t e n e c e  a g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  que han p u e s t o  en r e g a ­
d í o  t i e r r a s  de s e c a n o .  Hay, p o r  t a n t o ,  un p r i m e r  l í m i t e  g e o g r á ­
f i c o  en l a  e v o l u c i ó n  de l o s  n a r a n j a l e s  - l a s  h u e r t a s  apenas se 
v e n  p e n e t r a d a s  p o r  e l  nuevo  c u l t i v o -  q u e ,  en c i e r t o  modo, s u ­
p o n e  t a m b i é n  un l í m i t e  s o c i a l :  l o s  pequeños  p r o p i e t a r i o s  se i n ­
c o r p o r a n  con r e t r a s o  a e s t a s  t r a n s f o r m a c i o n e s .  En e s t e  s e n t i d o ,
j u e g a  un p a p e l  i n n e g a b l e  e l  l l a m a d o  " e f e c t o  d e m o s t r a c i ó n "  ( 4 4 )
¥
poir  e l  c u a l  l o s  p i o n e r o s  en l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  a g r a r i a s  a c tú a n  
d e  e j e m p l i f i c a c i ó n  f r e n t e  a l a  g e n e r a l i d a d  de c u l t i v a d o r e s  que 
U n i c a m e n t e  emprenden l o s  ca m b io s  b a j o  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  más f a ­
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v o r a b l e s  y con l a  s e g u r i d a d  de su r e n t a b i l i d a d .  Oe e s t a s  c u e s ­
t i o n e s  nos ocuparem os  con a l g o  más de d e t e n i m i e n t o  en l o s  c a p í ­
t u l o s  que s i g u e n .
En t e r c e r  l u g a r ,  o t r o  c u l t i v / o  que p r e s e n t a  un i m p o r ­
t a n t e  co m p o n e n te  c o m e r c i a l  y que c o n f i g u r a  zonas  i n t e n s a m e n t e  
e s p e c i a l i z a d a s  s e r í a  e l  a r r o z .  Tam b ién  a e l  d e d ica m o s  más a de ­
l a n t e  un c a p í t u l o ,  p o r  l o  que n u e s t r a s  r e f e r e n c i a s  a q u í  d ebe ­
r á n  s e r  n e c e s a r i a m e n t e  b r e v e s .  La g r a n  época  de e x p a n s ió n  a r r o ­
c e r a  c o r r e s p o n d e  a l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX :  a p a r t i r  de 
una i m p l a n t a c i ó n  muy i m p o r t a n t e  ya en e l  s i g l o  X V I I I ,  d u r a n t e  
l o s  p r i m e r o s  60 años de l a  c e n t u r i a  s i g u i e n t e ,  l a  s u p e r f i c i e  
de a r r o z a l e s  en e l  P a í s  V a l e n c i a n o  c r e c e  en más d e l  50 %. Las 
d i f i c u l t a d e s  que e x p e r i m e n t a  e s t e  p r o d u c t o  d u r a n t e  l a s  d e cadas  
de l o s  70 y l o s  8 0 ,  r e p e r c u t i e r o n  en un l i g e r o  descenso  de l a  
s u p e r f i c i e  que no c o m ie n z a  a r e c u p e r a r s e  h a s t a  l a  década  de l o s  
90 y p r i n c i p i o s  de s i g l o ,  a l c a n z a n d o  h a c i a  l o s  años 20 d e l  p r e ­
s e n t e  s i g l o  una c i f r a  p r ó x im a  a l a s  4 0 0 . 0 0 0  h a n e g a d a s .  Gran p a r ­
t e  de l a  n u eva  e x p a n s i ó n  a r r o c e r a  de l a s  dos p r i m e r a s  d é cadas  
(del XX e s t á  r e l a c i o n a d a  con l a  d e s e c a c i ó n  de l a  A l b u f e r a :  t i e ­
r r a s  que se d e d i c a r o n  c a s i  en su  t o t a l i d a d  a l  c u l t i v o  a r r o c e r o  
y ,  además,  a t r a v é s  de pequeñas  p r o p i e d a d e s  ( 4 5 ) .  Con l a  13 Gue­
r r a  f l u n d i a l ,  l a  p r o d u c c i ó n  a r r o c e r a  e x p e r i m e n t a  un i m p u l s o  r e ­
n o v a d o  p o r  e l  aumento  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  - q u e  pasan de 4 .0 1 0  
Tm. en 1910 a 3 4 .5 2 9  Tm. en 1916 ( 4 6 ) .  Los años  2 0 ,  a p e s a r  de 
ique l a  e x p o r t a c i ó n  de a r r o z  se m a n t i e n e  en n i v e l e s  e le v a d o s  y e l  
(consumo en e l  m ercado  i n t e r i o r  a u m en taba  t a m b i é n  con l a  m e jo r a  
(de l o s  m e d io s  de t r a n s p o r t e ,  a s i s t e n  a una s i t u a c i ó n  de c r i s i s
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l a t e n t e  en l a  que l o s  r e n d i m i e n t o s  d e l  a r r o z  v a l e n c i a n o  quedan 
u n a  vez  más en e n t r e d i c h o  a n te  l a  c o m p e t e n c ia  de p r o d u c c i o n e s  
e x t r a n j e r a s  ( 4 7 ) .
A d i f e r e n c i a  de l a  n a r a n j a  qu e ,  desde e l  mismo momen­
t o  de su i n c o r p o r a c i á n  a l a s  e x p o r t a c i o n e s  a g r a r i a s  co m ie n za  
a e x p e r i m e n t a r  l a s  l ó g i c a s  c o n s e c u e n c ia s  de esa i n c a r d i n a c i o n  
e n  e l  m e rcad o  i n t e r n a c i o n a l ,  e l  a r r o z , . d i r i g i d o ‘ en su mayor  p a r ­
t e  a l  m e rcad o  i n t e r i o r ,  se e n c u e n t r a  s o m e t i d o  a l a s  p r e s i o n e s  de 
l a  c o m p e t e n c i a  e x t e r i o r  en un c o n t e x t o  en que l a s  c o n d i c i o n e s  
g e o g r á f i c a s  y s o c i a l e s  v a l e n c i a n a s  no r e s u l t a b a n  l a s  más a d e c u a ­
d a s  p a r a  a s e g u r a r  unos r e n d i m i e n t o s  ca p ace s  de r e s i s t i r  a q u e l l a  
c o n c u r r e n c i a .  Las c o y u n t u r a s  de c r i s i s  que v i v e  e s t e  p r o d u c t o  
p r o c e d e n ,  p o r  t a n t o ,  de e s t e  h e c h o ,  pese a l o  c u a l  l a  s u p e r f i ­
c i e  no d e j a r á  de c r e c e r  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  30 años d e l  s i g l o  
XX, aunque  con un c i e r t o  r a l e n t i z a m i e n t o  en l a  decada  de l o s  
20  ( 4 8 ) .  P e r i ó d i c a m e n t e ,  d e s c e n s o s  r e p e n t i n o s  de l o s  p r e c i o s  p r o ­
v o c a b a n  c r i s i s  a c e n t u a d a s  en l a s  zo n as  a r r o c e r a s :  a s í  s u c e d í a  
poir  e j e m p l o  en 1 9 0 3 ,  1914 o 1 9 2 7 .  Nuy d i s t i n t a  d e b í a  r e s u l t a r  
l a  r e a c c i á n  de l o s  p r o p i e t a r i o s  a n t e  e s t a s  s i t u a c i o n e s  c r í t i ­
c a s ,  e n t r e  l a s  zonas  p r o p i a m e n t e  a r r o c e r a s  y a q u e l l a s  en q u e ,  
camo l a  R i b e r a  A l t a ,  e l  a r r o z  e r a  f á c i l m e n t e  s u s t i t u i b l e  p o r  
o t r o s  c u l t i v o s  de h u e r t a  y d o n d e ,  de h e c h o ,  l o s  p r o g r e s o s  d e l  
n a r a n j o  d e j a r o n  muy p r o n t o  en un segundo  p la n o  l a s  p l a n t a c i o ­
n e s  de a r r o z .  A s í ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  e v o l u c i ó n  de l a  s u p e r f i c i e  
a r r o z a l  en A l z i r a  e n t r e  1886 y 1920  e x p e r i m e n t a  un c r e c i m i e n t o  
l e n t o  - d e  6 . 4 5 6  a 7 . 7 1 4  h g s . - ,  p a r t i c u l a r m e n t e  s i  l o  comparamos 
co n  e l  v i v i d o  en Sueca ,  p o r  e j e m p l o ,  donde l a s  6 4 .9 3 8  h g s .  de
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1 8 86  se han c o n v e r t i d o  en 8 6 . 8 0 0  en l a  segunda  de l a s  f e c h a s  
( 4 9 ) .  Cabe c o n s t a t a r ,  p o r  t a n t o ,  una p r o g r e s i v a  p á r d i d a  de i n ­
t e r é s  e n t r e  l o s  p r o p i e t a r i o s  de l a s  zonas  en que e l  n a r a n j o  se 
i m p o n í a ,  p o r  e l  a r r o z  y su c u l t i v o .  E l  hecho de que se t r a t a ­
r a  de un p r o c e s o  no t r a u m á t i c o  y de que l a  t r a n s f o r m a c i ó n  de 
l a s  t i e r r a s  a r r o z a l e s  en o t r o  t i p o  da c u l t i v o s  r e s u l t a r a  r e l a ­
t i v a m e n t e  s e n c i l l a ,  i m p i d e  que podamos h a b l a r  de una i n f l u e n c i a  
i m p o r t a n t e  de e s t a  e v o l u c i ó n  s o b r e  l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  
en  l a  z o n a .
Queda p o r  r e f e r i r n o s ,  f i n a l m e n t e ,  a o t r o s  c u l t i v o s  
de  g r a n  t r a s c e n d e n c i a  en l a s  zonas  d e l  r e g a d í o  l i t o r a l  v a l e n ­
c i a n o  y ,  p a r t i c u l a r m e n t e  en l a s  r i b e r a s  d e l  X u q u e r :  l a s  h o r t a ­
l i z a s  y l o s  c e r e a l e s .  Ambos son p r o d u c c i o n e s  c a s i  e x c l u s i v a m e n ­
t e  de  l a  pequeña  p r o p i e d a d  f a m i l i a r  a p e s a r  de q ue ,  con e l  t i e m  
p a  l o s  p r o d u c t o s  h o r t í c o l a s  c o n s t i t u y e r o n  una de l a s  p r i n c i p a ­
l e s  f u e n t e s  de i n g r e s o s  en l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a  ( 5 0 ) •  E l  
c a r á c t e r  i n t e n s i v o  en mano de o b r a  de l a s  h o r t a l i z a s  d e t e r m i n a  
e l  t i p o  de p r o p i e d a d  a s í  como l a s  f o r m a s  de t e n e n c i a  de l a  t i e ­
r r a  e n t r e  l a s  que se da una p r e s e n c i a  m a y o r i t a r i a  d e l  a r r e n d a ­
m i e n t o ;  de ese  modo, e l  d e s a r r o l l o  de l a s  h o r t a l i z a s  se p r o d u c e  
s o b r e  t o d o  en l ' H o r t a  de V a l e n c i a ,  dond e ,  además de l a  p r o x i m i ­
dad  a l  g r a n  c e n t r o  c o n s u m id o r  c i u d a d a n o ,  j u e g a  un p a p e l  e x t r a o r  
d i n a r i a m e n t e  i m p o r t a n t e  l a  e s t r u c t u r a  de l a  p i o p i e d a d  e x i s t e n t e  
co n  un peso  p r e d o m i n a n t e  de l a s  p equeñas  e x p l o t a c i o n e s  que con 
l a  p r o g r e s i v a  i m p l a n t a c i ó n  de l o s  p r o d u c t o s  h o r t í c o l a s  se i r á  
c o n s o l i d a n d o  y p r o f u n d i z a n d o  ( 5 1 ) .  E l  c r e c i m i e n t o  de l a  s u p e r ­
f i c i e  d e d i c a d a  a h o r t a l i z a s  se a c e l e r a r á  en l o s  años f i n a l e s
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d e l  s i g l o  y en l a s  p r i m e r a s  d é ca d a s  d e l  s i g u i e n t e ,  m u l t i p l i c á n ­
d o s e  p o r  t r e s  e n t r e  1911 y 1922 ( 5 2 ) .
P o r  su p a r t e ,  e l  t r i g o  c o n s t i t u í a  en e l  P a ís  V a l e n c i a ­
n o  un  c u l t i v o  p r á c t i c a m e n t e  de s u b s i s t e n c i a .  En un c o n t e x t o  co ­
mo e l  v a l e n c i a n o  en que l a  p r o d u c c i ó n  t r i g u e r a  r e s u l t a b a  s ie m ­
p r e  d e f i c i t a r i a  p a r a  c u b r i r  l a s  n e c e s i d a d e s  de l a  p o b l a c i ó n ,  
e l  c u l t i v o  de e s t e  p r o d u c t o  p o r  l a s  pequeñas  u n id a d e s  c a m p e s i ­
n a s  i b a  d e s t i n a d o  a c u b r i r  t a n  s ó l o  l a s  n e c e s i d a d e s  d o m é s t i c a s  
o a una c o m e r c i a l i z a c i ó n  de c o r t o  a l c a n c e  ( 5 3 ) .  Pese a t o d o ,  e l  
a v a n c e  de l o s  c u l t i v o s  c o m e r c i a l e s  no r e d u j o  s u s t a n c i a l m e n t e  l a  
s u p e r f i c i e  d e d i c a d a  a e s t e  c e r e a l  h a s t a  b i e n  e n t r a d o  e l  s i g l o  
XX;  e i n c l u s o  se p r o d u c e ,  en e l  s e c a n o ,  un aumento  de l a  s u p e r ­
f i c i e  a l  p a s a r  e l  t r i g o  a s u s t i t u i r  l o s  v i n a l e s  f i l o x e r a d o s  y 
en c r i s i s .  S i  l o s  e l e v a d o s  r e n d i m i e n t o s  e x p l i c a n  e l  m a n t e n i m i e n ­
t o  d e l  c e r e a l  en l o s  r e g a d í o s ,  l a  f a l t a  de o t r a s  a l t e r n a t i v a s  
h a c e  l o  p r o p i o  r e s p e c t o  a l a  p e r v i v e n c i a  en l o s  secanos  ( 5 4 ) .  
U n i c a m e n t e  en l o s  años 20 q u e ,  como ya hemos v i s t o ,  co nocen  un 
i m p u l s o  e x t r a o r d i n a r i o  de l a s  p l a n t a c i o n e s  n a r a n j e r a s ,  l a  s u p e r ­
f i c i e  de t r i g o  en e l  r e g a d í o  c o m e nza rá  a d e s c e n d e r  de modo no­
t a b l e ;  no puede d e c i r s e ,  s i n  e m b a rg o ,  que d i s m i n u y a  l a  i m p o r t a n ­
c i a  s u p e r f i c i a l  de e s t e  u l t i m o  r e d u c t o  de l a  s u b s i s t e n c i a :  pa ­
r a l e l a m e n t e  a a q u e l  d e s c e n s o ,  l a  s u p e r f i c i e  de c e r e a l  en e l  se ­
c a n o  c o n t i n u a  aum en tando  c o n s i d e r a b l e m e n t e ,  aunque  e l  r e s u l t a d o  
f i n a l  i m p l i q u e  una d i s m i n u c i ó n  i m p o r t a n t e  de l a  p r o d u c c i ó n  t o ­
t a l  ( 5 5 ) .
A l a  l u z  de l a s  p á g i n a s  que p r e c e d e n ,  r e s u l t a  o b v i o  
que i n t e n t a r  d a r  c u e n t a  de l a  t o t a l i d a d  d e l  p r o c e s o  de e s p e c i a -
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l i z a c i ó n  a g r a r i a  v a l e n c i a n o ,  h u b i e r a  i m p l i c a d o  e l  e s t u d i o  en 
d e t a l l e  de cada uno de e s t o s  a p r o v e c h a m i e n t o s *  T a l  empeño es­
c a p a  a l a s  p o s i b i l i d a d e s  de e s t e  t r a b a j o  y en c o n s e c u e n c i a ,  
hemos d i r i g i d o  n u e s t r a  a t e n c i ó n  desde  o t r a s  p e r s p e c t i v a s .  En 
p r i m e r  l u g a r ,  nos p a r e c e  i m p o r t a n t e  e l  hecho  de que c u l t i v o s  
como e l  n a r a n j o  y l a  v i ñ a  c u e n t e n  con e s t u d i o s  m o n o g r á f i c o s  
d e  c i e r t a  e n t i d a d ,  l o  que no s u c e d e ,  p o r  e j e m p l o ,  con a p r o v e ­
c h a m i e n t o s  como e l  a r r o z  o l o s  c e r e a l e s ,  A l  p r o p i o  t i e m p o ,  he­
mos p r e t e n d i d o  f u n d a m e n t a r  e l  e s t u d i o  de l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  a -
g r a r i a  en e l  a n á l i s i s  c o n c r e t o  de l a  zona que nos  o c u p a ,  con 
l o  c u a l  h a b í a  que c o n t a r  con una p r i m e r a  d e l i m i t a c i ó n  de l o s  
c u l t i v o s  que nos i n t e r e s a b a n .  Por  t o d o  e l l o ,  n u e s t r a  o p c io n  ha 
c o n s i s t i d o  en e l a b o r a r  unos resúm enes  g e n e r a l e s  de l a  e v o l u c i ó n  
c o n t e m p o r á n e a  de a q u e l l a s  p r o d u c c i o n e s  que menos a t e n c i ó n  han 
r e c i b i d o  h a s t a  e l  momento p o r  p a r t e  de l o s  h i s t o r i a d o r e s ,  dando 
p o r  c o n o c i d a s  o t r a s  como e l  n a r a n j o ,  y d e j a r  p aso  después  a l  
a n á l i s i s  e s p e c í f i c o  d e l  caso de A l z i r a ,
La d e d i c a c i é n  de un c a p í t u l o  a l a  g a n a d e r í a  - u n o  de
l o s  á m b i t o s  p e o r  c o n o c i d o s  de n u e s t r a  h i s t o r i a - ,  l a  j u s t i f i c a ­
mos p o r  e l  hecho  de que su i m p o r t a n c i a ,  aunque r e d u c i d a  en r e ­
l a c i ó n  con o t r o s  a p r o v e c h a m i e n t o s ,  r e s u l t a  mayor  de l o  que ha­
b i t u a l m e n t e  se c r e e ,  y p o r q u e ,  además,  c reemos que l a  o r i e n t a -  
c i é n  p r o fu n d a m e n t e  a n t i - g a n a d e r a  de l a  o p c ié n  a g r í c o l a  de l a  
c o m a rc a  de l a  R ib e r a  e j e m p l i f i c a  p e r f e c t a m e n t e  l a  c a r a c t e r i z a -  
c i é n  e s p e c i a l i z a d a  de e s t a  a g r i c u l t u r a .
En v i s t a  de t o d o  e l l o  , deseamos t a n  s o l o  que e l  ca ­
m i n o  e m p re n d id o  s a t i s f a g a  l o s  o b j e t i v o s  que p r e te n d e m o s .
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8 . 1 .  LA GANADERIA VALENCIANA EN LA SEGUNDA F1ITA0
DEL SIGLO XIX  Y PRINCIPIOS DEL XX: RASGOS GE-  
NERALES
Una s e r i a  de c i r o u n s t a n c i a s  d i v e r s a s  c o n f l u y e n  a l o  
l a r g o  d e l  s i g l o  XIX p a r a  p r o v o c a r  un d e s c e n s o ,  en t é r m i n o s  ge­
n e r a l e s ,  d e l  tamaño t o t a l  de l a  g a n a d e r í a  e s p a ñ o l a ,  p a r t i c u l a r *  
m e n te  de l a n a r ,  l a  v a r i e d a d  p r e d o m i n a n t e  y más e x t e n d i d a  p o r  
to c io  e l  t e r r i t o r i o :  l a  r e d u c c i ó n  de l o s  p a s t o s  p o r  l a  p o s i b i ­
l i d a d  de n u e va s  r o t u r a c i o n e s  como c o n s e c u e n c ia  de l a s  desam or­
t i z a c i o n e s  y l a  d e s v i n c u l a c i o n ;  l a s  g u e r r a s  d e l  F r a n c é s  y Car ­
l i s t a ,  que d ie z m a r o n  l o s  g a n a d o s ;  l a  c a í d a  de l a s  e x p o r t a c i o ­
nes de l a n a  con d e s t i n o  a l o s  m e rc a d o s  e u r o p e o s ;  y e l  a t r a s o  
de l a  z o o t e c n i a .  A lg u n a s  de e s t a s  ca u s a s  ya f u e r o n  p u e s t a s  de 
i m a n i f i e s t o  p o r  l o s  c o n te m p o r á n e o s .  A s í  a p a r e c e  en l a  p r o l i j a  
l i t e r a t u r a  a g r a r i a  de l a s  u l t i m a s  dé cad a s  d e l  s i g l o ,  r a l a c i o -  
nada  con l a  c o n c i e n c i a  de c r i s i s  y l a  n e c e s i d a d  de d a r  s o l u ­
c i ó n  a l a  m ism a:
" L o s  f r a c a s o s  a c a e c i d o s  p o r  l o s  c r u z a m i e n t o s  mal  en­
t e n d i d o s ,  e l  d e s c u i d o  y abandono de l o s  p r o c e d i m i e n ­
t o s  de c r í a ,  l a  d e s a m o r t i z a c i é n  y f r a c c i o n a m i e n t o  de 
l a  p r o p i e d a d  r u s t i c a ,  e f e c t o  de l a s  l e y e s  s o b r e  ma­
y o r a z g o s  y v i n c u l a c i o n e s ,  y l a s  g r a n d e s  r o t u r a c i o n e s  
h e c h a s  en e x t e n s o s  y f é r t i l e s  t e r r e n o s  de p a s t o s ,  i n ­
j u s t i f i c a d a s  p o r  c i e r t o  l a  mayor  p a r t e  de l a s  v e c e s ,  
han mermado m o n te s  y dehe sa s  que a n t e s  s o s t e n í a n  nu­
m e ro s a s  g a n a d e r í a s ,  y é s t o ,  u n id o  a l a  poca  e s t a b i l i -
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dad y acaso  no b i e n  m e d i t a d a s  m e d id a s  a r a n c e l a r i a s ,  son 
c a u s a s  que de co n sun o  han c o n t r i b u i d o  a que e s t e  i m p o r ­
t a n t e  ramo de l a  r i q u e z a  p ú b l i c a  haya d i s m i n u i d o  n o t a ­
b le m e n t e  en e s t o s  ú l t i m o s  t i e m p o s ”  ( l ) .
Uno de l o s  hechos  de m ayor  t r a s c e n d e n c i a  en l a  evo ­
l u c i ó n  c o n te m p o rá n e a  de l a  g a n a d e r í a  e s p a ñ o la  f u e ,  s i n  embargo ,  
l a  c a í d a  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  de l a n a ,  que no s o l o  s i g n i f i c o  
l a  q u i e b r a  de una de l a s  a c t i v i d a d e s  p r e d o m i n a n t e s  en l a  mayor  
p a r t e  de l a  p e n í n s u l a  d u r a n t e  muchos s i g l o s ,  s i n o  además,  un 
e le m e n t o  i m p o r t a n t e  en l a  c r i s i s  d e l  A n t i g u o  Régimen con e l  
o c a s o  de l a  f i e s t a .  A . G a r c í a  Sanz ( 2 )  ha a n a l i z a d o  con p r e c i ­
s i ó n  l a s  c a u s a s  y ,  j u n t o  a una s e r i e  de f a c t o r e s  e s t r u c t u r a l e s  
b a s a d o s  en l a  e x p a n s i ó n  a g r a r i a  a base  de n uevas  r o t u r a c i o n e s  
y e l  c o n s i g u i e n t e  e n c a r e c i m i e n t o  de l o s  p a s t o s  y c a í d a  de l o s  
b e n e f i c i o s  p e c u a r i o s ,  ha s e ñ a la d o  l a s  r a z o n e s  d e s e n c a d e n a n te s  
d e l  p r o c e s o ,  c o i n c i d i e n d o  con e l  i n i c i o  d e l  s i g l o  XX: l a  p r o ­
g r e s i v a  p é r d i d a  de l o s  m e rcad o s  e u ro p e o s  que co m ie n za n  a a u t o -  
a b a s t e c e r s e  con l a n a s  de m e jo r  c a l i d a d .  Con e s t a s  n e g a t i v a s  
p e r s p e c t i v a s  p a ra  l a  a c t i v i d a d  o v i n a ,  l a  r á p i d a  r e d u c c i ó n  de 
l o s  p a s t o s  mermó n o t a b l e m e n t e  l a  cabaña  l a n a r  l a  c u a l ,  p o r  más 
que e x p e r i m e n t a r a  l i g e r a s  r e c u p e r a c i o n e s  o e s t a b i l i z a c i o n e s ,  
n u n c a  a l c a n z a r í a  l a  e n t i d a d  de s i g l o s  a n t e r i o r e s .
E l  d e sc e n s o  g e n e r a l  de l a  i m p o r t a n c i a  de l a  g a n a d e r í a  
en e l  seno  de l a s  a c t i v i d a d e s  p r i m a r i a s  no e s ,  s i n  em bargo ,  u n í ­
v o c o  n i  homogéneo.  S i  e l  o v i n o  e x p e r i m e n t ó  l a  f u e r t e  c a í d a  que 
hemos s e ñ a l a d o ,  l a s  e s p e c i e s  d e d i c a d a s  a l a b o r ,  en c a m b io ,  au­
m e n t a r o n  de manera n o t a b l e :  c a b a l l o ,  muía  y asno  c r e c i e r o n  en
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en r e l a c i ó n  con e l  aumento  de l a s  r o t u r a c i o n e s  en unas zonas  
y l a  i n t e n s i f i c a c i ó n  d e l  c u l t i v o  en o t r a s .  Los e sc a s o s  abonos 
que e s t a s  e s p e c i e s  p r o p o r c i o n a b a n ,  en c o m p a r a c ió n  con e l  ganado 
. b o v i n o  p o r  e j e m p l o ,  no s u p o n í a  un h a n d i c a p  i m p o r t a n t e  dado e l  
p r e d o m i n i o  d e l  c u l t i v o  e x t e n s i v o  y e l  t i p o  de r o t u r a c i o n e s .  
C o n s i d e r a d a  en su t o t a l i d a d ,  l a  i m p o r t a n c i a  de l a  g a n a d e r í a  
d e n t r o  d e l  t o t a l  de l a s  a c t i v i d a d e s  p r im a r ia s B ,  e x p e r i m e n t ó  una 
e v o l u c i ó n  o s c i l a n t e :  "Una b a ja  g a n a d e r a  g e n e r a l  en l a  segunda 
m i t a d  d e l  s i g l o  X V I I I ,  r e c u p e r a c i ó n  y aumento  t o t a l  de l a  c a b a ­
ña d u r a n t e  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX ,  m i e n t r a s  que,  e n t r e  
1 8 6 5 - 7 0  y 1 8 9 0 ,  se o p e r a  una nueva  r e d u c c i ó n ”  ( 3 ) .  Se t r a t a ,  
en l í n e a s  g e n e r a l e s ,  de una e v o l u c i ó n  que l l e v a b a  i m p l í c i t a  
l a  n e c e s i d a d  de l i q u i d a r  e l  s i s t e m a  e x t e n s i v o  de p a s t o r e o  y su 
s u s t i t u c i ó n  - e x i g i d a  p o r  e l  p r o p i o  d e s a r r o l l o  a g r í c o l a -  p o r  o t r o s  
m e d io s  mós modernos  de e x p l o t a c i ó n  g a n a d e r a .
Desde l o s  momentos f i n a l e s  d e l  s i g l o  XIX se r e g i s t r a ,  
s i n  e m b a rg o ,  una p o d e r o s a  r e c u p e r a c i ó n  de l a s  c i f r a s  dé l a s  
d i s t i n t a s  e s p e c i e s  g a n a d e r a s  ( 4 )  h a s t a  e l  p u n t o  de que puede 
h a b l a r s e  de una i n v e r s i ó n  en l a  t e n d e n c i a  d e c im o n ó n i c a .  P a r a l e ­
l a m e n t e  se p r o d u c e  t a m b i é n  una a l t e r a c i ó n  en l a  t r a d i c i o n a l  com­
p o s i c i ó n  de l a  s u p e r f i c i e  sembrada e s p a ñ o l a :  l o s  c e r e a l e s  d e s ­
t i n a d o s  a p i e n s o  p a r a  e l  ganado c r e c e n  con mayor  v e l o c i d a d  que 
l o s  p a n i f i c a b l e s ,  como r e s p u e s t a  a l a  mayor  demanda de a l i m e n t a -  
c ió ín  p a r a  l a  g a n a d e r í a  en aumento  ( 5 ) .
La segunda m i t a d  d e l  s i g l o  XIX c o n s t i t u y e  un p e r í o d o  
en que e l  d e sce n so  g a n a d e r o  c o b r a  un c a r á c t e r  más homogéneo y 
g e n e r a l .  Desde 1865 h a s t a  1891 ( 6 )  en que se p r o d u c e  una i n f l e x i ó n
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s e g u i d a  de una s e n s i b l e  r e c u p e r a c i ó n ,  l a s  d i v e r s a s  e s p e c i e s  
d i s m i n u y e n  o se e s t a b i l i z a n :  e l  v a cu n o  y e l  m u la r  r e s i s t e n  me­
j o r  e l  d e s c e n s o ;  e l  de c e rd a  e x p e r i m e n t a  una f u e r t e  b a j a ;  m ie n ­
t r a s  que e l  r e s t o  de l a s  e s p e c i e s  se m a n t i e n e n ,  con a l t i b a j o s .  
Ya en e l  nuevo  s i g l o ,  e l  camb io  de t e n d e n c i a  va acompañado p o r  
u n a  m o d i f i c a c i ó n  p r o f u n d a  de l a  c o m p o s i c i ó n  de l a  cabaña e sp a ­
ñ o l a  c o n s i s t e n t e  en e l  auge de l a s  e s p e c i e s  d e s t i n a d a s  a c a rn e  
y l e c h e  y l a  c a í d a  d e f i n i t i v a  de l a  o v i n a ,  l o  c u a l  i b a  l i g a d o  
a l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  en l a  s u p e r f i c i e  sembrada con e l  aumento  
de l o s  c e r e a l e s  d e s t i n a d o s  a p i e n s o .  Todo e l l o  como r e s p u e s t a  
a l a s  n e c e s i d a d e s  de una p o b l a c i ó n  c r e c i e n t e m e n t e  u r b a n i z a d a .
En suma, a l  e n t r a r  en e l  n r e s e n t e  s i g l o ,  puede d e c i r s e  que l a  
g a n a d e r í a  e s p a ñ o l a  v e n í a  c a r a c t e r i z a d a  p o r  t r e s  r a s g o s  d e f i n i -  
t o r i o s ,  g e s t a d o s  d u r a n t e  e l  o c h o c i e n t o s :
-  e s c a s e z  y b a j a  c a l i d a d  de l o s  p a s t o s
-  a u s e n c i a  de i n t e g r a c i ó n ,  s l v o  en a lg u n o s  c a s o s ,  de 
a g r i c u l t u r a  y g a n a d e r í a
-  l e n t a  p e r o  c r e c i e n t e  e s t a b u l a c i ó n  y e x p l o t a c i ó n  i n ­
t e n s i v a .
Por  l o  que r e s p e c t a  a l a  e v o l u c i ó n  g a n a d e ra  d e l  P a ís  
V a l e n c i a n o ,  nos e n c o n t ra m o s  con que h a s t a  e l  p r e s e n t e  no ha 
¡ s i d o  e s t u d i a d a  de fo rm a  m o n o g r á f i c a .  Fue P . R u i z  ( 7 )  e l  p r i m e r o  
tque se r e f i r i ó  a e s t a  c u e s t i ó n  i n s e r t á n d o l a  en e l  p r o c e s o  de 
t r a n s f o r m a c i o n e s  a g r a r i a s  de l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX . L a  
i d e a  de que en d e t e r m i n a d a s  á r e a s  se m a n t i e n e  un ganado e s t a b u ­
l a d o  y de que e l  ganado  de l a b o r  e x p e r i m e n t a  una s e r i e  de adap­
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t a c i o n e s  a l a s  n e c e s i d a d e s  a g r í c o l a s ,  es p u e s t a  de m a n i f i e s t o  
p o r  e s t e  a u t o r ,  que o f r e c e ,  además, un esbozo  de e v o l u c i ó n  cuan­
t i t a t i v a  de l a  g a n a d e r í a  e n t r e  1659 y 1 9 6 2 .  Y como a r t i c u l a c i ó n  
de e s t a s  i n f o r m a c i o n e s ,  l a  c o n s i d e r a c i ó n  i m p l í c i t a  d e l  c a r á c t e r  
m a r g i n a l  de l a  a c t i v i d a d  g a n a d e ra  d e n t r o  de l a  economía  v a l e n ­
c i a n a  de l a  é p o c a .  M ayor  d e t e n i m i e n t o  y e x t e n s i ó n  r e c i b e  e l  t e ­
ma en e l  t r a t a m i e n t o  que nos o f r e c e ,  más r e c i e n t e m e n t e ,  R . G a r r a -  
bou  ( 8 ) .  P a ra  e s t e  a u t o r ,  l a  c u e s t i ó n  de l a  g a n a d e r í a  se con ­
v i e r t e  en i n d i c a d o r  p r i v i l e g i a d o  p a r a  m e jo r  c o m p re n d e r  l a  d i s ­
t a n c i a  de l a  e v o l u c i ó n  a g r í c o l a  v a l e n c i a n a  r e s p e c t o  a l  m o d e lo  
p o r  e x c e l e n c i a ,  e l  i n g l e s .  De ese modo, l o s  r a s g o s  d e f i n i t o r i o s  
de l a  g a n d e r í a  v a l e n c i a n a  s e r í a n :  l a  a u s e n c i a  de c r e c i m i e n t o  i n ­
t e g r a d o  a g r o - p e c u a r i o  y e l  e x t r a o r d i n a r i o  d e sc e n s o  de to d a s  l a s  
e s p e c i e s  a l o  l a r g o  de l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o .  E s ta  e v o l u -  
c ió in  es p u e s t a  en r e l a c i ó n ,  p o r  G a r r a b o u ,  con l a  e x p e r im e n t a d a  
p o r  l o s  p a s t o s  n a t u r a l e s ,  l o s  c u a l e s ,  p o r  l a  d e g r a d a c ió n  de l a  
v e g e t a c i ó n  y p o r  e l  a v a n ce  de l a s  r o t u r a c i o n e s ,  q u e d a ro n  r e d u ­
c i d o s  en una p r o p o r c i ó n  n o t a b l e  d u r a n t e  e s t e  mismo p e r í o d o .  Las 
p e c u l i a r i d a d e s  d e l  d e s a r r o l l o  a g r í c o l a  qu ed a n ,  a s í ,  l i g a d a s  no 
s ó l o  a l a  d i s m i n u c i ó n  de l a  g a n a d e r í a ,  s i n o  ta m b ié n  a l a  a u s e n ­
c i a  de i n n o v a c i o n e s  a p r e c i a b l e s  en l a  s e l e c c i ó n  de l a s  e s p e c i e s  
y en l a  m e jo r a  de l a s  m ism as .
A t r a v é s  de l a s  p á g i n a s  que s i g u e n ,  n u e s t r o  e s t u d i o  
no se  a p a r t a r á  b á s i c a m e n t e  de e s t a s  t e s i s  g e n e r a l e s .  S i  a c a s o ,  
i n s i s t i r e m o s  menos en l a  d e c a d e n c ia  de l a  g a n a d e r í a  v a l e n c i a n a  
que en l o s  e le m e n to s  de p e rm a n e n c ia  y en l a s  r e a l i z a c i o n e s  p r a c ­
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t i c a d a s .  S i ,  c i e r t a m e n t e ,  V a l e n c i a  queda muy l e j o s  de c o n s t i t u i r  
una r e g i ó n  g a n a d e r a ,  l a s  a c t i v i d a d e s  p e c u a r i a s  t i e n e n  t o d a  l a  
p r e s e n c i a  que l a  a g r i c u l t u r a  i n t e n s i v a  e s p e c i a l i z a d a  p e r m i t e  y ,  
en muchos c a s o s ,  r e p r e s e n t a n  un co m p le m e n to  i n s u s t i t u i b l e  en l o s  
i n g r e s o s  c a m p e s in o s  y en e l  a u t o - a b a s t e c i m i e n t o  d e l  pequeño p r o ­
p i e t a r i o  •
Las c i f r a s  g e n e r a l e s  de l a  e v o l u c i ó n  g a n a d e ra  han s i ­
do ya  o f r e c i d a s  p o r  R .G a r r a b o u  ( 9 )  p a r a  e l  p e r í o d o  1 8 5 9 - 1 9 2 9 ,  
con  d a t o s  de esos  años y de 1 8 6 5 ,  1 8 6 6 ,  1 8 9 1 ,  1906 y 1 9 1 7 .  Por  
l o  que r e s p e c t a  a l a  p r o v i n c i a  de V a l e n c i a ,  se a d v i e r t e  un c r e ­
c i m i e n t o  c o n s t a n t e  de l a s  e s p e c i e s  de mayor  a p r o v e c h a m ie n t o  ex­
t e n s i v o ,  e l  vacuno  y e l  de c e r d a ;  un aumento  h a s t a  p r i n c i p i o s  
de s i g l o  d e l  ganado de l a b o r  q u e ,  a p a r t i r  de e s t a  f e c h a ,  i n i ­
c i a  un l i g e r o  d e s c e n s o ;  y una p r á c t i c a  e s t a b i l i z a c i ó n  en l a  e -  
v o l u c i ó n  d e l  o v i n o .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  no puede h a b l a r s e  de una 
m a n e ra  t a j a n t e  de una b a j a  g e n e r a l  y d e c i s i v a  de l a  g a n a d e r í a  
v a l e n c i a n a :  e l  hecho de que e l  o v i n o ,  l a  más e x t e n s i v a  de l a s  
e s p e c i e s ,  pase  en V a l e n c i a  de 1 8 1 . 5 9 6  ca b e za s  a 1 7 5 .0 0 0  en un 
p e r í o d o  de 70 a ñ o s ,  d u r a n t e  e l  c u a l ,  además,  e l  c u l t i v o  ha a van ­
zadlo n o t a b l e m e n t e  p o r  t o d a s  p a r t e s  y l a s  l i m i t a c i o n e s  a l a  a c i i -  
v i d la d  g a n a d e r a  se han m u l t i p l i c a d o ,  es s i g n i f i c a t i v o  de l a  r e ­
s i s t e n c i a  a l a  d e s a p a r i c i ó n  de una a c t i v i d a d  m a r g i n a l  p e ro  con 
su l u g a r  p r o p i o  en l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a .  S in  em bargo ,  e x i s ­
ten! una s e r i e  de p r o b le m a s  e s t a d í s t i c o s  que c u e s t i o n a n  e l  s i g n i ­
f i c a d o  de l a s  c i f r a s  g e n e r a l e s  que pueden  s e r  u t i l i z a d a s  p a r a  
s e g u i r  l a  e v o l u c i ó n .  A s í ,  en p r i m e r  l u g a r ,  l a  a u s e n c i a  de c u a l -
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q u i e r  c i f r a  f i a b l e  p a r a  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  XIX im p i d e  
s i t u a r  más l e j o s  e l  i n i c i o  de l a  t a b l a  c o m p a r a t i v a  y c o n o c e r ,  
p o r  t a n t o ,  l a  e v o l u c i ó n  a l o  l a r g o  de t o d o  e l  s i g l o .  Además, 
s e g ú n  r e c o n o c í a  l a  p r o p i a  A d m i n i s t r a c i ó n  ( 1 0 )  l o s  d a t o s  e s t a ­
d í s t i c o s  de l a  decada  de l o s  50 c o n t e n í a n  una o c u l t a c i ó n  v a l o ­
r a d a  en e l  50 %. E l  s i g u i e n t e  r e c u e n t o ,  e l  de 1 8 65 ,  r e a l i z a d o  
a t í t u l o  de e n sayo  y con d a t o s ,  p o r  t a n t o ,  poco  s e g u r o s ,  nos i n ­
d i c a  uno de l o s  p r o b le m a s  e s e n c i a l e s  de l a  e s t a d í s t i c a  g a n a d e ­
r a  v a l e n c i a n a ,  d e r i v a d o  d e l  pequeño  tamaño y d i s p e r s i ó n  de l a s  
e x p l o t a c i o n e s  e s t a b u l a d a s .  Según L a s s a l a ,  e l  e r r o r  de e s t e  r e ­
c u e n t o  h a b í a  c o n s i s t i d o  en no s e p a r a r  e l  ganado  de p a s t o r e o  d e l  
e s t a b u l a d o ,  p e r o ,  s i n  d u d a ,  t r a s  e s t a  a f i r m a c i ó n  se e n c o n t r a b a  
l a  de l a  d i f i c u l t a d  de c o n o c e r  con e x a c t i t u d  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  
s e g u n d o :
" . . . s e  o m i t i e s e  en l a s  i n s t r u c c i o n e s  y m o d e lo s  ha ­
c e r  l a  c l a s i f i c a c i ó n  e s p e c i a l  d e l  ganado e s t a b u l a ­
do o a p e s e b r e ,  e s t a  f a l t a  que p o d r á  h a be r  pasado  
d e s a p e r c i b i d a  en o t r a s  p r o v i n c i a s ,  se n o t ó  a l  mo­
men to  en l a  n u e s t r a ,  donde l a  e s t a b u l a c i ó n  es uno 
de l o s  r e c u r s o s  d e l  l a b r a d o r  p a ra  p r o c u r a r s e  e s ­
t i é r c o l e s ,  cu yo  e x c e l e n t e  s i s t e m a ,  recomendado p o r  
l o s  e s c r i t o r e s  a g r a r i o s  y t a n  g e n e r a l i z a d o  en e l  
p a í s ,  h u b i e r a  dado su e s t a d í s t i c a  en l a  p r e s e n t e  
o c a s i ó n  una a l t a  i d e a  d e l  e s t a d o  de l a  a g r i c u l t u ­
r a  v a l e n c i a n a "  ( 1 1 ) •
En d e f i n i t i v a ,  s i  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de o c u l t a c i ó n  en 
e l  á m b i t o  de l a  g a n a d e r í a  son t a n  e le v a d a s  que a lg ú n  a u t o r  l a s  
c i f r ó  en un 80 % p a r a  l o s  d a t o s  - t a n  u t i l i z a d o s -  de l a  J u n t a  
C o n s u l t i v a  A g ro n ó m ic a  en 1891 ( 1 2 ) ,  l a  c u e s t i ó n  t i e n e  su e x p l i -
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c a c i o n  en l a  m o v i l i d a d  de l o s  g a n a d o s ,  p o r  una p a r t e ,  y en l a  
d i s c r e c i ó n  de l a s  e x p l o t a c i o n e s  e s t a b u l a d a s ,  p o r  o t r a .  En e l  
c a s o  de e s t a s  u l t i m a s ,  l a s  zonas  l i t o r a l e s  de V a l e n c i a  se ve ­
r í a n  e s p e c i a l m e n t e  a f e c t a d a s .
Además de e s t a s  c i f r a s  g e n e r a l e s ,  r e s u l t a  de í n t e r e s  
m a n e j a r  t a m b ié n  d a t o s  c o m p a r a t i v o s  r e s p e c t o  a l  r e s t o  de l a s  
r e g i o n e s  e s p a ñ o l a s .  De ese modo, ve remos e l  esca so  peso de l a  
g a n a d e r í a  v a l e n c i a n a  en e l  t o t a l  e s t a t a l  en l o  que a ta ñ e  a de­
t e r m i n a d a s  e s p e c i e s ,  p e r o  t a m b ié n  l a  n o t a b l e  i m p o r t a n c i a  de l o s  
a n i m a l e s  de l a b o r  en r e l a c i ó n  con una a g r i c u l t u r a  de c u l t i v o  
i n t e n s i v o .  De l a  s i m p l e  o b s e r v a c i ó n  de l o s  mapas de d e n s id a d  
g a n a d e r a  e l a b o r a d o s  p o r  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  de A g r i c u l t u r a  pa­
r a  1 8 9 1 ,  podemos e x t r a e r  a l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  ( 1 3 ) ,  Por  l o  
que  r e s p e c t a  a l  c a b a l l a r ,  l o s  p a r t i d o s  j u d i c i a l e s  de V a l e n c i a  
y A l z i r a  se e n c u e n t r a n  en e l  g r u p o  de mayor  numero de c a b e z a s ,  
j u n t o  a S e v i l l a ,  J e r e z ,  C h in c h ó n ,  V i l l a l b a ,  V i t o r i a ,  Pam p lona ,  
B a r c e l o n a  y M a d r i d ;  en e l  s i g u i e n t e  g ru p o  e n co n t ra rn o s  a Sueca ,  
y en e l  t e r c e r o  t o d o s  l o s  p a r t i d a s  j u d i c i a l e s  d e l  á re a  l i t o r a l  
v a l e n c i a n a ,  quedando e l  r e s t o  de l a  p r o v i c n i a  en l o s , t r e s  g r u ­
p o s  r e s t a n t e s .  La p r o f u s a  u t i l i z a c i ó n  d e l  c a b a l l o  en l a  a g r i c u l ­
t u r a  de r e g a d í o  q u e d a ,  p o r  t a n t o ,  de m a n i f i e s t o ,  a l  i g u a l a r  l a  
z o n a  de V a l e n c i a - A l z i r a  a l o s  n ú c l e o s  t r a d i c i o n a l e s  de l o s  ca ­
b a l l o s  de r a z a  o a l a s  g ra n d e s  c o n c e n t r a c i o n e s  u rb a n a s  con sus 
n e c e s i d a d e s  de t r a n s p o r t e .  En e l  r e s t o  de e s p e c i e s  a n im a l e s  
s i n  e m b a rg o ,  l a  g a n a d e r í a  v a l e n c i a n a  apenas c u e n t a  d e n t r o  de l a  
e s t a t a l :  ú n i c a m e n te  en e l  ganado de c e r d a ,  l o s  p a r t i d o s  de Va­
l e n c i a ,  A l z i r a ,  Roqueña y C h e lv a  a p a r e c e n  en e l  t e r c e r o  de l o s  
g r u p o s .  En 1B8B, V a l e n c i a  e ra  l a  s e x t a  p r o v i n c i a  e s p a ñ o la  p o r  
e l  número  de m u lo s  y l a  q u i n t a  p o r  e l  de c a b a l l o s ,  m i e n t r a s  que
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e n  e s p e c i e s  como l a  d e  c e r d a ,  d o n d e  su  i m p o r t a n c i a  e r a  m u c h o  
m e n o r  ( 1 4 ) ,  e x p e r i m e n t a r á  en  l a s  d á c a d a s  s i g u i e n t e s  u n a  n o t a ­
b l e  e x p a n s i ó n  h a s t a  e l  p u n t o  de q u e  e n  1 9 2 9 ,  s e r á  V a l e n c i a  l a  
c u a r t a  p r o v / i n c i a  t r a s  C ó r d o b a ,  L u g o  y B a d a j o z ,  y  p o r  d e l a n t e  
d e  C á c e r e s  ( 1 5 ) *  H a c i a  1 9 1 0 ,  p e s e  a l a  e x t r e m a  p o b r e z a  c a r a c ­
t e r í s t i c a  d e  l o s  p a s t o s  d e  t i p o  m e d i t e r r á n e o ,  V a l e n c i a  o c u p a b a  
u n  l u g a r  i n t e r m e d i o  d e n t r o  d e l  t o t a l  p o r  r e g i o n e s  ( 1 6 )  en  l a  
p r o d u c c i ó n  a n u a l  de p a s t o s  y a p r o v e c h a m i e n t o s  p a r a  a l i m e n t o  d e l  
g a n a d a :  " D e  l a  suma d e  l o s  m e d i o s  de  a l i m e n t a c i ó n  d i s p o n i b l e s  en  
l a  p r o v i n c i a  y d e l  n u m e r o  d e  c a b e z a s  q u e  en l a  m is m a  s e  m a n t i e ­
n e n ,  s e  d e d u c e  q u e  d i f i c i l m e n t e  p o d r í a n  s o s t e n e r s e  m a y o r  n u m e r o  
q u e  l a s  q u e  a c t u a l m e n t e  e x i s t e n "  ( 1 7 ) .  Lo c i e r t o  e s  q u e  a l a  a l ­
t u r a  d e  l a  t e r c e r a  d e c a d a  d e l  s i g l o  X X ,  V a l e n c i a  c o n s t i t u í a  u n a  
d e  l a s  z o n a s  d e  m a y o r  p r o d u c c i ó n  g a n a d e r a  p o r  h e c t á r e a  ( m á s  de  
1 0 0  p t s . / H a . )  j u n t o  a G a l i c i a ,  A s t u r i a s ,  C a n t a b r i a  y e l  P a í s  V a s  
c o .  Y a  l o  l a r g o  d e l  p r i m e r  t e r c i o  d e l  s i g l o ,  e l  v o l u m e n  t o t a l  
d e  l a  g a n a d e r í a  a u m e n t a  en  e l  P a í s  V a l e n c i a n o ,  c o m p e n s a n d o  e l  e x  
t r a o r d i n a r i o  e m p u j e  d e  v a c a s  y c e r d o s  l a  c a í d a  de  t o d a s  l a s  d e ­
m á s  e s p e c i e s  ( 1 8 ) .
L a  a u s e n c i a  d e  p r o g r e s o s  t é c n i c o s  en  l a  e x p l o t a c i ó n  
g a n a d s r a  p a r e c e  s e r ,  a d e m á s ,  c a r a c t e r í s t i c a  de l a s  t i e r r a s  v a ­
l e n c i a n a s :  s e l e c c i ó n  d e  e s p e c i e s ,  c o m b a t e  de  e p i d e m i a s  y e n f e r ­
m e d a d e s  e i n t r o d u c c i ó n  d e  m e j o r a s  en  l o s  s i s t e m a s  de  c r i a n z a  y 
a p r o v e c h a m i e n t o ,  a p e n a s  e x i s t í a n  y ,  en  t o d o  c a s o ,  e x p e r i m e n t a ­
b a n  u n a  muy l e n t a  e v o l u c i ó n .  I n c l u s o  l o s  p a s t o s ,  a d e m á s  d e  e s ­
c a s o s  y d e  b a j a  c a l i d a d ,  p e r m a n e c í a n l i m i t a d o s  a l a s  p l a n t a s  
t r a d i c i o n a l e s *  s i n  a p e n a s  i n n o v a c i o n e s  en  e s t e  s e n t i d o .  L o s  me­
m o r i a l i s t a s  d e l  s i g l o  X I X  i n s i s t í a n  r e i t e r a d a m e n t e  en e s t e  c ú ­
m u l o  d e  i n s u f i c i e n c i a s  y c o i n c i d í a n  g e n e r a l m e n t e  e n  d e l i m i t a r  
d o s  o b j e t i v o s  e n  e l  p r o c e s o  d e  r e n o v a c i ó n  g a n a d e r a :  p o r  u n a  
p a r t e ,  a s e g u r a r  a  l a  r e g i ó n  e l  a b a s t e c i m i e n t o  p r o p i o  de a n i m a -
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l e s  d e  l a b o r ;  p o r  o t r a 9 o b t e n e r  u n a  g a n a d e r í a  e s t a b u l a d a  m o d e r -  
n a ,  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  m o d e l o s  e u r o p e o s *
P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l o s  a n i m a l e s  d e  l a b o r ,  e l  P a í s  
V a l e n c i a n o  r e g i s t r a b a  un  d é f i c i t  s e c u l a r :  l a s  c o n s i d e r a b l e s  n e ­
c e s i d a d e s  d e  f u e r z a  d e  t r a c c i ó n  a n i m a l  p a r a  l a  a g r i c u l t u r a  n u n ­
c a  f u e r o n  s a t i s f e c h a s  p o r  l a  p r o d u c c i ó n  a u t ó c t o n a *  Ya e n  e l  s i ­
g l o  X V I I I  s e  r e g i s t r a b a  u n a  e s c a s a  d e d i c a c i ó n  a  l a  c r í a  d e  c a ­
b a l l o s  ( 1 9 )  y l a  a u s e n c i a  d e  r a z a s  p r o p i a s ,  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  
f a l t a  d e  u n a  r e p r o d u c c i ó n  a u t ó c t o n a ,  o b l i g a b a  a l a  a d q u i s i c i ó n  
d e  a n i m a l e s  d e  t r a b a j o  en  o t r a s  r e g i o n e s  e s p a ñ o l a s  e i n c l u s o  a  
l a  i m p o r t a c i ó n  d e  l o s  p a i s e s  e u r o p e o s *  A f i n a l e s  d e l  s i g l o  X I X  
y p r i n c i p i o s  d e l  XX ( 2 0 ) ,  l a  s i t u a c i ó n  h a b í a  c a m b i a d o  p o c o  y 
l a  r e p r o d u c c i ó n  e s c a s a  y p o c o  d e p u r a d a  c o n t i n u a b a  s i e n d o  e l  r a s ­
g o  d e f i n i t o r i o :  en l a  p r o v i n c i a  d e  V a l e n c i a  n o  e x i s t í a  n i n g u n o  
d e  l o s  d e p ó s i t o s  d e  s e m e n t a l e s  q u e  e l  E s t a d o  h a b í a  i d o  d i s t r i ­
b u y e n d o  p o r  t o d o  e l  t e r r i t o r i o  p e n i n s u l a r ,  m i e n t r a s  l o s  p a r t i c u ­
l a r e s  no  c o n t a b a n  c o n  e j e m p l a r e s  r e p r o d u c t o r e s  a d e c u a d o s  a  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e  l a  z o n a *  A d e m ó s ,  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  p r o c e d i m i e n t o  
z o o t é c n i c o s  p a r a  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  e s p e c i e s ,  e r a  c a s i  d e s c o n o ­
c i d a  y  l a  r e p r o d u c c i ó n  d e  l a s  e s p e c i e s  m u l a r  y  a s n a l  e s t a b a n  
d i s o l u t a m e n t e  d e s c u i d a d a s *
E n  c u a n t o  a l  r e s t o  de  v a r i e d a d e s  d e  g a n a d o ,  s e  e x p l o ­
t a b a n  en  s e m e j a n t e s  c o n d i c i o n e s  ( 2 1 ) *  En e l  v a c u n o  no  e x i s t í a n
r a z a s  a d e c u a d a s  p a r a  e l  c e b o ,  q u e  c o n t i t u í a  u n o  d e  l o s  p r i n c i ­
p a l e s  a p r o v e c h a m i e n t o s  y ,  e n  c a m b i o ,  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l e c h e  s í  
s e  h a c í a  c o n  l o s  e j e m p l a r e s  i d ó n e o s  ( b r e t o n e s ,  s u i z o s  y  n o r m a n ­
d o s ) ^  e n  l a s  p r o x i m i d a d e s  d e  l a s  g r a n d e s  p o b l a c i o n e s *  L o s  b e c e -
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r r o s  q u e  s e  d e s t i n a b a n  a r e c r í a  p r o c e d í a n ,  en  g e n e r a l ,  d e  c r i a n ­
z a s  e n  p a s t o s  p o b r e s  y ,  p o r  e l l o ,  s u  p r o d u c t i v i d a d  q u e d a b a  muy
p o r  d e b a j o  d e  l o  q u e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  c e b a d o  p e r m i t í a n  ( 2 2 ) »
P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a l  o v i n o ,  t o d a v í a  a  f i n a l e s  d e  s i g l o  p r e d o ­
m i n a b a n  l a s  e s p e c i e s  m ás a p t a s  p a r a  l a  p r o d u c c i á n  d e  l a n a ,  c u a n ­
do e r a  á s t a ,  y a ,  u n a  a c t i v i d a d  e n  f r a n c a  d e c a d e n c i a »  U n i c a m e n t e  
e n  e l  g a n a d o  d e  c e r d a  s e  h a b í a  c o n s e g u i d o  o b t e n e r  u n a  r a z a  a u ­
t ó c t o n a ,  o r i g i n a r i a  d e  l a  z o n a  C h e l v a - V i l l a r ,  l o  c u a l  e s t á  en  
r e l a c i ó n  c o n  l a  c r e c i e n t e  i m p o r t a n c i a  q u e  e s t a  v a r i e d a d  a d q u i e ­
r e  e n  o r d e n  a  l a  a l i m e n t a c i ó n  d e  u n a  p o b l a c i ó n  e n  a u m e n t o »
Uno d e  l o s  i n d i c a d o r e s  m á s  e l o c u e n t e s  d e l  a t r a s o  p e ­
c u a r i o  v a l e n c i a n o  l o  c o n s t i t u í a  l a  s a n i d a d  g a n a d e r a :  t o d a v í a  a  
p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  X X ,  l a s  e n f e r m e d a d e s  i n f e c t o - c o n t a g i o s a s  
y  p a r a s i t a r i a s  p r o v o c a b a n  g r a n d e s  p e r d i d a s  e n  e l  g a n a d o »  En 1 9 1 1 ,  
un 2 1  % d e  l o s  a n i m a l e s  a t a c a d o s  p o r  a l g u n a  e n f e r m e d a d ,  m o r í a ,  
e s p e c i a l m e n t e  d e  g l o s o p e d a  ( 2 3 ) »  A d e m á s ,  e l  c a r á c t e r  d o m e s t i c o  
d e  m u c h a s  d e  l a s  e x p l o t a c i o n e s  s e  t r a d u c í a  e n  l a  f a l t a  d e  i n f o r ­
m a c i ó n  a  l a s  a u t o r i d a d e s  g a n a d e r a s  s o b r e  l a s  e n f e r m e d a d e s  y l a s  
c o n s i g u i e n t e s  d i f i c u l t a d e s  d e  c o m b a t i r l a s  y ,  p o r  t a n t o ,  e l  a u ­
m e n t o  d e  l a  f a c i l i d a d  d e  t r a n s m i s i ó n »  En c u a l q u i e r  c a s o ,  l a  e x ­
t e n s i ó n  d e  l a s  e p i z o o t i a s  e r a  m u c h o  m a y o r  d e  l a  r e f l e j a d a  en  l a s  
e s t a d í s t i c a s »
T o d a  e s t a  s e r i e  d e  f a c t o r e s  n e g a t i v o s  no i m p l i c a ,  s i n  
e m b a r g o ,  q u e  no e x i s t i e r a n  en  a l g u n o s  á m b i t o s ,  e l  i n d i c i o  o l a  
p o s i b i l i d a d  d e  a l g ó n  a v a n c e  s u s t a n c i a l »  A s í ,  p o r  e j e m p l o ,  p o r  
l o  q u e  r e s p e c t a  a l o s  a n i m a l e s  d e  l a b o r ,  s e  p r o d u j o  u n a  s a l e e -
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c i á m  e s p o n t á n e a  d e  l a s  e s p e c i e s  m ás a d e c u a d a s  p a r a  l a s  c o n d i ­
c i o n e s  c o n c r e t a s  d e l  t r a b a j o  a g r a r i o :  l a  e l e c c i ó n  d e  d e t e r m i ­
n a d l a s  v a r i e d a d e s  c a b a l l a r e s  y  l a  p r o f u s a  u t i l i z a c i ó n  d e l  m u l o  
e n  f a e n a s  a g r í c o l a s  s o n  l o s  d o s  r a s g o s  de  e s t e  p r o c e s o  q u e  v e ­
r e m o s  d e s p u l a  c o n  m a y o r  d e t e n i m i e n t o *  A l  p r o p i o  t i e m p o ,  t a m b i á n  
e n  o t r o s  c a m p o s ,  como e l  d e  l a  d e f e n s a  c o n t r a  l a s  e p i z o o t i a s ,  
s e  p r o d u j e r o n  c i e r t o s  a v a n c e s ,  a  p e s a r  de  q u e  l a  s i t u a c i ó n  e s ­
t a b a  l e j o s  d e  s e r  h a l a g O e ñ a ,  como h e m o s  v i s t o *  A s í ,  en  1 8 6 9  s e  
c r e a b a  l a  E s c u e l a  d e  V e t e r i n a r i a  L i b r e  d e  V a l e n c i a  ( 2 4 ) ,  q u e  
r e g i s t r ó  en  s u s  e s c a s o s  c i n c o  a ñ o s  d e  e x i s t e n c i a ,  u n a  n o t a b l e  
a s i s t e n c i a  d e  a l u m n a d o ,  y  c o n s t i t u y ó  un  p r i m e r  p a s o ,  s i n  c o n ­
t i n u i d a d  u l t e r i o r ,  d e  c a r a  a l  c o n o c i m i e n t o  y l a  m e j o r a  d e  l a  
s a n i d a d  a n i m a l *  T a m b i á n  d e s d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  s e  d i e r o n  a l ­
g u n a s  i n i c i a t i v a s  e n  l a  p r o t e c c i ó n  g a n a d e r a :  e l  C o n s e j o  P r o v i n ­
c i a l  d e  F o m e n t o  d e  V a l e n c i a  - s u c e s o r  d e l  C o n s e j o  d e  A g r i c u l t u ­
r a  y G a n a d e r í a -  l l e v ó  a  c a b o  d u r a n t e  l a  p r e s i d e n c i a  d e  E n r i q u e  
T r e m o r  y f l o n t e s i n o s ,  e n  l a s  d o s  p r i m e r a s  d á c a d a s  d e l  s i g l o ,  u n a  
i n t e r e s a n t e  l a b o r  d e  d i v u l g a c i ó n  s o b r e  l a s  e n f e r m e d a d e s  d e l  g a ­
n a d o  y l o s  m e d i o s  p a r a  c o m b a t i r l a s ,  q u e  t u v o  e n  J o s é  O r e n s a n z  
( P l o l i n e ,  i n s p e c t o r  d e  H i g i e n e  P e c u a r i a ,  s u  p r i n c i p a l  i m p u l s o r *  Un 
b u e n  n u m e r o  d e  p u b l i c a c i o n e s  ( 2 5 ) ,  c o n f e r e n c i a s ,  a r t í c u l o s ,  e t c *  
p l a s m a r o n  e s t e  i n t e r é s  a d m i n i s t r a t i v o  q u e  s e  f u n d a m e n t a b a  s o b r e  
t o d o ,  e n  u n a  v i s i ó n  m o d e r n i z a d o r a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  a g r i ­
c u l t u r a  y g a n a d e r í a ,  p e r o ,  s i n  d u d a ,  i n a d e c u a d a  p a r a  l a s  c o n d i ­
c i o n e s  c o n c r e t a s  v a l e n c i a n a s :
" A x i o m á t i c o  e s  q u e  u n a  a g r i c u l t u r a  f l o r e c i e n t e  l l e v a  
t r a s  s í  u n a  g a n a d e r í a  a b u n d a n t e  y  p r ó s p e r a  y ,  s i n  
e m b a r g o ,  en  V a l e n c i a  s e  m a n t i e n e  un  e q u í v o c o  c o n  t a l  
a s u n t o ,  p u e s  c o n t a n d o  c o n  u n a  a g r i c u l t u r a  b i e n  a t e n -
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d i d a  e n  m a t e r i a  g a n a d e r a » • •  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o t q u e  
p o s e e  no  e s t á  a  l a  a l t u r a  q u e  s u s  c o n d i c i o n e s  a g r í c o ­
l a s  e x i g e n ” ( 2 6 ) *
0 r e n 3 a n z 9 q u e  p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d o  e l  m e j o r  c o n o c e ­
d o r  d e  l a  g a n a d e r í a  v a l e n c i a n a  d e  s u  t i e m p o ,  c i f r a b a  l a s  m e j o ­
r a s  a  i n t r o d u c i r  en  l a  e x p l o t a c i ó n  p e c u a r i a ,  e n  l o s  s i g u i e n t e s  
p u n t o s :  m o d i f i c a r  l a  c o n c e p c i ó n  p r e d o m i n a n t e  s o b r e  l a  g a n a d e ­
r í a  como s u b s i d i a r i a  r e s p e c t o  a l a  a g r i c u l t u r a ;  p r e v e n i r  l a s  e n ­
f e r m e d a d e s ;  e s t a b l e c e r  p a r a d a s  d e  s e m e n t a l e s ;  p r o m o v e r  c o n c u r -  
s o s ,  e x p o s i c i o n e s ,  e t c » ;  y c o n s e g u i r  u n a  d i r e c c i ó n  z o o t é c n i c a  
d e  l a s  e x p l o t a c i o n e s  ( 2 7 ) »
P o r  s u  p a r t e ,  t a m b i á n  l a  D i p u t a c i ó n  P r o v i n c i a l  i m p u l ­
s ó  l a  e x p e r i m e n t a c i ó n  g a n a d e r a  d e s d e  l a  G r a n j a - E s c u e l a  E x p e r i ­
m e n t a l  ( 2 8 ) .  H a c i a  l a  d é c a d a  d e  l o s  9 0 ,  d o s  v a r i e d a d e s ,  l a  v a ­
c u n a  y l a  d e  c e r d a ,  f u e r o n  o b j e t o  d e  d i v e r s o s  e n s a y o s :  p a r t i c u ­
l a r m e n t e  l a  r e c r í a  d e l  d e r d o ,  y a  b a s t a n t e  e x t e n d i d a  e n  e l  p a í s ,  
f u e  m e j o r a d a  t e n d i e n d o  a e s t i m u l a r  l a  r e p r o d u c c i ó n  d e  l a s  v a r i e ­
d a d e s  m ás  a d e c u a d a s  p a r a  e s t e  a p r o v e c h a m i e n t o »  A l  t i e m p o  q u e  s e  
e n s a y a b a n  l o s  c r u z a m i e n t o s ,  s e  i n t e n t a r o n  t a m b i á n  n u e v o s  m é t o d o s  
d e  a l i m e n t a c i ó n  b a s a d o s  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  i n t r o d u c i r  l a  r e m o ­
l a c h a  e n  l a  d i e t a  g a n a d e r a ;  a s í ,  e n  1 8 9 1 ,  l a  p r o p i a  G r a n j a  l l e ­
v ó  a  c a b o  e n s a y o s  d e  p l a n t a c i o n e s  d e  r e m o l a c h a  c o n  o b j e t i v o s  d e  
f o r r a j e »  S o b r e  l a  p o b r e z a  y  e s c a s e z  d e  l o s  p a s t o s  n a t u r a l e s  v a ­
l e n c i a n o s ,  l o s  p r o p i o s  c o n t e m p o r á n e o s  p u s i e r o n  s u f i c i e n t e m e n t e  
e l  a c e n t o  ( 2 9 ) »  P o r  e l l o ,  e l  r e c u r s o  a l o s  p r a d o s  a r t i f i c i a l e s  
s e  h a c í a  n e c e s a r i o  y ,  e n t r e  e l l o s ,  l a  a l f a l f a  e r a  l a  p l a n t a  p r e ­
d o m i n a n t e »
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C u a d r o  P r a d e r a s  a r t i f i c i a l e s . P r o v i n c i a  d e  V a ­
l e n c i a ,  1 9 1 2 .
H a s . nfi  c o r t e s H e n o  ( Q m . )
A l f a l f a 9 . 6 5 0 6 1 . 5 4 4 . 0 0 0
H a b a s 2 . 6 9 0 1 1 8 7 . 8 5 0
Y e r o s 6 8 0 3 4 . 0 0 0
R a í z 1 . 3 1 0 1 1 4 4 . 1 0 0
C e b a d a 3 1 5 1 1 7 . 3 2 5
A v e n a 1 4 0 1 5 . 8 8 0
F u e n t e :  A v a n c e * . ♦ .  p . 2 4 6 .  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
Corno e l  p r o p i o  G a r r a b o u  h a  i n d i c a d o  ( 3 0 ) ,  l a  p o b r e z a  
g e n e r a l  d e  e s t o s  p a s t o s  e s t a b a  en  e s t r e c h a  r e l a c i ó n  c o n  l a  d e ­
c a d e n c i a  d e  l a  g a n a d e r í a  v a l e n c i a n a .  E s ,  p o r  t a n t o ,  l ó g i c o  q u e  
s u r g i e r a n  t a m b i é n  i n t e n t o s  como l o s  d e  l a  D i p u t a c i ó n  d e  i n t r o ­
d u c i r  n u e v a s  r o t a c i o n e s  en  l a s  q u e  p u d i e r a  e n t r a r  f o r r a j e s  n u e ­
v o s  y  m ás  p r o d u c t i v o s ;  en  e s t a  o r i e n t a c i ó n ,  V . L a s s a l a  ( 3 1 ) ;  l l e ­
v ó  a c a b o  e n  s u s  p r o p i e d a d e s  d u r a n t e  l a  d é c a d a  d e  l o s  6 0 ,  e n s a ­
y o s  d e  t r é b o l ,  n a b o s ,  z a n a h o r i a s ,  r e m o l a c h a ,  e t c . ,  c o n  e l  o b j e ­
t i v o  d e  r e d u c i r  l a  s u p e r f i c i e  d e l  a l g a r r o b o  y p o s i b i l i t a r ,  s i n  
d u d a ,  l a  e x p a n s i ó n  d e l  n a r a n j o  en  e l  s e c a n o .  S i n  e m b a r g o ,  en  
l a s  b u e n a s  t i e r r a s  d e  r e g a d í o ,  l o s  f o r r a j e s  r e s u l t a b a n  d e  r e n ­
t a b i l i d a d  muy i n f e r i o r  a  o t r o s  c u l t i v o s  y ,  d e  h e c h o ,  l o s  p r a d o s  
a r t i f i c i a l e s  v a l e n c i a n o s  n u n c a  f u e r o n  m ás  a l l á  d e l  p r e d o m i n i o  
d e  l a  a l f a l f a .
En d e f i n i t i v a  v e m o s  c ó m o ,  j u n t o  a t í m i d o s  i n t e n t o s  d e
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i n t r o d u c i r  m e j o r a s »  l a  g a n a d e r í a  v a l e n c i a n a  e s t a b a  p r e s i d i d a  
p o r  l a s  p r á c t i c a s  t r a d i c i o n a l e s  y  l a  c o s t u m b r e :  l a  a p l i c a c i ó n  
d e  l o s  d e s c u b r i m i e n t o s  c i e n t í f i c o s  s o b r e  g e n é t i c a ,  n u t r i c i á n ,  
e t c .  e r a  p r á c t i c a m e n t e  i n e x i s t e n t e .  Y e s t e  a t r a s o  s e  a c e n t u a b a  
e n  a q u e l l a s  z o n a s  d o n d e  l a  e x p l o t a c i ó n  g a n a d e r a  e s t a b a  m e n o s  
i n t e g r a d a  e n  l a  a g r i c u l t u r a ,  e s  d e c i r ^ ' e n  e l  s e c a n o .  S i  e l  o b ­
j e t i v o  d e  p r o p i e t a r i o s  y  A d m i n i s t r a c i ó n ,  d e  o b t e n e r  u n a  e s t a ­
b u l a c i ó n  r a c i o n a l  d e  l o s  g a n a d o s ,  q u e d ó  r e d u c i d o  a d e t e r m i n a d a s  
á r e a s  l i t o r a l e s  e i m p u l s a d o  p o r  p e q u e ñ a s  e x p l o t a c i o n e s  d o m e s t i -  
c a s v l a  c u e s t i ó n  d e l  a u t o - a b a s t e c i m i e n t o  d e  a n i m a l e s  d e  l a b o r ,  
p r á c t i c a m e n t e  no  f u e  i n t e n t a d o ;  e n  e s t e  ó l t i m o  p u n t o  h a b r í a  
q u e  p r e g u n t a r s e  s i  l a s  c o n d i c i o n e s  a g r a r i a s  d e  l a  z o n a  f a v o r e ­
c í a n  l a  c r í a  c a b a l l a r  o s i ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  r e s u l t a b a  más r e n ­
t a b l e  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  e s t o s  a n i m a l e s  en  e l  m e r c a d o  p e n i n s u l a r  
y  l a  d e d i c a c i ó n  d e  l a s  t i e r r a s  a c u l t i v o s  más p r o d u c t i v o s .  En  
8 u r n a ,  e s t a m o s  f r e n t e  a l a  c u e s t i ó n  d e  s i  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  a -  
g r a r i a  v a l e n c i a n a  e s t a b a  a l c a n z a n d o  y a  un p u n t o  i r r e v e r s i b l e .
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L a  v i s i ó n  q u e  l o s  p r o p i o s  g a n a d e r o s  t e n í a n  d e l  e s t a ­
do d e  s u  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a ,  y  q u e  t r a t a b a n  e n  t o d a  o c a s i ó n  d e  
t r a n s m i t i r  a  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p e t e n t e s ,  r e f l e j a  c o n  i n d u d a ­
b l e  p r e c i s i ó n  l a  r e a l i d a d  d e  l a  s i t u a c i ó n  p o r  l o  q u e  r e s p e c t a  
a l a s  r e l a c i o n e s  c o n  l a  a g r i c u l t u r a »  A s í  l o  e x p o n í a n  e n  1 8 5 7  
a n t e  l a s  p r e t e n s i o n e s  d e l  a y u n t a m i e n t o  d e  R e q u e n a  d e  s u p r i m i r  
u n a  c a f i a d a  r e a l :
" • • • E n  l a  p r o v i n c i a  d e  V a l e n c i a ,  q u e  e s ,  s i n  d u d a ,  en  
l a  q u e  mós d i r e c t a m e n t e  n e c e s i t a  l a  g a n a d e r í a  ; - d e l  
a m p a r o  y  p r o t e c c i ó n  q u e  e s t á  r e c o m e n d a d a  p o r  l a s  d i s ­
p o s i c i o n e s  l e g i s l a t i v a s  y g u b e r n a t i v a s  v i g e n t e s  s o b r e  
e l  p a r t i c u l a r ,  e s  d o n d e  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s e  v e  más  
p e r s e g u i d a  y m ás  a b a n d o n a d a  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a ­
l e s »  • ♦ L a s  u s u r p a c i o n e s  v e r i f i c a d a s  e n  l a s  s e r v i d u m b r e s  
p r o p i a s  d e  l a  g a n a d e r í a  p o r  l a s  a r b i t r a r i e d a d e s  d e  a l ­
g u n o s  a y u n t a m i e n t o s  y p a r t i c u l a r e s • • » , l a s  c o r t a s  d e  
l o s  p a s t o s  p r o p i o s  d e  l o s  g a n a d o s ,  l a s  p e n a s  i n j u s t a s ,  
l a s  e x a c c i o n e s  m ás a r b i t r a r i a s ,  l a s  e s t a f a s ,  l a s  am e­
n a z a s  c o n  a r m a  e n  mano h e c h a s  a l o s  p a s t o r e s  p o r  l o s  
u s u r p a d o r e s  d e  l a s  s e r v i d u m b r e s ,  p a r a  d e f e n d e r  s u s  
u s u r p a c i o n e s ,  l o s  a c t o s  r e p r e n s i b l e s  d e  l o s  g u a r d a s  
e n  l o s  c a m i n o s  p a r a  e x t r a v i a r  l o s  g a n a d o s » • • " ( 3 2 ) .
Lo  q u e  s u c e d e  e n  l a s  d á c a d a s  c e n t r a l e s  d e l  s i g l o  e n  
l a s  z o n a s  a g r í c o l a s  más  a v a n z a d a s  d e l  P a í s  es  l a  d e f i n i t i v a  
c o n f i r m a c i ó n  d e  q u e  l a  g a n a d e r í a  h a  a l c a n z a d o  s u s  l í m i t e s  y  
d e  q u e  i n c l u s o  e s t o s  r e s u l t a n  i n t o l e r a b l e s  p a r a  l a s  e x i g e n c i a s  
d e  d e s a r r o l l o  d e  u n a  a g r i c u l t u r a  e s p e c i a l i z a d a  e n  p r o d u c t o s  d e
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e l e v a d o  v a l o r  e n  e l  m e r c a d o *  Oe e s e  m o d o ,  v e m o s  m u l t i p l i c a r s e  
l a s  i n i c i a t i v a s  r e s t r i c t i v a s  d e  l a s  p r á c t i c a s  g a n a d e r a s ,  q u e  
c o r r e r á n  a  c a r g o ,  s o b r e  t o d o ,  d e  l o s  A y u n t a m i e n t o s :  s e r á n  e s ­
t o s  l o s  q u e  a p l i c a r á n  n o r m a t i v a s  y c o a c c i o n e s »  T a l e s  i n i c i a t i ­
v a s  c o n s i s t e n  en  o c a s i o n e s  s i m p l e m e n t e  en  u n a  l i m i t a c i ó n  e x ­
p l í c i t a  d e l  p a s t o r e o  p o r  p a r t e  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  m u n i c i p a l e s »  
A s í ,  t e n e m o s  e l  e j e m p l o  d e  C u l l e r a  e n  1 8 4 8  ( 3 3 ) »  C o n s i d e r a n d o  
q u e  e l  n u m e r o  d e  c a b e z a s  d e  g a n a d o  l a n a r  e r a  e x c e s i v o  p a r a  l a s  
p o s i b i l i d a d e s  d e  p a s t o s  d e l  t á r m i n o ,  d e l  c u a l  a d e m á s  h a b í a  d e ­
s a p a r e c i d o  c u a l q u i e r  r e s e r v a  s i n  c u l t i v a r ,  e l  A y u n t a m i e n t o  e s ­
t a b l e c i ó  u n a  n o r m a t i v a  t e n d e n t e  a d e t e n e r  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  
g a n a d o »  Cn e f e c t o ,  d e s d e  e l  s i g l o  X V I I I  e l  a r r o z  c o n s t i t u í a  
e l  p r i m e r  c u l t i v o  d e  l a  z o n a  d e  C u l l e r a  y l a  t e n d e n c i a  p r i n c i ­
p a l ,  e n t r a d o  y a  e l  n u e v o  s i g l o ,  c o n s i s t i ó  en  l a  r o t u r a c i ó n  d e  
l a s  t i e r r a s  t o d a v í a  i n c u l t a s  p a r a  c o n v e r t i r l a s  en  v i ñ a  o en  r e ­
g a d í o ;  a s í  s u c e d i ó ,  p o r  e j e m p l o ,  c o n  e l  B r o s q u i l ,  l a  e x t e n s i ó n  
t r a d i c i o n a l m e n t e  r e s e r v a d a  p a r a  e l  p a s t o  d e  l o s  g a n a d o s  ( 3 4 ) »
E l  p r o b l e m a ,  p u e s ,  l o  c o n s t i t u í a  l a  d e s a p a r i c i ó n  f í s i c a  d e  
l o s  p a s t o s :  " E n  e l  d í a  no  e x i s t e  n i n g ú n  b o a l a r  p o r q u e  t o d o  e l  
t e r m i n o  s e  h a l l a  r e d u c i d o  a l  c u l t i v o ” ,  d i r á n  l o s  r e p r e s e n t a n ­
t e s  d e l  A y u n t a m i e n t o  a l  j u s t i f i c a r  s u  d e c i s i ó n »  L a s  n o r m a s  e s ­
t a b l e c i d a s  en  C u l l e r a  e n  1 8 4 8  l i m i t a b a n  l a s  p o s e s i o n e s  d e  l o s  
g a n a d e r o s  a  1 5 0  c a b e z a s  d e  g a n a d o  l a n a r  y a  1 4 0  s i  s e  t r a t a b a  
d e  p r o p i e t a r i o s  q u e  v e n d í a n  l o s  p r o d u c t o s  p e c u a r i o s  f u e r a  d e l  
m u n i c i p i o »  E s t a s  m e d i d a s ,  j u n t o  a o t r a s  q u e  f i j a b a n  como i n a m o ­
v i b l e s  l o s  p r e c i o s  d e  l a  c a r n e ,  s e  c o m p l e t a b a n  c o n  l a  o b l i g a t o ­
r i e d a d  d e  m a r c a r  e l  g a n a d o  c o n  l a  s e ñ a l  d e l  A y u n t a m i e n t o  a f i n
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d e  g a r a n t i z a r  l a  l i m i t a c i ó n  c u a n t i t a t i v a  e f e c t i v a  y  d e  a b r i r  
un r e g i s t r o  d e  t o d o s  l o s  g a n a d e r o s  c o n  d e r e c h o  a  p a s t a r  en  e l  
t é r m i n o *  En d e f i n i t i v a ,  u n a  r e g u l a c i ó n  p r e c i s a  d e l  t a m a ñ o  t o ­
t a l  d e l  g a n a d o  d e n t r o  d e  l o s  l í m i t e s  t o l e r a b l e s  p a r a  u n a  a g r i ­
c u l t u r a  h e g e m ó n i c a *
P e r o  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  l o s  A y u n t a m i e n t o s  - y  e l  de  
C u l l e r a  e n  e s t e  c a s o -  t e n d í a n  t a m b i é n  a o t r o  o b j e t i v o  t a n t o  o 
m és i m p o r t a n t e  q u e  l a  p r e s e r v a c i ó n  d e  l a s  t i e r r a s  p a r a  l a  a g r i ­
c u l t u r a :  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e l  a b a s t e c i m i e n t o  y d e l  p r e c i o  d e  
l a  c a r n e *  H a b í a  q u e  i m p e d i r  q u e  l a s  l i m i t a c i o n e s  i m p u e s t a s  a  
l o s  g a n a d e r o s  l a s  t r a d u j e r a n  é s t o s  en  a l z a s  i n d i s c r i m i n a d a s  d e  
p r e c i o s ,  l o  c u a l  n o s  d a  u n a  i d e a  d e  cómo s e  c o n s t i t u í a n  e s t o s  
p e q u e ñ o s  m e r c a d o s  l o c a l e s  a  l o s  q u e  i b a n  d e s t i n a d o s  l o s  p r o ­
d u c t o s  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  g a n a d e r a s *  O u r a n t e  e l  A n t i g u o  R é g i m e n  
p a r e c e  q u e  l o s  p r e c i o s  d e  l a  c a r n e  e x p e r i m e n t a b a n  e s c a s a s  v a r i a ­
c i o n e s  a n u a l e s  o m e n s u a l e s ,  s i n  d u d a  d e b i d o  a q u e  e l  a b a s t e c i ­
m i e n t o  e s t a b a  a s e g u r a d o  ( 3 5 ) *  Con l a s  l i m i t a c i o n e s  a l a  a c t i v i ­
d a d  g a n a d e r a  e s t a  s i t u a c i ó n  d e b i ó  a l t e r a r s e  y l o s  p r o p i o s  A y u n ­
t a m i e n t o s  t o m a r í a n  a  s u  c a r g o  l a  p r e s e r v a c i ó n  d e  l o s  p r e c i o s *  
E s t e  h e c h o ,  q u e  v e r e m o s  r e i t e r a d o  a l  e s t u d i a r  o t r o s  c a s o s  l o c a ­
l e s ,  s b  c o n c r e t a b a  e n  C u l l e r a  a  t r a v é s  d e  l a  c o m p l e m e n t a r i e d a d  
d e  l a  l i m i t a c i ó n  n o m é r i c a  d e  l o s  g a n a d o s  c o n  " * * * l a  o b l i g a c i ó n  
d e  q u e  e l  m áx im um  d e l  p r e c i o  p o r  l i b r a  l o  s e a  c u a t r o  r e a l e s  v e ­
l l ó n  l a  c a r n e  d e  c a r n e r o  y e l  d e  c a t o r c e  c u a c e r n a s  l a  d e  o v e j a *  
P o r  c a d a  p i e l  d e  c a r n e r o  a  o c h o  r e a l e s  d i e z  y s e i s  m a r a v d d í s ,  y  
l a s  d e  o v e j a  a s e i s  r e a l e s  y d i e z  y  s e i s  m a r a v e d í s * • * n ; y p a r a  
e l  c a s o  d e  l o s  p r o p i e t a r i o s  g a n a d e r o s  c o n  m a y o r e s  a l c a n c e s  en
367
l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  su  p r o d u c c i ó n ,  e x i s t í a  n * * * l a  o b l i g a ­
c i ó n  d e  v e n d e r  c o n  p r e f e r e n c i a  a e s t o s  v e c i n o s ,  t a n t o  l a  l e c h e  
com o c o r d e r o s ,  a l  m i s m o  p r e c i o  q u e  t u v i e s e  c o n t r a t a d o  c o n  l o s  
q u e  s e  d e d i c a n  a e s t e  c o m e r c i o  @ i n d u s t r i a ,  y e n t e n d i é n d o s e  l o  
m i s m o  c u a n d o  q u i s i e r e n  v e n d e r  d i c h o  g a n a d o ” ( 3 6 ) ,
E s t e  p r o h i b i c i o n i s m o  m u n i c i p a l  a d q u i r í a  en  o c a s i o n e s  
t i n t e s  p e c u a l i a r e s *  E l  c a s o  q u e  v e r e m o s  a c o n t i n u a c i ó n ,  s u c e ­
d i d o  e n  S a g u n t  e n  1 8 6 0 - 6 1  ( 3 7 ) ,  i l u s t r a  s o b r e  e l  h e c h o  d e  q u e  
l o s  l í m i t e s  o b j e t i v o s  a l  t a m a ñ o  d e  l a  g a n a d e r í a  g e n e r a b a n  i n t e n ­
t o s  d e  m o n o p o l i o  en e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l o s  p a s t o s  d i s p o n i ­
b l e s *
En n ó v i e m b r e  d e  1 8 6 0  s e  h a b í a  c o n s t i t u i d o  l a  S o c i e d a d  
S a g u n t i n a ,  q u e  a g r u p a b a  a  u n o s  2 0 0  g a n a d e r o s  d e  l a  l o c a l i d a d  y  
d e j a b a  f u e r a  a un  n ó m e r o  i m p o s i b l e  d e  c o n o c e r  p e r o  a p r e c i a d l e  
d e  l o s  m i s m o s .  M i e m b r o s  d e  e s t a  S o c i e d a d  f u e r o n  e l  a l c a l d e  de  
l a  l o c a l i d a d  y g r a n  p a r t e  d e  l o s  c o n c e j a l e s  q u e  p a s a r o n  p o r  e l  
A y u n t a m i e n t o  d u r a n t e  e s o s  a ñ o s *  Se  t r a t a b a ,  s i n  e m b a r g o ,  n o  d e  
u n a  s i m p l e  a s o c i a c i ó n  d e  p r o p i e t a r i o s  p e c u a r i o s ,  s i n o  d e  u n a  s o ­
c i e d a d  p o r  a c c i o n e s  q u e  e n  e l  m o m e n t o  d e  su  c o n s t i t u c i ó n  e s t a ­
b l e c i ó  8 8 0  a c c i o n e s  a  5 0  r e a l e s *  D i s p o n í a ,  p o r  t a n t o ,  d e  un  
c i e r t o  c a p i t a l  q u e  i b a  d e s t i n a d o  a l a  a d q u i s i c i ó n  d e  g a n a d o  e n  
o t r o s  p u e b l o s  p a r a  s u  p a s t o r e o  o d e s p i e c e  e n  S a g u n t ,  y  o t r a s  o -  
p e r a c i o n e s  q u e  q u e d a r o n  p o c o  c l a r a s  d a d a  l a  i r r e g u l a r i d a d  d e  
s u  c o n s t i t u c i ó n  l e g a l  y  l a  n u l a  f i s c a l i z a c i ó n  q u e  t u v o  l a  Ad­
m i n i s t r a c i ó n *  Lo  q u e  s í  q u e d a  c l a r o  s o n  s u s  i n t e n c i o n e s  e s p e ­
c u l a t i v a s  y c o m e r c i a l e s  q u e  p r o n t o  v e r e m o s *  E l  o b j e t i v o  p r i m e r o  
d e  l a  S o c i e d a d ,  s e g ú n  s u s  p r o p i a s  d e c l a r a c i o n e s ,  e r a  s u m i n i s t r a r  
c a r n e  e n  S a g u n t  a p r e c i o s  i n f e r i o r e s  a  l o s  d e l  r e s t o  d e  l o s  g a -
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n a d a r o s  n o  a s o c i a d o s  o f o r a s t e r o s .  S i n  e m b a r g o 9 muy p r o n t o  a p a ­
r e c e  c l a r o  q u e  t r a s  e s t a  p r e t e n s i ó n  l a t í a  un v e r d a d e r o  d e s e o  
d e  m o n o p o l i z a r  t a n t o  l a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  d e  p a s t o s  como e l  
i m e r c a d o  p a r a  l o s  p r o d u c t o s  g a n a d e r o s .
T o d o  e l l o  c o m e n z ó  a r e f l e j a r s e  e n  l a  a c t i t u d  a d o p t a ­
d a  r e s p e c t o  a l  r e s t o  d e  g a n a d e r o s .  A s í 9 l o s  p a s t o s  d e  a p r o v e ­
c h a m i e n t o  c o m ó n 9 q u e  t r a d i c i o n a l m e n t e  s e  a d j u d i c a b a n  en s u b a s ­
t a  a l o s  m e j o r e s  p o s t o r e s ,  f u e r o n  c e d i d o s  e n  1 8 6 1  s i n  r e t r i b u ­
c i ó n  a l g u n a  p a r a  u s o  d e  l a  S o c i e d a d .  P a r a l e l a m e n t e ,  e l  A y u n t a ­
m i e n t o  p r a c t i c a b a  u n a  p o l í t i c a  d e  t o l e r a n c i a  a b s o l u t a  h a c i a  
l a e  v i o l a c i o n e s  d e  l a s  t i e r r a s  d e  p r o p i e d a d  p a r t i c u l a r  p o r  p a r ­
t e  d e  l o s  g a n a d o s  d e  l a  S o c i e d a d :  l o s  g u a r d a s  r u r a l e s ,  d e p e n ­
d i e n t e s  d i r e c t a m e n t e  d e l  a l c a l d e  s e  a b s t e n í a n  d e  l l e v a r  a  c a b o  
l a s  d e n u n c i a s .  L o s  g a n a d o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  S a g u n t i n a  t e n í a n ,  
p u e s 9 a c c e s o  a  t o d o s  l o s  p a s t o s  d e  p r o p i e d a d  p a r t i c u l a r ,  p e r o  
n o  e n  b a s e  a  l a  a u t o r i z a c i ó n  d e  l o s  p r o p i e t a r i o s ,  s i n o  p o r  l a  
p e r m i s i v i d a d  d e  l o s  g u a r d i a s  q u e  t r a d u c í a  l a  p r o t e c c i ó n  d e l  
A y u n t a m i e n t o .  En c a m b i o ,  l o s  g a n a d e r o s  no  a s o c i a d o s  v i e e o n  r e ­
c r u d e c e r s e  l a s  r e s t r i c c i o n e s  a l  s e r l e s  i m p u e s t a s  m u l t a s  e n  u n a  
a p l i c a c i ó n  e x t r e m a d a m e n t e  r i g u r o s a  d e  l a s  n o r m a s  m u n i c i p a l e s :  
d e  e s e  m o d o ,  s e  m u l t a b a  p o r  e n t r a r  o s a l i r  l o s  g a n a d o s  d e s p u é s  
o a n t e s  d e  l a  h o r a  e s t a b l e c i d a ,  s e  p e r s e g u í a  a  l o s  g a n a d e r o s  
p o r  l a  a u s e n c i a  d e  l a s  m a r c a s  m u n i c i p a l e s  e n  a l g u n a  r e s ,  e  i n ­
c l u s o  p o r  e l  p a s t o r e o  e n  r a s t r o j o s  d e  p r o p i e d a d  p r i v a d a  a ú n  c u a n ­
d o  e l  p a s t o r  c o n t a r a  c o n  l a  a u t o r i z a c i ó n  d e l  p r o p i e t a r i o ;  y ,  en  
t o d o s  l o s  c a s o s  s e  l e s  a p l i c a b a  e l  m á x i m o  i m p o r t e  d e n t r o  d e  l a  
e s c a l a  q u e  e s t a b a  e s t a b l e c i d a  p a r a  l a s  p e n a s .  Con t o d o  e l l o ,  e l
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n ú m e r o  d e  s a n c i o n e s  s e  m u l t i p l i c ó  y  l l e g ó  a a l c a n z a r  l a  c i f r a  
d e  1 6 0  en l o s  c i n c o  p r i m e r o s  m e s e s  d e  1 8 6 1 *
En t o d a s  e s t a s  a c t u a c i o n e s ,  l o s  g a n a d e r o s  no  a s o c i a ­
d o s  v e í a n  e l  c l a r o  p r o p ó s i t o  d e  s u  m a r g i n a c i ó n ;  n a c i ó ,  p o r  t a n ­
t o ,  u n a  o p o s i c i ó n  f r o n t a l  e n t r e  a m b o s  g r u p o s  q u e  s e  c o n c r e t ó  en  
t o r n o  a l a  l u c h a  p o r  e l  m o n o p o l i o  d e  l o s  p a s t o s  d e l  t e r m i n o *  
C u a n d o  a q u e l l o s  d e c i d i e r o n  b u s c a r  a y u d a  en  l a s  i n s t a n c i a s  p ú b l i ­
c a s  p a r a  c o n t r a r r e s t a r  e l  a c a p a r a m i e n t o  d e  l o s  p a s t o s  p o r  p a r t e  
d e  l a  S o c i e d a d ,  r e f l e j a r o n  muy b i e n  s u  o p o s i c i ó n  a l  m o n o p o l i o :  
" ¿ • • Q u i e r e n  q u e  e s t a  r i v a l i d a d  s e  l l e v e  a un t e r r e n o  l e g a l ,  q u e  
h a y a  i g u a l d a d  p a r a  t o d o s  a n t e  l a  l e y ,  q u e  g o c e n  d e  l o s  m i s m o s  
b e n e f i c i o s ,  d e  l a  m i s m a  t o l e r a n c i a ” . Y a  l a  h o r a  d e  c o n c r e t a r  
s u s  d e m a n d a s  a n t e  e l  J e f e  P o l í t i c o  d e  l a  p r o v i n c i a ,  p u s i e r o n  
d e  m a n i f i e s t o  l a s  c u e s t i o n e s  d o n d e  más d i r e c t a m e n t e  s u f r í a n  l a  
a c c i ó n  m u n i c i p a l *  S o l i c i t a b a n :  p o d e r  m a n t e n e r  e n  v e r a n o  l o s  g a ­
n a d o s  f u e r a  d e l  c o r r a l  d e s p u é s  d e l  c r e p ú s c u l o  p o r  m o t i v o s  h i g i é ­
n i c o s ;  q u e  t u v i e r a n  v a l i d e z  l a s  a u t o r i z a c i o n e s  d e  l o s  p r o p i e t a ­
r i o s  p a r a  p a s t a r  en  s u s  c a m p o s ,  y a  f u e r a n  e s c r i t a s  u o r a l e s ;  y  
q u e  e l  m o t i v o  d e  l a s  m u l t a s  i m p u e s t a s  f u e r a  c l a r a m e n t e  c o n o c i ­
do y  j u s t i f i c a d o *
P o r  s u  p a r t e ,  e l  p r o p i o  A y u n t a m i e n t o  d e f e n d í a  l a  e x i s ­
t e n c i a  d e  l a  S o c i e d a d  S a g u n t i n a  en  b a s e  a d o s  r a z o n e s :  l o s  p e r ­
j u i c i o s  c a u s a d o s  p o r  l o s  r e b a ñ o s  e n  l a s  p r o p i e d a d e s  p a r t i c u l a ­
r e s ,  y e l  e l e v a d o  p r e c i o  a  q u e  s e  v e n d í a n  l a  c a r n e  y  l a  l e c h e *
El  r i g o r  d e  l a s  m e d i d a s  a p l i c a d a s ,  e l  e l e v a d o  i m p o r t e  d e  l a s  
i m u l t a s ,  y  l a s  l i m i t a c i o n e s  a l  d e r e c h o  de  p a s t o ,  i b a n  d e s t i n a d a s ,  
s e g ú n  e l  A y u n t a m i e n t o ,  a  l a  p r e s e r v a c i ó n  d e  l a  p r o p i e d a d  p r i v a ­
d a  y  d e  l a  a g r i c u l t u r a *  En e s t e  p u n t o ,  e n t r a n  e n  c o n t a c t o  l o s  i n ­
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t e r e s e s  p a r t i c u l a r e s  d e  un g r u p o  d e  g a n a d e r o s  o r g a n i z a d o s  p a r a  
p r e s e r v a r s e  l o s  p a s t o s  y m e r c a d o s ,  c o n  l a  v e r d a d e r a  c u e s t i ó n  de  
f o n d o :  l a  d e f i n i t i v a  p r i m a c í a  d e  l a  a g r i c u l t u r a .  A s í  s e  e x p r e ­
s a b a  l a  c o r p o r a c i ó n  m u n i c i p a l  e n  s u  d e f e n s a  a n t e  e l  J e f e  p r o ­
v i n c i a l :
" E s  m e n e s t e r  s e  h a g a  c o m p r e n d e r  a  l o s  g a n a d e r o s  q u e  
l a  a g r i c u l t u r a  no  d e b e  e s t a r  s u p e d i t a d a  a l a  g a n a d e -  
r í a . . . E s  m e n e s t e r  q u e  s e p a n  q u e  e n  e l  t e r m i n o  d e  f i u r -  
v i e d r o  no  p u e d e n  s o s t e n e r s e  t a n  g r a n d e s  r e b a ñ o s  como  
e x i s t í a n  e s t o s  ó l t i m o s  a ñ o s ,  p o r q u e  h a l l á n d o s e  t o d o  
c u l t i v a d o  y n o  s i e n d o  b a s t a n t e s  i o s  p a s t o s  c o m u n e s ,  
t e n í a n  q u e  m a n t e n e r s e  d e  l o s  p r o d u c t o s  d e  l a  p r o p i e ­
d a d  p a r t i c u l a r "  ( 3 8 ) .
Os a h í  q u e ,  p a r a  q u e  l a  p r o p i e d a d  f u e r a  r e a l m e n t e  r e s ­
p e t a d a  s e  i m p o n í a  e l  r i g o r  c o n  l o s  g a n a d e r o s .  Que l a  c u e s t i ó n  
no e r a ,  e s t a  v e z ,  e x a c t a m e n t e  e s a ,  l o  d e m u e s t r a  e l  i n f o r m e  d e l  
S í n d i c o  l o c a l  d e  g a n a d e r í a ,  s e g ú n  e l  c u a l ,  a  p e s a r  d e  q u e  l a s  
v e r e d a s  d e l  g a n a d o  y g r a n  p a r t e  d e l  m o n t e  b l a n c o  h a b í a n  s i d o  
a p r o p i a d o s  p o r  p a r t i c u l a r e s  y  r e d u c i d o s  a  c u l t i v o s ,  l o s  p a s t o s  
e x i s t e n t e s  p o d í a n  m a n t e n e r  a ó n  u n a s  o c h o  m i l  c a b e z a s  d e  g a n a d o ,  
l o  q u e  e x c e d í a  v i s i b l e m e n t e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  S o c i e d a d .
R e s p e c t o  a l  p r e c i o  d e l  c o n s u m o  d e  l a  c a r n e ,  l o s  r e ­
p r e s e n t a n t e s  m u n i c i p a l e s  c o n s i d e r a b a n  l a s  v e n t a j a s  a p o r t a d a s  
p o r  l a  a s o c i a t í i ó n  d e l  s i g u i e n t e  m o d o :  " . . . P u e s  d e s d e  q u e  s e  i n s ­
t a l ó  l a  S o c i e d a d  no  h a  h a b i d o  v a r i a c i ó n  a l g u n a  en e l  p r e c i o  d e  
l a  c a r n e ,  y  q u e  l e j o s  d e  e l l o  p r o c u r a r á n  b a j a r l a  c u a n t o  s e a  p o ­
s i b l e  y  e n  p r o  d e  e l l o  en  más d e  u n a  o c a s i ó n  s e  h a  c o m p r a d o  a  
l o s  g a n a d e r o s  r e c u r r e n t e s  más c a r a ,  q u e  s e  h a  v e n d i d o  p a r a  e l  
c o n s u m o "  ( 3 9 ) .  E l  h e c h o  e s  q u e ,  e n t r e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  S o c i e ­
371
d a d  e x i s t í a n  no s ó l o  g a n a d e r o s  s i n o  t a m b i é n  p r o p i e t a r i o s  d e  
t i t e r r a s  s i n  g a n a d o s ,  c u y a  i n t e n c i ó n  e r a  s i m p l e m e n t e  l a  e s p e c u ­
l a c i ó n ,  a u n q u e  d i s f r a z a d a  d e  s e r v i c i o  a l  i n t e r é s  g e n e r a l :  s e  h a ­
b í a  p r o d u c i d o  en  S a g u n t  un  a c a p a r a m i e n t o  d e l  m e r c a d o  d e  p r o d u c ­
t o s  a n i m a l e s  y l a  c u e s t i ó n  c o n s i s t í a  y a  en  l a  p r e s e r v a c i ó n  d e  
e s t a  s i t u a c i ó n *  P a r e c e  s e r ,  a d e m é s ,  q u e  e l  o b j e t i v o  p r i m o r d i a l  
d e  l a  S a g u n t i n a  no  s e  c u m p l í a *  Y e l l o  p o r  r a z o n e s  d e  p r i n c i p i o ,  
p u e s t o  q u e  n i  en  l a s  o r d e n a n z a s  m u n i c i p a l e s  n i  en  e l  r e g l a m e n t o  
d e  l a  S o c i e d a d  q u e d a b a n  e s t a b l e c i d o s  l o s  t i p o s  f i j o s  d e  p r e c i o s  
a  q u e  d e b í a n  v e n d e r  l a  c a r n e ,  q u e d a n d o ,  p o r  t a n t o ,  en  m e r a  d e ­
c l a r a c i ó n  d e  i n t e n c i o n e s *  Oe e s e  m o d o ,  l o s  p r e c i o s  s u b í a n  o b a ­
j a b a n  r e s p o n d i e n d o  més a  l o s  i n t e r e s e s  e s p e c u l a t i v o s  d e  l o s  g a ­
n a d e r o s  q u e  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  m e r c a d o  l o c a l *
F i n a l m e n t e ,  l a  c u e s t i ó n  q u e d ó  z a n j a d a  c o n  l a  d i s o l u ­
c i ó n  d e  l a  S a g u n t i n a ,  o r d e n a d a  p o r  e l  g o b e r n a d o r *  C o n t r i b u y ó  a  
e l l o  e l  h e c h o  d e  q u e  n o  e s t u v i e r a  c o n s t i t u i d a  l a  S o c i e d a d  d e  
a c u e r d o  c o n  e l  C ó d i g o  M e r c a n t i l ,  y  n i  s i q u i e r a  c o n t a r a  c o n  a u ­
t o r i z a c i ó n  l e g a l *  S i n  e m b a r g o ,  t u v i e r o n  q u e  m e d i a r  l a s  i n t e r ­
v e n c i o n e s  d e l  S í n d i c o  l o c a l  y  d e l  V i s i t a d o r  P r i n c i p a l  d e  C a ñ a ­
d a s ,  y e l  t e s t i m o n i o  d e  2 9 5  p r o p i e t a r i o s  t a n t o  d e  S a g u n t  como  
d e  l o s  p u e b l o s  l i m í t r o f e s  q u e  d e c l a r a b a n  n o  h a b e r  d a d o  l i c e n c i a  
p a r a  p a s t a r  e n  s u s  c a m p o s  a l o s  g a n a d o s  d e  l a  S o c i e d a d ,  y  h a b i é n ­
d o l o  h e c h o  é s t o s  s i n  a u t o r i z a c i ó n ,  no  h a b e r  s i d o  d e n u n d i a d o s  n i  
h e c h o  e f e c t i v o s  l o s  d a ñ o s  y m u l t a s *
Cn s u m a ,  n o s  e n c o n t r a m o s  a n t e  un c a s o  q u e  n o s  i l u s t r a  
s o b r e  cómo l a  p r o g r e s i v a  r e d u c c i ó n  d e  l o s  p a s t o s  c o m i e n z a  a  ame­
n a z a r  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  n u m e r o s o s  g a n a d o s  t r a d i c i o n a l e s ,  
f r e n t e  a  l o  c u a l  un  g r u p o  d e  g a n a d e r o s  y  p r o p i e t a r i o s  c o n  b u e n a s
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r e l a c i o n e s  c o n  e l  p o d e r  m u n i c i p a l  i n t e n t a n  e s t a b l e c e r  un  m o n o ­
p o l i o  s o b r e  l a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  d e  a l i m e n t o  p a r a  e l  g a n a d o  y ,  
a l  p r o p i o  t i e m p o ,  c o n t r o l a r  e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  c a r n e  a l  m e r ­
c a d o  l o c a l .  L a  c o a c c i ó n  y l a  e x p u l s i ó n  a  o t r o s  t e r m i n é s  v e c i n o s  
d e l  r e s t o  d e  l o s  g a n a d e r o s ,  e r a  u n a  c o n d i c i ó n  p r e v i a  p a r a  l o g r a r ­
l o *  Y e x i s t í a ,  a d e m ó s ,  en  l a  a c t u a c i ó n  d e l  A y u n t a m i e n t o  u n  h e ­
c h o  q u e  m e r e c e  e l  m a y o r  i n t e r é s :  a l  j u s t i f i c a r s e  d e  l a  a c u s a ­
c i ó n  d e  no  h a b e r  a r r e n d a d o  l o s  p a s t o s  y  h a b e r l o s  c e d i d o  g r a ­
t u i t a m e n t e  a l a  S a g u n t i n a ,  e l  A y u n t a m i e n t o  i n v o c a  l a  L e y  d e  A -  
c o t a m i e n t o s  p o r  l a  c u a l ,  a l  no  p o r d e r  s e r  i n c l u i d a s  l a s  p r o p i e ­
d a d e s  p a r t i c u l a r e s  en  l o s  a r r e n d a m i e n t o s ,  e s t o s  p e r d í a n  p r á c t i ­
c a m e n t e  e l  i n t e r é s  p a r a  l o s  g a n a d e r o s ;  en  c a m b i o ,  en  l a  p e r m i ­
s i v i d a d  c o n  l a  q u e  s e  c o n d u c í a  c o n  l o s  g a n a d o s  d e  l a  S o c i e d a d  
q u e  p a s t a b a n  en  p r o p i e d a d e s  p r i v a d a s  e s t é  i m p l í c i t a  l a  i d e a  d e  
q u e  e l  p a s t o  c o n t i n u a b a  s i e n d o  l i b r e *  S i n  d u d a  s e  t r a t a  d e  u n a  
m u e s t r a  d e  e s a  r e s i s t e n c i a  a  l a  r e c i e n t e  l e g i s l a c i ó n  a c o t a d o r a  
d e  l o s  p r e d i o s  d e  p r o p i e d a d  p a r t i c u l a r  q u e  n a n g a s  N a v a s  h a  p u e s ­
t o  d e  m a n i f i e s t o  ( 4 0 ) *  Y e l l o  a  p e s a r  d e  l a s  c o n t i n u a s  d e c l a r a ­
c i o n e s  v e r b a l e s  q u e  h em o s  v i s t o  en s e n t i d o  c o n t r a r i o *
S i  en  e l  c a s o  q u e  a c a b a m o s  de  e s t u d i a r ,  l a  d e f e n s a  
de l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  e r a  m e r a m e n t e  v e r b a l  e i n s t r u m e n t a l ,  y 
o c u l t a b a  o t r o s  i n t e r e s e s  t a m b i é n  p a r t i c u l a r e s ,  en  l a  m a y o r í a  de  
l a s  o c a s i o n e s  c o n s t i t u y ó  e l  a r g u m e n t o  e s e n c i a l  a  l a  h o r a  d e  p r o ­
t e g e r  u n a  a g r i c u l t u r a  e n  p r o c e s o  d e  m o d e r n i z a c i ó n  a c o s t a  d e  
l a  p r á c t i c a  g a n a d e r a  y d e  l o s  d e r e c h o s  p e c u a r i o s  q u e  r e d u c í a n  
l a  c a p a c i d a d  p o r  p a r t e  d e  un  p r o p i e t a r i o  d e  d i s p o n e r  d e  s u s  
p r o p i a s  t i e r r a s *  A p a r t i r  d e  un  d e t e r m i n a d o  m o m e n t o ,  y a p o y a d o s  
e n  l a  l e g i s l a c i ó n  p r o t e c t o r a  d e  l a  p r o p i e d a d ,  l o s  a y u n t a m i e n t o s
373
e n d u r e c e n  v i s i b l e m e n t e  s u s  p o s t u r a s  f r e n t e  a  l o s  g a n a d e r o s :  
p o r  u n a  p a r t e ,  a p l i c a n d o  n o r m a s  r e s t r i c t i v a s  p a r a  l a  c i r c u l a ­
c i ó n  d e  g a n a d o s ;  p o r  o t r a ,  i m p o n i e n d o  f u e r t e s  p e n a s  ( e n  a l g u n o s  
c a s o s  e x a g e r a d a s )  p a r a  l o s  d a ñ o s  a  l a  p r o p i e d a d  a g r a r i a  c a u s a ­
d o s  p o r  l o s  g a n a d o s .  L o s  i n t e n t o s  d e  l e v a n t a r  b a r r e r a s  l e g a l e s  
p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  d e  l a  a g r i c u l t u r a  c o n t r a  l a  a c c i ó n  d e  l o s  
g a n a d o s  a r r a n c a n  d e l  r e f o r m i s m o  i l u s t r a d o  d e  l a  s e g u n d a  m i t a d  
d e l  s i g l o  X V I I I .  D i s p o s i c i o n e s  como l a  R e a l  C é d u l a  d e  1 3  d e  a b r i l  
d e  1 7 7 9 ,  p r o h i b i e n d o  a  l o s  r e b a ñ a s  e n t r a t  e n  d e t e r m i n a d a s  t i e ­
r r a s ,  o e l  R e a l  D e c r e t o  d e  1 5  d e  j u n i o  de  1 7 8 6  c o n s a g r a n d o  c i e r ­
t a  l i b e r t a d  d e  c e r c a r  l o s  c a m p o s  ( 4 1 ) ,  t e n í a n  e s t e  s e n t i d o .  P a ­
r a l e l a m e n t e ,  l a  p r o p i a  e v o l u c i ó n  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  s o c i o - e c o -  
n ó m i i c a s  i b a  c r e a n d o  e s p a c i o s  en  l o s  q u e ,  como s u c e d e  a l  s u r  
d e l  P a í s  V / a l e n c i a n o  y a  e n  e l  s i g l o  X V I I I  ( 4 2 ) ,  s e  a n t i c i p a b a  
l a  c o n f i r m a c i ó n  d e c i m o n ó n i c a  d e  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a .  S i n  e m b a r -  
i g o ,  e l  r ó g i m e n  g a n a d e r o  t r a d i c i o n a l  b a s a d o  en  l a s  m a n c o m u n i d a ­
d e s  d e  p a s t o s  y l o s  p a t r i m o n i o s  c o m u n a l e s ,  en  l a  e x i s t e n c i a  d e  
v í a s  p e c u a r i a s  l i b r e s ,  e n  l a  l i b e r t a d  d e  e n t r a d a  d e  l o s  r e b a ñ o s  
e n  l o s  c a m p o s  y  en  d i v e r s o s  p r i v i l e g i o s  s e c u l a r e s ,  no  s u f r i r á  
e l  p r i m e r  e m b a t e  s e r i o  h a s t a  l a  l e g i s l a c i ó n  g a d i t a n a  ( 4 3 )  c u y o  
D e c r e t o  d e  8 d e  j u n i o  d e  1 8 1 3  s o b r e  f o m e n t o  d e  l a  a g r i c u l t u r a  
e s t a b l e c í a  e n  s u  a r t í c u l o  p r i m e r o :
" T o d a s  l a s  d e h e s a s ,  h e r e d a d e s  y d e m á s  t i e r r a s  d e  c u a l ­
q u i e r  c l a s e  p e r t e n e c i e n t e s  a  d o m i n i o  p a r t i c u l a r ,  y a  
s e a n  l i b r e s  o v i n c u l a d a s ,  s e  d e c l a r a n  c e r r a d a s  y a c o ­
t a d a s  p e r p e t u a m e n t e ,  y  s u s  d u e ñ o s  p o d r á n  c e r c a r l a s  
s i n  p e r j u i c i o  d e  c a ñ a d a s ,  c a m i n o s ,  t r a v e s í a s  y s e r -  
v i d u m b r e s ; d i s f r u t a r l a s  l i b r e  y  e x c l u s i v a m e n t e ,  o a -  
r r e n d a r l a s  como m e j o r  l e s  p a r e z c a ,  y  d e s t i n a r l a s  a l a ­
b o r  o a  p a s t o  o a  p l a n t í o . . . "  ( 4 4 ) .
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L a  l e g i s l a c i ó n  l i b e r a l  c o n s a g r a b a ,  p u e s ,  e l  d e r e c h o  
ai d i s p o n e r  a b s o l u t a m e n t e  d e  l a s  p r o p i a s  t i e r r a s ,  s u p r i m i e n d o  
l .as~ n o r m a t i v a s  q u e  e ñ  e l  p a s a d o  p r i v i l e g i a b a n  l a  a c t i v i d a d  g a -  
m a d e r a  y  h a c í a n  d e  l a s  t i e r r a s  d e  p r o p i e d a d  p r i v a d a ,  p r a c t i c a -  
m i e n t e  p a s t o s  d e  a p r o v e c h a m i e n t o  común q u e  s e  a r r e n d a b a n  a n u a l ­
m e n t e .  D e s p u é s  d e  l o s  p a r é n t e s i s  d e l  r e i n a d o  d e  F e r n a n d o  V I I ,  
ai p a r t i r  d e  1 8 3 3  s e  p r o c e d e  a  l a  c o n s o l i d a c i ó n  d e f i n i t i v a  d e l  
d i e r e c h o  d e  p r o p i e d a d :  a  e l l o  r e s p o n d e n  d i s p o s i c i o n e s  como l a  
i n s t r u c c i ó n  d e l  5 d e  d i c i e m b r e  d e  1 8 3 3  ( 4 5 ) ,  e l  R e a l  D e c r e t o  
die 2 7  d e  m a y o  d e  1 8 3 4  s o b r e  l i b e r t a d  d e  c a z a  y p a s t o r e o  en  l a s  
p r o p i a s  t i e r r a s ,  l a  R e a l  O r d e n  d e  3 1  d e  e n e r o  d e  1 8 3 6  d i s o l v i e n  
dio l a  f i e s t a ,  y  l a  c o n f i r m a c i ó n  d e l  D e c r e t o  d e  1 8 1 3  r e a l i z a d a  
6¡1 6 de  s e p t i e m b r e  d e  1 8 3 6 *  F i n a l m e n t e ,  e l  C ó d i g o  C i v i l ,  en  
siu a r t í c u l o  3 8 8  s a n c i o n a r í a  d e  m a n e r a  i r r e v e r s i b l e  e s t e  d e r e c h o  
En l a  a p l i c a c i ó n  p r é c t i c a  d e  t o d a  e s t a  l e g i s l a c i ó n  
e i n c o n t r a m o s  u n a  a m p l i a  g am a d e  c o n f l i c t o s  q u e  i l u s t r a n  l a  s i t ú a  
c i i ó n  c o n c r e t a  d e  l a  o r i e n t a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  en e l  c a m p o .  
V e r e m o s  a l g u n o s  d e  e l l o s  p a r a  c o n o c e r  c o n  m a y o r  d e t a l l e  e s t a  
s i t u a c i ó n .  En 1 8 5 7 ,  e l  V i s i t a d o r  d e  G a n a d e r í a  y  C a ñ a d a s  d e l  
p e r t i d o  d e  A l b e r i c ,  r e c o g i e n d o  l a s  q u e j a s  c o n t i n u a s  de  l o s  g a n a  
d í e r o s  d e  s u  j u r i s d i c c i ó n ,  s e  d i r i g í a  a l  G o b e r n a d o r  en  e s t o s  t é r  
m i n o s :
" . . . e n  m u c h o s  p u e b l o s  h a y  u n a  a n t i p a t í a  i n v e t e r a d a  
c o n t r a  l o s  g a n a d o s ,  p o r  e s e  f u n e s t o  d i v o r c i o  q u e  
e n  n u e s t r a  E s p a ñ a  e x i s t e  e n t r e  l a  a g r i c u l t u r a  y  
l a  g a n a d e r í a ;  y  d e  e l l o  r e s u l t a  p e r s e c u c i ó n  a t r o z  
c o n t r a  e l  g a n a d o . • « E m p l é a s e  e l  m a y o r  r i g o r  c o n t r a  
l a  f a l t a  m á s  i n s i g n i f i c a n t e  o i n v o l u n t a r i a ;  s u p r í ­
m a n s e  l o s  t r á n s i t o s  m ás p r e c i s o s ;  i n t e r p r é t a n s e
375
l a s  l e y e s  a p l a c e r  d e  l a s  p a s i o n e s ,  i n v o l u ­
c r á n d o s e  l o s  p r i n c i p i o s  l e g i s l a t i v o s ” ( 4 6 ) .
E s t e  p o d r í a  s e r  muy b i e n  un b u e n  r e s u m e n  d e  l o  q u e  
s u c e d e  a  l o  l a r g o  d e  l a s  d é c a d a s  d e  l o s  4 0 ,  5 0  y 6 0 :  l a s  r e ­
c l a m a c i o n e s  p o r  p a r t e  d e  l o s  g a n a d e r o s  s e  m u l t i p l i c a n  p a r t i ­
c u l a r m e n t e  d e s d e  l a s  c o m a r c a s  r i b e r e ñ a s  d e l  X u q u e r ,  d e s d e  l ' H o r -  
t a  de  V a l e n c i a  y d e s d e  a l g u n a s  c o m a r c a s  d e  s e c a n o  c o n t i g u a s  
a  a q u e l l a s  ( 4 7 ) .  L o s  m o t i v o s  q u e  m o v i l i z a n  a  e s t o s  g a n a d e r o s  
p u e d e n  s e r  d i v e r s o s ,  p e r o  en  sum a r e m i t e n  a l a  a c t u a c i ó n  d e  
l o s  a y u n t a m i e n t o s  r e s p e c t ó l a  s u  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a *  V e r e m o s  
a c o n t i n u a c i ó n ,  a  t r a v é s  d e  c i n c o  c a s o s  s e l e c c i o n a d o s  e n  l a  
R i b e r a  d e l  X u q u e r  c o n  un  a m p l i o  e s p e c t r o  c r o n o l ó g i c o ,  l o s  d e ­
t a l l e s  d e  a q u e l l a  a c t u a c i ó n *  C a d a  u n o  d e  e l l o s  r e v i s t e  c a r a c t e ­
r e s  p e c u l i a r e s  q u e  c o n v i e n e  p o n e r  d e  m a n i f i e s t o  p a r a  c o n o c e r  
cómo s e  m a t e r i a l i z a b a n  r e a l m e n t e  en  e l  campo l o s  g r a n d e s  p r o ­
b l e m a s  s o c i o - e c o n ó m i c o s  d e  l a  é p o c a ,  p e r o  p o r  e n c i m a  d e  e s t o s  
c a r a c t e r e s  l o  q u e  n o s  i n t e r e s a r á  e s  m o s t r a r  e l  h e c h o  g e n e r a l  
d e  l a s  t r a b a s  a i m p e d i m e n t o s  a l a  a c t i v i d a d  g a n a d e r a *
E r a n  m u c h o s  y d i v e r s o s  l o s  m e d i o s  p o r  l o s  c u a l e s  l o s  
a y u n t a m i e n t o s  c o a r t a b a n  l a  l i b e r t a d  d e  c i r c u l a c i ó n  y p a s t o r e o  
d e  l o s  g a n a d o s *  A s í ,  p o r  e j e m p l o ,  en e l  p r i m e r o  d e  l o s  h e c h o s  
q u e  v a m o s  a e s t u d i a r ,  a c o n t e c i d o  e n  S o l l a n a  en  1 8 4 2 ,  s e  t r a t a  
d a  l a  p r o h i b i c i ó n  a  un  n u m e r o s o  g r u p o  d e  p r o p i e t a r i o s  d e  l a  
v e c i n a  c i u d a d  d e  B e n i f a i ó  d e  c o n s t i t u i r  u n a  e s p e c i e  d e  r e s e r ­
v a  p a r t i c u l a r  d e  p a s t o r e o  en  s u s  p r o p i a s  t i e r r a s *  L a  i n i c i a t i ­
v a  p a r t i ó ,  e n  e s t a  o c a s i ó n ,  d e  l o s  p r o p i e t a r i o s ,  q u e  p o s e í a n  en  
e l  t é r m i n o  d e  S o l l a n a  u n a s  4 * 0 0 0  h g s *  d e  a r r o z  y  h u e r t a ,  y  s e
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a m p a r a b a  e n  l a  R e a l  O r d e n  d e  n o v i e m b r e  d e  1 8 3 3  ( 4 8 ) ,  n o t a b l e m e n  
t e  m ás  m o d e r a d a  d e  l o  q u e  l o  s e r i a  l a  p o s t e r i o r  l e g i s l a c i ó n  d e  
1 8 3 6  en  m a t e r i a  d e  a g r i c u l t u r a *  S e g ú n  e s t a  d i s p o s i c i ó n ,  en  t i e ­
r r a s  d e  s u  p r o p i e d a d ,  p o d í a  un t e r r a t e n i e n t e  i n t r o d u c i r  g a n a ­
d o s  p r o p i o s  o a j e n o s  a  p e s a r  d e  c u a l q u i e r  d i s p o s i c i ó n  m u n i c i ­
p a l  q u e  l o  p r o h i b i e r a *  H a b í a ,  p u e s ,  e n  e s t e  p l a n t e a m i e n t o ,  u n a  
g a r a n t í a  d e  p r o t e c c i ó n  a l a  g a n a d e r í a ,  a l  a s e g u r a r  l a  i n c a p a c i ­
d a d  d e  l o s  a y u n t a m i e n t o s  p a r a  d i c t a r  n o r m a s  e f i c a c e s  en  e s t e  
s e n t i d o *  Con e s t a  l e y  como s o p o r t e ,  l o s  p r o p i e t a r i o s  p r e t e n d í a n  
u n a  l i c e n c i a  c o l e c t i v a  y m u t u a  e n t r e  t o d o s  e l l o s  p a r a  e l  p a s ­
t o r e o ,  y  q u e ,  a l  m is m o  t i e m p o ,  e x c l u y e r a  a  c u a l e s q u i e r a  o t r o s  
r e b a ñ o s :  n * * * s e  c o n c e d e n  p o r  e l  t e r m i n o  d e  un a ñ o  l i c e n c i a  m ú -  
t u a  u n o s  a  o t r o s  y c o n  e x c l u s i ó n  d e  c u a l q u i e r  o t r a  p e r s o n a ,  p a ­
r a  s e g a r  b r o z a  y y e r b a  en  s u s  c a m p o s  p r o p i o s  y a r r e n d a d o s * • •  
c a z a r ,  p e s c a r  y p a s t a r  e n  e l l o s  t o d a  c l a s e  d e  g a n a d o s  y c a b a ­
l l e r í a s ” ( 4 9 ) *  L a  a c t u a c i ó n  d e l  A y u n t a m i e n t o  f u e  l ó g i c a  e n  e s ­
t e  c a s o ,  a l  no  a c e p t a r  e s t e  p e c u l i a r  s i s t e m a  q u e  h u b i e r a  c o n s ­
t i t u i d o  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n o s  p a s t o s  p a r t i c u l a r e s  a d m i n i s ­
t r a d o s  p o r  u n  g r u p o  c o n c r e t o  d e  p r o p i e t a r i o s *  P o r  c o n t r a ,  p r o ­
p u s o  l a  c o n c e s i ó n  d s  l i c e n c i a s  p e r s o n a l e s  e n t r e  c a d a  p r o p i e t a ­
r i o  y l o s  r e s t a n t e s  g a n a d o s *  L a  c u e s t i ó n  t e n í a ,  s i n  e m b a r g o ,  
o t r a s  i m p l i c a c i o n e s ,  como v e r e m o s  i n m e d i a t a m e n t e ,  y  p o n e  d e  
m a n i f i e s t o  l a  p e r v i v e n c i a  d e  p r o b l e m a s  l i g a d o s  a l  A n t i g u o  R é g i ­
m e n *  En e l  c a s o  c o n c r e t o  d e  l a  B a r o n í a  d e  S o l l a n a ,  s e ñ o r í o  d e l  
D u q u e  d e  H í j a r ,  l a  f u e r t e  p r e s e n c i a  d e  t e r r a t e n i e n t e s  f o r a s t e ­
r o s  e n t r e  s u s  a n t i g u o s  e n f i t e u t a s ,  c r e ó ,  d e s p u é s  d e  a b o l i d o s  
l o s  d e r e c h o s  s e ñ o r i a l e s ,  f r i c c i o n e s  f r e c u e n t e s  e n t r e  a q u e l l o s  
y  e l  A y u n t a m i e n t o *  L o s  p r o p i e t a r i o s  d e  B e n i f a i ó  l o  r e s u m í a n  a s í
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" • • • p e r o  l o s  d e  S o l l a n a ,  a c o s t u m b r a d o s  a v i v i r . . . c o n  
l o s  a r r e n d a m i e n t o s  d e  d i e z m o s ,  p r i m i c i a s ,  s e ñ o r í o ,  d e ­
n u n c i a s  d e  p e n a s  y e x a c c i o n e s  d e  m u l t a s  a  q u e  l e s  d a ­
b a  l u g a r  en  o t r a  é p o c a  e l  a b s o l u t i s m o  y  su  v a s t o  t é r ­
m i n o ,  v e n  c o n  p r o f u n d o  d o l o r  l a  p é r d i d a  d e  su  f o r t u n a ,  
y t r a t a n  p o r  m e d i o  d e  a r t e r í a s  y c a v i l o s i d a d e s  i m p e ­
d i r  l o s  e f e c t o s  d e l  d e r e c h o  d e  p r o p i e d a d  s a n c i o n a d o  
p o r  l a  C o n s t i t u c i é n  d e l  E s t a d o ,  o p o n i e n d o  t r a b a s  a  s u  
c u m p l i m i e n t o  y e j e c u c i ó n "  ( 5 0 ) .
En c u a l q u i e r  c a s o ,  e r a  c i e r t o  q u e  l a  a u t o r i d a d  mu­
n i c i p a l  d e  S o l l a n a  no g a r a n t i z a b a  s u f i c i e n t e m e n t e ,  a l  m e n o s  
p o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a e s t e  g r u p o  d e  p r o p i e t a r i o s  f o r a s t e r o s ,  e l
d e r e c h o  a ^ l a  p r o p i e d a d :  l a  i n v a s i é n  d e  c a m p o s  p o r  e l  g a n a d o  no  
e r a  p e n a l i z a d a ;  e l  a r r e n d a d o r  d e  l o s  p a s t o s  d e l  t é r m i n o  c o n c e ­
d í a  l i c e n c i a s  d e  p a s t o r e o  en  c a m p o s  d e  p r o p i e d a d  p r i v a d a ;  e l  
n u m e r o  d e  g u a r d i a s  d e d i c a d o s  a l a  p r e s e r v a c i é n  d e  l o s  c u l t i v o s  
e r a  b a j o  y s u  a c c i é n  i n e f i c a z .  T o d o s  e s t o s  h e c h o s  c o n t r a s t a n  
c i e r t a m e n t e  c o n l l a  r e s p e t u o s a  a c t i t u d  d e l  A y u n t a m i e n t o  r e s p e c ­
t o  a  l a  l e y  d e  c e r c a m i B n t o s  a  l a  h o r a  d e  i m p e d i r  l a  l i c e n c i a  
m ú t u a  q u e  d e m a n d a b a n  l o s  t e r r a t e n i e n t e s - g a n a d e r o s .  A s í  p u e s ,  
l a  i n v o c a c i o n e s  a l  d e r e c h o  d e  p r o p i e d a d  p o r  a m b o s  b a n d o s  p r e ­
s e n t a n  c a r a c t e r e s  c o n t r a d i c t o r i o s  y en  e l l a s  s u b y a c e n  o t r o s  con  
f l i c t o s  d e  c a r á c t e r  l o c a l :  o p o s i c i é n  e n t r e  m u n i c i p i o s ,  p e r v i v e n  
c i a  d e  e n e m i s t a d e s  s e c u l a r e s  e n t r e  r e p r e s e n t a n t e s  d e l  s e ñ o r  y 
e n f i t e u t a s  d e s c o n t e n t o s ,  e t c .  En c u a l q u i e r  c a s o  p o d e m o s  d e c i r  
q u e  l a  p e o r  p a r t e  l a  l l e v a  e l  p r o y e c t o  d e  c o m p a t i b i l i z a c i é n  
d e  a g r i c u l t u r a  y g a n a d e r í a  q u e  l o s  p r o p i e t a r i o s  d e  B e n i f a i o  
p r e t e n d í a n  l l e v a r  a d e l a n t e .  En l a  p u g n a  e n t r e  a m b a s  a c t i v i d a ­
d e s ,  q u e d a n  e x c l u i d a s ,  a s í ,  p r o p u e s t a s  d e  e s t e  t i p o :  s i n  d u d a
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e l  d e s a r r o l l o  a g r í c o l a  e m p r e n d i d o  e x i g í a  u n a  a m p l i a  l i m i t a c i ó n  
d e  t o d a  a m e n a z a  a l  c u l t i v o ,  y  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e l  m o d e l o  q u e  
a p u n t a b a n  l o s  d e  B a n i f a i ó ,  c o n  l a  p e r v i v e n c i a  c o n s i g u i e n t e  d e  
a z a g a d o r e s ,  a b r e v a d e r o s ,  e t c *  a s í  como d e  un g a n a d o  n u m e r o s o  
q u e  p o d í a  i n v a d i r  en  u n  m o m e n t o  d a d o  p r o p i e d a d e s  c u l t i v a d a s ,  
l o  e r a  y no  e n  e s c a s a  m e d i d a *
En l o s  c a s o s  q u e  v e r e m o s  a c o n t i n u a c i ó n ,  r e f e r i d o s  
t o d o s  e l l o s  a  A l z i r a ,  l a  o p o s i c i ó n  e n t r e  g a n a d e r o s  y a u t o r i d a ­
d e s  d e f e n s o r a s  d e  l a  a g r i c u l t u r a ,  a p a r e c e  muy c l a r a *  H a c i a  
1 8 4 6  ( 5 1 ) ,  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a  g a n a d e r í a  e n  A l z i r a  v e n í a  c a r a c ­
t e r i z a d a  p o r  d o s  h e c h o s :  p o r  u n a  p a r t e ,  l a s  v e r e d a s ,  a z a g a d o r e s  
y  a b r e v a d e r o s  s e  e n c o n t r a b a n  e n  un  e s t a d o  d e  a b a n d o n o  c u a n d o  
n o  h a b í a n  s i d o  s i m p l e m e n t e  r e d u c i d o s  a  c u l t i v o  p o r  l o s  p r o p i e ­
t a r i o s  c o l i n d a n t e s ,  l o  c u a l  s u s c i t a b a  d i s p u t a s  c a s i  d i a r i a m e n ­
t e  y d i f i c u l t a b a  e l  t r á n s i t o  d e l  g a n a d o  p o r  l a s  t i e r r a s  d e l  
t e r m i n o  ( 5 2 ) ;  p o r  o t r a ,  d e s d e  e l  A y u n t a m i e n t o  s e  v e n í a n  i m p o ­
n i e n d o  t r a b a s ,  e n  m u c h o s  c a s o s  i n s a l v a b l e s ,  a l  p a s t o r e o  d e  l o s  
g a n a d o s *  En e s t e  ú l t i m o  o r d e n  d e  c o s a s  s e  i n s c r i b e  l a  p r o h i b i ­
c i ó n  e s t a b l e c i d a  e s e  m i s m o  a ñ o  d e  q u e  l o s  g a n a d e r o s  l l e v a r a n  
s u s  r e b a ñ o s  a - p r o p i e d a d e s  p a r t i c u l a r e s  n i  a ú n  c o n t a n d o  c o n  a u ­
t o r i z a c i ó n  e s c r i t a  d e  l o s  p r o p i e t a r i o s ,  n i  s i q u i e r a  h a b i e n d o  
c o m p r a d a  l e g a l m e n t e  l a s  h i e r b a s ;  s e  e x i g í a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  
q u e  e n  e l  m o m e n t o  d e  p a s t a r  un r e b a ñ o  s e  e n c o n t r a r a  p r e s e n t e  
8 l  p r o p i e t a r i o  d e l  c a m p o *  E s t a  p e r e g r i n a  i d e a  r e s u l t a b a ,  e v i ­
d e n t e m e n t e ,  d e  i m p o s i b l e  c u m p l i m i e n t o :  s e  t r a t a b a ,  en  ú l t i m o  
e x t r e m o ,  d e  h a c e r  i m p r a c t i c a b l e  e l  p a s t o r e o  y e x p u l s a r  l o s  g a ­
n a d o s  a o t r o s  t é r m i n o s  m u n i c i p a l e s *  D e m u e s t r a ,  a d e m á s ,  e l  r a d i ­
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c a l i s m o  c o n  e l  q u e  s e  a f r o n t a b a  l a  c u e s t i ó n  e n  e s t e  c e n t r o  p i o ­
n e r o  d e  l a  a g r i c u l t u r a  más a v a n z a d a  q u e  e r a  A l z i r a *
f l á s  d e  d i e z  a ñ o s  d e s p u é s ,  l a  s i t u a c i ó n  v u e l v e  a  e s ­
t a l l a r *  En 1 8 6 0 ,  un g r u p o  d e  g a n a d e r o s  a l c i r e ñ o s  s e  d i r i g e n  a l  
G o b e r n a d o r  y  d a n  c u e n t a  d e  l a  s i t u a c i ó n :  " * * * l a  r i q u e z a  p e c u a ­
r i a  d e  A l c i r a ,  s i  no  d e  g r a n d e  i m p o r t a n c i a ,  s e  h a l l a  e n  e l  ma­
y o r  a b a n d o n o  y a p u n t a  a  s u f r i r  e l  i n m i n e n t e  g o l p e  d e  s u  d e s a p a ­
r i c i ó n "  ( 5 3 ) .  E s t a  v e z ,  s a l v a d o  s i n  d u d a  p o r  i n t e r v e n c i ó n  d e l  
G o b e r n a d o r ,  e l  p r i n c i p a l  o b s t á c u l o  i n t e r p u e s t o  e n  1 8 4 6 ,  s e  t r a ­
t a b a  d e  l a  m u l t i p l i c a c i ó n  de  l a s  m u l t a s  p o r  d a ñ o s  en  l a  p r o p i e ­
d a d  p r i v a d a  p o r  p a r t e  d e  l o s  g a n a d o s *  H a s t a  t a l  p u n t o  s e  h a b í a n  
h e c h o  n u m e r o s a s  e s t a s  p e n a s ,  q u e  l o s  g a n a d e r o s  a c u s a b a n  a m u c h o s  
p r o p i e t a r i o s  d e  h a c e r  d e n u n c i a s  f a l s a s  f i n g i e n d o  l a  e n t r a d a  d e  
a l g ú n  g a n a d o  e n  s u s  t i e r r a s ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  p e r c i b i r  l a  i n ­
d e m n i z a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e *  E l  n ú c l e o  d e l  p r o b l e m a ,  en  t o r n o  
a l  c u a l  s e  p r o d u j o  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  l i t i g i o ,  l o  c o n s t i t u í a n  
l a s  O r d e n a n z a s  R u r a l e s  d e  l a  V i l l a  d e  A l z i r a ,  a p r o b a d a s  en  1 8 5 4  
y  v i g e n t e s  d e s d e  e n t o n c e s ,  y ,  en  c o n c r e t o ,  e l  a r t í c u l o  5 0 ,  p o r  
e l  c u a l  s e  e s t a b l e c í a  u n a  d u p l i c a c i ó n  d e  l a s  i n d e m n i z a c i o n e s  a  
p a g a r  p o r  l o s  p r o p i e t a r i o s  d e  g a n a d o s  q u e  h u b i e r a n  i n v a d i d o  un  
c a m p o :
" P a r a  e v i t a r  l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  p u e d e n  o f r e c e r s e  
r e s p e c t o  a l  j u s t i p r e c i o  d e l  d a ñ o  en  e l  s o l a r  d e  l o s  
c a m p o s  p o r  e n t r a d a  d e  g a n a d o s  y r e s e s  v a c u n a s  en  
l o s  m i s m o s ,  s e  c o n s i g n a  l a  e s t i m a c i ó n  o i m p o r t a n c i a  
d e  a q u e l  p e r j u i c i o  p o r  c a d a  v e z  y cam po en q u e  s e  
e n c o n t r a r e ,  l o  e s t i p u l a d o  e n  l a  s i g u i e n t e  e s c a l a :  
d i e z  r e a l e s  p o r  c a d a  u n a  m a n a d a  d e  g a n a d o  l a n a r ,  o 
p a r t e  d e  e l l a ,  y c i n c o  p o r  c a d a  un p a r  d e  b u e y e s ,
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c u a n d o  l o s  c a m p o s  e s t u v i e r e n  e n  r a s t r o j o  o t i e r r a  y e r ­
m a ;  v e i n t e  r e a l e s  p o r  m a n a d a  d e  g a n a d o ,  y  d i e z  r e a l e s  
p o r  p a r  d e  b u e y e s ,  s i  l o s  c a m p o s  s e  b a i l a n  l a b r a d o s  o 
b a r b e c h a d o s ;  y  c i n c u e n t a  r e a l e s  p o r  m a n a d a  d e  g a n a d o  
y v e i n t e  p o r  p a r  d e  b u e y e s ,  c u a n d o  l o s  c a m p o s  e s t e n  r e ­
g a d o s  o d e  s a z ó n ,  s e m b r a d o s  o c o n  c o s e c h a s  p e n d i e n t e s ,  
p e r o  e n  t o d o s  l o s  c a s o s  s e  a b o n a r á  a d e m á s  e l  p e r j u i ­
c i o  q u e  s e  c a u s e  en  l o s  s e m b r a d o s ,  c o s e c h a s ,  f r u t o s  y  
á r b o l e s ,  c u y a s  i n d e m n i z a c i o n e s  d e b e r á  h a c e r l a s  e f e c ­
t i v a s  e l  a r r e n d a t a r i o  d e  l a  g u a r d a  a l o s  i n t e r e s a d o s  
q u e  l a s  d e n u n c i e n ,  s e g ú n  y e n  l a  f o r m a  q u e  s e  p r e s c r i ­
b e  p o r  e l  p r e s e n t e  r e g l a m e n t o ” ( 5 4 ) .
A l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  t a s a  p o r  l a  s i m p l e  e n t r a d a  e n  
un c a m p o ,  más  e l  i m p o r t e  d e  l o s  d a ñ o s  c a u s a d o s ,  s e  a ñ a d í a  l a  
c o r r e s p o n d i e n t e  m u l t a  m u n i c i p a l  c o n  d e s t i n o  a  l a s  a r c a s  d e l  
A y u n t a m i e n t o .  E l  r i g o r ;  d e  e s t a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e d a  d e  m a n i f i e s ­
t o  y ,  s i n  d u d a ,  v u e l v e  c r e í b l e s  l a s  a f i r m a c i o n e s  d e  l o s  g a n a d e ­
r o s  r e s p e c t o  a m u l t a s  f a l s a s .  En c u a l q u i e r  c a s o  c o m p r o b a m o s ,  c o ­
mo s u c e d í a  en  1 8 4 6 ,  q u e  l a  a c t i t u d  m u n i c i p a l  r a y a  en  l a  p e r s e ­
c u c i ó n .  S i  en  a q u e l  a ñ o  e l  A y u n t a m i e n t o  j u s t i f i c a b a  l o  e x t r e m a ­
d o  d e  s u  e x i g e n c i a  e n  q u e  l o s  d a ñ o s  c a u s a d o s  e n  l a s  c o s e c h a s  
e r a n  c o n s i d e r a b l e s  y e n  e l  f r e c u e n t e  d e s c u b r i m i e n t o  d e  a u t o r i ­
z a c i o n e s  d e  p a s t o r e o  f a l s i f i c a d a s ,  a h o r a  s e  i n s i s t e  e n  l a s  m i s ­
mas a r g u m e n t a c i o n e s  y  s e  p o n e  d d  m a n i f i e s t o  l a  v o l u n t a d  r e a l  
d e  p e n a l i z a r  l a  p r á c t i c a  g a n a d e r a ,  a l  j u s t i f i c a r  l a  d o b l e  i n ­
d e m n i z a c i ó n  a  l o s  p r o p i e t a r i o s  e n  e l  h e c h o  d e  q u e ,  c o n  a n t e r i o ­
r i d a d  a l a  e x i s t e n c i a  d e l  d e b a t i d o  a r t í c u l o  5 0 ,  m u c h a s  v i o l a c i o ­
n e s  d e  l a  p r o p i e d a d  n o  e r a n  d e n u n c i a d a s  s i  l o s  d a ñ o s  h a b í a n  s i ­
do e s c a s o s .
L o s  g a n a d e r o s  r e c a b a r o n  e n  am b a s  o c a s i o n e s  l a  i n t e r v e n ­
c i ó n  e n  e l  c o n f l i c t o  d s  l a  A s o c i a c i ó n  G e n e r a l  d e  G a n a d e r o s ,  a
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t r a v é s  d e  s u  p r e s i d e n c i a y y e l  h e c h o  d e  q u e  e l  P r o c u r a d o r  F i s ­
c a l  d e  C a ñ a d a s  de  l a  p r o v i n c i a  f u e r a  e n  1 8 4 6  L u i s  R u b i o  C o d e n a ,  
v e c i n o  d e  A l z i r a ,  c o n t r i b u y ó  n o t a b l e m e n t e  a q u e  l a s  a c t u a c i o n e s  
d e  l a s  a u t o r i d a d e s  m u n i c i p a l e s  n o  r e c i b i e r a n  e l  r e s p a l d o  d e l  
G o b e r n a d o r »  En un e s c r i t o  d e  1 8 4 6 ,  e l  P r o c u r a d o r  r e c o r d a b a  a l  
D e f e  P o l í t i c o  s u s  o b l i g a c i o n e s  y  a t r i b u c i o n e s  en  o r d e n  a p r e ­
s e r v a r  l a  e x i s t e n c i a  d e  c a ñ a d a s  y l u g a r e s  d e  t r á n s i t o  d e l  g a ­
n a d o ,  p u e s t o  q u e ,  n » » » e s t a s  d i s p o s i c i o n e s  y t o d a s  l a s  d e m á s  q u e  
f a v o r e c e n  l a  i n d u s t r i a  p e c u a r i a  s e  h a b í a n  d e j a d o  de  o b s e r v a r ,  
como d i c e  muy b i e n  l a  R » 0 »  d e  1 3  d e  o c t u b r e  d e  1 8 4 4 ,  p o r  l a  
a p a t í a  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s ,  d i s p u e s t a s  m u c h a s  v e c e s  a  
f a v o r e c e r  l o s  i n t e r e s e s  p r o p i o s  más b i e n  q u e  l o s  g e n e r a l e s » "  
( 5 5 ) »  L a  r e s p u e s t a  d e l  G o b e r n a d o r  no  p u d o  s e r  o t r a  q u e  e l  cum­
p l i m i e n t o  d e  u n a  l e g i s l a c i ó n  q u e  a ú n  a s e g u r a b a  a l a  g a n a d e r í a  
l o s  m e d i o s  d e  s u  s u b s i s t e n c i a ,  y q u e  l o s  a l c a l d e s  v i o l a b a n  s i s ­
t e m á t i c a m e n t e »  T a n t o  e n  1 8 4 6  como en  1 8 6 0 ,  l a s  o r d e n a n z a s  r u ­
r a l e s  v i g e n t e s  en  c a d a  m o m e n t o  f u e r o n  i n v a l i d a d a s  y t u v o  e l  
A y u n t a m i e n t o  d e  A l z i r a  q u e  p r o c e d e r  a l a  r e d a c c i ó n  d e  o t r a s  
n u e v a s »  En t o r n o  a l  m a n t e n i m i e n t o  o a n u l a c i ó n  d e  e s t a s  n o r m a ­
t i v a s  m u n i c i p a l e s  h a b í a  g i r a d o  e l  e n f r e n t a m i e n t o ,  y e n  e l ,  en  
1 8 6 0 ,  t e r c i a r o n  t a m b i á n  l o s  p r o p i e t a r i o s  a g r í c o l a s  q u e  e x i g í a n  
e l  m a n t e n i m i e n t o  d e l  a r t í c u l o  5 8 »  O u s t i f i c a b a n  l a  r e d a c c i ó n  
d e  a q u e l l a s  d u r a s  d i s p o s i c i o n e s  e n  l o s  g r a v e s  p e r j u i c i o s  o c a s i o  
n a d o s  a  l a  a g r i c u l t u r a  p o r  l o s  g a n a d o s  y  en  l a  n e c e s i d a d  d e  c o n  
t r a r r e s t a r  l a  s e c u l a r  p e r m i s i v i d a d  q u e  l a s  l e y e s  h a b í a n  t e n i d o  
c o n  t a l e s  p e r j u i c i o s »  Ya  en 1 8 6 1 ,  c u a n d o  s e  p r o p o n e  l a  r e d a c ­
c i ó n  d e  un  n u e v o  r e g l a m e n t o  r u r a l ,  s e  p r o d u c e n  a ú n  c o l e t a z o s  
d e  e s t e  p r o b l e m a :  a s í ,  a n t e  l a  p r e t e n s i ó n  d e l  g o b e r n a d o r  d e  q u e
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f u e r a  u n a  c o m i s i ó n  c o n  i g u a l  n ú m e r o  d e  g a n a d e r o s  y d e  p r o p i e ­
t a r i o s  e n  s u  s e n o  l a  q u e  e l a b o r a r a  e l  p r o y e c t o ,  e l  A y u n t a m i e n ­
t o  r é s p o n d í a  : " Q u e  e n  e s t a  v i l l a  n o  e x i s t e n  g a n a d e r o s  q u e  t a l  
p u e d a n  l l a m a r s e ,  p u e s  s i  b i e n  a p a r e c e  un r e d u c i d o  n ú m e r o  d e  p e r ­
s o n a s  q u e  s e  d e d i c a n  a e s t a  i n d u s t r i a ,  t a n  s ó l o  l o  h a c e n  c o n  e l  
o b j e t o  d e  a b o n a r  s u s  t i e r r a s ,  s i n  h a c e r  n i n g u n a  g r a n j e r i a  á n  
e l l o ;  y  t a n t o  e s  a s í  q u e  en  l a  m a t r í c u l a  i n d u s t r i a l  y  d e  c o m e r ­
c i o  n o  f i g u r a  t í t u l o  a l g u n o  p o r  t a l  c o n c e p t o » • • n { 5 6 ) .  Se  r e c h a ­
z a ,  p o r  t a n t o ,  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  g a n a d e r o s  e n  l a  c o m i s i ó n »  
Un h e c h o  s e c u n d a r i o  l l a m a  t a m b i ó n  l a  a t e n c i ó n  e n  e s t a  
s e r i e  d e  d i s p u t a s »  D e l  m is m o  modo q u e ,  a l  r e f e r i r n o s  a  l o s  c a ­
s o s  d e  C u l l e r a  y S a g u n t ,  v e í a m o s  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  a b a s t e c i -  
« n i e n t o  l o c a l  d e  p r o d u c t o s  a n i m a l e s  e n  l a  e x p l o t a c i ó n  g a n a d e r a ,  
e n  A l z i r a  s e  r e p r o d u c e  t a m b i é n  e s t a  c o n s t a t a c i ó n »  Uno d e  l o s  
a r g u m e n t o s  e s g r i m i d o s  p o r  l o s  g a n a d e r o s  e n  1 8 6 0  p a r a  p o n e r  de  
m a n i f i e s t o  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  l a s  c o a c c i o n e s  q u e  s u f r í a n ,  e r a  
e l  p o n e r  e n  r e l a c i ó n  l a  e s c a s e z  y e l  a l t o  p r e c i o  d e  l a  c a r n e  
en  A l z i r a  c o n  l a s  c o n t i n u a s  y c u a n t i o s a s  m u l t a s  q u e  l e s  e r a n  
i m p u e s t a s »  E l  A y u n t a m i e n t o ,  p o r  s u  p a r t e ,  r e c h a z a b a  q u e  l a  r a ­
z ó n  r e s i d i e r a  en  e l l o  y  c o n s i d e r a b a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  q u e  l o s  
e x c e s i v o s  i m p u e s t o s  p o r  d e r e c h o s  d e  c o n s u m o  y r e c a r g o s  p r o v i n ­
c i a l e s  y  m u n i c i p a l e s  e r a n  l o s  r e s p o n s a b l e s »  Y j u n t o  a e l l o ,  e l  
h e c h o  d e  q u e  en  o t r o s  p u e b l o s  v e c i n o s  l a  c a r n e  r e s u l t a r a  mós  
b a r a t a  a l  c o n s u m o ,  e r a  a t r i b u i d o  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  m u n i c i p a ­
l e s  a  l a  c e s i ó n  q u e  en  t a l e s  l o c a l i d a d e s  h a c í a n  l o s  p r o p i e t a ­
r i o s  d e  s u s  p a s t o s  p a r t i c u l a r e s  e n  f a v o r  d e  l o s  g a n a d o s  l o c a ­
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l e s ,  l o  c u a l  n o  r e s u l t a b a  f a c t i b l e  e n  A l z i r a :  " • • • d e  n i n g ú n  mo­
d o  p u e d e  a d o p t a r s e  en  p o b l a c i o n e s  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  e s t a  v i ­
l l a ,  p o r  s e r  a l t a m e n t e  p e r j u d i c i a l  p a r a  l o s  i n t e r e s e s  a g r í c o l a s "  
( 5 7 ) *  Nos e n c o n t r a m o s ,  p u e s ,  a n t e  u n a  o p c i ó n  c l a r a  p o r  p a r t e  
d e l  A y u n t a m i e n t o ,  q u e  e n  e s t e  s e n t i d o  p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d o  c o ­
mo p l e n o  r e p r e s e n t a n t e  d e  l o s  i n t e r e s e s  a g r í c o l a s  más a v a n z a d o s  
d e  l a  l o c a l i d a d :  l a  p o s i b l e  a u t o s u f i c i e n c i a  en  e l  a b a s t e c i m i e n ­
t o  d e  p r o d u c t o s  de  l a  g a n a d e r í a  y e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  p r e c i o s  
d e  c o n s u m o  b a j o s ,  s o n  s a c r i f i c a d o s  e n  l o  q u e  p u e d e  c o n s i d e r a r ­
s e  u n a  a c c i ó n  d e c i d i d a  en  f a v o r  d e  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  a g r a r i a .
E l  é n f a s i s  p u e s t o  e n  l a  i m p o r t a n c i a  d e  m a n t e n e r  b a j o  e l  p r e c i o  
d e  l a  c a r n e  s e  s u p e d i t a ,  s i n  e m b a r g o ,  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  u n a  
a g r i c u l t u r a  e n  p l e n a  r e n o v a c i ó n ,  y  l a s  i n s u f i c i e n c i a s  d e l  m e r ­
c a d o  l o c a l  d e  c a r n e  y  l e c h a  d e b e n  s e r  s u b s a n a d a s  a c u d i e n d o  a  
l o s  c i r c u i t o s  c o m e r c i a l e s  c o m a r c a l e s  o d e  m ás a m p l i o  a l c a n c e ,  
q u e  s e  e n c u e n t r a n  t a m b i á n  en p r o c e s o  d e  c o n s t i t u c i ó n .  I m p l í c i ­
t a  e n  e s t o s  p l a n t e a m i e n t o s  e s t á  l a  p l e n a  i n t e g r a c i ó n  e o m e r c i a l  
d e  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  d e  l a  z o n a .
S i  l a  d u r e z a  e i n c l u s o  l a  a r b i t r a r i e d a d  p r e s i d í a n  l a  
a c t u a c i ó n  m u n i c i p a l  a  l a  h o r a  d e  r e p r i m i r  l a s  a c t i v i d a d e s  g a n a ­
d e r a s  e n  l o  q u e  c o n c e r n í a  a l o s  p a s t o s  en  t i e r r a s  d e  r e g a d í o  
( r a s t r o j o s ,  b a r b e c h o s ,  h i e r b a  e n t r e  a r b o l a d o ,  e t c . )  e l  A y u n t a *  
i m i e n t o  e r a  m u c h o  más  p e r m i s i v o  c u a n d o  s e  t r a t a b a  d e  t i e r r a s  d e  
s e c a n o .  A s í  l o  v e m o s ,  p o r  e j e m p l o ,  e n  e l  c o n f l i c t o  q u e  e n f r e n ­
t ó  e n  1 8 4 8  a l  A y u n t a m i e n t o  d e  A l z i r a  c o n  C r i s t ó b a l  T o r r e n t ,  d e  
I P I a d r i d ,  p r o p i e t a r i o  d e  1 . 5 5 6  h g s .  d e  s e c a n o  y m o n t e  q u e  h a b í a  
a d q u i r i d o  e n  l a s  d e s a m o r t i z a c i o n e s  ( 5 8 ) .  E l  p r o b l e m a ,  i n t i m a m e n ­
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t e  r e l a c i o n a d o  c o n  l a s  d i f i c u l t a d e s  d e l  g a n a d o  en  e l  s e c a n o  a  
c a u s a  d e  l a  p r i v a t i z a c i ó n  d e  l o s  m o n t e s ,  s e  c e n t r a b a  e n  l a  p a ­
s i v i d a d  d e  l a  C o r p o r a c i ó n  m u n i c i p a l  r e s p e c t é  a l  p a s t o r e o  f r e c u e n ­
t e  d e  n u m e r o s o s  g a n a d o s  e n  l a s  t i e r r a s  d e  T o r r e n t ,  p e s e  a  q u e  
e s t e  h a b í a  p r e s e n t a d o  r e i t e r a d a m e n t e  a l  a l c a l d e  l o s  t í t u l o s  d e  
p r o p i e d a d  d e  l a  h e r e d a d *  E l  A y u n t a m i e n t o ,  e n  c a m b i o ,  m a n t e n í a  
l a s  r e i v i n d i c a c i ó n  s o b r e  g r a n  p a r t e  d e  a q u e l l a s  t i e r r a s  q u e  en  
l a  c a b r e v a c i ó n  d e  l o s  b i e n e s  d e l  R e a l  P a t r i m o n i o  e n  1 6 3 4  h a b í a n  
q u e d a d o  como n o  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  h e r e d a d ,  e n t o n c e s  p r o p i e d a d  
d e  l a  C o m u n i d a d  d e  T r i n i t a r i o s *  S ó l o  e l  p o s t e r i o r  a r r i e n d o  y 
s u b a s t a  p o r  e l  C o m i s i o n a d o  d e  A m o r t i z a c i ó n  h a b í a n  i n c l u i d o  en  
u n  m i s m o  t í t u l o  t o d a s  a q u e l l a s  t i e r r a s *  L a  t r i p l e  c i r c u n s t a n ­
c i a  d e  t r a t a r s e  de  t i e r r a s  d e  s e c a n o  - q u e  e l  A y u n t a m i e n t o  c o n ­
s i d e r a b a  d e  g r a n  n e c e s i d a d  p a r a  e l  g a n a d o ,  s i n  d u d a  p a r a  c o m p e n ­
s a r  l a s  l i m i t a c i o n e s i i m p u e s t a s  e n  l a s  h u e r t a s - ,  d e  p e r t e n e c e r  
a  u n  g r a n  p r o p i e t a r i o  a b s e n t i s t a ,  a j e n o  a  l o s  i n t e r e s e s  p o l í t i ­
c o s  d e  l a  l o c a l i d a d ,  y  d e  m a n t e n e r s e  c i e r t a  p o l é m i c a  - q u e  d e r i ­
v a r í a  en  p l e i t o ,  p o r  o t r a  p a r t e -  s o b r e  l a  p r o p i e d a d  común o p a r ­
t i c u l a r  d e  l a s  m i s m a s ,  c o n f l u y e r o n  en  e l  r e s u l t a d o  de  q u e  no  
s ó l o  l o s  m o n t e s  s i n o  i n c l u s o  l a s  e x t e n s i o n e s  p l a n t a d a s  d e  a l g a ­
r r o b o s  y  v i ñ a s ,  s e r v í a n  h a b i t u a l m e n t e  como p a s t o s  d e  i n v i e r n o  
p a r a  u n o s  g a n a d o s  q u e  v e í a n  l i m i t a d a s  a l  m á x im o  s u s  p o s i b i l i d a ­
d e s  d e  c i r c u l a c i ó n  y p a s t o r e o *
L a  c u e s t i ó n  e n  t o r n o  a . l a  c u a l  g i r a b a n  t o d a  e s t a  s e ­
r i e  d e  d i s p u t a s  e r a ,  s i n  d u d a ,  l a  d e f e n s a  d e  l a  p r o p i e d a d  p r i ­
v a d a *  U t i l i z a d a  p o r  u n o s  y o t r o s  e n  r e i v i n d i c a c i o n e s  m u c h a s  v e ­
c e s  o p u e s t a s ,  e s t a  i d e a  v a  d e  l o  s i m p l e m e n t e  r e t ó r i c o  a  l a  v e r -
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d a d e r a  e x p r e s i ó n  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  p r o p i e t a r i o s  a g r í c o l a s .  
P a r a d o g i c a m e n t e ,  e s  e l  A y u n t a m i e n t o  d e  S a g u n t  e n  u n o  d e  l o s  e s ­
c r i t o s  e n  d e f e n s a  dde s u s  a c t u a c i o n e s  c o n  l o s  g a n a d e r o s ,  q u i e n  
o f r e c e  u n  p l a n t e a m i e n t o  más c l a r o  d e l  p r o b l e m a :
" L a  i n s t r u c c i ó n  q u e  s e  d i ó  e n  e l  a ñ o  1 8 3 3 ,  c u a n d o  l a
c r e a c i ó n  de l o s  s u b d e l e g a d o s  d e  F o m e n t o ,  s e  l a m e n t a ­
b a  d e l  e s t a d o  d e p l o r a b l e  d e  l a  a g r i c u l t u r a . • . S e  c o n ­
t a b a  e l  p o c o  r e s p e t o  q u e  s e  t e n í a  a l a  p r o p i e d a d ,  r e ­
c o n o c i e n d o  l a  i n j u s t i c i a  d e  q u e  en  l o s  r a s t r o j o s  p a ­
c i e r a n  l o s  g a n a d o s  d e  o t r o s  s i n  p e r m i s o  d e  l o s  d u e ­
ñ o s  en  t é r m i n o s  d e  q u e  e l  l a b r a d o r  d e  E s p a ñ a  n o  e r a  
d u e ñ o  d 8  s u s  f i n c a s  p u e s t o  q u e  e l  g a n a d o  t e n í a  d e r e ­
c h o  a a p r o v e c h a r l o s "  ( 5 9 ) .
A t r a v é s  de  t o d a s  l a s  a l e g a c i o n e s  e n v i a d a s  p o r  d e m a n ­
d a n t e s  y a y u n t a m i e n t o s  8 l a s  a u t o r i d a d e s  p r o v i n c i a l e s  ve m o s  r e ­
f l e j a d a  l a  p r o b l e m á t i c a  d e l  m o m e n t o :  l a  l e g i s l a c i ó n  l i b e r a l  en
m a t e r i a  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  p r o p i e d a d  e s  t o d a v í a  r e c i e n t e  y
l a s  e x a l t a c i o n e s  o l o s  l l a m a m i e n t o s  a c u m p l i r l a ,  a p a r e c e n  f r e ­
c u e n t e m e n t e  en  l o s  e s c r i t o s .  A e s t a  l e g i s l a c i ó n  d e  c a r á c t e r  g e ­
n e r a l  s e  s u p e r p o n í a n ,  a d e m á s ,  n o r m a t i v a s  p r o v i n c i a l e s  y l o c a l e s  
q u e ,  e n  o c a s i o n e s  e n t r a b a n  en  c o n f l i c t o  c o n  a q u e l l a .  Ya  hem os  
v i s t o ,  a  e s t e  r e s p e c t o ,  e l  c a s o  d e  l o s  R e g l a m e n t o s  d e  P o l i c í a  
R u r a l  d e  A l z i r a ,  c u y a  o p o s i c i ó n  y t r a b a s  a  l a  g a n a d e r í a  t u v i e ­
r o n  como r e s u l t a d o  su  i m p u g n a c i ó n  y  n u e v a  r e d a c c i ó n .  L a  p r o p i a  
a p l i c a c i ó n  d 8  l a s  l e y e s  a  t r a v é s  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  g u b e r n a ­
t i v a s  e n t r a ñ ó  s i t u a c i o n e s  a m b i g u a s  y  p o s i b i l i t ó  d i s t i n t a s  i n t e r ­
p r e t a c i o n e s :  a s í  s u c e d e  c o n  u n a  C i r c u l a r  d e  l a  D i p u t a c i ó n  d e  
V a l e n c i a ,  p u b l i c a d a  en  1 7  d e  m a r z o  d e  1 8 5 6  ( 6 0 ) ,  p o r  l a  c u a l  s e  
e s t a b l e c í a  en  l a  p r á c t i c a  l a  o r d e n a c i ó n  d e  l o s  p a s t o s  c o n  a u t o -
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r i z a c i ó n  d e  s u s  p r o p i e t a r i o s  p a r a  l l e v a r  a  e l l o s  l o s  g a n a d o s ;  
p a r a  e l l o ,  a q u e l l o s  t e r r a t e n i e n t e s  q u e  s e  n e g a r a n  a d i c h a  e n t r a ­
d a  d e b e r í a n  s e ñ a l i z a r  a d e c u a d a m e n t e  s u s  c a m p o s .  S u r g i e r o n  p r o n ­
t o  c o n f l i c t o s  en  t o r n o  a e s t a  d i s p o s i c i ó n :  a s í  s u c e d i ó ,  p o r  
e j e m p l o ,  en  L l a u r í  e n  1 8 5 7  ( 6 1 ) »  E l  a l c a l d e  h a b í a  p u b l i c a d o  un  
b a n d o  p r o h i b i e n d o  e l  p a s t o  d e  l o s  g a n a d o s  e n  t o d a s  l a s  t i e r r a s  
d e  a r r o z a l  y d e  h u e r t a ,  r e d u c i e n d o  e l  p a s t o r e o  a  l o s  s e c a n o s  
y  a l  m o n t e .  I n m e d i a t a m e n t e ,  l o s  g a n a d e r o s  a f e c t a d o s  i n v o c a r o n  
l a  l e g i s l a c i ó n  g e n e r a l  y l a  p r o p i a  c i r c u l a r  d e  l a  D i p u t a c i ó n  q u e  
e l  A y u n t a m i e n t o  e n t e n d í a  como a p l i c a b l e  ú n i c a m e n t e  a  a q u e l l o s  
p u e b l o s  q u e  t u v i e r a n  a r r i e n d o s  d e  h i e r b a s ;  i n c l u s o  l o s  p r o p i e ­
t a r i o s  a g r í c o l a s  c o m b a t i e r o n  l a  d i s p o s i c i ó n  m u n i c i p a l  en n o m b r e  
d e  l a  n e c e s i d a d  d e  e s t e r c o l a r  s u s  t i e r r a s  m e d i a n t e  e l  p a s t o  d e  
l o s  g a n a d o s .
V/emos,  p u e s ,  cómo n o r m a t i v a s  d e  c a r á c t e r  l o c a l  m a t i ­
z a b a n  o m o d i f i c a b a n  l a  l e g i s l a c i ó n  g e n e r a l  q u e ,  en  e s t e  s e n ­
t i d o ,  e r a  b a s t a n t e  c l a r a .  En e s t e  c o n f l i c t o ,  como en  o t r o s  q u e  
h em os v i s t o ,  l a  a u t o r i d a d  m u n i c i p a l  a p a r e c e  como i n t o l e r a n t e  
c o n  e l  d e r e c h o  d e  c a d a  p r o p i e t a r i o  a a u t o r i z a r  e l  p a s t o r e o  e n  
s u s  p r o p i a s  t i e r r a s ;  d e t r á s  d e  e s t a  a c t i t u d  r e s i d e ,  s i n  d u d a ,  
l a  v o l u n t a d  d e  a l e j a r  d e f i n i t i v a m e n t e  l o s  g a n a d o s  d e  d e t e r m i n a ­
d a s  á r e a s ,  l a s  d e  r e g a d í o  a r r o z a l ,  h u e r t a  o a r b o l a d o ,  i m p i d i e n ­
d o  u n a  c i r c u l a c i ó n  q u e  e x i g í a  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  a z a g a d o r e s  y 
o t r o s  e s p a c i o s  i n c u l t o s  y q u e  e n t r a ñ a b a  e l  p e l i g r o  d e  c o n t i n u a s  
v i o l a c i o n e s  d e  l a  p r o p i e d a d  y  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  d a ñ o s  e n  l a s  
c o s e c h a s .  L o s  c o n t e n c i o s o s  e n t r e  l o s  g a n a d e r o s  y  l a s  a u t o r i d a d e s  
m u n i c i p a l e s  s e  p r o l o n g a n  h a s t a  e l  p r e s e n t e  s i g l o :  s i  b i e n  d u r a n -
387
t e  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o  X I X  t i e n e  l u g a r  e l  p r o c e s o  - a l  
q u e  n o s  r e f e r i m o s  en  e l  a p a r t a d o  s i g u i e n t e -  d e  e s t a b u l a c i ó n  d e l  
g a n a d o  e n  l a s  z o n a s  d e l  r e g a d í o  l i t o r a l ,  l a  p e r v i v e n c i a  d e  a l ­
g u n o s  p e q u e ñ o s  r e b a ñ o s  en  r é g i m e n  d e  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l o s  
m o n t e s ,  r a s t r o j o s ,  e t c » ,  c o n t i n u a b a  p o n i e n d o  d e  m a n i f i e s t o  l a  
p r e c a r i e d a d  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  t a n t o  g e n e r a l e s  como l o c a l e s ,  
e n  o r d e n  k p r o t e g e r  l a  a g r i c u l t u r a .  L o s  r e g l a m e n t o s  d e  m o n t e s  
y  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n t r a r i a s  a l a  e n t r a d a  d e  l o s  g a n a d o s  en  
t e r r e n o s  y s e m b r a d o s  a c o t a d o s ,  p a r e c e  q u e  h u b i e r a n  d e b i d o  r e ­
s u l t a r  s u f i c i e n t e s .  No e r a  a s í ,  como hem o s  v i s t o ,  y  l o s  a y u n ­
t a m i e n t o s  d e  l a s  z o n a s  d e  a g r i c u l t u r a  más d e s a r r o l l a d a  s e  v e í a n  
e n  l a  o b l i g a c i ó n  de a d o p t a r  l a s  d r á s t i c a s  m e d i d a s  r e f e r i d a s .  E l  
p e c u l i a r  c a r á c t e r  d e  l a s  m i s m a s ,  s i n  e m b a r g o ,  c h o c a b a  en  o c a s i o ­
n e s  c o n  l a  l e g i s l a c i ó n  g e n e r a l  y  p e r m i t í a  a  l o s  g a n a d e r o s  e j e r ­
c e r  c o n  é x i t o  a c c i o n e s  l e g a l e s  e n  d e f e n s a  d e  s u s  i n t e r e s e s .  A s í ,  
a  f i n a l e s  d e  s i g l o ,  d i v e r s o s  p u e b l o s  d e  V a l e n c i a  y C a s t e l l ó  
p r o c e d i e r o n  a l a  i m p o s i c i ó n  d e  l o  q u e  p o d r i a m o s  c o n s i d e r a r  m u l ^  
t a s  p r e v e n t i v a s :  u n o s  c á n o n e s  q u e  t o d o  g a n a d o  d e b í a  s a t i s f a c e r  
p a r a  p o d e r  p a s t a r  en  e l  t é r m i n o  y q u e  s e r v í a n  p a r a  p o d e r  p a g a r  
l a s  m u l t a s  y l o s  d a ñ o s  o c a s i o n a d o s  p o r  i n v a s i ó n  d e  t e r r e n o s .  La  
i n t e r v e n c i ó n  d e  l a  A s o c i a c i ó n  G e n e r a l  d e  G a n a d e r o s  o b t u v o  e n  mu­
c h o s  l u g a r e s  l a  a n u l a c i ó n  de e s t a s  p e r c e p c i o n e s  q u e  c o n s t i t u í a n  
un g r a v a m e n  i n d i r e c t o  s o b r e  l a  g a n a d e r í a  y  e n t r a b a n  en  c o l i s i ó n ,  
p o r  t a n t o ,  c o n  l o s  s i s t e m a s  f i s c a l e s  v i g e n t e s  ( 6 2 ) .
P u e d e  d e c i r s e ,  p o r  t a n t o ,  q u e  l a  a c t u a c i ó n  de  l o s  a y u n  
t a m i e n t o s  n o  s ó l o  s e  i n s p i r a  e n  l a  l e g i s l a c i ó n  p r e s e r v a d o r a  d e  
l a  p r o p i e d a d  y c o n s t i t u y e  l a  p l a s m a c i ó n  p r á c t i c a  d e  l a  m i s m a ,
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s i n o  q u e  v a  más a l l á  d e  e s t a ,  c a y e n d o  e n  o c a s i o n e s  é n  l a  a r b i ­
t r a r i e d a d *  L a  d u r e z a  c o n  q u e  e r a  t r a t a d a  l a  a c t i v i d a d  g a n a d e r a ,  
p o n e  d e  m a n i f i e s t o  como l a s  l e y e s  r e s u l t a b a n  i n s u f i c i e n t e s  en  
c u a n t o  a  l a  p r o t e c c i ó n  e f i c a z  d e  l o s  c u l t i v o s  e n  un  ¿ r e a  c a r a c ­
t e r i z a d a  p o r  l a  m o d e r n i z a c i ó n  a g r a r i a  y  l a  v a l o r i z a c i ó n  d e  l o s  
p r o d u c t o s  d e l  c a m p o *
En t i e r r a s  d e  s e c a n o ,  d o n d e  l a  g a n a d e r í a  c o n t a b a  c o n  
m a y o r e s  p o s i b i l i d a d e s  d e  e x i s t e n c i a  p o r  l a  m e n o r  h o s t i l i d a d  d e  
l o s  p r o p i e t a r i o s ,  l a s  c u e s t i o n e s  q u e  s e  p l a n t e a b a n  s o n  r a d i c a l ­
m e n t e  d i s t i n t a s *  E n c o n t r a m o s ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  u n a  c i e r t a  l í n e a  
d e  c o n t i n u i d a d  r e s p e c t o  a l  p a s a d o :  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  l e g i s l a ­
c i ó n  l i b e r a l  r e l a c i o n a d a  c o n  l a  p r o t e c c i ó n  d e  l a  p r o p i e d a d ,  no  
t e n í a  u n  c a r á c t e r  c e n t r a l  como e n  l o s  c a s o s  q u e  a c a b a m o s  d e  v e r *  
E l  a r r i e n d o  d e  t o d o s  l o s  p a s t o s  d e l  t e r m i n o ,  l a  r e g u l a c i ó n  m i ­
n u c i o s a  d e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l o s  m i s m o s ,  y  l a s  c u e s t i o n e s  r e ­
f e r e n t e s  a l a s  v í a s  p e c u a r i a s  s o n  l o s  p r o b l e m a s  f u n d a m e n t a l e s  
c o n  q u e  n o s  e n c o n t r a m o s  en  e s t a s  z o n a s *
Como d e c l a r a b a  e l  A y u n t a m i e n t o  d e  A l z i r a  en  u n o  d e  s u s  
e s c r i t o s ,  y d e m o s t r a b a  d e s p u é s  e n  s u  a c t u a c i ó n  p r á c t i c a ,  u n a  
z o n a  d e  a g r i c u l t u r a  a v a n z a d a  n o  p o d í a  p e r m i t i r s e  a r r e n d a m i e n t o s  
p ú b l i c o s  d e  s u s  p a s t o s  n i  a ú n  c o n  l a s  g a r a n t í a s  e x i s t e n t e s  d e  
p r o t e c c i ó n  a  l a  p r o p i e d a d *  Oe l o  q u e  s e  t r a t a b a  e r a  d e  a l e j a r  
d e f i n i t i v a m e n t e  l o s  g a n a d o s  d e  l a s  t i e r r a s  d e  r e g a d í o *  En cam ­
b i o ,  n o  s u o e d í a  l o  m is m o  en  l a s  z o n a s  m ás i n t e r i o r e s ,  d e  s e c a n o *  
L o s  a r r e n d a m i e n t o s  d e  l a s  y e r b a s  s o n  a q u í  f r e c u e n t e s  y  m u c h a s  
v e c e s  v a n  a c o m p a ñ a d o s  d e  r e g l a m e n t a c i o n e s  d e  e s t e  a p r o v e c h a m i e n ­
t o :  e n  e s t o s  c a s o s ,  e l  e n f r e n t a m i e n t o  a b i e r t o  e n t r e  p r o p i e t a r i o s  
y  g a n a d e r o s  q u e d a  muy m i t i g a d o :  l a s  l i m i t a c i o n e s  a l  t r á n s i t o  y 
a l  p a s t o r e o  son  m í n i m a s  y  l o s  d a ñ o s  q u e  e l  g a n a d o  p u e d e  c a u s a r
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e n  u n a  a g r i c u l t u r a  d e  o l i v o s  y a l g a r r o b o s ,  e s c a s o s .  L o s  p r o b l e ­
m a s ,  p o r  t a n t o ,  t i e n e n  o t r o  o r i g e n :  s e  t r a t a  d e l  c u m p l i m i e n t o  
d e  l a s  O r d e n a n z a s  d e l  a r r i e n d o  e n  u n a  s i t u a c i ó n  en  q u e  l a  g a n a ­
d e r í a  t i e n e  l i b r e  a c c e s o  a c u a l q u i e r  p a s t o .  V ea m o s  como e j e m p l o  
l a  n o r m a t i v a  e s t a b l e c i d a  en  T o r í s  p a r a  e l  a r r i e n d o  d e  l o s  p a s ­
t o s  d e  p r o p i e d a d  p r i v a d a  y d e  l o s  m o n t e s  c o m u n a l e s  (m u y  s e m e ­
j a n t e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  a  l a  d e  o t r o s  p u e b l o s  como U t i e l ,  e t c . )  
h a c i a  m i t a d  d e  s i g l o ,  y c o n o c e r e m o s  en  d e t a l l e  como s e  o r d e n a ­
b a  e l  p a s t o r e o  e n  l a s  z o n a s  d e  s e c a n o .
L a s  O r d e n a n z a s  d e  T o r í s  f u e r o n  r e d a c t a d a s  e n  1 8 4 5  y  
p e r m a n e c i e r o n  v i g e n t e s  s i n  a l t e r a c i ó n  a l g u n a  h a s t a  1 8 5 7  en  q u e ,  
t r a s  a l g u n o s  i n c i d e n t e s  e n t r e  p a s t o r a s  y p r o p i e t a r i o s ,  e l  A y u n ­
t a m i e n t o  t u v o  q u e  e n d u r e c e r  l a s  c o n c e s i o n e s  d e  p a s t o r e o .  Co men­
z a b a n  r e g u l a n d o  l a s  c a n t i d a d e s  a p e r c i b i r  y  e l  n ú m e r o  d e  c a b e ­
z a s  d e  g a n a d o  p e r m i t i d o ,  y e s t a b l e c í a n  u n a  d i f e r e n c i a c i ó n  e n t r e  
g a n a d e r o s  f o r a s t e r o s  y  de  l a  l o c a l i d a d ;
n L a s  b a s e s  p r i n c i p a l e s  p a r a  e l  a r r i e n d o  l o  s e r á n :  1 & .  
Que c u a l q u i e r  f o r a s t e r o  q u e  q u i e r a  a p a c e n t a r  s u s  g a ­
n a d o s  en  e l  t é r m i n o ,  h a  d e  s a t i s f a c e r  l a  r e t r i b u c i ó n  
d e  2 r . v .  d i a r i o s  p o r  c a d a  c i e n  c a b e z a s  d e  l a n a r  o 
c a b r í o  q u e  i n t r o d u z c a  e n  é l ,  y s i  l o  e s  v a c u n o ,  h a  
d e  s a t i s f a c e r  8 m a r a v e d í s  d i a r i o s  p o r  c a d a  r e s  q u e ­
d a n d o  en  l a s  a t r i b u c i o n e s  d e l  A y u n t a m i e n t o  p l e n o ,  e l  
d i s m i n u i r  d e  d i c h a  g r a d u a c i ó n  a q u e l  t a n t o  q u e  r e g u ­
l e n  p r o p o r c i o n a l m e n t e  a  l a  c l a s e  d e l  a r r e n d a d o r ,  n ú ­
m e r o  d e  c a b e z a s  q u e  i n t r o d u z c a  y  t i e m p o  q u e  a s e g u r e  
p e r m a n e c e r  en e l  t é r m i n o . 2 8 .  Que ú n i c a m e n t e  p o d r á n  
a d m i t i r s e  a p a s t a r  en  e l  t é r m i n o  h a s t a  2 5 0 0  c a b e z a s  
d e  g a n a d o  f o r a s t e r o ,  y  en  l l e g a n d o  a  d i c h o  n ú m e r o  n o  
s e  a d m i t i r á  g a n a d o  a l g u n o ,  a ú n  c u a n d o  o f r e z c a  s a t i s ­
f a c e r  m a y o r  c a n t i d a d  d e  l a  e s t i p u l a d a . . . 3 9 .  Que a  l o s  
v e c i n o s  g a n a d e r o s  s e  l e s  p e r m i t e  p a s t a r  c o n  s u s  g a n a ­
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d o s  en  l a s  p r o p i e d a d e s  d e  i o s  d e m á s ,  p o r  c u y a  p e r m i ­
s i ó n  d e b e r á n  s a t i s f a c e r  6 m a r a v e d í s  m e n s u a l e s  p o r  c a ­
b e z a  d e  g a n a d o  l a n a r  o c a b r í o ,  s i e m p r e  q u e  e l  n ú m e r o  
d e  e s t a s  no e x c e d a  d e  2 0 0  p o r  c a d a  g a n a d e r o ,  p u e s  d e  
l a s  q u e  e x c e d a n  p a g a r á n  p r o p o r c i o n a l m e n t e  i g u a l  c a n t i ­
d a d  q u e  l o s  q u e  no s e a n  v e c i n o s "  ( 6 3 ) •
E x i s t e ,  p u e s ,  un  c i e r t o  c o n t r o l  s o b r e  e l  t a m a ñ o  de  
l o s  g a n d d ü s ,  q u e  s e  p r e t e n d e  n o  e x c e d a  d e t e r m i n a d o s  n i v e l e s :  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  r e f e r i d a s  a  l o s  g a n a d o s  f o r a s t e r o s  s i n  d u d a  
c o b r a n  t o d o  s u  s e n t i d o  s i  c o n s i d e r a m o s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  
a n t e  l a s  r e s t r i c c i o n e s  i m p e r a n t e s  en  o t r a s  c o m a r c a s ,  p u d i e r a n  
a c u d i r  h a c i a  l o s  s e c a n o s  g a n a d o s  n u m e r o s o s *  A l  p r o p i o  t i e m p o  
s e  e s t a b l e c í a n  l a s  p e n a s  p o r  d a ñ o s  en  c a m p o s  y s e  r e g u l a b a  e l  
p a s t o  en  d e t e r m i n a d a s  t i e r r a s  a t e n d i e n d o  a l o s  c u l t i v o s :
" 6 9 *  L o s  g a n a d o s  no  p o d r á n  e n t r a r  a  p a s t a r  en  l o s  c a m p o s  
d e  o l i b e r a s  ( s i c )  y  g a r r o f e r a s  d e s d e  e l  d í a  1 6  d e  j u ­
l i o  de  c a d a  a ñ o  h a s t a  l e v a n t a d a  t o t a l m e n t e  l a  c o s e c h a  
r e s p e c t i v a *  En l a s  v i ñ a s ,  d e s d e  p r i m e r o  d e  m a r z o  h a s ­
t a  e l  d í a  d e  t o d o s  l o s  S a n t o s ;  y  e n  l o s  m a j u e l o s  h a s ­
t a  q u e  h a y a n  c u m p l i d o  s e i s  a ñ o s *  E l  v a c u n o  y e l  c a b r í o  
e n  n i n g ú n  t i e m p o  d e l  a ñ o * * *
7 a *  B a j o  l a s  m i s m a s  p e n a s  s e  p r o h i b e  e l  q u e  l o s  g a n a ­
d o s  e n t r e n  e n  l a s  p r o p i e d a d e s  r e c i e n  l l o v i d o ,  a  s a b e r  
d e s d e  e l  p r i m e r o  d e  m a y o  a f i n  d e  a g o s t o  q u e  no p a ­
s e n  6 d í a s  y e n  r e s t a n t e  d e l  a ñ o  h a s t a  t r a n s c u r r i d o s  
8 d í a s *  C a s o  d e  e n t r a r  a l g ú n  g a n a d o  en  d i c h a s  p r o p i e ­
d a d e s  d e s p u é s  d e l  t e r m i n o  d e s i g n a d o  y c a u s a r  d a ñ o  p o r  
b l a n d e o ,  c u y o  v a l o r  e x c e d a  d e  1 0  s u e l d o s ,  a d e m á s  d e  p a ­
g a r  á s t e ,  s u f r i r á  e l  d u e ñ o  l a  m u l t a  d e  4 5  r * v * H ( 6 4 ) *
A l g u n a s  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  e l  d e s t i n o  d e  l o s  f o n d o s  
r e c a u d a d o s  p o r  e l  p a s t o r e o  - q u e  s e  r e p a r t í a n  e n t r e  l a  d e p o s i t a ­
r í a  d e  p r o p i o s  y e l  p a g o  d e  l o s  g u a r d a s  y  d e m á s  i n f r a e s t r u c t u r a
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l i g a d a  a l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l o e  a p r o v e c h a m i e n t o s  g a n a d e r o s -  com­
p l e t a b a n  e s t e  r e g l a m e n t o  q u e  s o l a m e n t e  en  u n  p u n t o  s e  v i o  c o r r e ­
g i d o  p o r  e l  G o b e r n a d o r  a n t e s  d e  s u  a p r o b a c i ó n  d e f i n i t i v a .  Se  
t r a t a b a  d e l  d e r e c h o  de  l o s  p r o p i e t a r i o s  a  p r o h i b i r  e l  p a s t o  en  
s u s  t i e r r a s  a u n  e x i s t i e n d o  un  a r r e n d a m i e n t o  g e n e r a l  de  t o d o s  
l o s  p a s t o s  d e l  m u n i c i p i o :  e s t o s  p r o p i e t a r i o s  d e b í a n  s e ñ a l i z a t  
d e b i d a m e n t e  s u s  c a m p o s  y n o  s e  b e n e f i c i a r í a n  en  s u  c a s o ,  d e l  
p r o d u c t o  d e  l a  r e c a u d a c i ó n  p o r  p a s t o r e o .
O t r a  c u e s t i ó n  d e  g r a n  t r a s c e n d e n c i a  l a  c o n s t i t u í a  e l  
p r o g r e s i W o  d e t e r i o r o  d e  l a s  v í a s  p e c u a r i a s  y l o s  c o n f l i c t o s  s u r ­
g i d o s  e n  t o r n o  a  e l l a s  p o r  d i v e r s o s  m o t i v o s .  No e r a  e s t e  un  p r o ­
b l e m a  n u e v o ,  p u e s t o  q u e y s e c u l a r m e n t e ,  l a  t r a s h u m a n c i a  h a b í a  s i ­
do f u e n t e  d e  e n f r e n t a m i e n t o s  e n t r e  g a n a d e r o s  - c o n  su  ó r g a n o  r e ­
p r e s e n t a t i v o ,  e l  C o n c e j o  d e  l a  f i e s t a -  y  a y u n t a m i e n t o s  y p r o p i e ­
t a r i o s  ( 6 5 ) ,  En e l  c a s o  d e  l a s  v í a s  p e c u a r i a s  d e  c a r á c t e r  l o c a l ,  
l a  s i t u a c i ó n  s e  h a b í a  a g r a v a d o  n o t a b l e m e n t e  y ,  en  a l g u n o s  p u e ­
b l o s ,  como h e m o s  v i s t o ,  h a b í a n  p r á c t i c a m e n t e  d e s a p a r e c i d o .  S i n  
e m b a r g o ,  l a  c o n t i n u a s  r e c l a m a c i o n e s  d e  l o s  g a n a d e r o s  o b t u v i e r o n  
e n  m u c h o s  c a s o s  l a  r e h a b i l i t a c i ó n  d e  l a s  m i s m a s ;  a s í ,  a p r i n c i ­
p i o s  d e  l o s  a ñ o s  6 0 ,  e l  G o b e r n a d o r  h a b í a  i n s t a d o  a t r a v é s  d e  v a ­
r i a s  c i r c u l a r e s  a l  d e s l i n d e  y  a m o j o n a m i e n t o  d e  l a s  v e r e d a s  y d e ­
más s e r v i d u m b r e s  p e c u a r i a s .  En m u c h o s  c a s o s ,  como e l  d e  S u e c a  
( 6 6 ) ,  l o s  g a n a d e r o s  v e n í a n  s o l i c i t a n d o  d e s d e  m u c h o s  a ñ o s  a n t e s  
e s t a s  m e d i d a s ;  en  o t r o s ,  como e l  d e  X e r e s a  en  1 8 6 2  ( 6 7 )  l a  i n e x i s ­
t e n c i a  d e  c u a l q u i e r  d e s l i n d e  a n t e r i o r  o b l i g ó  a  l o s  p e r i t o s  a r e ­
c o n s t r u i r  l a s  v e r e d a s  a  p a r t i r  d e  l o s  u s o s  c o n s u e t u d i n a r i o s .
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D i f e r e n t e  p r o b l e m á t i c a  p r e s e n t a b a n  l a s  v í a s  p e c u a ­
r i a s  d e  m a y o r  i m p o r t a n c i a ,  q u e  e r a n  u t i l i z a d a s  p a r a  l a  t r a s h u -  
m a n c i a  y  t r á f i c o  c o m e r c i a l  d e  g a n a d o s *  L a  l i q u i d a c i ó n  d e  l o s  
t r a d i c i o n a l e s  p r i v i l e g i o s  d e  l a  f i e s t a  e n  m a t e r i a  d e  t r a s h u m a n -  
c i a  y p a s t o s  ( 6 8 )  e s  p a r a l e l a  a  l a  l e g i s l a c i ó n  l i b e r a l  r e l a t i ­
v a  a  l a  c o n s o l i d a c i ó n  d e  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a *  L a  í n t i m a  t r a b a ­
z ó n  e x i s t e n t e  e n t r e  e l  m a r c o  j u r í d i c o  d e  l a  f i e s t a  y l a s  e s t r u c ­
t u r a s  d e l  A n t i g u o  R é g i m e n  p u e s t a  d e  m a n i f i e s t o  p o r  A * G a r c í a  S a n z  
( 6 9 )  n o  p o d í a n  s i n o  p r o p i c i a r  a q u e l  r e s u l t a d o *  L a s  n e c e s i d a d e s  
y e x i g e n c i a s  d e  u n a  a g r i c u l t u r a  e n  p r o c e s o  d e  r e n o v a c i ó n  d e s e m ­
p e ñ a r o n ,  s i n  e m b a r g o ,  un p a p e l  i g u a l m e n t e  f u n d a m e n t a l :  b i e n  s e  
t r a t a s e  d e l  m o d e l o  e x t e n s i v o  c a s t e l l a n o  q u e  p r e c i s a b a  l a  r o t u ­
r a c i ó n  de  t o d a s  l a s  t i e r r a s  d i s p o n i b l e s ,  b i e n  d e l  m o d e l o  d e  l o s  
r e g a d í o s  l i t o r a l e s  c o n  a p r o v e c h a m i e n t o  i n t e n s i v o  d e l  s u e l o  s i n  
r e s e r v a  d e  p a s t o s ,  l o s  d e s p l a z a m i e n t o s  m a s i v o s  d e  g a n a d o  s u p o ­
n í a n  i m p o r t a n t e s  o b s t á c u l o s  p a r a  l a  a g r i c u l t u r a *  A s í ,  y a  e n  l o s  
a ñ o s  2 0  d e l  s i g l o  X I X ,  l a  h o s t i l i d a d  d e  l o s  c a m p e s i n o s  a n t e  l o s  
r e b a ñ o s  e r a  a b i e r t a  y s e  sumaba»,  m u c h a s  v e c e s  a l a  a c t i v i d a d  de  
l o s  b a n d o l e r o s  p a r a  h a c e r  d e  l a  t r a s h u m a n c i a  u n a  o p e r a c i ó n  a r r i e s ­
g a d a  ( 7 0 ) *  L a  R e a l  O r d e n  d e  3 1  d e  e o e r o  d e  1 8 3 6  d i s o l v i ó  d e f i n i ­
t i v a m e n t e  l a  f i e s t a  y  l a  s u s t i t u y ó  p o r  l a  A s o c i a c i ó n  G e n e r a l  d e  
G a n a d e r o s :  l a  t r a s h u m a n c i a  c o n t i n u a b a ,  p e r o  a p a r t i r  d e  e n t o n ­
c e s  t e n d r í a  q u e  e n f r e n t a r s e  en  i g u a l d a d  d e  c o n d i c i o n e s  a  l o s  
i n t e r e s e s  d i v e r s o s  d e  l a s  z o n a s  a g r í c o l a s  q u e  a t r a v e s a r a *  No 
p u e d e  d e c i r s e ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  l a  i n d e f e n s i ó n  d e  l a  g a n a d e r í a  
r e s u l t a s e  t o t a l :  m u c h a s  d e  l a s  c a r g a s  e c o n ó m i c a s  q u e  l o s  m u n i ­
c i p i o s  i m p o n í a n  a l  p a s o  d e  l o s  g a n a d o s  d e s a p a r e c i e r o n  y  l o s  p r o ­
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p i o s  g a n a d e r o s  i n v o c a b a n  f r e c u e n t e m e n t e  l a s  m e d i d t í s  l i b e r a l e s  
a l a  h o r a  d e  p r o t e g e r s e  d e  l a s  p r e t e n s i o n e s  d e  a l g ú n  a l c a l d e *  
Hemos v i s t o  t a m b i é n  cémo en  l o s  f r e c u e n t e s  c o n f l i c t o s  e n t r e  a -  
y u n t a m i e n t o s  y g a n a d e r o s ,  m u c h a s  v e c e s  e r a n  é s t o s  l o a  q u e  r e c i ­
b í a n  e l  r e s p a l d o  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  p r o v i n c i a l e s *  A dem ás de t o ­
do  e l l o ,  l a  A 8 o c i a c i 6 n  G e n e r a l  d e  G a n a d e r o s  q u e d é  c o n f i r m a d a  
d u r a n t e  l a  d é c a d a  m o d e r a d a  como l a  t í n i c a  o r g a n i z a c i ó n  r e p r e s e n ­
t a t i v a  d e  l a  g a n a d e r í a ,  y d e l i m i t a d a s  s u s  c o m p e t e n c i a s ,  a l  t i e m ­
p o  q u e  s e  e s t a b l e c í a  e n  t o d a s  l a s  p r o v i n c i a s  l a  f i g u r a  d e l  P r o ­
c u r a d o r  F i s c a l  de  C a ñ a d a s ,  d e s t i n a d a  a p r o t e g e r  y h a c e r  r e s p e ­
t a r  l o s  d e r e c h o s  g a n a d e r o s *  En e l  P a í s  V a l e n c i a n o ,  l a  t r a s h u ­
m a n c i a  d e p e n d í a  f u n d a m e n t a l m e n t e  d e  l o s  g a n a d o s  a r a g o n e s e s  y  
c a s t e l l a n o s  q u e ,  como h em o s  v i s t o ,  p r e c i s a b a n  d e  l o s  p a s t o s  l i ­
t o r a l e s  v a l e n c i a n o s  d u r a n t e  e l  i n v i e r n o *  S i  e s t u d i a m o s  e l  m ap a  
d e  l a s  c a ñ a d a s  d e  l a  p r o v i n d i a  d e  V a l t í n c i a  ( 7 1 )  ve m o s  como p r e ­
s e n t a n  u n a  d i s p o s i c i ó n  c o n v e r g e n t e  d e s d e  l a s  p r o v i n c i a s  d e  T e ­
r u e l ,  C u e n c a  y A l b a c e t e  h a s t a  l a  h u e r t a  d e  V a l e n c i a  y l a s  r i b e ­
r a s  d e l  X t í q u e r *  D u r a n t e  e l  i n v i e r n o ,  l a  p r e s e n c i a  d e  i n m e n s o s  
g a n a d o s  en  l a s . m o n t a ñ a s  d e  e s t a s  z o n a s  e r a  c o n s t a n t e ,  a d e m á s  de  
l a  t r a s h u m a n c i a  d e  l o s  p r o p i o s  r e b a ñ o s  d e l  i n t e r i o r  d e  l a  p r o ­
v i n c i a *  T o d o  e l l o  d a b a  l u g a r  a l o s  l ó g i c o s  c o n f l i c t o s  t a n t o  en  
l o s  l u g a r e s  d e  p a s o  como en  l o s  d e  p a s t o r e o *  R e s p e c t o  a e s t o s  
t í l t i m o s  he m o s  v i s t o  y a  a l g t í n  c a s o  en  l a s  p á g i n a s  a n t e r i o r e s ,  
p e r o ,  s i n  d u d a ,  c o n t a b a n  t a m b i é n  c o n  u n a  c i e r t a  t r a d i c i ó n  en  
l a s  t i e r r a s  v a l e n c i a n a s :  y a  d e s d e  1 7 3 0  l o s  r e b a ñ o s  a r a g o n e s e s ,  
q u e  t e n í a n  s u s  p r o p i o s  p a s t o s  e n  O r i h u e l a ,  c o m e n z a r o n  a s e r  d e s ­
p l a z a d o s  p o r  l o s  g a n a d o s  l o c a l e s ,  i n i c i á n d o s e  a s í  un p e r í o d o  d e
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c h o q u e s  y  c o n f l i c t o s  ( 7 2 ) *  L o s  i m p e r a t i v o s  d e  l a  a g r i c u l t u r a  a -  
c a b a r o n  p o r  l i m i t a r  l a  t r a s h u m a n c i a  m e d i a n t e  l a s  t r a b a s  i m p u e s ­
t a s  a  l a  c i r c u l a c i ó n  d e  g a n a d o s *
En e s t a  l u c h a ,  l o s  d e r e c h o s  t r a d i c i o n a l e s  y l a  l i b e r ­
t a d  d e  c e r c a m i e n t o s  y d i s p o n i b i l i d a d  d e  l a s  t i e r r a s ,  f u e r o n  i -  
g u a l m e n t e  i n v o c a d o s *  En 1 8 5 7 - 5 8 ,  v i v i ó  R e q u e n a  l a  d i s p u t a  p o r  l a  
j u r i s d i c c i ó n  s o b r e  u n a  C a ñ a d a  e n t r e  e l  A y u n t a m i e n t o  y l a  A s o c i a ­
c i ó n  G e n e r a l  d e  G a n a d e r o s *  Dos  i m p o r t a n t e s  v í a s  p e c u a r i a s ,  e n t r e  
o t r a s  d e  m e n o r  e n t i d a d ,  a t r a v e s a b a n  e l  t e r m i n o  d e  R e q u e n a  e s t a ­
b l e c i e n d o  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  e n t r e  C u e n c a  y l a s  z o n a s  l i t o r a l e s  
d e  V a l e n c i a :  l a  p r i m e r a  l l e g a b a  h a s t a  S i e t e  A g u a s  y p o r  C h i v a  y 
G o d e l l e t a  c o n c l u í a  en  l a  h u e r t a  d e  V a l e n c i a ;  l a  o t r a  d e s c e n d í a  
h a s t a  l a  R i b e r a  d e l  X ó q u e r *  T r a d i c i o n a l m e n t e  e l  A y u n t a m i e n t o  d e  
R e q u e n a  y l a  f i e s t a  h a b í a n  m a n t e n i d o  d i s p u t a s  d e  j u r i s d i c c i ó n  y 
e l  p r i m e r o  h a b í a  c o n s e g u i d o  i m p o n e r  a l g ú n  i m p u e s t o  a  l o s  g a n a ­
d o s  q u e  t r a n s i t a b a n  p o r  e l l a s *  E l  c o n f l i c t o  s u r g i ó  c u a n d o  h a c i a  
1 8 5 7  un  g r u p o  d e  g a n a d e r o s  d e n u n c i ó  a  l a  A * G * G *  y a l  m i n i s t r o  de  
F o m e n t o  l a  i m p o s i c i ó n  d e  p a g o s  p o r  t r a n s i t o  d e  g a n a d o s  y a p r o ­
v e c h a m i e n t o  d e  l o s  p a s t o s  d e  l a  c a ñ a d a  d e  San  3 u a n *  T r a s  e s t a s  
p r e t e n s i o n e s  d e l  A y u n t a m i e n t o  e s t a b a  l a  i n t e n c i ó n  d e  d e s p o j a r  
a l o s  g a n a d e r o s  d e  u n a  d e  l a s  d o s  v í a s :  a s í  l o  h a c e  p e n s a r  l a  
j u s t i f i c a c i ó n  e s g r i m i d a  q u e  i n c i t a b a  a  u t i l i z a r  l a  o t r a  c a ñ a d a ,  
a s í  como e l  h e c h o  d e  q u e  m u c h o s  p r o p i e t a r i o s  h u b i e r a n  v e n i d o  r o ­
t u r a n d o  a l g u n a s  z o n a s  d e  l a  v í a  y a  d e s d e  e l  s i g l o  a n t e r i o r *  E l  
A y u n t a m i e n t o  b a s a b a  s u s  p r e t e n s i o n e s  e n  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  q u e  
l a  c a ñ a d a  e r a  d e  p r o p i e d a d  m u n i c i p a l  p a r a  d e m o s t r a r  l o  c u a l  a -  
p o r t a b a  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l o s  d i v e r s o s  p l e i t o s  h a b i d o s  e n  e l  s i -
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g l o  X V I I I  c o n  l a  M e s t a  y q u e  s e  f a l l a r o n  c o n c e d i e n d o  a l  m u n i c i ­
p i o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  e s t a b l e c e r  l o s  i m p u e s t o s  d e  " b o r r a  y a s a ­
d u r a ” .  P o r  s u  p a r t e ,  l a  A . G . G .  d e f e n d í a  e l  c a r á c t e r  d e  c a ñ a d a  
r e a l ,  y , p o r  t a n t o , d e  t e r r e n o  p ú b l i c o  q u e  n i n g ú n  a y u n t a m i e n t o  
p o d í a  a p r o p i a r s e ;  y en  e l  a l e g a t o  d e  s u  d e f e n s a  i n v o c a b a  l a s  
t r a n s f o r m a c i o n e s  l i b e r a l e s  e n  m a t e r i a  d e  f i s c a l i d a d  m u n i c i p a l :
H¿ S e r á  a p l i c a b l e  a  e s t o s  t i e m p o s  a q u e l l a  b á r b a r a  p r á c ­
t i c a  q u e  n u e s t r a  a c t u a l  c i v i l i z a c i ú n  r e c h a z a ? .  L a  
" b o r r a  y a s a d u r a "  e r a  u n a  e s p e c i e  d e  d e r e c h o  s e ñ o r i a l  
o f e u d a l  q u e  l o s  s e ñ o r e s  f e u d a l e s  o l a s  v i l l a s  t e n í a n  
s o b r e  l o s  q u e  t r a n s i t a b a n  p o r  s u s  r e s p e c t i v a s  j u r i s ­
d i c c i o n e s  y n o  t e n í a  m ás  f u n d a m e n t o  q u e  e l  d e r e c h o  de  
l a  f u e r z a ;  y  n u e s t r a  m o d e r n a  l e g i s l a c i ú n  h a  d e r o g a d o  
t o d o s  l o s  p r i v i l e g i o s  f e u d a l e s ,  d i s p o n i e n d o  en l o  q u e  
a l  a s u n t o  en c u e s t i ú n  s e  r e f i e r e  q u e  l o s  g a n a d o s  d e  
c u a l q u i e r a  c l a s e  q u e  s e a n  no  p a g u e n  e n  su t r á n s i t o  o -  
t r o s  i m p u e s t o s ,  de  l o s  i n n u m e r a b l e s  q u e  a n t e s  e x i s ­
t í a n ,  s i n o  l o s  q u e  s e  c o n o c í a n  y c o n o c e n  t o d a v í a  c o n  
e l  n o m b r e  d e  " b a r c a s  y p o n t o n e s "  ( 7 3 ) .
L a  p o l é m i c a  r e s u l t ú  d u r a ,  p u e s t o  q u e  e l  e x p e d i e n t e  
l l e g ó  h a s t a  e l  M i n i s t e r i o  de f o m e n t o .  A l o s  t r a d i c i o n a l e s  c o n ­
t e n c i o s o s  e n t r e  A y u n t a m i e n t o  y M e s t a  s e  s u m a b a  a h o r a  e l  c r e c i e n ­
t e  a n a c r o n i s m o  q u e  s u p o n í a  e l  m a n t e n i m i e n t o  d é  u n a  a m p l i a  r e d  
d e  c o m u n i c a c i o n e s  p e c u a r i a s  en  un  m o m e n t o  e n  q u e  l o s  g a n a d o s  
m e n g u a b a n  y l a s  l i m i t a c i o n e s  i m p u e s t a s  e n  l a s  z o n a s  d e  a g r i c u l ­
t u r a  a v a n z a d a  d i s m i n u í a n  l o s  d e s p l a z a m i e n t o s .  L a s  v í a s  p e c u a ­
r i a s  r e p r e s e n t a b a n  e x t e n s i o n e s  n o t a b l e s  de  t e r r e n o :  l a s  c a ñ a d a s  
t e n í a n  7 5  m e t r o s  d e  a n c h u r a ;  l o s  c o r d e l e s ,  s u b d i v i s i o n e s  d e  a -  
q u e l l a s ,  3 7 ;  y  l a s  v a r e d a s ,  v í a s  e n t r e  c o m a r c a s ,  2 0  ( 7 4 ) .  Es com­
p r e n s i b l e ,  p o r  t a n t o ,  q u e  f u e r a n  a p e t e c i d o s  p o r  l o s ^ p r o p i e t a r i o s
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c o l i n d a n t e s  q u e ,  c o n  f r e c u e n c i a ,  l a s  r o t u r a b a n  en  a p l i c a c i ó n  
d e  l a  p o l í t i c a  d e  h e c h o s  c o n s u m a d o s *  Una gam a b i e n  a m p l i a ,  e n  
d e f i n i t i v a ,  d e  a t e n t a d o s  a l a s  v í a s  p e c u a r i a s ,  c o n  e l  b e n e p l á ­
c i t o ,  e s t a  v e z ,  d e l  G o b e r n a d o r *
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8 . 3 .  EL GANADO DE LABOR
L a s  t r e s  e s p e c i e s  f u n d a m e n t a l e s  d e d i c a d a s  a  l a b o r  
- c a b a l l o s ,  m u l o s  y a s n o s - *  e r a n  u t i l i z a d a s  e n  e l  P a í s  V a l e n c i a ­
n o  d u r a n t e  e l  s i g l o  X I X  en  p r o p o r c i o n e s  s e m e j a n t e s .  P o r  e l  c o n ­
t r a r i o ,  e l  e m p l e o  d e l  g a n a d o  v a c u n o  - b u e y e s  o v a c a s -  p a r a  t a r e a s  
a g r í c o l a s  h a b í a  i d o  e n  r á p i d a  d e c l i v e  p a s a n d o  a u n a  s i t u a c i ó n  
m a r g i n a l  d e s d e  p r i n c i p i o s  d e  s i g l o  ( 7 5 ) .  S i  en  l a s  c e n t u r i a s  
p r e c e d e n t e s  l o s  b u e y e s  f u e r o n  p r o f u s a m e n t e  u t i l i z a d o s ,  e l l o  s e  
d e b í a  a l a  f a c i l i d a d  c o n  q u e  s e  l e s  p o d í a  p r o p o r c i o n a r  a l i m e n ­
t o ,  en r e l a c i á n  a l a  e l e v a d a  f u e r z a  d e  t i r o  d e  e s t o s  a n i m a l e s :  
l a s  a m p l i a s  f r a n j a s  i n c u l t a s  en  l a s  o r i l l a s  d e  r i o s  y b a r r a n ­
c o s ,  en  l o s  p i e d e m o n t e s ,  e t c . ,  p r o p o r c i o n a b a n  a l i m e n t a c i ó n  s u ­
f i c i e n t e  y b a r a t a .  P e r o  l a  e x t e n s i ó n  d e  l a s  r o t u r a c i o n e s  y l a  
t a l a  d e  l o s  b o s q u e s  e l i m i n a r o n  c a s i  c o m p l e t a m e n t e  e s t o s  e s p a ­
c i o s  y d i f i c u l t a r o n  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  a q u e l  g a n a d o .  L a  s u s ­
t i t u c i ó n  p o r  c a b a l l o s  o m u l o s  f u e  e l  r e s u l t a d o  l ó g i c o .  L a s  v a ­
c a s  y l o s  b u e y e s ,  s i n  e m b a r g o ,  c o n t i n u a r o n  u t i l i z á n d o s e ,  a u n q u e  
e n  p r o p o r c i o n e s  m í n i m a s ,  en l a s  l a b o r e s  a g r í c o l a s  y en  e l  t i r o  
d e  c a r r o s  p e s a d o s ,  a d q u i r i e n d o  c i e r t a  i m p o r t a n c i a  en  c o m a r c a s  
q u e ,  como l a  R i b e r a  B a i x a ,  c o n t a b a n  c o n  p a s t o s  a b u n d a n t e s  en  
d e t e r m i n a d a  p a r t e  d e l  a ñ o .
L a  s u s t i t u c i ó n  y d e f i n i t i v a  d e c a n t a c i ó n  p o r  c a b a l l o s  
y m u l o s  e s ,  p o r  t a n t o ,  u n a  a d a p t a c i ó n  a  l a s  c o n d i c i o n e s  a g r a ­
r i a s  y v i e n e  p o s i b i l i t a d a  p o r  e l  c a r á c t e r  d e  l a s  f a e n a s  a  r e a ­
l i z a r .  L a  r e l a c i ó n  e n t r e  m a n t e n i m i e n t o  b a r a t o  y  e f i c a c i a  en  e l
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t r a b a j o  d e t e r m i n a b a  u n o s  b u e n o s  r e n d i m i e n t o s  d e  e s t e  g a n a d o ,  
y l a  p r o g r e s i v a  e s p e c i a l i z a c i á n  en  l a s  v a r i e d a d e s  más a d e c u a ­
d a s  a l  m e d i o  y a l a s  n e c e s i d a d e s  a g r a r i a s  c o n s t i t u y e  u n a  p r u e ­
b a  d e  q u e  n o s  e n c o n t r a m o s  a n t e  un  p r o c e s o  d e  m á x i m o  p e r f e c c i o ­
n a m i e n t o  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e  l a b o r *  E l  m u l o  p a r e c e  q u e  r e ­
p r e s e n t a  l a  q u i n t a e s e n c i a  d e  e s t a  e v o l u c i á n :  ME1 m u l a r ,  q u e  n i  
s i q u i e r a  s e  r e p r o d u c e  y q u e  t i e n e  como e x c l u s i v o  d e s t i n o  e l  t r a ­
b a j o ,  e s  e l  g a n a d o  q u e  más s e  p a r e c e  a u n a  m á q u i n a *  S e  t r a t a  d e  
u n  a n i m a l  r e s u l t a d o  d e  u n a  p r o f u n d a  e s p e c i a l i z a c i á n ,  q u e  c o n s ­
t i t u y e  u n a  d e  l a s  c l a v e s  d e  l a  " r e v o l u c i á n  a g r í c o l a  m e d i t e r r á ­
n e a "  ( 7 6 ) *  E l  p r o c e s o  d e  e s p e c i a l i z a c i á n  d e  g a n a d o  d e  l a b o r  v a ­
l e n c i a n o  d i f i e r e ,  s i n  e m b a r g o ,  d e  l a  t e n d e n c i a  a  n i v e l  e s t a t a l :  
m i e n t r a s  l a  d e c a d e n c i a  d e l  c a b a l l o  y l a  c o n f i r m a c i ó n  d e l  b u e y  y 
e l  m u l o ,  s e g ú n  r e g i o n e s ,  como l o s  m ás e m p l e a d o s ,  c o n s t i t u y e n  l o s  
r a s g o s  d e  a q u e l l a ,  en t i e r r a s  v a l e n c i a n a s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  
b u e y  q u e d a  r e d u c i d o  a l  m í n i m o  e m p l e o  y e l  c a b a l l o  c o n t i n u a  s i e n ­
do t a n  u t i l i z a d o  como e l  m u l o *  Oe t a l  modo q u e  h a c i a  1 9 1 2  l a  
p r o v i n c i a  d e  V a l e n c i a ,  c o n  3 4 * 9 5 0  c a b e z a s  d e  g a n a d o  c a b a l l a r  e r a  
l a  s e g u n d a  d e l  E s t a d o ,  d e t r á s  d e  S e v i l l a  ( 7 7 ) *  La  r a z á n  f u n d a ­
m e n t a l  r e s i d e  e n  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  l a s  t i e r r a s  d e  r e g a d í o  p a ­
r a  m a n t e n e r  e l  g a n a d o  c a b a l l a r  n e c e s i t a d o  d e  f o r r a j e s  - m i e n t r a s  
e n  e l  s e c a n o  ú n i c a m e n t e  p o d í a n  s u b s i s t i r  l o s  m u l o s - ,  j u n t o  a l a  
m ás i d ó n e a  a d a p t a c i á n  d e l  c a b a l l o  a l o s  t r a b a j o s  a g r í c o l a s  d e  
l a  z o n a *  L a s  d i f e r e n c i a s  en  r e l a c i á n  c o n  e l  c u l t i v o  l a s  c i f r a  
f l o r a l  en  e l  h e c h o  d e  q u e  e l  c a b a l l o  e r a  más a d e c u a d o  p a r a  l o s  
c u l t i v o s  i n t e n s i v o s ,  a u n q u e  más o n e r o s o  en  m a n u t e n c i á n  y c u i d a ­
d o s ,  m i e n t r a s  e l  m u l o  s e  a d a p t a b a  más  a l o s  e x t e n s i v o s  c o n  m e n o r  
p r o f u n d i d a d  en  e l  s u r c o  ( 7 8 ) *  E l  c u a d r o  3 4  en  e l  q u e  r e c o g e m o s
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l a  d i s t r i b u c i ó n  p o r  c o m a r c a s  d a  l a s  c u a t r o  e s p e c i e s  d e d i c a d a s  
a l  t r a b a j o  a g r í c o l a  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  V a l e n c i a ,  p e r m i t e  c o r r o ­
b o r a r  e s t a s  a f i r m a c i o n e s  a l  t i e m p o  q u e  n o s  i l u s t r a  s o b r e  l a  
i n f l u e n c i a  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  c u l t i v o  en  l a  d i s t r i b u c i ó n  
d e l  g a n a d o :
( C u a d r o  nQ 3 4  )
E l  h e c h o  de q u e  l a s  c o m a r c a s  d e  r e g a d í o  r e ú n a n  l a  c a ­
s i  t o t a l i d a d  d e l  g a n a d o  c a b a l l a r  ( 8 4 * 3  %),  y  q u e ,  a d e m á s ,  s ó l o  
d o s  c o m a r c a s  - l ' H o r t a  de  V a l e n c i a  y l a s  R i b e r a s  d e l  X u q u e r -  r e ú ­
n a n  e l  6 8  % d e l  m i s m o ,  e l  2 6  % d e l  m u l a r ,  e l  2 1  % d e l  a s n a l  y 
e l  3 1  % d e l  v a c u n o ,  e s  u n a  m u e s t r a  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  t r a ­
b a j o  a n i m a l  en  l a s  á r e a s  d e  a g r i c u l t u r a  i n t e n s i v a .
T a n t o  en  e l  s e c a n o  como en e l  r e g a d í o ,  l a s  t r e s  e s p e ­
c i e s  p r i n c i p a l e s  d e  g a n a d o  d e  l a b o r  c u m p l í a n ,  a d e m á s  d e  l a s  t a ­
r e a s  a g r í c o l a s  e n  e l  c a m p o ,  o t r a s  d e  a c a r r e o  y t r a n s p o r t e .  L os  
m u l o s  y l o s  a s n o s ,  s o b r e  t o d o ,  r e s u l t a b a n  i n s u s t i t u i b l e s  en  l a s  
á r e a s  m o n t a ñ o s a s  p a r a  l o s  t r a n s p o r t e s ;  ú n i c a m e n t e  e l  p r o g r e s o  y 
m e j o r a  d e  l a s  v í a s  d e  c o m u n i c a c i ó n  p r o v o c a r o n ,  a  l o  l a r g o  d e  l a  
s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o  y y a  en e l  a c t u a l ,  s u  d i s m i n u c i ó n .
L a  p r o p i a  i n s t a l a c i ó n  d e l  f e r r o c a r r i l  e n  l a s  z o n a s  d e  
a g r i c u l t u r a  c o m e r c i a l  c r e ó ,  s i n  e m b a f g o ,  a  s u  v e z ,  n e c e s i d a d e s  
d e  t r a n s p o r t e  a n i m a l  en  l a s  v í a s  d e  c o m u n i c a c i ó n  s e c u n d a r i a s :  
a c a r r e o  d e s d e  l o s  c a m p o s ,  c o n d u c c i ó n  h a s t a  l a  v í a  f á r r e a ,  e t c .  
L a s  t e m p o r a d a s  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  n a r a n j a ,  p o r  e j e m p l o ,  m o v i l i ­
z a r o n ,  h a s t a  b i e n  e n t r a d o  e l  s i g l o  X X ,  n o t a b l e s  c o n t i n g e n t e s  de
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Cuadro n& 34* Ganado de la b o r  (nfi de cabeza s )*
P r o v i n c i a  d e  V a l e n c i a *  1 8 9 1 *
C a b a l l a r M u l a r A s n a l V a c u n o
REGADIOS
l ' H ó r t á 9 * 5 6 3 4 . 9 2 5 2 . 3 3 8 5 8
R i b e r a  X u q u e r 1 0 * 1 5 2 3 * 1 1 3 4 * 0 3 2 3 1 8
B a i x  P a l a n c i a 1 * 5 8 0 1 * 3 4 6 1 . 2 4 2 2
l a  S a f o r 1 . 3 0 7 1 . 1 5 6 3 . 5 1 7 1 6 6
l a  C o s t e r a 1 * 6 1 3 5 9 9 1 * 4 9 0 9 0
2 4 . 2 1 5 1 1 . 1 3 9 1 2 . 6 1 9 6 3 4
SECANO:
V a l í  d ' A l b a i -  
d a 1 * 2 5 5 3 . 0 2 4 3 * 3 0 3
V *  d e  C o f r s n -  
t e s 6 0 1 . 3 8 6 2 * 1 3 8 1 2
L o s  S e r r a n o s 3 1 3 5 * 6 5 1 5 * 1 0 2 3 0 2
H o y a  d e  B u f f o l 4 6 4 2 . 4 5 7 1 . 9 8 4 2 8
C a n a l  N a v a r r l s 2 6 2 1 . 6 8 1 2 * 0 2 0 1 2
Camp d e l  T u r i a 1 * 1 6 9 2 . 6 5 7 1 . 3 8 5 3 6
R e q u e r í a 9 9 5 2 . 7 7 0 1 * 5 6 1 1 6 0
4 * 5 1 8 1 9 . 6 2 6 1 7 . 4 9 3 5 5 0
TO TAL 2 8 . 7 3 3 3 0 . 7 6 5 3 0 . 1 1 2 1 * 1 8 4
F u e n t e :  L a  G a n a d e r í a * * * » o p *  c i t *  p p *  4 9 - 5 0 *  E l a b o r a c i ó n  
p r o p i a *  ( 7 9 )
401
a n i m a l e s  d e  c a r g a *  L a  u t i l i z a c i ó n  p r e f e r e n t e  d e  e s t e  g a n a d o ,  
e r a ,  s i n  e m b a r g o ,  l a  l a b r a n t í a *  A d i f e r e n c i a  d e  o t r a s  r e g i o ­
n e s  e s p a ñ o l a s ,  e l  c a r á c t e r  d e  l o s  s u e l o s  y d e  l a s  t a r e a s  a r e a ­
l i z a r  , p e r m i t í a  e l  u s o  d e  u n a  s o l a  c a b a l l e r í a  en  e l  campo e n  l u ­
g a r  d e  l a s  y u n t a s  - q u e  q u e d a b a n  l i m i t a d a s  a l o s  t r a b a j o s  d e  
p r e p a r a c i ó n  d e  t e r r e n o s  p a r a  p l a n t a r ,  l e v a n t a m i e n t o  d e  r a s t r o j o s  
y  a r a d o  c o n  v e r t e d e r a  d e  l o s  a r r o z a l e s -  c o n  l o  c u a l  s e  c o n s e g u í a  
r e d u c i r  a  l a  m i t a d  l o s  g a s t o s  en g a n a d o  d e  l a b o r *  A d e m á s ,  e l  
más u t i l i z a d o  d e  l o s  a n i m a l e s ,  e l  c a b a l l o  b r e t ó n ,  e r a  e l  m e j o r  
a d a p t a d o  a  l a s  n e c e s i d a d e s  a g r í c o l a s :  e l  c u l t i v o  i n t e n s i v o  d e  
p e q u e ñ a s  p a r c e l a s ,  d e  h u e r t a  o d e  a r r o z ,  y e l  a c a r r e o  d e  e s t i é r ­
c o l e s  y c o s e c h a s ,  e r a n  t r a b a j o s  d i v e r s o s  q u e  p r e c i s a b a n  f u e r z a  
y r a p i d e z  y  q u e  e r a n  r e a l i z a d o s  i n m e j o r a b l e m e n t e  p o r  e l  c a b a l l o
( e o ) .
Uno d e  l o s  h e c h o s  q u e  m ás  d e s t a c a r o n  t o d o s  l o s  memo­
r i a l i s t a s  q u e  e n  e l  s i g l o  p a s a d o  y  p r i n c i p i o s  d e l  a c t u a l ,  e s c r i ­
b i e r o n  s o b r e  l a  g a n a d e r í a  v a l e n c i a n a ,  f u e  l a  e x i s t e n c i a  d e  r e ­
p r o d u c c i ó n  c a b a l l a r  p r o p i a *  En e f e c t o ,  l a  c o m p r a  en  o t r a s  r e ­
g i o n e s  o l a  i m p o r t a c i ó n  d e l  e x t r a n j e r o ,  f u e  e l  m e d i o  h a b i t u a l  
p a r a  p r o v e e r s e  d e  e s t e  i n s t r u m e n t o  d e  p r o d u c c i ó n *  D e s d e  l o s  i n i ­
c i o s  d e l  s i g l o  X I X ,  l a  n e c e s i d a d  d e  d i s p o n e r  d e  u n a  a d e c u a d a  
c r í a  d e  c a b a l l o s  y o t r o s  a n i m a l e s  s e  p r e s e n t a b a  d e  modo a c u c i a n ­
t e *  En 1 8 0 1  e l  i l u s t r a d o  V * I * F r a n c o  s e ñ a l a b a  e l  p e l i g r o  d e  e s ­
t a n c a m i e n t o  q u e  s u f r í a  l a  a g r i c u l t u r a  a n t e  l a  g r a v e  e s c a s e z  d e  
a n i m a l e s  d e  l a b o r ,  e  i n c i t a b a  a l o s  s e ñ o r e s  t e r r i t o r i a l e s  a  em­
p r e n d e r  l a  c r í a  e n  s u s  p o s e s i o n e s  ( 8 1 ) *  U nos a ñ o s  más t a r d e ,  l a s  
C o r t e s  d e  C á d i z  s e  o c u p a r í a n  t a m b i é n  d e l  t s m a ,  a l  c o n s t a t a r  t a n -
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t o  l a  d i s m i n u c i ó n  d a  l a  e s p a c i e  c a b a l l a r  como l a  d e s a p a r i c i ó n  
d e  r a z a s  a u t ó c t o n a s *  S i  t a l  s i t u a c i ó n  e r a  g r a v e  p a r a  l o s  m i l i ­
t a r e s ,  n o  l o  e r a  m e n o s  p a r a  é l  f u t u r o  d e  l a  a g r i c u l t u r a  ( 8 2 ) *
En e s t e  s e n t i d o  l a  e s c a s a  i n f r a e s t r u c t u r a  p a r a  l a  r e p r o d u c c i ó n ,  
q u e  t r a t a r á  d e  s e r  c o r r e g i d a  d e s d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  c o n  l a  c r e a ­
c i ó n  d e  e s t a b l e c i m i e n t o s  a d e c u a d o s ,  y  l a s  c r e c i e n t e s  e x i g e n c i a s  
d e  l a  a g r i c u l t u r a ,  c r e a b a n  u n a  d e m a n d a  i m p o r t a n t e  q u e  s e  s a t i s ­
f a c í a  c o n  l a s  c o m p r a s  e n  e l  e x t r a n j e r o *  A s í ,  S a n z  B re m ó n  c a l c u ­
l a b a  l a s  i m p o r t a c i o n e s  a n u a l e s  d e  c a b a l l o s  a  f i n a l e s  d e  s i g l o  
e n  c e r c a  d e  3 * 0 0 0  ( 8 3 ) *  Y h a c i a  1 9 1 0 ,  c u a n d o  s e  h a b í a n  i n s t a l a ­
do y a  a l g u n a s  p a r a d a s  d e  s e m e n t a l e s  e n  l a  p r o v i n c i a ,  y  l a  c r i ­
s i s  p r o v o c a d a  p o r  l a  f i l o x e r a  r e d u c í a  l a  d e m a n d a ,  l a s  c i f r a s  d e  
i m p o r t a c i ó n  no  d e s c e n d i e r o n *  L a  c o m p r a  d e  e s t o s  c a b a l l o s  s e  c o n ­
c e n t r a b a  e n  d e t e r m i n a d a s  l o c a l i d a d e s ,  a p t a s  p a r a  s u  a c l i m a t a ­
c i ó n  y d e  a l l í  e r a n  d i s t r i b u i d o s  a o t r a s  z o n a s ;  a s í ,  l a s  7 4 6  
c a b e z a s  b r e t o n a s  i m p o r t a d a s  en  1 9 1 1  s e  d i s t r i b u y e r o n  a s í :  A l z i -  
r a ,  1 5 8 ;  B e n i f a i ó ,  5 6 ;  C a t a r r o j a ,  2 8 ;  V a l e n c i a ,  2 2 4 ;  C a r c a i x e n t ,  
2 8 ;  L ' O l l e r i a ,  2 8 ;  G a n d í a ,  8 4 ;  C u l l e r a ,  2 8 ;  S u e c a ,  2 8 ;  X & t i v a ,
4 2 ;  T a v e r n e s ,  2 8 ;  L ' A l c ú d i a ,  1 4  ( 8 4 ) *  A p e s a r  d e  q u e  l a  r e p r o ­
d u c c i ó n  a u t ó c t o n a  e r a  e s c a s a ,  t u v o  c i e r t a  i m p o r t a n c i a ,  p o r  e j e m ­
p l o ,  a l  s u r  d e l  P a í s  V a l e n c i a n o ,  en  l a s  c o m a r c a s  d e l  S e g u r a *  En  
e l  r e c u e n t o  r e a l i z a d o  p o r  e l  C o n s e j o  S u p r e m o  d e  l a  G u e r r a  p a r a  
1 7 8 0  ( 8 5 ) ,  e l  n ú m e r o  d e  y e g u a s  y p o t r o s  e x i s t e n t e s  en  l a s  t r e s  
p r o v i n c i a s  v a l e n c i a n a s  s e  d i s t r i b u í a  a s í :
Y e g u a s
3 4
7 5
P o t r o s
V a l e n c i a
A l z i r a 5
X i x o n a 3
O r i h u e l a 1 . 7 5 5 3 3 3
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A u n q u e  l a s  c i f r a s  d e  O r i h u e l a 9 v i s i b l e m e n t e  i n f l a d a s ,  
r e c o g e n  t a m b i é n  l o s  e j e m p l a r e s  t r a i d o s  d e  o t r a s  r e g i o n e s  p a r a  
r e c r í a ,  m u e s t r a n ,  s i n  e m b a r g o ,  u n a  p r e s e n c i a  i m p o r t a n t e  d e  e s ­
t a  a c t i v i d a d »  En t o d o  c a s o ,  l a  r e p r o d u c c i ó n  p r o g r e s ó  s e n s i b l e ­
m e n t e  y  e n  1 8 6 1 ,  s ó l o  l a  p r o v i n c i a  d e  V a l e n c i a  c o n t a b a  c o n  2 4 1 4  
y e g u a s ,  d i s t r i b u i d a s  s o b r e  t o d o  en  l a s  c o m a r c a s  l i t o r a l e s  ( 6 6 ) »  
S i  l a  r e p r o d u c c i ó n  p r o p i a  e r a  l i m i t a d a , l a  a c t i v i d a d  
d e  r e c r í a  d e  p o t r o s  l l e g a d o s  d e  o t r a s  r e g i o n e s ,  s o b r e  t o d o  de  
E x t r e m a d u r a  y A n d a l u c í a ,  c o n t a b a  c o n  u n a  c i e r t a  t r a d i c i ó n  y r e ­
v e s t í a  u n a  i m p o r t a n c i a  a p r e c i a b l e ,  p a r t i c u l a r m e n t e  en  l a  v e g a  d e  
V a l e n c i a  y e n  l a s  R i b e r a s  d e l  X u q u e r :  en  l a s  l a b o r e s  a g r í c o l a s  
no  s e  a g o t a b a ,  p u e s ,  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  g a n a d o  d e  l a b o r »
L a s  e s p e c i a l e s  c o n d i c i o n e s  d e  l a s  c o m a r c a s  d e l  r e g a d í o  v a l e n ­
c i a n o  p a r a  l a  p r o v i s i ó n  de  f o r r a j e s  v a r i a d o s ,  p r o p i c i a b a n  l a  
l o c a l i z a c i ó n  en  e l l a s  d e  e s t a  a c t i v i d a d  q u e  p r o p o r c i o n a b a  i n ­
g r e s e s  s u s t a n c i a l e s  c o n  l a  v e n t a  d e  l o s  m e j o r e s  e j e m p l a r e s  r e ­
c r i a d o s  a l a s  z o n a s  u r b a n a s  d e  M a d r i d  y 8 a r c e l o n a ,  y  d e l  r e s t o  
d e  a n i m a l e s  a l a  p r o p i a  r e g i ó n  a g r í c o l a  v a l e n c i a n a »  O a d a s  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e  c u l t i v o  i n t e n s i v o  y m á x i m o  a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  
s u e l o ,  l a  r e c r í a  de  c a b a l l o s  h a b í a  d e  h a c e r s e  a  muy p e q u e ñ a  e s ­
c a l a  e n  l o s  c o r r a l e s  p a r t i c u l a r e s ;  en  l a s  c o m a r c a s  a r r o c e r a s ,  
s o b r e  t o d o  en  l a s  c e r c a n í a s  d e  l a  A l b u f e r a ,  e x i s t í a n ,  s i n  em­
b a r g o ,  g r u p o s  n u m e r o s a s  d e  e s t e  g a n a d o  q u e  p a s t a b a n  en  l i b e r t a d  
p o r  l o s  r a s t r o j o s »
P o r  s u  p a r t e ,  e l  g a n a d o  m u l a r  y  a s n a l  e r a n  u t i l i z a d o s  
s o b r e  t o d o ,  como y a  h e m o s  d i c h o ,  e n  e l  s e c a n o ,  d o n d e  l a  a l i m e n ­
t a c i ó n  a b a s e  de  p a s t o s  d e  m o n t e  no  p e r m i t í a  l a  p r e s e n c i a  d e  c a ­
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b a l l o s  y ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  p o r  l o s  p e q u e ñ o s  p r o p i e t a r i o s  ( 8 7 ) .  
S i  e l  u s o  e n  e l  t r a n s p o r t e  e r a  f u n d a m e n t a l  e n  e s t a s  e s p e c i e s ,  
l o s  p e q u e ñ o s  c a m p e s i n o s ,  p o b r e s  o d e s c a p i t a l i z a d o s ,  u t i l i z a ­
b a n  e l  a s n o  t a m b i é n  p a r a  l a s  l a b o r e s  a g r í c o l a s  ( 8 6 ) ,  c o n  l a  
c o n s i g u i e n t e  i n e f i c a c i a  p o r  l a  e s c a s a  p r o f u n d i d a d  d e l  s u r c o .
L a  r e p r o d u c c i ó n  d e  m u l o s  e r a  t a m b i é n  muy l i m i t a d a  e n  t i e r r a s  
v a l e n c i a n a s ,  a  p e s a r  d e  l o  c u a l  e x i s t í a  un  c i e r t o  c o m e r c i o  d e  
e s t o s  a n i m a l e s  q u e  s e  v e n d í a n  e n  o t r a s  z o n a s  d e l  E s t a d o .
S i  e l  m u l o  e r a  p r o d u c t o  d e  u n a  e v o l u c i ó n  g e n é t i c a  
d e s t i n a d a  a o b t e n e r  l o s  m á x i m o s  r e n d i m i e n t o s  p o r  r e d u c c i ó n  
a l  m í n i m o  d e  l o s  g a s t o s  d e  m a n u t e n c i ó n ,  t a m b i é n  e l  c a b a l l o  e x ­
p e r i m e n t ó  en  t i e r r a s  v a l e n c i a n a s  c a m b i o s  d e t e r m i n a d o s  p o r  l a s  
n e c e s i d a d e s  a g r a r i a s .  L a  c u e s t i ó n  f u e  e x p u e s t a  p o r  e l  i n g e n i e ­
r o  R . D a n i n i  en  u n o s  a ñ o s  en  q u e  l a  e v o l u c i ó n  y a  s e  h a b í a  c o n ­
s u m a d o .  S e g ó n  J a n i n i  ( 8 9 ) ,  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  l o s  t i p o s  d e  a -  
r a d o  mas  p e r f e c c i o n a d o s  y e f i c a c e s ,  l a  " c h a r u g a "  y e l  b r a b a n ­
t e 1* ,  q u e  h a b í a n  v e n i d o  a s u s t i t u i r  a l  t r a d i c i o n a l  Hf o r c a t n ,  y  
p r e c i s a b a n  u n a  f u e r z a  d e  t i r o  m a y o r ,  d e t e r m i n ó  l a  e x i g e n c i a  d e  
v a r i e d a d e s  a n i m a l e s  d e  m a y o r  p o t e n c i a .  S i  a  e l l o  a ñ a d i m o s  l a  
a p l i c a c i ó n  a l  c u l t i v o  d e  a l g u n a s  m a q u i n a r i a s  t o d a v í a  s e n c i l l a s  
y  d e  t r a c c i ó n  a n i m a l  - t r i l l a d o r e s ,  g r a d a s  p u l v e r i z a d o r a s -  d u ­
r a n t e  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o ,  y  l a  m e j o r a  e n  e l  c u l t i v o  d e l  
a r r o z  - u n o  d e  l o s  c u l t i v o s  q u e  m ás  t r a b a j o  a n i m a l  a b s o r b í a n - ,  
t e n e m o s  q u e  s e  p r o d u j o  un  a u m e n t o  n o t a b l e  d e  l a  d e m a n d a  d e  a -  
q u e l l o s  a n i m a l e s .  T o d a s  e s t a s  i n n o v a c i o n e s  c o n t r i b u y e r o n  d e c i ­
s i v a m e n t e  a l  a u m e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  a g r a r i a  en l o s  c am p o s  
v a l e n c i a n o s ;  d e  a h í  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  c a m b i o  e n  e l  g a n a d o  d e
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l a b o r  p a r a  e x p l i c a r n o s  l o s  p r o g r e s o s  a g r í c o l a s .  C o n s i s t i ó  e s t e  
c a m b i o  en  l a  p r o g r e s i v a  d i s m i n u c i ó n  d e  l o s  e j e m p l a r e s  a n d a l u ­
c e s  e n t r e  l o s  c a b a l l o s  i m p o r t a d o s ,  y  s u  s u s t i t u c i ó n  p o r  l a s  
r a z a s  f r a n c e s a s ,  b r e t o n a  y g a s c o n a  p r i n c i p a l m e n t e  - d e  m a y o r  
p o t e n c i a  y a d a p t a b i l i d a d  a  t r a b a j o s  d i v e r s o s - ,  d e  modo q u e  e n  
m e n o s  d e  5 0  aPfos e s t a s  s u s t i t u y e r o n  c o m p l e t a m e n t e  a l a s  p r i m e ­
r a s .  E l  c o r t o  e s p a c i o  d e  t i e m p o  en  q u e  s e  p r o d u c e  e s t a  t r a n s f o r ­
m a c i ó n  y e l  h e c h o  d e  q u e  s e  r e a l i z a r a  a b s o l u t a m e n t e  a l  m a r g e n  
d e  l a s  i n s t a n c i a s  o f i c i a l e s ,  p o r  l o s  p r o p i o s  a g r i c u l t o r e s  
- e l  o b j e t o  d e l  e s c r i t o  d e  J a n i n i  e r a ,  p r e c i s a m e n t e ,  s o l i c i t a r  
d e  l a s  a u t o r i d a d e s  l a  c r e a c i ó n  d e  e s t a b l e c i m i e n t o s  de r e p r o ­
d u c c i ó n  p a r a  c o n s o l i d a r  l a s  n u e v a s  e s p e c i e s  q u e  r e q u e r í a  l a  
a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a -  d a  m u e s t r a  d e  l a  e x t r a o r d i n a r i a  i n i c i a ­
t i v a  d é  e s t o s  c u l t i v a d o r e s  y p r o p i e t a r i o s  y d e  s u  p r e d i s p o s i ­
c i ó n  a l l e v a r  a  c a b o  l a s  i n n o v a c i o n e s  t é c n i c a s  n e c e s a r i a s .
La  e l e c c i ó n  e n t r e  c a b a l l o  o m u l o ,  e i n c l u s o  a s n o ,  v e ­
n í a  d e t e r m i n a d a  p o r  l a s  r a z o n e s  t é c n i c a s  q u e  h em o s  a p u n t a d o  
més a t r á s .  S i n  e m b a r g o ,  u n a  s u c i n t a  c u a n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  r e n ­
d i m i e n t o s  d e  c a d a  u n a  d e  e s t a s  e s p e c i e s  n o s  a y u d a r é  a c o m p r e n ­
d e r  m e j o r  e s t a s  c u e s t i o n e s .  S i  t o m a m o s  e l  c a s o  d e  A l z i r a ,  t e ­
n e m o s ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  q u e  l a  d i f e r e n c i a  en  e l  p r e c i o  d e  a d ­
q u i s i c i ó n  e n t r e  un c a b a l l o  y un m u l o ,  h a c i a  1 8 6 0 ,  no  e r a  d em a­
s i a d o  e l e v a d a :  1 . 2 0 0  r . v .  e l  s e g u n d o  y 1 . 2 5 0  e l  p r i m e r o .  En e l  
c a s o  d e  t r a t a r s e  d e  u n a  y e g u a ,  l a  d i f e r e n c i a  e r a  m a y o r :  1 . 8 9 0  
r . v .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  p r e c i o  d e  un  a s n o  b a j a b a  s e n s i b l e m e n ­
t e :  2 0 5  r . v .  ( 9 0 ) .  En  l o  q u e  h a c e  r e f e r e n c i a  a l a s  d i f e r e n c i a s  
d e  g a s t o s  e i n g r e s o s  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  e s p e c i e s ,  l a s  c i f r a s  s e
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r e p i t e n ;  a s í ,  para 1891,  tenemos ( 9 1 ) :
C a b a l l o  P i u l o  Asno  
G a s t o s  6 8 0  6 1 1  2 1 9
I n g r e s o s  7 2 3  7 1 5  2 4 5
S i  t e n e m o s  en  c u e n t a  q u e  l a  u t i l i d a d  d e l  a s n o  e r a ,  
s o b r e  t o d o ,  p a r a  e l  t r a n s p o r t e ,  v e m o s  q u e  e x i s t í a ,  en  l o  c o n -  
c e r n i e n t e  a l o s  t r a b a j o s  a g r í c o l a s ,  u n a  m a y o r  p r o d u c t i v i d a d  
d e l  m u l o *  E l  c a r á c t e r  g e n e r a l  d e  e s t o s  d a t o s  o b v i a ,  s i n  em­
b a r g o ,  e l  h e c h o  d e  q u e  l a  a l i m e n t a c i á n  d e  l a s  c a b a l l e r í a s  en  
l a s  z o n a s  d e  r e g a d í o  p o d í a  a b a r a t a r s e  n o t a b l e m e n t e  p o r  l a  c i r ­
c u n s t a n c i a  d e  q u e  un cam po de  a l f a l f a  p r o p o r c i o n a b a  h a s t a  s e i s  
c o r t e s  e n  u n  m is m o  a í l o ,  m i e n t r a s  q u e  en  e l  s e c a n o  h a b í a  q u e  
r e c u r r i r  m u c h a s  v e c e s  a l a  c o m p r a  d e  f o r r a j e s  p r o c e d e n t e s  d e  
o t r a s  z o n a s *  L a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  l a  m is m a  a g r i c u l t u r a  p a r a  
m a n t e n e r  l o s  a n i m a l e s  d e  t r a b a j o  d e t e r m i n a b a n ,  p o r  t a n t o ,  l a  
u t i l i z a c i ó n  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  e s p e c i e s  en  i g u a l  g r a d o ,  s i n  
d u d a ,  q u e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  t r a b a j o  a g r í c o l a *
O t r o  f e n ó m e n o  s a l t a  a l a  v i s t a  a l  c o m p a r a r  l o s  d a t o s  
r e f e r i d o s  a r e n d i m i e n t o s  d e l  g a n a d o  d e  l a b o r *  S i  c o t e j a m o s  c i ­
f r a s  d i s t a n t e s  c r o n o l ó g i c a m e n t e ,  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  u n  c i e r t o  
e n c a r e c i m i e n t o  d e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  e s t o s  a n i m a l e s *  V e á m o s l o  en  
e l  c u a d r o  3 5 *
(  C u a d r o  n a  3 5  )
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Cuadro n£ 35 .  Gastos e in gresos  de una yun­
t a  d e  c a b a l l o s  ( e n  p t s . )
1 8 8 1  W 1 8 8 4  W 1 8 9 1 ^
G a s t o s :
9 S 5 WM a n u t e n c i ó n 1 . 0 9 4 1 . 1 6 8
H e r r a j e  y  
a l b e i t a r 3 0 4 0 5 8
P a j a - 8 1 0 9
A m o r t i z a ­
c i ó n 7 4 9 0 9 9
A p a r e j o s 2 0 3 6
O t r o s - - 1 0 4
T O TA L 1 * 2 1 8 1 * 3 0 6 1 * 3 6 1
I n g r e s o s :
□ ó r n a l e s  ( * ) 1 . 2 0 0 1 * 2 0 0 1 * 2 0 0
E s t i é r c o l 7 0 1 0 0 8 0
TO T A L 1 . 2 7 0 1 * 3 0 0 1 . 2 8 0
( 1 )  C i f r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  A l z i r a :  A . M . A .  
l e g .  3 9 ,  " E s t a d í s t i c a 11 •
( 2 )  C i f r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  P a í s  V a l e n ­
c i a n o :  D . G . A . I . C . ,  L a  G a n a d e r í a » . » ,  o p *  
c i t * ,  p • 1 8 0 *
( 3 )  En  l o s  d a t o s  d e  l a  M e m o r i a  p r o v i n c i a l ,  a -  
p a r e c e  d e s g l o s a d a  l a  m a n u t e n c i ó n  h a b i t u a l  
d e  l a  r a c i ó n  d e  p r o d u c c i ó n ,  p e r o  no s e  d a  
l a  c i f r a  d e  e s t a  u l t i m a .  P o r  e l l o ,  l a  c a n ­
t i d a d  r e f l e j a d a  a q u í  e s  e x c e s i v a m e n t e  b a j a .
( 4 )  En  e s t e  c o n c e p t o  hem o s  u n i f i c a d o ,  p a r a  un  
m i s m o  n u m e r o  d e  d í a s  d e  t r a b a j o ,  l o  q u e ,  e n  
l o a  d o c u m e n t o s ,  s o n  2 0 0 ,  2 1 0  y  2 2 5  d i a s  
r e s p e c t i v a m e n t e ,  y  q u e  d a b a ,  a  s u  v e z ,  ^ 
1 . 2 0 0 ,  1 * 2 6 0  y 1 * 3 5 0  p t s *
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En t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  l o s  g a s t o s  d e l  g a n a d o  d e  l a ­
b o r  e x p e r i m e n t a n  l i g e r a s  a l z a s ,  en  e s p e c i a l  e n  a q u e l l o s  c o n c e p ­
t o s  q u e  c o n s t i t u y e n  s e r v i c i o s  q u e  e l  a g r i c u l t o r  d e b e  a d q u i r i r  
f u e r a  d e  s u  p r o p i a  e x p l o t a c i ó n .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l o s  i n g r e s o s  
p e r m a n e c e n  a b s o l u t a m e n t e  i n v a r i a b l e s  p a r a  u n  m i s m o  n ú m e r o  d e  
d í a s  d e  t r a b a j o *  Se d e d u c e  d e  e l l o ,  p o r  t a n t o ,  u n  c i e r t o  d e s ­
c e n s o  d e  l o s  r e n d i m i e n t o s *  D a d o  q u e  l a  m a y o r í a  d e  p r o p i e t a r i o s  
d e  c a b a l l e r í a s  c o m p l e t a b a n  s u s  i n g r e s o s  c o n  e l  l a b o r e o  p a r a  
o t r o s  p r o p i e t a r i o s  s i n  g a n a d o ,  c a b e  d e d u c i r  q u e  e s t e  h e c h o ,  
v i v i d o  e n  u n o s  a ñ o s  d e  d i f i c u l t a d e s  en  l a  a g r i c u l t u r a  d e  l a  
z o n a  como l o  s o n  l o s  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  o c h e n t a ,  c o n t r i b u i r í a  
s i n  d u d a  a e s a  t e n d e n c i a  g e n e r a l  q u e  v e r e m o s  r e g i s t r a r s e  e n  e l  
s i g l o  a c t u a l  y  q u e  s e  c o n c r e t a b a  e n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  l a  p r o ­
p i e d a d  d e l  g a n a d o  d e  l a b o r  en  m a n o s  d e  l o s  g r a n d e s  t e r r a t e n i e n ­
t e s *  En u n a  p r o p i e d a d  g r a n d e  o m e d i a n a  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e  un  
a n i m a l  d e  l a b o r ,  m e d i d a  p o r  e l  n ú m e r o  d e  h a n e g a d a s  a r a d a s  p o r  
d í a ,  e s  m a y o r  a l  a u m e n t a r  l a  l o n g i t u d  d e l  s u r c o  y d i s m i n u i r  l a  
p é r d i d a  d e  t i e m p o  p o r  l a  v u e l t a ;  p o r  t a n t o ,  l o s  g r a n d e s  p r o p i e ­
t a r i o s  e s t a b a n  en  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  d e  a f r o n t a r  e s t a  e v o l u c i ó n  
a  l a  b a j a  d e  l o s  i n g r e s o s  q u e ,  a u n q u e  no  e x c e s i v a m e n t e  d r a m á t i ­
c a ,  s i  e r a  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  i m p o r t a n t e  como p a r a  a f e c t a r  a  
l o s  p r o p i e t a r i o s  más d e s c a p i t a l i z a d o s *
L a  t e n d e n c i a  a l a  q u e  a c a b a m o s  d e  a l u d i r  l a  hem os  
c o m p r o b a d o  f e h a c i e n t e m e n t e  e n  A l z i r a *  P o r  u n a  p a r t e ,  t e n e m o s  
en e l  c u a d r o  n ú m e r o  3 6  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  
p r o p i e d a d  d e l  g a n a d o  d e  l a b o r :
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Cuadro na 36* D is t r ib u c i ó n  de l a  propiedad de l a s  c a b a l l e r í a s *
A l z i r a *
1 8 9 5 1 9 0 4 1 9 1 4 1 9 2 4 1 9 3 3
nf i  d e  
c a b *
n a
p r o p %
na
p r o p %
n a
p r o p %
n a
p r o p %
n a
p r o p %
1 5 3 3 8 3 *  4 5 2 5 8 2 * 6 4 5 0 76 3 5 4 6 4 * 9 2 7 5 5 5
2 6 2 9 * 7 7 3 1 1 * 5 1 0 5 1 7 * 7 1 5 3 2 6 1 7 9 3 5 * 8
3 3 7 5 * 8 2 8 4 * 4 2 3 3 * 9 1 9 3 * 5 2 8 5 * 6
4 7 1 * 1 6 0 * 9 9 1 * 5 1 7 3 * 1 1 4 2 * 8
5 - - 2 0 * 3 2 0 * 3 1 0 * 2 2 0 * 4
6 - - - - 2 0 * 3 1 0 * 2 2 0 * 4
7 - - - - - - - - - -
8 - - 1 0 * 1 1 0 * 1 - - - -
F u e n t e :  A * f U A * ,  A p é n d i c e s  d e l  A m i l l a r a m i e n t o *  E l a b o r a c i ó n  p r o ­
p i a *
S i ,  como a f i r m a  D e s ú s  P l i l l á n ,  n * * * l a  p o s e s i ó n  d e l  g a ­
n a d o  d e  l a b o r  e s  un  b u e n  í n d i c e  d e l  c a p i t a l  d e l  l a b r a d o r ” ( 9 2 )  
n o s  e n c o n t r a m o s ,  en e l  c a s o  d e  A l z i r a  c o n  u n a  e n o r m e  d i s p e r s i ó n  
d e  l a  p r o p i e d a d  de l a s  c a b a l l e r í a s :  a  l o  l a r g o  d e  t o d o  e l  p e r í o ­
d o ,  l a  m a y o r í a  d e  p r o p i e t a r i o s  d e  g a n a d o  d e  l a b o r  p o s e e n  t a n  s ó ­
l o  u n a  c a b a l l e r í a ;  muy p o c o s  t i e n e n  2 ,  3  ó 4 ;  y s o n  c a s i  i n e x i s ­
t e n t e s  l o s  q u e  p o s e e n  5 o m á s *  E s t a m o s ,  p o r  t a n t o ,  f r e n t e  a  u n a  
p r o p i e d a d  muy r e p a r t i d a  d e  e s t e  i m p o r t a n t e  i n s t r u m e n t o  d e  t r a ­
b a j o *  S i n  e m b a r g o ,  l a  e v o l u c i ó n  c r o n o l ó g i c a  m u e s t r a  u n a  n o t a b l e  
v a r i a c i ó n  d e  e s t a  d i s t r i b u c i ó n :  c o n f o r m e  a v a n z a  e l  s i g l o  X X ,  a u ­
m e n t a  muy c l a r a m e n t e  e l  n ú m e r o  d e  p r o p i e t a r i o s  q u e  p o s e e n  d o s  c a ­
b a l l e r í a s  y d i s m i n u y e n  l o s  d e  u n a ,  a l  t i e m p o  q u e  a p e n a s  c r e c e  e l
¿ 1 0
de a q u e l l o s  que poseen  más de d o s .  S i ,  p o r  una p a r t e ,  podemos 
i n t e r p r e t a r  e s t e  fenómeno como una pequeña  c o n c e n t r a c i ó n  en l a  
p r o p i e d a d  de e s t e  m e d io  de p r o d u c c i ó n ,  se t r a t a r í a  mós e x a c t a ­
m e n te  de una a d e c u a c ió n  a l o s  p r o g r e s o s  t é c n i c o s  en e l  i n s t r u ­
m e n t a l  a g r í c o l a :  l a  c r e c i e n t e  u t i l i z a c i ó n  de l o s  a r a d o s  de 
" c h a r u g a "  y " b r a b a n t e 11, e x i g í a n  una m ayor  c a p a c i d a d  de t i r o  
que se  t r a d u c í a  n o rm a lm e n te  en e l  enganche  de dos c a b a l l e r í a s  
( 9 3 ) .  Oe e s t e  modo l a  e s t r u c t u r a  de p r o p i e d a d  de l o s  a n im a l e s  
de l a b o r  se  c o n v i e r t e  en i n d i c a d o r  de l a s  m e j o r a s  t e c n o l ó g i c a s  
en e l  c u l t i v o .
Nos e n c o n t r a m o s ,  además, con o t r o  hecho  a l t a m e n t e  s i g ­
n i f i c a t i v o .  Se t r a t a  de l a  p r o c e d e n c i a  s o c i a l  de l o s  p r o p i e t a ­
r i o s  de a n i m a l e s  de l a b o r .  Usárnoslo a t r a v é s  d e l  c u a d ro  número 
37 que p r e s e n t a  e l  l u g a r  de r e s i d e n c i a  de l o s  p r o p i e t a r i o s  y 
su e v o l u c i ó n  a l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o :
Cuadro  n9 3 7 .  P r o p i e t a r i o s  d e l  ganado  de l a b o r . M e d i a s  q u in q u e n a ­
l e s .
Q u in .
F o r a s t e r o s A l z i r a TOTAL
NQ % Cab. % NQ % Cab . % N8 Cab.
1 8 9 5 -9 9 40 5 '  8 - - 643 94 - - 683 -
1 9 0 0 -0 4 73 1 1 '  4 163 2 0 ' 4 562 8 8 '  5 633 7 9 '  5 635 796
1 9 0 5 -0 9 101 1 6 '  2 203 2 5 '6 522 8 3 ' 7 592 7 4 ' 4 623 795
1 9 1 0 -1 4 155 2 6 ' 5 280 3 5 '2 429 7 3 ' 4 515 6 4 ' 7 584 795
1 9 1 5 -1 9 173 2 9 ' 7 290 3 6 ' 4 409 7 0 '2 506 6 3 '  5 582 796
1 9 2 0 -2 4 201 3 5 '  3 339 4 2 '6 358 6 2 '  9 456 5 7 ' 3 569 795
1 9 2 5 -2 9 208 3 8 ' 9 364 4 5 '6 326 61 433 5 4 ' 3 534 797
1 9 3 0 -3 3 204 4 0 ' 2 360 4 5 '1 303 5 9 '  7 438 5 4 ' 8 507 798
¡F u e n te :  A .P I .A . ,  A p é n d ic e s  d e l  A m i l l a r a m i e n t o . E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
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La t e n d e n c i a  r e s u l t a  i n e q u í v o c a :  e n t r e  l a  ú l t i m a  dé­
c a d a  d e l  s i g l o  XIX y l o s  años 30 d e l  p r e s e n t e  s i g l o  se p r o d u c e  
u n  p r o c e s o  de t r a s p a s o  de l a  p r o p i e d a d  de l o s  a n im a l e s  de l a ­
b o r  d e sde  l o s  p r o p i e t a r i o s  l o c a l e s  a l o s  t e r r a t e n i e n t e s  r e s i -  
d e n t e s ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  en V a l e n c i a ,  Las  c i f r a s  son e l o c u e n t e s :  
m i e n t r a s  l a  i m p o r t a n c i a  de l o s  p r i m e r o s  d e n t r o  d e l  t o t a l  d e l  
g a na d o  d e s c i e n d e  d e l  94 % a l  59 % f l a  de l o s  se g un d o s  aumenta  
d e s d e  un i n a p r e c i a b l e  5 % a l  40 % en 1 9 3 0 - 3 3 ,  Una e v o l u c i é n  pa ­
r a l e l a  e x p e r i m e n t a  e l  número de c a b e z a s  p o s e í d a s  p o r  e s t o s  p r o ­
p i e t a r i o s ,  S i ,  además,  tenem os en c u e n t a  l a  d i s t r i b u c i ó n  de l a  
p r o p i e d a d  e n t r e  ambos g r u p o s  según  e l  número de c a b e z a s ,  nos 
e n c o n t r a m o s  con q u e ,  h a c i a  1 9 1 4 ,  p o r  e j e m p l o ,  l o s  t e r r a t e n i e n ­
t e s  de V a l e n c i a  r e g i s t r a n  una m a yo r  c o n c e n t r a c i ó n  de l a  p r o p i e ­
dad  de c a b a l l o s  y m u lo s :  m i e n t r a s  e n t r e  l o s  v e c i n o s ,  e l  84 % 
po se e  1 c a b a l l e r í a ,  e n t r e  l o s  f o r a s t e r o s  e s t e  g r u p o  b a j a  a l  
55  %\ i n v e r s a m e n t e ,  l o s  p r o p i e t a r i o s  v e c i n o s  p o s e e d o r e s  de 2 ó 
3 c a b a l l e r í a s  r e p r e s e n t a n  e l  14 % d e l  t o t a l ,  m i e n t r a s  l o s  f o ­
r a s t e r o s  su ponen  e l  40 %, Los p r i n c i p a l e s  t e r r a t e n i e n t e s ,  i n ­
c l u s o  a b s e n t i s t a s ,  a p a r e c e n  como p r o p i e t a r i o s  de 4 ó 5 ca b e z a s  
de ganado  c a b a l l a r :  E . Quesada R od e n a s ,  L anzas  U t r i l l a ,  E n r i -  
q u ez  de N a v a r r a ,  C o n f o r t e  S a n cho ,  A, B e l d a ,  e t c , ,  m i e n t r a s  e l  
número  de p r o p i e t a r i o s  l o c a l e s  que a cu m u la n  e s t a  misma c i f r a  
es  muy i n f e r i o r .  E s ta  mayor  c o n c e n t r a c i ó n  de l o s  m e d io s  de p r o ­
d u c c i ó n  en manos de l o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s ,  además de p o n e r  
de  m a n i f i e s t o  l a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  de c a p i t a l  de l o s  m ism o s ,  
n o s  m u e s t r a  l a  v i t a l i d a d  de l a  g r a n  e x p l o t a c i ó n  con su t e n d e n c i a  
a a u m e n ta r  e l  empleo  de f u e r z a  de t r a c c i ó n  a n i m a l :  i n d u d a b le m e n ­
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t e ,  l a  m e j o r a  d e l  t r a b a j o  a g r í c o l a  e s t á  i m p l í c i t a  en e l l o ,  a s í  
como l a  c o n v e r s i ó n  en a s a l a r i a d o s  a l  s e r v i c i o  de a q u e l l o s  p r o ­
p i e t a r i o s  de l o s  a n t i g u o s  p o s e e d o r e s  de una c a b a l l e r í a .  P ro b a ­
b le m e n t e  l a  n e c e s i d a d  de mayor  f u e r z a  de a r r a s t r e  d e r i v a d a  d e l  
p e r f e c c i o n a m i e n t o  t é c n i c o  en l o s  a r a d o s  a l  que ya nos hemos r e ­
f e r i d o ,  no e s t u v o  a l  a l c a n c e  de l o s  más pequeños  p r o p i e t a r i o s ,  
m i e n t r a s  que s ó l o  l o s  más c a p i t a l i z a d o s  p u d i e r o n  p a s a r  a d i s p o ­
n e r  de v a r i a s  c a b a l l e r í a s .
La s i t u a c i ó n  d e l  ganado de l a b o r  en l a s  o t r a s  dos p r o ­
v i n c i a s  v a l e n c i a n a s  d i f e r i a  n o t a b l e m e n t e  de l a  que acabamos de 
v e r .  En A l a c a n t  ( 9 4 ) ,  e l  emp leo  de c a b a l l o s  e r a  m ín im o  y se en­
c o n t r a b a  p r á c t i c a m e n t e  r e d u c i d o  a l a  zona de l a s  h u e r t a s  d e l  
S e g u r a .  S i  en l a s  á r e a s  l i t o r a l e s  de V a l e n c i a  l a  c r í a  de ca b a ­
l l o s  e r a  de e s c a s a  i m p o r t a n c i a ,  en A l a c a n t  a penas  e x i s t í a ;  p o r  
e l l o ,  l a  a d q u i s i c i ó n  f u e r a  d e l  P a ís  o l a  i m p o r t a c i ó n  e r a n  l o s  
r e c u r s o s  h a b i t u a l e s :  A n d a l u c í a ,  A r g e l i a  (en  e l  ó l t i m o  t e r c i o  d e l  
s i g l o ,  l a  b a r a t u r a  de l o s  c a b a l l o s  a r g e l i n o s  p r o v o c ó  m a s iv a s  im ­
p o r t a c i o n e s  que p r o n t o  c e s a r o n  a n t e  l a  i n a d a p t a c i ó n  de l o s  m i s ­
mos a l a s  t i e r r a s  a l i c a n t i n a s ) ,  y l a s  p r o p i a s  com a rca s  v a l e n c i a ­
nas  r i b e r e ñ a s  d e l  X ó q u e r ,  a b a s t e c í a n  de c a b a l l o s  a A l a c a n t .  En 
e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  e l  a n im a l  más u t i l i z a d o  p a r a  l a s  fa e n a s  
a g r í c o l a s  e r a  e l  m u lo ,  t r a í d o  t a m b i é n  de l a  R i b e r a  y en o c a s i o ­
nes  ta m b ié n  e l  a s n o .  En C a s t e l l ó ,  l a  s i t u a c i ó n  e r a  s e m e ja n t e :  
e s c a s o s  c a b a l l o s  y l i m i t a d o s ,  además,  a l a  com a rca  de l a  P l a n a ,  
y  p r e d o m i n i o  d e l  m u lo  que se t r a í a  de Cuenca y A r a g ó n ;  se  r e g i s -
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t r a b a ,  además,  una a n o r m a l  u t i l i z a c i á n  d e l  asno  en e l  l a b o r e o :  
nLa pequeña  p r o p i e d a d  que l l e v a  s i e m p r e  i n h e r e n t e  e s c a s e z  o f a l ­
t a  de c a p i t a l , u t i l i z a  e s t e  m o t o r  con p r e f e r e n c i a  a o t r o s ,  p o r  
l a  b a r a t u r a  en su a d q u i s i c i á n  y l a  econom ía  d e l  t r a b a j o  p o r  
r a z ó n  de su f r u g a l  a l i m e n t a c i ó n "  ( 9 5 ) •
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8 . 4 .  UN MODELO ESPECIFICO DE GANADERIA.
Pese a que l a  p e r s p e c t i v a  de una a g r i c u l t u r a  i n t e n s i ­
va  puede  o c u l t a r  a l  o b s e r v a d o r  c u a l q u i e r  o t r o  a s p e c t o  de l a  e -  
conom ía  v a l e n c i a n a  de l a  segunda m i t a d  d e l  s i g l o  X IX 9 l o  c i e r ­
t o  es que l a  p r e s e n c i a  de l a  g a n a d e r í a  d u r a n t e  e s t e  p e r í o d o  no 
es d e s d e ñ a b l e .  En e f e c t o ,  es p r e c i s o  comenzar  a c o n s i d e r a r  que 
l a  g a n a d e r í a  no es una a c t i v i d a d  a j e n a  n i  s i q u i e r a  a l a s  zonas  
a g r i c o l a m e n t e  más d e s a r r o l l a d a s  d e l  P a í s  V a l e n c i a n o  e i n c l u s o  
en e s t a s  a l c a n z a n  a l g u n a s  e s p e c i e s  su  máxima e x p r e s i ó n .  S i  Ga- 
r r a b o u  a f i r m a  ( 9 6 )  que uno de l o s  r a s g o s  d e f i n i t o r i o s  d e l  mo­
d e l o  a g r a r i o  v a l e n c i a n o  es l a  i n c a p a c i d a d  p a r a  c o m p a g in a r  a g r i ­
c u l t u r a  y g a n a d e r í a ,  s e r í a  p r e c i s o  m a t i z a r  que l a  a c t i v i d a d  ga ­
n a d e ra  se d e s a r r o l l o  t a n t o  como l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  a g r a r i a s  
l o  p e r m i t i e r o n  y l o  h i z o  d e l  ú n i c o  modo que a q u e l l a s  p r o p i c i a ­
b a n .
En l a  g a n a d e r í a  v a l e n c i a n a  de e s t a  é p o c a ,  nos e n con ­
t r a m o s  con  un d u a l i s m o  e v i d e n t e .  Por  una p a r t e ,  e l  i n t e r i o r  
m o n tu oso  y s e c a n o ,  en e l  que p re d o m in a b a n  l o s  re b a ñ o s  p e qu e ­
ños  y m e d ia n o s ,  muy d i f e r e n t e s  de l o s  g r a n d e s  y num erosos  r e ­
baños  c a s t e l l a n o s  o a n d a l u c e s ,  que se m a n te n í a n  en ré g im e n  de 
p a s t o r e o  a p r o v e c h a n d o  unos  e s c a s o s  p a s t o s  n a t u r a l e s  que e r a n ,  
además, de e s c a s o  v a l o r  n u t r i t i v o ;  l ó g i c a m e n t e ,  l a s  ú n i c a s  es ­
p e c i e s  c a p a c e s  de a d a p t a r s e  a e s t a s  c o n d i c i o n e s  e r a n  l a  l a n a r  
y l a  c a b r í a .  Po r  o t r a  p a r t e ,  e l  l i t o r a l  de r e g a d í o ,  donde l o s  
r e b a ñ o s  e r a n  m e n o re s ,  menos n u m ero so s  y donde p r e d o m in a b a  l a  
g a n a d e r í a  e s t a b u l a d a  o t o d o  l o  más m i x t a ;  en e s t a s  z o n a s ,  l a
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v a r i e d a d  de e s p e c i e s  e x i s t e n t e s  e r a  m ayor  y t o d a s  l a s  c o n d i *  
c i o n e s  de su  c r i a n z a  d i f e r e n t e s .  Veamos en e l  c u a d r o  na 38 l a  
d i s t r i b u c i ó n  p o r  co m arcas  y e s p e c i e s ,  l o  que nos p e r m i t i r á  co ­
r r o b o r a r  e s t a s  a f i r m a c i o n e s  y v e r l a s  con más d e t a l l e :
( Cuadro  na 38 ),
La d u a l i d a d  e n t r e  c o m a rc a s  i n t e r i o r e s  y l i t o r a l e s ,  
con sus  r e s p e c t i v o s  s i s t e m a s  de c u l t i v o ,  a p a r e c e  a q u í  muy c l a ­
r a m e n t e :  m i e n t r a s  l a s  e s p e c i e s  con m a yo re s  e x i g e n c i a s  en a l i ­
m e n t a c ió n  - v a c u n o  y c e r d a -  p r e d o m in a b a n  en l a s  zo n as  de r e g a ­
d í o ,  l a s  de p a s t o r e o  l i b r e  - l a n a r  y c a b r í o -  se e n c u e n t r a n ,  muy 
m a y o r i t a r i a m e n t e  en l a s  de secano  y m o n te .  S in  em bargo ,  l a  s i ­
t u a c i ó n  es un t a n t o  más c o m p le j a  de l o  que i n d i c a n  e s t a s  s im ­
p l e s  o b s e r v a c i o n e s ;  a s í ,  nos e n c o n t ra m o s  con que e l  ganado de 
c e r d a  - q u e  s u p e r a  en nómero t a n t o  a l  c a b r í o  como a l  v a c u n o -  
c u e n t a  t a m b i á n  con una p r e s e n c i a  i m p o r t a n t e  en e l  s e c a n o ,  don ­
de su a l i m e n t a c i ó n  v a r i a d a  l e  p e r m i t i r í a  e l  a p r o v e c h a m ie n t o  de 
muy d i v e r s o s  d e se c h o s  a g r í c o l a s .  A l  mismo t i e m p o ,  y aunque e l  
p r e d o m i n i o  d e l  l a n a r  en e l  secano  es c l a r o  y c o n t u n d e n t e ,  en ­
c o n t r a m o s  en d e t e r m i n a d a s  co m a rca s  d e l  r e g a d í o  una p r e s e n c i a  
n o t a b l e  d e l  m ism o ;  a s í  sucede  en l a s  dos co m a rca s  de mayor  
a p r o v e c h a m i e n t o  a g r í c o l a :  l ' H o r t a  de V a l e n c i a ,  con un censo  
de más de 2 3 . 0 0 0  c a b e z a s ,  y l a  R i b e r a  d e l  X ú q u e r ,  con más de 
1 4 .0 0 0  o v e j a s .  La p r o x i m i d a d  de c e n t r o s  u r b a n o s  i m p o r t a n t e s ,  
con g r a n d e s  n e c e s i d a d e s  en a b a s t e c i m i e n t o  de p r o d u c t o s  a n im a ­
l e s ,  a yuda  a c o m p re n d e r  e s t e  h e c h o ,  p e r o  no es s u f i c i e n t e :  es
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C u a d ro  n& 3 8 .  D i s t r i b u c i ó n  c o m a rc a l  de l a  g a n a d e r í a  (no  de cabe­
z a s ) .  P r o v i n c i a  de V a l e n c i a »  1891 (9 7 )
b o v in o o v i n o c a b r í o c e r d a
REGADIO:
H o r t a  de V a l e n c i a  
R i b e r a  d e l  Xúquer  
B a i x  P a l a n c i a  
La S a f o r  
La C o s t e r a
TOTAL
1 .5 2 8




2 3 .4 5 1
1 4 . 1 2 4
5 .5 3 9
3 .4 7 8
3 . 4 6 3
575




1 0 .1 2 9
1 7 .1 8 9
3 .2 4 2
2 .6 0 0
2 .3 3 1
3 .4 8 2 5 0 .0 5 5 6 .3 7 5 3 5 .4 9 1
SECANO:
V a l í  d ' A l b a i d a  
V a l l e  de C o f r e n t e s  
Los S e r r a n o s  
Hoya de B u f lo l  
C a n a l  de N a v a r r é s  







1 .1 9 5  
4
1 0 .7 7 2
1 6 .5 2 8
5 4 . 3 2 3
5 . 9 0 0
1 0 .1 9 0
9 *3 7 5
2 0 .5 1 5
2 .1 2 9
1 4 .2 1 9
2 3 .0 4 5
6 .3 1 9
7 .5 8 9
278
7 .0 1 3
5 .1 8 8
1 .9 9 6
8 .2 0 8
3 .4 1 0
2 .4 2 9
4 .0 4 2
6 .2 2 5
1 .5 7 3 1 2 7 .6 0 3 6 0 .5 8 6 3 1 .4 9 8
TOTAL 5 .0 5 5 1 7 7 .6 5 8 6 6 .9 6 1 6 6 .9 8 9
F u e n t e :  D . G . A . I . C . p  o p . c i t . ^  p p • 49—50•  E l a ­
b o r a c i ó n  p r o p i a »
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n e c e s a r i o  a d m i t i r  q u e  l a  z o n a  d e  a g r i c u l t u r a  i n t e n s i v a  d e l  P a í s  
V a l e n c i a n o  c o m p a g i n a b a  e s t a  a c t i v i d a d  c o n  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  a l  
m á x i m o  d e  s u s  p o s i b i l i d a d e s  d e  s o s t e n e r  g a n a d o s .  En e f e c t o ,  no  
s ó l o  e s t a s  c i f r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  l a n a r  l o  a v a l a n :  l ' H o r t a  
d e  V a l e n c i a  y l a  R i b e r a  d e l  X ú q u e r  e r a n  t a m b i é n  l a s  p r i m e r a s  c o ­
m a r c a s  e n  g a n a d o  v a c u n o  y d e  c e r d a .
H a c i a  m i t a d  d e  s i g l o ,  u n o  d e  l o s  m a y o r e s  p r o p i e t a r i o s  
d e  l a  R i b e r a ,  e l  a g r ó n o m o  A u g u s t o  B e l d a  r e s u m í a  a s í  l a  s i t u a ­
c i ó n  d e  l a  g a n a d e r í a  v a l e n c i a n a :
" A p e n a s  e x i s t e n  y a  g a n a d e r o s ,  q u e d a n d o  t a n  s ó l o  l a b r a ­
d o r e s  q u e  s o s t i e n e n  r e b a ñ o s  u n i d o s  a  u n a  e x p l o t a c i ó n  
a g r a r i a ,  a  l a  q u e  p r o p o r c i o n a n  s u s  e s t i é r c o l e s  en  cam­
b i o  d e  l o s  p a s t o s  y s u p l e m e n t o  d e  a l i m e n t o  q u e  l e s  d a  
l a  a g r i c u l t u r a  e n  l a s  e s t a c i o n e s  e s c a s a s  y e n  l o s  t e m ­
p o r a l e s ,  y o t r o s  q u e  c o n  e l  m is m o  o b j e t i v o  m a n t i e n e n  
r e s e s  q u e b r a d a s ,  y a  d e  r e c r í a ,  y a  d e  c e b o ,  p o r q u e  l o s  
p a s t o s  d e  l o s  p o c o s  t e r r e n o s  q u e  q u e d a n  e r i a l e s ,  s o n  
p o b r e s  e i n s u f i c i e n t e s  p a r a  p e r m i t i r  l a  g a n a d e r í a  e n  
e s t a d o  d e  g r a n j e r i a  e x c l u s i v a  e i n d e p e n d i e n t e  d e  l a  
a g r i c u l t u r a ;  a d e m á s ,  e l  e s m e r a d o  c u l t i v o  y l a s  f r e c u e n ­
t e s  l a b o r e s  m a n t i e n e n  l a s  t i e r r a s  c u l t i v a d a s  l i m p i a s  de  
l a  v e g e t a c i ó n  e s p o n t á n e a  q u e  t a n  b u e n o s  p a s t o s  p r o p o r ­
c i o n a b a  a l  p a s t o r e o  d e  a n t a ñ o . . . L o s  p a s t o s  d e  i n v i e r ­
n o  q u e  s u m i n i s t r a n  a l g u n a s  d e  n u e s t r a s  c o m a r c a s ,  q u e  no  
s o n  s u s c e p t i b l e s  d e  c u l t i v o ,  s e  a p r o v e c h a n  c o n  l o s  g a ­
n a d o s  q u e  v i e n e n  a  i n v e r n a r  d e  l a  p a r t e  d e  A r a g ó n  y p r o ­
v i n c i a s  l i m í t r o f e s . • • n ( 9 8 )
La e x p a n s i ó n  e i n t e n s i f i c a c i ó n  a g r í c o l a s  r e c o r t a b a n  
s i n  d u d a  y d e  m a n e r a  d r á s t i c a  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  e x i s t e n c i a  
d e l  g a n a d o :  d e  a h í  l a  e n c o n a d a  l u c h a  q u e  e n f r e n t a  d u r a n t e  v a ­
r i a s  d é c a d a s  a  g a n a d e r o s  c o n  p r o p i e t a r i o s  y a u t o r i d a d e s  l o c a ­
l e s ,  t a l  y como he m o s  v i s t o  e n  o t r o  p u n t o  d e  e s t e  c a p í t u l o .
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P e r o  l a  p r i m a c í a  d e  l a  a g r i c u l t u r a  n o  s e  p l a s m ó  en  l a  e l i m i n a ­
c i ó n  p u r a  y  s i m p l e  d e  l o s  g a n a d e r o s :  s e  t r a t a b a  d e  m o d i f i c a r  
e l  m o d e l o  d e  e x p l o t a c i ó n  g a n a d e r a ,  a b a n d o n a n d o  l a  b a s a d a  en  e l  
p a s t o r e o  l i b r e  - q u e  p r o g r e s i v a m e n t e  v a  q u e d a n d o  r e d u c i d o  a  l a s  
á r e a s  m o n t a ñ o s a s  i n t e r i o r e s -  p o r  l a  c r í a  en  e s t a b l o s  y c o r r a ­
l e s  d e  p e q u e ñ o s  g r u p o s  d e  g a n a d o  l a n a r  o v a c u n o .  S i  b i e n  e s t a  
t r a n s f o r m a c i ó n  i m p l i c a b a  n e c e s a r i a m e n t e  u n a  r e s t r i c c i ó n  d e l  v o ­
l u m e n  t o t a l  d e  g a n a d o s  m a n t e n i d o s  e n  l a s  c o m a r c a s  d e  r e g a d í o ,  
t a m b i é n  e s  c i e r t o  q u e  s u p u s o  e l  d e f i n i t i v o  a s e n t a m i e n t o  d e  un  
d e t e r m i n a d o  n ó m e r o  d e  l o s  m is m o s  e n  u n a s  c o n d i c i o n e s  d e  i n t e ­
g r a c i ó n  e n  e l  s i s t e m a  d e  e x p l o t a c i ó n  a g r í c o l a ,  V e m o s ,  p u e s ,  r e a ­
l i z a r s e ,  c o n  l a  m i s m a  p r o n t i t u d  y e f i c a c i a  q u e  he m o s  s e ñ a l a d o  
e n  o t r o s  a s p e c t o s ,  l o  q u e  v e n í a  s i e n d o  u n a  e x i g e n c i a  d e  l o s  
s e c t o r e s  a g r a r i o s  más d i n á m i c o s  d e l  E s t a d o  e s p a ñ o l :  l a  c o n s o ­
l i d a c i ó n  d e  l a  g a n a d e r í a  i n t e n s i v a  ( 9 9 ) ,
N o s  e n c o n t r a m o s ,  p o r  t a n t o ,  a n t e  un i n t e r e s a n t e  f e ­
n ó m en o  d e  e s t a b u l a c i ó n ,  q u e  r e p r e s e n t a  un  m o d e l o  p e c u l i a r  p o r  
e l  c u a l  l a  g a n a d e r í a  e s  s u b s i d i a r i a  d e  l a  e x p l o t a c i ó n  a g r í c o l a ,  
c o n  l o  c u a l  a p e n a s  s e  d e d i c a n  t i e r r a s  p a r a  e l  c u l t i v o  d e  f o r r a ­
j e s  y a l i m e n t o s  d e l  g a n a d o  e n  g e n e r a l :  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  
a n i m a l e s  s e  h a c e  a  p a r t i r  d e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l o s  d i v e r s o s  
r e s t o s  n o  c o n s u m i b l e s  de l o s  n u m e r o s o s  c u l t i v o s  h o r t í c o l a s ,  
a y u d a d o ,  e n  t o d o  c a s o ,  p o r  p e q u e ñ a s  e x t e n s i o n e s  d e  f o r r a j e s  o 
p o r  e l  p a s t o r e o  l i b r e  d u r a n t e  a l g u n o s  d í a s  a l  a ñ o .  S i  a  p r i n c i ­
p i o s  d e l  s i g l o  X I X ,  l a  a l f a l f a  o c u p a b a  l a  q u i n t a  p a r t e  d e  l a  
e x p l o t a c i ó n  d e  un  c u l t i v a d o r  ( 1 0 0 ) ,  e s t a  p r o p o r c i ó n  s e  m a n t e n ­
d r í a ,  s i n  d u d a ,  e s t a b l e  a r i o  l a r g o  d e l  s i g l o ,  s i n  q u e  l a  e s ­
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t a b u l a c i ó n  d e l  l a n a r  p r o v o c a s e  s u  a u m e n t o  en  u n o s  m o m e n t o s  en  
q u e ,  a d e m á s ,  l o s  c u l t i v o s  más r e n t a b l e s  s e  e x t e n d í a n  c o n  r a p i ­
d e z *  A l o  l a r g o  d e  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o ,  l a  e s t a b u l a c i ó n  
p r o g r e s ó  en  l a s  c o m a r c a s  d e  l ' H o r t a  d e  V a l e n c i a  y l a  R i b e r a  d e l  
X u q u e r :  e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  c a s a s  d e  ca m p o  y  en  m u c h a s  d e l  
c a s c o  u r b a n o ,  l o s  a g r i c u l t o r e s  d i s p o n í a n  d e  a l g u n a s  o v e j a s  
- q u e  p o r  e s a  c i r c u n s t a n c i a  r e c i b í a n  e l  n o m b r e  d e  " c a s o l a n e s ” - ,  
c u y o  n u m e r o  no  s o l í a  e x c e d e r  d e  d i e z  ( 1 0 1 ) *  Oe e s e  m o d o ,  l o s  
g r a n d e s  r e b a ñ o s  f u e r o n  e x c l u i d o s  d e  e s t a s  z o n a s  q u e d a n d o  ú n i ­
c a m e n t e ,  a d e m á s  d e  l o s  e j e m p l a r e s  e s t a b u l a d o s ,  a l g u n o s  a t a j o s  
- s i e m p r e  i n f e r i o r e s  a 1 0 0  c a b e z a s -  q u e  a p r o v e c h a b a n  l o s  p a s ­
t o s  d e  l o s  e s c a s o s  m o n t e s  y d e  a l g u n o s  c a m p o s  p r o p i o s *  L a  a c ­
t i v i d a d  m ás  h a b i t u a l  e r a  l a  r e c r í a  d e  g a n a d o  c o m p r a d o  en  A n d a ­
l u c í a ,  C u e n c a  o A r a g ó n :  en  t i e r r a s  v a l e n c i a n a s  s e  c o m p l e t a b a  
s u  e n g o r d e  y ,  d e s p u é s  d e  s a t i s f a c e r  e l  c o n s u m o  f a m i l i a r  y l o c a l ,  
s e  v e n d í a n  l o s  p r o d u c t o s  en  l a s  á r e a s  u r b a n a s *
Uno d e  l o s  a p r o v e c h a m i e n t o s  f u n d a m e n t a l e s  d e  e s t a  g a ­
n a d e r í a  e s t a b u l a d a  l o  c o n s t i t u í a n  l o s  e s t i é r c o l e s *  L a  i n t e n s i ­
f i c a c i ó n  a g r a r i a  e s t i m u l a  l a  d e m a n d a  d e  a b o n o s  y en  u n a s  z o n a s  
en  q u e , t r a d i c i o n a l m e n t e , l a  u t i l i z a c i ó n  d e  t o d o  l o  q u e  p u d i e r a  
s e r v i r  como t a l e s ,  h a b í a  s i d o  c a r a c t e r í s t i c a ,  e l  r e c u r s o  a l a  
g a n a d e r í a  p o d í a  s e r  p e r f e c t a m e n t e  p r o p i c i a d o ,  e n t r e  o t r a s ,  p o r  
e s t a  c a u s a *  A s í ,  a  p e s a r  de  l a  d i f u s i ó n  d e l  g u a n o  a  p a r t i r  d e  
l a  d e c a d a  d e  l o s  4 0 ,  l o s  a b o n o s  d e  l a s  más d i v e r s a s  p r o c e d e n c i a s  
c o n t i n u a r o n  s i e n d o  u t i l i z a d o s *  A l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o  d e  e s t a  
a u t e n t i c a  f i e b r e  d e  l o s  a b o n o s  e s  e l  c a s o  d e  l o s  c o r r a l e s  d e s ­
t i n a d o s  a  l o s  g a n a d o s  t r a s h u m a n t e s *  D e s d e  s i g l o s  a t r á s ,  n u m e r o ­
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s o s  g a n a d o s ,  e s p e c i a l m e n t e  d e  A r a g ó n  y C u e n c a , d e s c e n d í a n  h a s t a  
e l  á r e a  l i t o r a l  v a l e n c i a n a  a p a s a r  e l  i n v i e r n o ;  l a  i m p o r t a n c i a  
d e  e s t a  t r a s h u m a n c i a ,  p a r a  l a  c u a l  s e  c o n t a b a  c o n  u n a  i m p o r t a n ­
t e  r e d  d e  v í a s  p e c u a r i a s ,  p a r e c e  q u e  f u e  g r a n d e  ( 1 0 2 ) ,  y  l a  n e ­
c e s a r i a  r e s t r i c c i ó n  d e  e s t a  p r á c t i c a  c o n f o r m e  a v a n z a b a  l a  a g r i ­
c u l t u r a  i n t e n s i v a ,  p r o v o c ó  n u m e r o s o s  c o n f l i c t o s  a  l o s  qvie n o s  
h em o s r e f e r i d o  e n  un a p a r t a d o  a n t e r i o r *  S i n  e m b a r g o ,  e l  l e n t o  
d e c l i n a r  d e  e s t a  t r a s h u m a n c i a  n o  e s t u v o  e x e n t o  d e  c o n t r a d i c c i o ­
n e s :  l a  a p o r t a c i ó n  en  e s t i é r c o l e s  d e l  g a n a d o  a l a  a g r i c u l t u r a  
e r a  muy a p r e c i a d a  p o r  d e t e r m i n a d o s  p r o p i e t a r i o s ,  e s  e s p e c i a l  
p o r  l o s  m ás p o b r e s  q u e  no  p o d í a n  h a c e r  f r e n t e  a  l a  a d q u i s i ­
c i ó n  en  e l  m e r c a d o  d e l  g u a n o  i m p o r t a d o *  A s í ,  a u n q u e  l a s  t r a ­
b a s  q u e  i m p o n í a ,  p o r  e j e m p l o ,  e l  A y u n t a m i e n t o  d e  A l z i r a  a l a  
c i r c u l a c i ó n  d e  g a n a d o s ,  i m p l i c a b a n  c l a r a m e n t e  l a  r e n u n c i a  a l a  
a c c i ó n  b o n i f i c a d o r a  d e l  e s t i é r c o l ,  l a  d e s a p a r i c i ó n  d e l  g a n a d o  
d e  l o s  c a m p o s  n o  c o m p l a c í a  a t o d o s  l o s  p r o p i e t a r i o s  ( 1 0 3 ) *  Con  
r e s p e c t o  a l a  g a n a d e r í a  p r o v e n i e n t e  de  C a s t i l l a  y  A r a g ó n ,  s e  
d a b a  l a  c i r c u n s t a n c i a  d e  q u e  a l g u n o s  p r o p i e t a r i o s  d e  l a s  z o n a s  
d e  h u e r t a  f a c i l i t a b a n  s u  t r a s h u m a n c i a  y  p r e p a r a b a n  en  l o s  l í ­
m i t e s  d e  l o s  c a m p o s  d e  c u l t i v o  c o n  l o s  m o n t e s ,  c o r r a l e s  en  l o s  
q u e  s e  g u a r n e c í a n  t a l e s  g a n a d o s  ¿ g r a t u i t a m e n t e ,  a  c a m b i o  s ó l o  
d e  l o s  e s t i é r c o l e s  q u e  p r o p o r c i o n a b a n  ( 1 0 4 ) *  E s t a  p r á c t i c a ,  
b a s t a n t e  e x t e n d i d a ,  s e  d a b a  i n c l u s o  en e l  c e n t r o  m is m o  d e l  á r e a  
d e  l a  a g r i c u l t u r a  i n t e n s i v a :  a s í ,  en  e l  p a r t i d o  d e  A l z i r a  e x i s ­
t í a n  2 0  d e  e s t o s  c o r r a l e s ;  en  e l  d e  A l b e r i c ,  7 ;  en e l  d e  C a r l e t ,  
7 3 ;  e t c *  L a  l o c a l i z a c i ó n  de e s t o s  c o r r a l e s  s e  s i t u a b a ,  n o  o b s ­
t a n t e ,  e n  l a s  c e r c a n í a s  d e  l o s  m o n t e s ,  a  c i e r t a  d i s t a n c i a  d e
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l a s  h u e r t a s .  Lo  q u e ,  e n  d e f i n i t i v a ,  p o n e n  d e  m a n i f i e s t o  t o d a s  
e s t a s  c u e s t i o n e s  e s  cómo a t r a v é s  d e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  e s t i é r  
c o l  como a b o n o ,  s e  p r o d u c í a  u n a  v e r d a d e r a  c o m p l e m e n t a r i e d a d  en  
t r e  l a  a g r i c u l t u r a  y g a n a d e r í a ,  i n t e g r a c i ó n  q u e  c o n é t i t u í a  un  
m o d e l o  p e c u l i a r  v a l e n c i a n o .  V a l o r a r  en  q u é  m e d i d a  i n f l u í a  en  
e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  g a n a d e r í a  e s t a b u l a d a  e s t a  c u e s t i ó n  o ,  
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  n e c e s i d a d  d e  a u t o - c o n s u m o  y  d e  c o m p l e m e n ­
t a r i e d a d  d e  i n g r e s o s  p o r  v e n t a  d e  l o s  p r o d u c t o s  en  e l  m e r c a d o ,  
r e s u l t a  d e  t o d o  p u n t o  i m p o s i b l e .  P r o b a b l e m e n t e  am b o s  f a c t o r e s  
s e r í a n  r a z o n e s  d e  e n t i d a d  s e m e j a n t e  e n  e l  p r o c e s o  d e  t o m a  de  
d e c i s i o n e s  p o r  e s t e  t i p o  p e c u l i a r  d e  a g r i c u l t o r / g a n a d e r o .
P o r  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a l a s  d i s t i n t a s  e s p e c i e s ,  y 
a u n q u e  y a  hemos d a d o  c u e n t a  d e  l a  e v o l u c i ó n  g e n e r a l  d e  s u s  e -  
f e c t i v o s  en  un a p a r t a d o  a n t e r i o r ,  v e r e m o s  a q u í  a l g u n o s  d e  s u s  
c a r a c t e r e s  y ,  en e s p e c i a l ,  l o  q u e  a t a ñ e  a l o s  r e n d i m i e n t o s .
L a  más i m p o r t a n t e  n u m é r i c a m e n t e  e r a  e l  l a n a r :  r e p a r t i d o  e n t r e  
e l  e s t a b u l a d o  d e  l a  z o n a  c o s t e r a ,  e n  p e q u e ñ a s  e x p l o t a c i o n e s ,  
y e l  m a n t e n i d o  en r é g i m e n  d e  p a s t o r e o  y c o m p u e s t o  d e  r e b a ñ o s  
m a y o r e s ;  en  am bos c a s o s  l o s  a p r o v e c h a m i e n t o s  f u n d a m e n t a l e s  l o s  
c o n s t i t u í a n  l a  c a r n e  y l a  l a n a .  A l o  l a r g o  d e l  s i g l o  X I X ,  s i n  
e m b a r g o ,  l a  d e p r e c i a c i ó n  c o n t i n u a  d e  l a  l a n a  e s p a ñ o l a  i n i c i a ­
d a  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I  ( 1 0 5 )  p r o v o c ó  t a m b i é n  u n a  r e d u c ­
c i ó n  d e  l o s  g an a d os ?  o v i n o s  v a l e n c i a n o s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  d e  l o s  
d i r i g i d o s  más e x c l u s i v a m e n t e  a  e s t e  a p r o v e c h a m i e n t o :  l o s  d e l  
s e c a n o  i n t e r i o r .  Un m e m o r i a l i s t a  d e  l a  é p o c a ,  S a n z  B r e m ó n ,  r e ­
s u m í a  a s í  l a s  r a z o n e s  d e  l a  d e c a d e n c i a  d e  e s t a  g a n a d e r í a  ( 1 0 6 )
-  a u m e n t o  de  l o s  j o r n a l e s  d e  l o s  p a s t o r e s
-  d e s c e n s o  d e l  v a l o r  d e  l a s  l a n a s
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-  p o b r e z a  d e  l o s  p a s t o s
-  e x t e n s i ó n  d e  l o s  c u l t i v o s
P e r o  e s t a  e v o l u c i ó n ,  a l  t i e m p o  q u e  p r o v o c a b a  e l  d e s c e n ­
s o  d e  r e n d i m i e n t o s  e n  l o s  r e b a ñ o s  m e d i a n o s  y g r a n d e s  d e  l a  z o ­
n a  m o n t a ñ o s a ,  p e r m i t í a  l a  s u p e r v i v e n c i a  e i n c l u s o  e s t i m u l a b a  l a  
m a n u t e n c i ó n  d e  un  r e d u c i d o  n ú m e r o  d e  o v e j a s  p o r  l a  f a m i l i a  cam­
p e s i n a ,  c e n t r a d a  en  l a  o b t e n c i ó n  d e  c a r n e s  b i e n  p a r a  e l  c o n s u ­
mo p r o p i o ,  b i e n  p a r a  l a  v e n t a  e n  l a  c i u d a d  c e r c a n a .  L a  t e n d e n ­
c i a  c o n s i s t e n t e  en  l a  m a y o r  d i s p e r s i ó n  d e  l a s  e x p l o t a c i o n e s  g a ­
n a d e r a s  y e n  l a  d e s a p a r i c i ó n  de  l o s  r e b a ñ o s  n u m e r o s o s  c u i d a d o s  
m e d i a n t e  t r a b a j o  a s a l a r i a d o ,  a u n q u e  d i f í c i l  d e  c o m p r o b a r  d o c u ­
m e n t a l m e n t e ,  p u d o  v e r s e  f a c i l i t a d a  p o r  l a  c o s t u m b r e  d e  q u e  l o s  
g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  c e d i e r a n  p e q u e ñ o s  l o t e s  d e  2 5  a 3 0  c a b e z a s  
en  a p a r c e r í a  a s u s  m a y o r a l e s  y p a s t o r e s  ( 1 0 7 ) ,  q u i e n e s ,  d e  e s t e  
m o d o ,  t e n d r í a n  n u e v a s  f a c i l i d a d e s  p a r a  c o n v e r t i r s e  en  p r o p i e t a ­
r i o s  d e  l o s  m i s m o s .
T o d a s  e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  a s í  como l a  a u s e n c i a  de  
p r á c t i c a s  como e l  r e d i l e o  ( p a s t o r e o  p o r  l o s  c a m p o s  c o n  o b j e t o  
d e  b o n i f i c a r l o s )  o l a  t r a n s t e r m i n a c i ó n  ( t r a s l a d o  d e  u n o s  p u e ­
b l o s  a o t r o s  en  b u s c a  d e  p a s t o s )  d e f i n e n  un  m o d e l o  d e  e x p l o t a ­
c i ó n  o v i n a  p e c u l i a r .
P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a l  v a c u n o ,  p a r e c e  s e r  q u e  s e  d e ­
d i c a b a  f u n d a m e n t a l m e n t e  a  l a  p r o d u c c i ó n  de  l e c h e  y a  l a  o b t e n ­
c i ó n  d e  e s t i é r c o l e s ,  s i e n d o  l a  c a r n e  s e c u n d a r í a .  Su d e f i n i t i v o  
a p a r t a m i e n t o  d e  l a s  l a b o r e s  d e l  cam p o  d e s d e  p r i n c i p i o s  d e l  s i ­
g l o  X I X ,  n o  s e  t r a d u j o ,  s i n  e m b a r g o ,  en  u n a  r e d u c c i ó n  d e  s u s
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e f e c t i v o s :  l a  p o s e s i ó n  d e  un  p e q u e ñ o  n ú m e r o  d e  v a c a s  p o r  l a  e x ­
p l o t a c i ó n  f a m i l i a r  s e  e x t e n d i ó  a l o  l a r g o  d e l  s i g l o  e s p e c i a l ­
m e n t e  e n  l a s  R i b e r a s  d e l  X ú q u e r  y e n  l a  v e g a  d e  V a l e n c i a *  E l  
u s o  d i f e r e n c i a l  de e s t o s  a n i m a l e s ,  e s  d e c i r  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  
d e  su  a p r o v e c h a m i e n t o  - a  d i f e r e n c i a  d e  l o  q u e  s u c e d í a  en  s i g l o s  
a n t e r i o r e s  c u a n d o  un  m is m o  a n i m a l  s e r v í a  p a r a  l a b o r e s  en  e l  
cam p o  y  p a r a  a b a s t e c i m i e n t o  de c a r n e  y l e c h e -  c o n s t i t u y e  un  
p a s o  a d e l a n t e  f u n d a m e n t a l  en  l a  r a c i o n a l i z a c i ó n  d é  l a s  e x p l o ­
t a c i o n e s  g a n a d e r a s  ( 1 0 8 ) *  E l  e n g o r d e  d e  v a c a s  p a r a  l a  u l t e r i o r  
v e n t a  d e n t r o  o f u e r a  d e l  P a í s ,  e x i g í a  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  l o s  
e j e m p l a r e s  e n  o t r a s  z o n a s  d e l  e s t a d o  como C a n t a b r i a  ,  d o n d e  
l o s  t r a t a n t e s  v a l e n c i a n o s  y m u r c i a n o s  v i s i t a b a n  c o n t i n u a m e n t e  
l a s  f e r i a s  m ás i m p o r t a n t e s  r e a l i z a n d o  v o l u m i n o s a s  c o m p r a s  ( 1 0 9 ) *  
Hemos d e  p e n s a r ,  s i n  d u d a ,  q u e  d a d a s  l a s  c o n d i c i o n e s  g e o g r á f i ­
c a s  y a g r í c o l a s  d e l  l i t o r a l  v a l e n c i a n o ,  e s t a s  o p e r a c i o n e s  r e s u l ­
t a r í a n  m á s  r e n t a b l e s  q u e  l a  c r í a  p r o p i a  d e  l a s  t e r n e r a s *
S e m e j a n t e  e v o l u c i ó n  e x p e r i m e n t ó  e l  g a n a d o  de  c e r d a ,  
q u e  c r e c e  s e n s i b l e m e n t e  a  l o  l a r g o  d e  l a  c e n t u r i a *  I g u a l  q u e  
en  e l  v a c u n o ,  e s t a  v a r i e d a d  no e r a  d e  r e p r o d u c c i ó n  p r o p i a  s i n o  
q u e  l a  a c t i v i d a d  d e  l o s  c a m p e s i n o s  c o n s i s t í a  ú n i c a m e n t e  e n  e l  
c e b o  d e  l o s  e j e m p l a r e s  t r a í d o s  d e  A n d a l u c í a  y E x t r e m a d u r a *  E l  
r á p i d o  e n g o r d e  o b t e n i d o  c o n  s a l v a d o ,  m a í z  y  c a c a h u e t e ,  p e r m i ­
t í a  l a  r e v e n t a  d e  l a s  r e s e s  a d u l t a s  e n  l o s  m e r c a d o s  u r b a n o s  c a ­
t a l a n e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  ( 1 1 0 ) *
Oe i m p o r t a n c i a  m e n o r  e r a  e l  c a b r í o ,  y  su  d e c l i v e  d u ­
r a n t e  e l  s i g l o  X I X  t e r m i n ó  p o r  r e d u c i r l o  a  un  l u g a r  m a r g i n a l :  
s u  s i s t e m a  d e  e x p l o t a c i ó n  e r a  s e m e j a n t e  a l  d e l  l a n a r  y f r e c u e n -
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t e m a n t e  f o r m a b a n  p a r t e  d e  l o s  m i s m o s  r e b a ñ o s  e n  l a s  z o n a s  mon­
t a ñ o s a s *  L a s  c a b r a s  c o n s t i t u í a n ,  s i n  e m b a r g o ,  un  o b s t á c u l o  i m ­
p o r t a n t e  p a r a  l a  r e p o b l a c i ó n  f o r e s t a l  y  un  p e l i g r o  p a r a  l a s  
p l a n t a c i o n e s  d e  á r b o l e s  j ó v e n e s *
T a m b i á n  c a b e  s e ñ a l a r ,  a u n q u e  su  i m p o r t a n c i a  f u e r a  m í ­
n i m a ,  l a  c r í a  d e  p o t r o s  c o n  d e s t i n o  a l a  v e n t a ,  q u e  s e  r e a l i ­
z a b a  e n  a l g u n a s  p a r t e s :  ú n i c a m e n t e  e l  e l e v a d o  p r e c i o  d e  e s t o s  
a n i m a l e s  e x p l i c a  l a  p e r m a n e n c i a  d e  t a l  a c t i v i d a d  e n  m e d i o  de  
u n a  a g r i c u l t u r a  t a n  d i a m e t r a l m e n t e  a p a r t a d a  d e  e s t e  t i p o  d e  e x ­
p l o t a c i ó n  •
M u y  f r e c u e n t e m e n t e  l a  p e q u e ñ a  p r o p i e d a d  f a m i l i a r  d e  
l a s  z o n a s  d e  l a  R i b e r a  o l ' H o r t a  r e u n í a  v a r i a s  d e  e s t a s  e s p e ­
c i e s  e n  un  a p r o v e c h a m i e n t o  comón p e r f e c t a m e n t e  i n t e g r a d o ;  d i ­
v e r s o s  f a c t o r e s  c o n f l u í a n  en  e s t e  f e n ó m e n o :
n S i n  e m b a r g o ,  l a  n e c e s i d a d  c r e c i e n t e  de e s t i é r c o l e s  
q u e  e x p e r i m e n t a  l a  a g r i c u l t u r a  p a r a  s o s t e n e r  u n a  
p r o d u c c i ó n  en  c o n s t a n t e  a c t i v i d a d ,  l a  c o n v e n i e n c i a  
d e  u t i l i z a r  l o s  d e s p e r d i c i o s  d e  l a s  c o s e c h a s  y e l  
v a l o r  q u e  t i e n e n  l a s  c a r n e s  y d em ás  p r o d u c t o s  a n i ­
m a l e s ,  h a n  h e r m a n a d o  a  l a s  a n t i g u a s  r i v a l e s  ( a g r i ­
c u l t u r a  y g a n a d e r í a )  c r e a n d o  l a  g a n a d e r í a  a p e s e b r a -  
d a  y l a  m i x t a ,  c u y a  e x t e n s i ó n  e i m p o r t a n c i a  s e  a u ­
m e n t a  d e  d í a  e n  d í a ,  g r a c i a s  a  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  
q u e  s e  h a  i n t r o d u c i d o  en  e l  c u l t i v o 11 ( 1 1 1 ) *
En n i n g ú n  o t r o  c a s o  como e n  é s t e  p o d e m o s  a p r e c i a r  
t a n  c l a r a m e n t e  e l  p a p e l  s u b o r d i n a d o  p e r o  e s e n c i a l  d e  l a  g a n a ­
d e r í a  e n  e l  s e n o  d e  l a  a g r i c u l t u r a  i n t e n s i v a  v a l e n c i a n a ;  t r e s  
a p o r t a c i o n e s  b á s i c a s  - a u t o c o n s u m o ,  c o m p l e m e n t o  d e  l o s  i n g r e ­
s o s  f a m i l i a r e s  y a b a s t e c i m i e n t o  d e  a b o n o s -  a r t i c u l a d a s  e n  e x -
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p l o t a c i o n e s  p e q u e ñ a s  y d i n á m i c a s .  L o s  c u l t i v o s  d e  h u e r t a  e r a n  
l o s  m ás e s p e c i a l m e n t e  a d e c u a d o s  p a r a  e s t e  t i p o  d e  i n t e g r a c i ó n  
g a n a d e r a ;  e n  t i e r r a s  c o n  m a y o r  p r e d o m i n i o  d e l  n a r a n j o  y m e n o r  
p r e s e n c i a  d e l  h á b i t a t  d i s p e r s o ,  l a s  e x p l o t a c i o n e s  m i x t a s  d e ­
b i e r o n  s e r  m e n o r e s ,  p e r o ,  e n  c a m b i o ,  l a  p r o x i m i d a d  d e  m o n t e s  
b a j o s  p o s i b i l i t a r í a  l a  p r e s e n c i a  d e  p e q u e ñ o s  r e b a ñ o s  en  r é g i ­
m e n  m i x t o  d e  p a s t o r e o / e s t a b u l a c i ó n *  S i  to m a m o s  como m o d e l o  l a  
R i b e r a  d e l  X ú q u e r ,  v e m o s  cámo l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  g a n a d o s  
l a n a r e s  s e  d a  en  t é r m i n o s  m u n i c i p a l e s  más m a r g i n a l e s  c o n  r e s ^  
p e c t o  a  l a  l l a n u r a  c e n t r a l :  d e n t r o  d e l  p a r t i d o  j u d i c i a l  d e  
A l b e r i c ,  en S u m a c & r c e r  y T o u s ,  y d e n t r o  d e l  d e  C a r l e t ,  en
M o n t r o i ,  L l o m b a i ,  e t c . ,  e s  d e c i r ,  s i e m p r e  en  l a s  e s t r i b a c i o n e s
m o n t a ñ o s a s ,  m i e n t r a s  a l g u n o s  n ú c l e o s  d e  p o b l a c i ó n  d e t e r m i n a ­
d o s  - A l z i r a  y C a s t e l l ó  d e  l a  R i b e r a - ,  c o n s t i t u í a n  l o s  m e r c a d o s  
o f e r i a s  d o n d e  s e  l l e v a b a  a c a b o  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  l o s  
g a n a d o s  ( 1 1 2 ) .
En A l a c a n t ,  l a  c a s i  e x c l u s i v a  d e d i c a c i ó n  d e l  g a n a d o  
v a c u n o  a l o s  t r a b a j o s  a g r í c o l a s ,  c o m p o r t ó  s u  n o t a b l e  d e s c e n s o  
a  l o  l a r g o  d e l  s i g l o *  U n i c a m e n t e  en  l a  z o n a  d e  O r i o l a  c o n t i n u a ­
r o n  u t i l i z á n d o s e  b u e y e s  y  v a c a s  e n  e l  a r a d o *  Es  d e  d e s t a c a r  t a m ­
b i é n  l a  c r í a  d e  t o r o s  d e  l i d i a  e n  l a  c o m a r c a  d e  V i l l a n a *  En c u a n ­
t o  a l  l a n a r ,  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  s u s  e s t i é r c o l e s ,  en a u s e n c i a  
d e  o t r o s  a b o n o s  d e  m a y o r  f e r t i l i d a d ,  c o n s t i t u í a  u n a  d e  l a s  a -  
p o r t a c i o n e s  p r i n c i p a l e s ;  c u a n t i t a t i v a m e n t e  e x p e r i m e n t ó  u n a  e v o ­
l u c i ó n  s e m e j a n t e  a l  v a l e n c i a n o *  E l  c a b r í o  t e n í a  c i e r t a  e n t i d a d ,  
p a r t i c u l a r m e n t e  en  l a s  z o n a s  más  m o n t a ñ o s a s ,  d o n d e  s e  u t i l i z a -
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b a  como p r o d u c t o r  de c a r n e  y l e c h e ,  m i e n t r a s  e l  d e  c e r d a  e r a  
c a s i  i n e x i s t e n t e  a e x c e p c i ó n  d e l  n ú c l e o  d e  A l b a t e r a  q u e  s e  
c o n s t i t u y ó  e n  un  i m p o r t a n t e  c e n t r o  d e  r e v e n t a *  V eám os e n  e l  
s i g u i e n t e  c u a d r o - r e s u m e n  e l  c o t e j o  d e  l a s  c i f r a s  d e  l a s  t r e s  
p r o v i n c i a s ,  e n  1 8 9 1 :
C u a d r o  nfi  3 9 *  C a b e z a s  d e  g a n a d o  en  e l  P a í s  l / a l e n c i a n o ,
1 8 9 1 .
V a c u n o
Na %
L a n a r
NS %
C a b r í o
NQ %
C e r d a
NQ %
TOTAL
V a l e n c i a 6 . 2 5 6 2 1 7 7 . 6 5 8 5 5 6 6 . 9 6 1 2 1 6 6 . 9 8 6 2 1 3 1 7 * 8 5 1
A l a c a n t 2 . 1 6 0 2 5 2 . 7 9 0 6 5 1 9 . 4 6 1 2 4 6 . 5 5 5 8 8 0 . 9 6 6
C a s t e l l ó 1 . 5 1 5 □ ' 6 1 6 4 . 2 7 3 6 8 5 3 . 3 7 3 2 2 2 0 . 4 7 3 8 2 3 9 . 6 3 4
F u e n t e :  D* G . A . I • C . .  La G a n a d e r í a . • • ,  op • c i  t . , P P .  4 4 ,
5 5  y  8 5 .  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
S i  l a  i m p r e s i ó n  q u e  p r o p o r c i o n a  l a  g a n a d e r í a  a l i c a n ­
t i n a  e s  d e  u n a  m e n o r  p r e s e n c i a  d e  l a s  v a r i e d a d e s  d e  m a y o r  c o t i ­
z a c i ó n  ( v a c u n o  y  c e r d a ) ,  e s t a  t e n d e n c i a  s e  a c e n t ú a  en  C a t e l l ó ,  
d o n d e  e l  p r e d o m i n i o  d e l  o v i n o  e s  a b s o l u t o ,  c o n  l a  s a l v e d a d  d e
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q u e  en  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  c i f r a  s e  i n c l u y e n  3 5 . 3 5 3  c a b e z a s  t r a s ­
h u m a n t e s .  S i  a ñ a d i m o s  q u e  e l  g a n a d o  b o v i n o  p r o p o r c i o n a b a  b a j o s  
r e n d i m i e n t o s  y  p r o d u c t o s  d e  m a l a  c a l i d a d ,  m i e n t r a s  c o n  e l  o v i ­
n o  s e  a p l i c a b a n  p r á c t i c a s  q u e ,  como e l  r e d i l e o  e n  t i e r r a  d e  s e ­
c a n o ,  e s t a b a n  d e s t e r r a d a s  de  l o s  r e g a d í o s  v a l e n c i a n o s ,  n o s  e n ­
c o n t r a m o s ,  p u e s ,  c o n  m o d e l o s  d e  e x p l o t a c i ó n  g a n a d e r a  a t r a s a d o s  
y e x t e n s i v o s  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  z o n a s  l i t o r a l e s  y c e n t r a l e s  
d e l  P a í s  V a l e n c i a n o .
No p o d e m o s  d e j a r  d e  i n s i s t i r ,  f i n a l m e n t e ,  en  e l  p a ­
p e l  d e  l a  g a n a d e r í a  como a b a s t e c e d o r a  d e  p r o d u c t o s  a n i m a l e s ,  
un c a p í t u l o  i m p o r t a n t e  d e n t r o  d e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  l a  s o c i e ­
d a d  a g r a r i a .  E l  h e c h o ,  s i n  e m b a r g o ,  v a  más a l l á  d e l  s i m p l e  
a u t o c o n s u m o ,  a l  e n t r a r  en j u e g o  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  u n a  p o b l a ­
c i ó n  u r b a n a  c r e c i e n t e  y c o n  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a s  d i e t a s  a l i m e n ­
t i c i a s  d e  l a s  c l a s e s  p o p u l a r e s  l i g a d a s  a l a  m e j o r a  de  l o s  n i v e ­
l e s  d e  v i d a  ( 1 1 3 ) ;  l a s  z o n a s  d e  g a n a d e r í a  e s t a b u l a d a  s e  u b i c a n  
p r e c i s a m e n t e  en  l a s  c e r c a n í a s  d e  l a  c i u d a d  d e  V a l e n c i a  y e n  t o r ­
no  a n ú c l e o s  d e  p o b l a c i ó n  i m p o r t a n t e s  como A l z i r a ,  S u e c a ,  e t c .
No v a m o s  a  d e t e n e r n o s  en  e s t a  c u e s t i ó n  q u e  e s c a p a  a l o s  l í m i t e s  
d e  n u e s t r o  t r a b a j o .  U n i c a m e n t e  i n d i c a r  q u e  e l  a p r o v i s i o n a m i e n t o  
d e  c a r n e  a  l o s  p r o p i o s  p u e b l o s  d o n d e  s e  e x p l o t a b a  e l  g a n a d o  e r a ,  
como h e m o s  i n d i c a d o  c o n  a n t e r i o r i d a d , s L  p r i m e r  y  p r i n c i p a l  m e r ­
c a d o  d e  l o s  g a n a d e r o s ;  e s t e  a p r o v i s i o n a m i e n t o  y l a s  f l u c t u a c i o ­
n e s  d e l  p r e c i o  d e  l a  c a r n e  s e r á n  c u e s t i o n e s  q u e  e s t a r á n  e n  e l  
c e n t r o  d e  l o s  c o n f l i c t o s  e n t r e  a g r i c u l t o r e s  y  g a n a d e r o s .  L a  
o p c i ó n  d e f i n i t i v a  p o r  l a  a g r i c u l t u r a  i n t e n s i v a ,  a d e m á s  d e  s u p o ­
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n e r  e l  d e c l i v e  d e  l o s  g r a n d e s  g a n a d o s  e n  l a  z o n a ,  l l e v a b a  i m ­
p l í c i t a  l a  r e n u n c i a  a  c u a l q u i e r  p r o t e c c i ó n  a  l a  p r á c t i c a  p e c u a ­
r i a  q u e  t e n d i e r a  a m a n t e n e r  l o s  p r e c i o s  d e  l a  c a r n e :  l a  p r o d u c ­
c i ó n  p a r a  e l  m e r c a d o  c o m p o r t a b a  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  d e p e n d e n c i a  
d e  á s t e  p a r a  l a  a d q u i s i c i á n  d e  a q u e l l o s  b i e n e s  c u y a  p r o d u c c i ó n  
p r o p i a  h a b í a  q u e  a b a n d o n a r  en  a r a s  d e  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  ( 1 1 4 ) *  
P e s e  a t o d o  e l l o ,  e l  t a m a ñ o  d e  l a  g a n a d e r í a  q u e  r e s u l t a  d e  e s t e  
p r o c e s o  p e r m i t í a  t o d a v í a  e l  a u t o - a b a s t e c i m i e n t o  d é  l a  p r o p i a  
f a m i l i a  c a m p e s i n a :  a s í  s e  c o n c i b e  l a  m a n u t e n c i ó n  d e  d o s  o t r e s  
o v e j a s  o l a  e x t e n d i d a  p r á c t i c a  d e  c e b a r  un c e r d o  c o n  e l  q u e  o b ­
t e n e r  c a r n e  p a r a  b u e n a  p a r t e  d e l  a ñ o *  P e r o  a d e m á s  d e  l a s  p r o ­
d u c c i o n e s  g a n a d e r a s ,  e l  a b a s t e c i m i e n t o  en l a  s o c i e d a d  r u r a l  s e  
b a s a b a  t a m b i é n ,  y  n o  e n  e s c a s a  m e d i d a  en  l a  c r í a  d e  p e q u e ñ o s  
a n i m a l e s  en  r é g i m e n  d o m e s t i c o :  a v e s  d e  c o r r a l ,  c o n e j o s ,  e t c *  
a s í  como en  a c t i v i d a d e s  d e l  t i p o  d e  l a  a p i c u l t u r a *  C o n o c e r  s u  
i m p o r t a n c i a  n u m é r i c a  y s u s  c o n d i c i o n e s  d e  e x p l o t a c i ó n  r e s u l t a ,  
s i n  d u d a ,  a v e n t u r a d o ,  p e s e  a q u e  e x i s t e n  e s t a d í s t i c a s  d e  l a  
é p o c a  ( 1 1 5 ) ,  p e r o  c o n s t i t u i r í a n  - y  l o  h a n  s e g u i d o  h a c i e n d o  h a s ­
t a  f e c h a s  r e c i e n t e s -  un  c a p í t u l o  f u n d a m e n t a l  en  e l  a u t o c o n s u m o  
c a m p e s i n o *  En d e f i n i t i v a ,  d e l  m is m o  modo q u e  e n  l a  m a y o r  p a r t e  
d e l  E s t a d o  y ,  en p a r t i c u l a r ,  q u e  e n  l a s  z o n a s  g a n a d e r a s  p o r  e x ­
c e l e n c i a ,  l a  p r o d u c c i ó n  g a n a d e r a  d e  c a r n e  a u m e n t a  en  e l  P a í s  V a ­
l e n c i a n o  d u r a n t e  e l  p r i m e r  t e r c i o  d e l  s i g l o  X X *  L a  a n t e r i o r  d e ­
d i c a c i ó n  a l  g a n a d o  d e  l a b o r  p a r e c e  i n v e r t i r s e  t a l  y  como i n d i ­
c a n  l o s  s i g u i e n t e s  n ú m e r o s  í n d i c e s  r e f e r i d o s  a  l a  p r o d u c c i ó n  
g a n a d e r a  t o t a l  v a l e n c i a n a  ( 1 1 6 ) :
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G a n a d o  de  t r a b a j o G a n a d o  d e
1 9 Q 5 6 3 ' 2 3 6 ' 8
1 9 1 6 4 6 ' 4 5 6 '  6
1 9 2 9 3 6 ' 7 6 3 '  3
E s t e  a u m e n t o  d e l  g a n a d o  d e  c a r n e  e r a  p a r a l e l o  a l a  
d i s m i n u c i ó n  de l a  s u p e r f i c i e  d e d i c a d a  a p a s t o s ,  l o  q u e  i m p l i ­
c a b a  l a  c a d a  v e z  m a y o r  t e n d e n c i a  a l a  a d q u i s i c i ó n  d e  l a  a l i m e n ­
t a c i ó n  d e l  g a n a d o  en o t r a s  z o n a s ,  A l  p r o p i o  t i e m p o ,  y  s e  t r a ­
t a  d e  un  h e c h o  muy d e f i n i t o r i o  d e  l a s  d i r e c t r i c e s  q u e  s e g u í a  
l a  p r o d u c c i ó n  p e c u a r i a ,  l a  g a n a d e r í a  s e  c o n c e n t r a b a  c a d a  v e z  
más en l a s  z o n a s  d e  r e g a d í o  l i t o r a l ,  c o n  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  
c o n f i r m a c i ó n  d e  l a  e s t a b u l a c i ó n  d e  v a c a s  y c e r d o s  s o b r e  t o d o .  
A s í  l o  e x p r e s a b a  en  e s a  m is m a  á p o c a  M a n u e l  de  T o r r e s :
" M i e n t r a s  e l  g a n a d o  a u m e n t a  en  un  7 4  % e n  e l  r e g a d í o ,  
d i s m i n u y e  en  un 2 2  % en  e l  s e c a n o .  M i e n t r a s  l a  i n c e ­
s a n t e  r o t u r a c i ó n  v a  r e s t a n d o  p a s t o s  a l  g a n a d o  q u e  v i ­
v e  e n  l i b e r t a d ,  e l  a u m e n t o  d e  s u p e r f i c i e s  c u l t i v a d a s  
e n  e l  r e g a d í o  f a v o r e c e  e l  i n c r e m e n t o  d e l  g a n a d o  e s t a ­
b u l a d o  y a s í  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c a r n e s  no  s ó l o  a u m e n t a ,  
s i n o  q u e  h a  m e j o r a d o  en  c a l i d a d "  ( 1 1 7 )
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NOTAS OEL CAPITULO 8
( 1 )  D I R E C C I O N  GENERAL DE A G R IC U L T U R A ,  I N D U S T R I A  Y C O M E R C IO ,  L a  
G a n a d e r í a  e n  E s p a ñ a , A v a n c e  s o b r e  l a  r i q u e z a  p e c u a r i a  e n  1 8 9 1 ,  
f o r m a d o  p o r  l a  P u n t a  C o n s u l t i v a  A g r o n ó m i c a ,  M a d r i d ,  1 8 9 2 ,  v o l .  
I ,  P .  x.
( 2 )  G A R C IA  S A N Z , A . ,  " L a  a g o n í a  d e  l a  f i e s t a  y  e l  h u n d i m i e n t o  d e  
l a s  e x p o r t a c i o n e s  l a n e r a s :  u n  c a p í t u l o  d e  l a  c r i s i s  e c o n ó m i c a  
d e l  A n t i g u o  R é g i m e n  e n  E s p a ñ a " ,  e n  GA R C IA  S A N Z , A » ,  y  GARRABOU,  
R * ,  ( e d s . ) ,  H i s t o r i a  a g r a r i a  d e  l a  E s p a ñ a  c o n t e m p o r á n e a . 1 , Cam­
b i o  s o c i a l  y  n u e v a s  f o r m a s  d e  p r o p i e d a d  ( 1 8 0 0 - 1 8 5 0 ) ,  B a r c e l o ­
n a ,  1 9 8 5 ,  p p ,  1 7 7 - 2 0 0 *
( 3 )  DEL MORAL R U I Z , 3 . ,  L a  a g r i c u l t u r a  e s p a ñ o l a  a  m e d i a d o s  d e l  s i ­
g l o  X I X *  1 8 5 0 - 1 8 7 0 . R e s u l t a d o s  d e  u n a  e n c u e s t a  a g r a r i a  d e  l a  e -  
p o c a * M a d r i d ,  1 9 7 9 ,  p *  5 3 *
( 4 )  GRUPO DE E S T U D IO S  DE H I S T O R I A  R U R A L ,  " N o t a s  s o b r e  l a  p r o d u c ­
c i ó n  a g r a r i a  e s p a ñ o l a ,  1 8 9 1 - 1 9 3 1 " ,  R e v i s t a  d e  H i s t o r i a  E c o n ó ­
m i c a ,  no  2 ( 1 9 8 3 ) ,  p *  2 1 5 *
( 5 )  d . E . H . R * ,  " E v o l u c i ó n  d e  l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  d e  c e r e a l e s
y  l e g u m i n o s a s  e n  E s p a ñ a ,  1 8 8 6 - 1 9 3 5 " ,  e n  M A R T IN  A C E Ñ A , P * ,  y  
PRADOS DE LA ESCQSURA, L . f L a  n u e v a  h i s t o r i a  e c o n ó m i c a  e n  E s ­
p a ñ a ,  M a d r i d ,  1 9 8 5 ,  p *  6 4 *
( 6 ) ;  G . E . H . R . ,  " C o n t r i b u c i ó n  a l  a n á l i s i s  h i s t ó r i c o  d e  l a  g a n a d e r í a  
e s p a ñ o l a ,  1 8 6 5 - 1 9 2 9 * 1 " ,  A g r i c u l t u r a  y  S o c i e d a d ,  n s  8 ( 1 9 7 8 ) ,  
p p .  1 7 2 - 1 7 3 .
( 7 )  R U I Z  T O R R E S , P .  H i s t o r i a  d e l  P a í s  V a l e n c i a n o ,  v o l .  V I ,  V a l e n ­
c i a ,  1 9 8 1 ,  p p .  2 0 6 - 2 0 7 .
( 8 )  GARRABOU, R . ,  Un f a l s  d i l e m a . . * ,  o p *  c i t ,
( 9 )  I B  I D E M ,  p .  1 3 ,  c u a d r o  n o  1 *
( 1 0 )  D I R E C C I O N  GENERAL DE C O N T R I B U C IO N E S ,  E s t a d í s t i c a  a d m i n i s t r a ­
t i v a  d e  l a  r i q u e z a  t e r r i t o r i a l  y  p e c u a r i a * M a d r i d ,  1 8 7 9 ,  p p *  
1 2 1 ,  1 2 5  y ! 4 0 .  L a  e x t r e m a d a  y  p o c o  c r e í b l e  d i f e r e n c i a  e n t r e
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l o s  d a t o s  d e  1 8 5 9  y  1 8 6 5  h a  l l a m a d o  t a m b i é n  l a  a t e n c i ó n  
d e  MORAL R U I Z ,  L a  a g r i c u l t u r a  e s p a ñ o l a , , , ,  o p . c i t . ,  p . 5 3 .
( 1 1 )  LASSALA Y PALOMARES,  V . ,  " C e n s o  d e  l a  g a n a d e r í a  en  l a  p r o ­
v i n c i a  d e  V a l e n c i a " ,  L a  A g r i c u l t u r a  V a l e n c i a n a , v o l  I I I  
( 1 8 6 5 - 6 6 ) ,  p .  4 6 5 .
( 1 2 )  R I 9 A S  M O R E N O , F . ,  L e c h a r í a s  y q u e s e r í a s  c o o p e r a t i v a s .  S e g u ­
r o  d e l  g a n a d o .  V a l e n c i a ,  1 9 0 5 ,  p .  8 .  L a s  p r o p i a s  c i f r a s  q u e  
o f r e c e  R .  G a r r a b o u ,  o p . c i t . ,  p .  1 3 ,  e x p e r i m e n t a n  o s c i l a c i o ­
n e s  i m p o r t a n t e s  e i n e x p l i c a b l e s  e n t r e  u n o s  a ñ o s  y o t r o s ,  l o  
c u a l ,  s i n  d u d a ,  d e b e  i n d u c i r n o s  a d e s c o n f i a r  d e  l a s  e s t a d í s ­
t i c a s  d e l  s i g l o  X I X  en m a t e r i a  p e c u a r i a .
( 1 3 )  D . G . A . I . C . ,  o p . c i t . ,  v o l .  V ,
( 1 4 )  D I R E C C I O N  GENERAL DEL I N S T I T U T O  GEOGRAFICO Y E S T A D I S T I C O ,  
R e s e ñ a  g e o g r á f i c a  y e s t a d í s t i c a  d e  E s p a ñ a , M a d r i d ,  1 8 8 8 ,
p . 5 3 9 .
( 1 5 )  B I E L Z A  DE ORY, " E l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o . • • " ,  o p . c i t . ,  p . 4 4 4
( 1 6 )  A v a n c e  e s t a d í s t i c o  d e  l a  r i q u e z a  q u e  en  E s p a ñ a  r e p r e s e n t a  
l a  p r o d u c c i ó n  m e d i a  a n u a l  d e  p a s t o s ,  p r a d o s  y a l g u n o s  a p r o ­
v e c h a m i e n t o s  y  p e q u e ñ a s  i n d u s t r i a s  z o ó q e n a s  a n e x a s , M a d r i d ,  
1 9 1 4 ,  p p .  3 3 3 - 3 3 4
( 1 7 )  I B I D E M ,  p .  2 4 5
( 1 8 )  T O R R E S , M . d e ,  Una  c o n t r i b u c i ó n  a l  e s t u d i o . . . .  o p . c i t . , p . 2 8 .  
L a s  c o m p a r a c i o n e s  c o n  o t r a s  z o n a s  d e l  E s t a d o  p r o c e d e n  d e :  
B I E L Z A  DE ORY,  o p . c i t . ,  p .  4 4 5 .
( 1 9 )  C 0 T A R E L 0  Y G A R A S T A Z U , 3 . ,  L a  c r í a  c a b a l l a r  e n  E s p a ñ a  o n o t i ­
c i a s  h i s t ó r i c a s ,  e s t a d í s t i c a s  y d e s c r i p t i v a s  a c e r c a  d e  e s t e  
r a m o  d e  r i q u e z a .  M a d r i d ,  1 8 6 1 ,  p .  1 3 6 .
( 2 0 )  D . G . A . I . C . ,  L a  G a n a d e r í a . . . .  o p . c i t . ,  p p .  1 6 9  y s s .
( 2 1 )  I B I D E M ,  p .  1 7 1 .
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( 2 2 )  B E L D A , A u g u s t o ,  11 L a  g a n a d e r í a  e n  l a  E x p o s i c i ó n  r e g i o n a l * * ,
L a  A g r i c u l t u r a  V a l e n c i a n a ,  v o l . V , ( 1 8 6 7 - 6 8 ) ,  p .  1 6 4 .
( 2 3 )  ORENSANZ M 0 L I N E , 3 . ,  L a  g a n a d e r í a  en  l a  p r o v i n c i a  d e  V a l e n ­
c i a .  V a l e n c i a ,  1 9 1 2 ,  p .  1 8
( 2 4 )  " L o s  l i b r e s  a l b e i t a r e s .  L a  E s c u e l a  d e  V e t e r i n a r i a  L i b r e  de  
V a l e n c i a " ,  P a p e r a .  nB 1 0  ( g e n e r  1 9 8 5 ) ,  p .  1 4 .
( 2 5 )  L a s  p u b l i c a c i o n e s  d e l  C o n s e j o  s o b r e  g a n a d e r í a  f u e r o n :  J o s é  
OR ENSANZ, E l  M a l  R o j o  en e l  g a n a d o  d e  c e r d a  ( 1 9 0 9 ) ;  CONDE DE 
CONTORNES, M e m o r i a  d e l  C o n c u r s o  R e g i o n a l  d e  G a n a d o s  ( 1 9 0 9 ) ;  
J o s é  ORENSAWZ, L a  v i r u e l a  d e l  g a n a d o  l a n a r  ( 1 9 1 0 ) ;  3 . 0 . .  La  
p u l m o n í a  c o n t a g i o s a  d e l  g a n a d o  d e  c e r d a  ( 1 9 1 2 ) ;  3 . O . ,  L a  f i e ­
b r e  a f t o s a  o G l o s o p e d a  ( 1 9 1 1 ) ;  3 . O . ,  La  g a n a d e r í a  en  l a  p r o ­
v i n c i a  d e  V a l e n c i a  ( 1 9 1 2 ) ;  3 . O . ,  R e g l a m e n t o  d e  P o l i c í a  S a n i ­
t a r i a  ( 1 9 1 3 ) ;  C i r c u l a r  s o b r e  e l  C o n c u r s o  N a c i o n a l  d e  G a n a ­
d o s  ( 1 9 1 3 ) ;  3 . O . ,  E p i z o o t i a s  q u e  c o n  más f r e c u e n c i a  s e  d e s a ­
r r o l l a n  en  l a  g a n a d e r í a  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  V a l e n c i a  ( 1 9 1 3 ) ;
3 . O . ,  E l  g a n a d o  b o v i n o  ( 1 9 1 5 ) ;  L e y  de e p i z o o t i a s  de  1 8  d e  
d i c i e m b r e  d e  1 9 1 4  y r e g l a m e n t o  d e  4 de  j u n i o  d e  1 9 1 5  ( 1 9 1 5 ) .
( 2 6 )  ORENSANZ M 0 L I N E , J . ,  L a  g a n a d e r í a . . . .  o p . c i t . ,  p .  5 4 .
( 2 7 )  I B I D E M ,  p .  5 9
( 2 8 )  GRANJA ESCUELA E X P E R IM E N T A L  DE V A L E N C I A ,  M e m o r i a  d e  l o s  
t r a b a j o s  e j e c u t a d o s  e n  l o s  a ñ o s  e c o n ó m i c o s  d e  1 8 8 8 - 8 9  y  
1 8 8 9 - 9 0 .  V a l e n c i a ,  1 8 9 1 .
( 2 9 )  A v a n c e  e s t a d í s t i c o . . . .  o p . c i t . ,  p p .  2 4 3 - 2 5 7 .  " E n  r e a l i d a d ,  
no e x i s t e n  en  l a  p r o v i n c i a  t e r r e n o s  d e  p a s t o  p r o p i a m e n t e  d i ­
c h o s ,  no  p u d i e n d o  e n t e n d e r s e  p o r  t a l e s  mas  q u e  l a s  d o s  c l a ­
s e s  d e  m o n t e s  e x i s t e n t e s ,  c l a s i f i c a d o s  e n  m o n t e  a l t o  de  p i ­
n a r  y m o n t e  b a j o  o p a s t o s ,  c a r e c i é n d o s e  d e  p r a d e r a s  n a t u r a ­
l e s ,  l o  m is m o  s e g a b l e s  q u e  no  s e g a b l e s "  ( p .  2 4 3 ) .
( 3 0 )  GARRABOU, Un f a l s  d i l e m a . . . .  o p . c i t . ,  p
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( 3 1 )  LASSALA Y PALOMARES,  " C e n s o  d e  l a  g a n a d e r í a . • • " , o p . c i t . ,
p p .  1 9 1  y s s .
( 3 2 )  A R C H IVO  GENERAL DEL M I N I S T E R I O  DE A G R IC U L T U R A ,  L e g .  1 0 6 ,  
E x p .  5
( 3 3 )  A R C H IV O  DE LA D I P U T A C I O N  P R O V I N C I A L  DE V A L E N C I A ,  E - l ,  L e g .  
1 1 ,  E x p .  6 7 5 .
( 3 4 )  ROMERO G O N Z A L E Z , 3 . ,  y CUCO G I N E R , 3 . ,  " L a  e s t r u c t u r a  d e  l a  
p r o p i e d a d  d e  l a  t i e r r a  y l o s  c u l t i v o s  en  l a  R i b e r a  B a i x a  
d u r a n t e  e l  s i g l o  X I X :  e l  c a s o  de  C u l l e r a " ,  C u a d e r n o s  d e  G e o ­
g r a f í a .  na  2 4  ( 1 9 7 9 ) ,  p p .  6 7 - 6 8
( 3 5 ) ,  V IC E D O  i  R I U S , E n r i c ,  " L a  q Q e s t i ú  r a m a d e r a  a  l ' U r g e l l  i  a l
S e g r i &  d u r a n t  e l  s e g l e  X V I I I " ,  A c t e s .  P r i m e r  C o n q r ú s  d %H i s -  
t o r i a  M o d e r n a  d e  C a t a l u n y a . B a r c e l o n a ,  1 9 8 4 ,  v o l  I ,  p . 3 5 5 .
( 3 6 )  A . D . P . V . ,  E - l ,  L e g .  1 1 ,  E x p .  6 7 5 .
( 3 7 )  A . D . P . V , F o m e n t o / A g r i c u l t u r a ,  L e g .  2 2  ( s i g n a t u r a  a n t i g u a ) .
E l  e x p e d i e n t e  c o n s t a  d e :  un e s c r i t o  d e  l o s  g a n a d e r o s  a f e c ­
t a d o s  y o t r o  d e l  A y u n t a m i e n t o ,  am b o s  d i r i g i d o s  a l  D e f e  P o ­
l í t i c o ;  d o s  i n f o r m e s  d e l  S í n d i c o  L o c a l  d e  g a n a d e r í a  y d e l  
V i s i t a d o r  d e  G a n a d e r í a  y C a ñ a d a s ,  r e s p e c t i v a m e n t e ;  y l o s  
t e s t i m o n i o s  n o t a r i a l e s  d e  un  b u e n  n ú m e r o  d e  p r o p i e t a r i o s  
a g r í c o l a s .
( 3 8 )  A . D . P . V . ,  F o m e n t o / A g r i c u l t u r a ,  L e g .  2 2 .
( 3 9 )  I B I D E M
( 4 0 )  I B I D E M
( 4 1 )  G A R C IA  S A N Z ,  " L a  a g o n í a  d e  l a  M e s t a . . . " ,  o p . c i t . ,  p p .  2 0 9 -  
2 1 0.
( 4 2 )  M I L L A N  Y G A R C I A - V A R E L A ,  D . ,  R e n t i s t a s  y C a m p e s i n o s . . . , o p . 
c i t ,  p p .  2 2 3 - 2 2 4 ,  s e ñ a l a  c o m o ,  h a c i a  1 7 7 0 ,  " . . . p o r  p r i m e r a  
v e z  en  m u c h o  t i e m p o  l o s  d u e ñ o s  p o d í a n  o b t e n e r  i n g r e s o s  d e  
l o s  t e r r e n o s  b a l d í o s  s i n  q u e  l o s  d e r e c h o s  m u n i c i p a l e s  p u s i e -
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s e n  e n  p e l i g r o  su  p r o p i e d a d . • • L a  o p o s i c i ó n  d e  l a  o l i g a r ­
q u í a  d e  l a  t i e r r a  a l  r e f o r m i s m o  e n  l a  c o y u n t u r a  d e  1 7 6 6  
h a b í a  l o g r a d o  e n c a u z a r  l a  r e f o r m a  d e l  v i e j o  s i s t e m a  d e  d e ­
r e c h o s  m u n i c i p a l e s  e n  u n  s e n t i d o  más f a v o r a b l e  a l a  p r o ­
p i e d a d  p r i v a d a  d e  l a  t i e r r a " .
( 4 3 )  V é a s e  un d o c u m e n t a d o  c o m e n t a r i o  a  l a  p o l í t i c a  a g r a r i a  d e  
l a  C o r t e s  d e  C á d i z  e n :  F O N T A N A , 3 . ,  y G A R R A B O U , R . ,  G u e r r a  y  
H a c i e n d a .  L a  H a c i e n d a  d e l  G o b i e r n o  c e n t r a l  en  l o s  a ñ o s  d e  
l a  G u e r r a  d e  l a  I n d e p e n d e n c i a  ( 1 8 0 8 - 1 6 1 4 ) .  A l i c a n t e ,  1 9 8 6 ,  
p p .  1 0 5 » y  s s .
( 4 4 )  D e c r e t o  d e  8 d e  j u n i o  d e  1 8 1 3 .
( 4 5 )  E s t a  I n s t r u c c i ó n  p a r a  g o b i e r n o  d e  l o s  s u b d e l e g a d o s  d e  F o m e n ­
t o  ( G a c e t a  d e  M a d r i d .  5 d e  d i c i e m b r e  d e  1 8 3 3 ,  p .  6 6 1 ) ,  c o n s i ­
d e r a  " . . . l a  l i b e r t a d  d e  q u e  en  l o s  r a s t r o j o s  d e  u n o  p a z c a n  
l o s  g a n a d o s  d e  t o d o s " ,  u n a  d e  l a s  c a u s a s  d e l  . a b a t i m i e n ­
t o  d e  l a  a g r i c u l t u r a "  ( c a p .  1 ,  a r t .  2 2 ) ;  y q u e  " . . . l o s  a c o ­
t a m i e n t o s  o c e r r a m i e n t o s  d e  h e r e d a d e s  p e r t e n e c e n  a l a  c l a s e  
d e  l a s  más i m p o r t a n t e s  m e j o r a s  d e  l a  p r o p i e d a d  r u r a l .  M i e n ­
t r a s  l a s  l a n a s  a l i m e n t a b a n  un  v a s t o  t r á f i c o  e x t e r i o r ,  s e  c r e ­
y ó  d e b e r  s a c r i f i c a r  l a  i n d u s t r i a  a g r í c o l a  a l a  p e c u a r i a ,  y  
p r e c a u c i o n e s  d e s m e d i d a s ,  f o r m a l i d a d e s  d i l a t o r i a s  p r e s i d i e r o n  
t a l  v e z  a l o s  a c o t a m i e n t o s  y c e r r a m i e n t o s  d e  l a s  p o s e s i o n e s .  
E s t á n  s u j e t a s  a  un  e x a m e n  d e t e n i d o  l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  r e ­
g í a n  en  e s t a  m a t e r i a ;  y  u n a  l e y • • . p r o c l a m a r á  en  b r e v e  d e r e ­
c h o s  q u e  n o  p u e d e n  c o n t i n u a r  d e s c o n o c i d o s  y h o l l a d o s  s i n  
g r a v e  d a ñ o  d e  l a  a g r i c u l t u r a "  ( c a p .  1 ,  a r t .  l Q f i ) .
( 4 6 )  A . D . P . V . ,  E - l ,  L e g .  1 6 ,  E x p .  8 3 2 .
( 4 7 )  L a  d o c u m e n t a c i ó n  r e f e r e n t e  a e s t a s  r e c l a m a c i o n e s  a l  G o b e r ­
n a d o r  p u e d e  e n c o n t r a r s e  en  e l  A . D . P . V . ,  F o m e n t o / A g r i c u l t u r a .
( 4 8 )  I n c l u i d a  e n  l a  G a c e t a  d e  M a d r i d  d e  1 0  d e  d i c i e m b r e  d e  1 8 3 3 .
( 4 9 )  A . D . P . V . ,  F o m e t o / A g r i c u l t u r a ,  L e g .  5 .
( 5 0 )  I B I D E M
( 5 1 )  A . D . P . V . ,  F o m e n t o / A g r i c u l t u r a ,  L e g .  9 .
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( 5 2 )  En l a s  d e c l a r a c i o n e s  j u r a d a s  d e  1 1  p a s t o r e s  q u e  l o s  g a n a ­
d e r o s  a p o r t a r o n  como p r u e b a  d e  s u s  d e n u n c i a s ,  s e  a f i r m a  r e i ­
t e r a d a m e n t e  q u e  2 5  o 3 0  a ñ o s  a n t e s  l a  s i t u a c i ó n  e r a  muy d i s ­
t i n t a ,  y  l a s  v í a s  p e c u a r i a s  p e r m a n e c í a n  l i m p i a s  y t r a n s i t a ­
b l e s .  A . D . P . V . ,  I B I D E M .
( 5 3 )  A . D . P . V . ,  F o m e n t o / A g r i c u l t u r a ,  L e g .  18
( 5 4 )  V i l l a  d e  A l c i r a .  R e g l a m e n t o  d e  P o l i c í a  R u r a l .  V a l e n c i a , 1 8 5 5 ,  
p .  5 .
( 5 5 )  A . D . P . V . ,  F o m e n t o / A g r i c u l t u r a ,  L e g .  9 .
( 5 6 )  I B I D E M
( 5 7 )  A . D . P . V . ,  F o m e n t o / A g r i c u l t u r a ,  L e g .  1 8
( 5 8 )  I B I D E M , L e g .  1 1 .
( 5 9 )  I B I D E M ,  L e g .  2 2 .
( 6 0 )  B o l e t í n  O f i c i a l  d e  l a  P r o v i n c i a .  2 8  d e  m a r z o  d e  1 8 5 6 .
( 6 1 )  A . D . P . V . ,  E - l ,  L e g .  1 6 ,  E x p . 8 3 0 .
( 6 2 )  G a c e t a  A g r í c o l a  d e l  M i n i s t e r i o  d e  F o m e n t o ,  v o l .  XXV ( 3 2  é p o ­
c a ) ,  p p .  6 8 1 - 6 8 5 .
( 6 3 )  A . D . P . V . ,  E - l ,  L e g .  1 6 ,  E x p . 8 3 0 .
( 6 4 )  I B I D E M
( 6 5 )  V é a s e  A N E S , G o n z a l o ,  L a s  c r i s i s  a g r a r i a s  en  l a  E s p a ñ a  m o d e r ­
n a .  M a d r i d ,  1 9 7 0 ,  p p .  1 6 6  y  s s . ,  d o n d e  s e  d a  c u e n t a  d e  l o s  
c o n f l i c t o s  e n t r e  l a  M e s t a  y l o s  a g r i c u l t o r e s  d u r a n t e  e l  s i ­
g l o  X V I I I .  Un c a s o  c o n c r e t o  p u e d e  v e r s e  e n :  PASCUAL G E T E ,  
H i l a r i ó n ,  " L a  r i v a l i d a d  e n t r e  a g r i c u l t u r a  y g a n a d e r í a  e n  l a  
t i e r r a  d e  M e d i n a  d e l  Campo d u r a n t e  e l  A n t i g u o  R é g i m e n :  d e
l a  l u c h a  e n t r e  s e c t o r e s  e c o n ó m i c o s  a l  c o n f l i c t o  e n t r e  g r u p o s  
s o c i a l e s " ,  E l  p a s a d o  h i s t ó r i c o  d e  C a s t i l l a  y  L e ó n . V o l . 2 .  E d a d  
M o d e r n a .  B u r g o s  1 9 8 3 ,  p p .  4 5 9 - 4 7 2 .
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6 6 ) /  A . D . P . V . ,  E - l ,  L e g .  1 6 ,  E x p .  8 3 1 .
6 7 )  I B I D E I < 1 , L e g .  2 2 .
6 8 )  E s t o s  p r i v i l e g i o s  s o n  e n u m e r a d o s  p o r :  P E S E T , M a r i a n o ,  Dos  
E n s a y o s  s o b r e  l a  h i s t o r i a  d e  l a  p r o p i e d a d  d e  l a  t i e r r a ,  Ma­
d r i d ,  1 9 8 2 ,  p p .  5 4 - 5 5 ,  d e l  s i g u i e n t e  m o d o :  p r o t e c c i ó n  d e  l a s  
c a ñ a d a s ;  r e s e r v a s  d e  p a s t o s ;  l i m i t a c i o n e s  p a r a  l a  a g r i c u l t u ­
r a ;  L e y  d e  P o s e s i ó n ;  j u r i s d i c c i o n e s  e s p e c i a l e s *
6 9 )  G A R C IA  S A N Z , " L a  a g o n í a  d e  l a  M e s t a * * . ” ,  o p . c i t * ,  p p *  1 7 6 - 1 7 7 *
7 0 )  I B I D E M , p .  2 1 4 .
7 1 )  E l a b o r a d o  p o r  3 . C a r r a s c o s a  y r e p r o d u c i d o  en  F O N T A V E L L A , V . ,
" L a  t r a s h u m a n c i a  y l a  e v o l u c i ó n  g a n a d e r o - l a n a r  en l a  p r o v i n ­
c i a  d e  V a l e n c i a 11,  E s t u d i o s  G e o g r á f i c o s .  X I I ,  n s  4 5  ( 1 9 5 1 ) ,
p *  8 0 6 *
7 2 )  M I L L A N  Y G A R C IA - V A R E L A  , R e n t i s t a s * * * * o p . c i t . , p p .  2 1 7 - 2 1 9
7 3 )  A * D * P * V * ,  E - l ,  L e g *  1 6 ,  E x p *  8 3 6 *
7 4 )  MANGAS N A V A S , 3 . M . ,  L a  p r o p i e d a d  d e  l a  t i e r r a  en  E s p a ñ a g l o s  
P a t r i m o n i o s  P ú b l i c o s *  H e r e n c i a  c o n t e m p o r á n e a  de  un  r e f o r m i s -  
mo i n c o n c l u s o .  M a d r i d ,  1 9 8 4 ,  p .  6 0 .
7 5 )  B E L D A ,  "L a  g a n a d e r í a * • • " ,  o p . c i t * ,  p *  1 6 4
7 6 )  G A R C IA  S A N Z , " L a  a g o n í a * • • " , o p . c i t * ,  p .  2 4 6
7 7 )  3 A N I N I  3 A N I N I , R . ,  E l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  d e  l o s  m é t o d o s  d e
c u l t i v o  d e l , a r r o z  en  l a  p r o v i n c i a  de  V a l e n c i a  como c a u s a  d e l  
c a m b i o  d e  su  p o b l a c i ó n  e q u i n a .  V a l e n c i a  1 9 1 4 ,  p *  1 2 .
7 8 )  MORAL R U I Z ,  L a  a g r i c u l t u r a  e s p a ñ o l a * . . . o p . c i t * .  p .  5 1
7 9 )  En  e s t a  a g r u p a c i ó n  p o r  c o m a r c a s  hem o s  s u b s u m i d o  l o  q u e  en
l a  M e m o r i a  s o n  p a r t i d o s  j u d i c i a l e s ,  d e l  s i g u i e n t e  m o d o :  l ' H o r -  
t a :  V a l e n c i a  y  T o r r e n t ;  R i b e r a  d e l  X ú q u e r :  A l b a r i c ,  A l z i r a ,  
C a r l e t  y  S u e c a ;  B a i x  P a l a n c i a :  S a g u n t o ;  L a  S a f o r :  G a n d í a ;  V a l í  
d ' A l b a i d a :  A l b a i d a  y O n t i n y e n t ;  V a l l e  de  C o f r e n t e s :  A y o r a ;
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L o s  S e r r a n o s :  C h e l v a  y V i l l a r ;  H o y a  d e  B u f l o l :  C h i v a ;  C a n a l  
d e  N a v a r r é s :  E n g u e r a ;  Camp d e l  T u r i a :  L l í r i a .
( 8 0 )  ORENSANZ M O L I N E ,  L a  g a n a d e r í a , . . .  o p . c i t . ,  p p . 2 2 - 2 3
( 8 1 )  F R A N C O , V . I . ,  D i s c u r s o  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  d e  t e n e r  y e g u a s .  
b u r r a s  y b a c a s  d e  c r í a  en  e s t e  R e i n o ,  i n t r o d u c i r l a  en  p e q u e ­
ñ o .  y en  m a y o r e s  r e b a ñ o s ,  m a n u s c r i t o  d e  1 8 0 1 .  A r c h i v o  d e  l a  
R . S . E . A . P . V . ,  C - 3 5 ,  V I ,  4 . 1 .
( 8 2 )  FONTANA y GARRABOU, G u e r r a  y H a c i e n d a . . . .  o p . c i t . , p . l 7 9
( 8 3 )  D . G . A . I . C . ,  L a  G a n a d e r í a . . . ,  o p . c i t . ,  p .  1 6 0 .
( 8 4 )  3 A N I N I  3 A N I N I ,  E l  p e r f e c c i o n a m i e n t o . . . .  o p . c i t . ,  p .  1 1 .
( 8 5 )  C i t a d o  p o r  C 0 T A R E L 0  Y GARASTAZU, L a  c r í a . . . .  o p . c i t . , p .  1 3 5 .
( 8 6 )  I B I D E M ,  p .  1 3 6
( 8 7 )  " E l  s e g l e  p a s s a t  l e s  m u l e s  e r e n  l a  f o r g a  d e  t i r  més u s a d a ;  
a p a r e l l a d e s  amb e l  y o u  d e  " c o l l a n s "  c o n s t i t u í a n  un e l e m e n t  
b a s i c  d e  1 * e x p l o t a c i ó  p a g e s a .  Quan  n om es  s ' e n  t e n i a  u n a  e s  
f e i a  " c o n j u n t a "  amb u n a  a l t r a ,  e s  a  d i r  e s  f o r m a v a  un p a r e l l  
i  d ' u n a  f o r m a  a l t e r n a t i v a  a n a v e n  l l a u r a n t  l l u r s  e x p l o t a c i o n s .  
L a  v i v e s a  amb q u e  l a  m e m b r i a  p o p u l a r  m a n t é  a q u e s t a  f o r m a  de  
c o o p e r a d o  s e m b l a  i n d i c a r  q u e  e l  n o m b r e  d e  p a g e s o s  amb un  s o l  
a n i m a l  d e g u á  s e r  m o l t  n o m b r ó s  a  l a  c o m a r c a " ,  G A R R A B O U , R . ,
" E l  c o n r e u  d e l  b l a t " ,  L % A v e n e  n2  2 9  ( 1 9 8 0 ) ,  p .  5 4 .
( 8 8 )  O . G . A . I . C . ,  L a  G a n a d e r í a . . . ,  o p . c i t . ,  p .  1 7 6
( 8 9 )  E l  p e r f e c c i o n a m i e n t o . . . .  o p . c i t . ,  p . 8 .
( 9 0 )  A r c h i v o  M u n i c i p a l  d e  A l z i r a ,  L e g .  3 5 2  ( 6 ) ,  " I n t e r r o g a t o r i o  
p a r a  l a  f o r m a c i ó n  d e  l a  e s t a d í s t i c a  p e c u a r i a ,  1 8 5 8 " .
( 9 1 )  D . G . A . I . C . ,  L a  G a n a d e r í a . . . .  o p . c i t . ,  p p .  1 8 0 - 1 8 3 .
( 9 2 )  M I L L A N  Y 3 G A R C I A - V A R E L A ,  R e n t i s t a s . . . .  o p .  c i t . ,  p .  2 1 2 .
( 9 3 )  3 A N I N I  3 A N I N I ,  E l  p e r f a c c i o n a m i e n t o . . . ,  o p . c i t . ,  p . 8 .
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( 9 4 )  D . G . A . I . C . ,  La G a n a d e r ía , . . , o p . c i t . ,  v o l . I I I ,  p .  165 .
( 9 5 )  1 0 1 0 5 1 %  v o l .  I ,  p .  2 7 3 .
( 9 6 )  GARRABOU, Un f a l s  d i l e m a . . . .  o p . c i t . ,  p .  1 2 1 .
( 9 7 )  En l a  c o l u m n a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  v a c u n o  n o  s e  h a  c o n t a b i l i ­
z a d o  e l  n ú m e r o  d e  e s t o s  a n i m a l e s  d e s t i n a d o  a  l a b o r e s  a g r í c o ­
l a s .
( 9 8 )  B E L O A ,  " L a  g a n a d e r í a . . . " ,  o p . c i t . ,  p p .  1 5 9 - 1 6 0 .
( 9 9 )  F u e r o n  n u m e r o s o s  l o s  a g r ó n o m o s  q u e  v e n í a n  s o l i c i t a n d o  d e s d e  
s u s  e s c r i t o s  l a  d e f i n i t i v a  e l i m i n a c i ó n  de  l a  t r a s h u m a n c i a  e 
i n c l u s o  d e l  p a s t o r e o  a l  a i r e  l i b r e ,  en a r a s  d e  un a p r o v e c h a ­
m i e n t o  m ás r a c i o n a l  d e l  g a n a d o .  V e a n s e  a e s t e  r e s p e c t o :  3 .  
ALONSO DE LA ROSA,  M e m o r i a  s o b r e  l a  m a n e r a  más c o n v e n i e n t e  
d e  s u s t i t u i r  p o r  o t r o  s i s t e m a  e l  d e  t r a s h u m a n c i a  p r ó x i m o  a  
e x t i n g u i r s e .  M a d r i d ,  1 8 6 1 ;  y  3 .  ECHEGARAY LACOSTA, M e m o r i a  
s o b r e  l o s  m e d i o s  d e  m e j o r a r  n u e s t r o s  g a n a d o s ,  a f i n a r  s u s  l a ­
n a s ,  d e l  m é t o d o  d e  a l i m e n t a r l o s  más e c o n ó m i c o  y p r a c t i c a b l e  
en  E s p a ñ a  y d e  l o s  m e d i o s  d e  l i b r a r l o s  de  c o n t a g i o s  y e p i ­
z o o t i a s .  M a d r i d ,  1 8 4 1 .  E s t e  u l t i m o  a u t o r  p r e s e n t a b a  l o s  c a ­
s o s  d e  I n g l a t e r r a ,  F r a n c i a  y E u r o p a  c e n t r a l  como m o d e l o s  
g a n a d e r o s  a i m i t a r ;  r e c h a z a b a  l a  t r a s h u m a n c i a  p o r  c o n s i d e ­
r a r l a  c a u s a  de  l a  b a j a  c a l i d a d  d e  l a  l a n a  a s í  como o r i g e n
d e  n u m e r o s a s  e p i z o o t i a s  ( p p .  1 3 - 1 4 )  y  p r o p u g n a b a  u n a  g a n a ­
d e r í a  e s t a b l e ,  s e m i - e s t a b u l a d a  y c o n  t o d a  c l a s e  de  c u i d a d o s  
y v i g i l a n c i a  m e d i c a .  M ás  t a r d í a m e n t e :  C A L D E R O N , B . ,  " L a  f i e ­
b r e  a f t o s a  y l a  t r a s h u m a n c i a " ,  E l  P r o g r e s o  A g r í c o l a  y P e c u a ­
r i o .  1 9 0 7 ,  p p .  4 - 5 .  En o t r o  o r d e n  d e  c o s a s ,  l a s  t r a n s f o r m a ­
c i o n e s  d e l  o v i n o  e n  V a l e n c i a  n o  c o n s t i t u y e n  más q u e  un e j e m ­
p l o  d e l  n u e v o  m o d e l o  d e  e x p l o t a c i ó n  q u e  s e  p r e t e n d í a  i m p l a n ­
t a r  a  n i v e l  e s t a t a l :  " E l  g a n a d o  e s t a n t e  r e s p o n d í a  a  un  u s o  
m ás i n t e n s i v o ,  t a n t o  d e l  s u e l o  como d e l  a n i m a l .  Se i n t e g r a ­
b a  como p i e z a  e s e n c i a l  e n  l a  e x p l o t a c i ó n  a g r í c o l a ,  d e  l a  q u e  
d e p e n d í a  su  d i e t a  d e  modo c a s i  e x c l u s i v o .  Se s a c r i f i c a b a  l a  
c a l i d a d  d e  l a  l a n a ,  p e r o  no  s e  e l i m i n a b a  s u  p r o d u c c i ó n ,  y d e  
á l  s e  o b t e n í a  c a r n e  más s a b r o s a  y m á s  a b u n d a n t e ,  p a r t e  d e l  
a b o n o  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  l a  e x p l o t a c i ó n  a g r í c o l a  y a l g o  d e  
l e c h e  p a r a  : s u  c o n s u m o  en f r e s c o  o ,  más  n o r m a l m e n t e ,  p a r a  l a  
f a b r i c a c i ó n  d e  q u e s o " ,  G . E . H . R . ,  " C o n t r i b u c i ó n  a l  a n á l i s i s
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h i s t ó r i c o  d e  l a  g a n a d e r í a  e s p a ñ o l a ,  1 8 6 5 - 1 9 2 9 * I I ” ,  A g r i c u l ­
t u r a  y S o c i e d a d * nfi 1 0  ( 1 9 7 9 ) ,  p .  1 3 9 *  L a  d e c a d e n c i a  d e  l a  
t r a s h u m a n c i a  s e  c o n s u m ó  d e  modo d e c i s i v o  d u r a n t e  e l  s i g l o  
X I X .  E l  g a n a d o  l a n a r  t r a s h u m a n t e  e x p e r i m e n t ó  l a  s i g u i e n t e  
e v o l u c i ó n  e n  m i l l o n e s  d e  c a b e z a s :
1 7 8 0 ............. 5 1 8 3 2 .............. 1 ' 1
1 7 9 6 . . . . .  4 ' 5  1 8 6 5 . . . . .  1 ' 8
1 8 1 8 . . . . .  2S 7 1 9 1 0 . . . . .  1%5
S e g ú n  G ARCIA S A N Z , A . ,  n A l g o  más  s o b r é  e l  f i n a l  d e  l a  M e s t a
y  l a  c r i s i s  d e  l a  t r a s h u m a n c i a :  a  p r o p ó s i t o  d e  l a  p u b l i c a ­
c i ó n  d e  un  T r a t a d o  p r á c t i c o  d e  g a n a d e r í a  m e r i n a , e s c f i t o  en  
1 8 2 6 ” , A g r i c u l t u r a  y S o c i e d a d ,  nfi  3 4  ( 1 9 8 5 ) ,  p p .  2 8 7 .  S o b r e  
l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a  p e r v i v e n c i a  d e  l a  t r a s h u m a n c i a  en  e l  
s i g l o  X I X ,  p u e d e n  v e r s e :  L L O P I S  A G E L A N , E . ,  " L a s  e x p l o t a c i o ­
n e s  t r a s h u m a n t e s  e n  e l  s i g l o  X V I I I  y  p r i m e r  t e r c i o  d e l  X I X :  
l a  C a b a ñ a  d e l  M o n a s t e r i o  d e  G u a d a l u p e ,  1 7 0 9 - 1 8 3 5 n ,  e n  ANES,  
G .  ( e d . ) ,  L a  e c o n o m í a  e s p a ñ o l a  a l  f i n a l  d e l  A n t i g u o  R é g i m e n .  
I . A g r i c u l t u r a .  M a d r i d ,  1 9 8 2 ,  p p .  1 - 1 0 1 ,  y  L E M E U N I E R , G . ,
" L e s  e s t r e m e ñ o s ,  c e u x  q u i  v i e n n e n t  d e  l o i n • C o n t r i b u t i o n  a  
l ' e t u d e  d e  l a  t r a s h u m a n c e  o v i n e  d a n s  l ' e s t  C a s t i l l a n  ( X V I -  
X l X e .  s . ) " ,  M e l á n g e s  d e  l a  C a s a  d e  V e l á z q u e z ,  X I I I  ( 1 9 7 7 ) ,  
p p . ,  3 2 1 - 3 5 9 .  S o b r e  t o d a s  e s t a s  c u e s t i o n e s ,  e s  i m p r e s c i n d i ­
b l e  e l  l i b r o  d e  K L E I N ,
( 1 0 0 )  3AUBERT 0E  P A S S A , M . ,  C a n a l e s  d e  r i e g o  d e  C a t a l u ñ a  y R e i n o  
d e  V a l e n c i a . L e y e s  y c o s t u m b r e s  q u e  l o s  r i g e n ; R e q l a m e n t o s  y 
o r d e n a n z a s  d e  s u s  p r i n c i p a l e s  a c e q u i a s , V a l e n c i a ,  1 8 4 4 ,
p . 5 7 3 .
( 1 0 1 )  ORENSANZ, L a  g a n a d e r í a . . . .  o p . c i t . ,  p p .  4 6 - 4 7 .
( 1 0 2 )  En e l  i n v i e r n o  d e  1 8 9 1 ,  l a  c i f r a  d e  g a n a d o  v e n i d o  d e s d e  
o t r a s  r e g i o n e s  s e  c a l c u l a b a  en  2 1 . 0 0 0  c a b e z a s .  V e a s e  O . G .  
A . I . C . ,  L a  G a n a d e r í a . . . .  p .  1 9 1 .
( 1 0 3 )  En l o s  f r e c u e n t e s  c o n f l i c t o s  e n t r e  g a n a d e r o s  y a y u n t a m i e n ­
t o s  s e  d e s l i z a n ,  en  o c a s i o n e s ,  l a s  o p i n i o n e s  d e  a l g u n o s  p r o ­
p i e t a r i o s  q u e  no  v e n  co n  m a l o s  o j o s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  
l o s  g a n a d o s  p a s t e n  e n  l a s  h u e r t a s .  V ó a s e  A . D . P . V . ,  E - l ,  L e g .  
1 6 ,  E x p .  8 3 0 .  L a  c u e s t i ó n  h a  s i d o  p u e s t a  d e  r e l i e v e  t a m b i é n  
p a r a  t i e r r a s  m a l a g u e ñ a s ;  en  e s t e  c a s o ,  s i n  e m b a r g o ,  e l  p r o -
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c e s o  p a r e c e  s e r  e l  i n v e r s o :  s o n  l o s  p r o p i e t a r i o s  a c o m o ­
d a d o s  l o s  q u e  r e a c c i o n a n  c o n t r a  l a s  a p r o p i a c i o n e s  y r o t u ­
r a c i o n e s  q u e  l o s  b r a c e r o s  h a c e n  d e  l a s  v í a s  p e c u a r i a s ,  l o  
c u a l  i m p i d e  e l  p a s o  d e  l o s  g a n a d o s  y  l a  b o n i f i c a c i ó n  d e  
l a s  t i e r r a s  ( d e  s e c a n o  y c o n  c o s e c h a s  p o c o  v a l o r i z a d a s ) ;  
v é a s e  SANCHEZ J I M E N E Z , 3 . ,  V i d a  r u r a l  y  mundo c o n t e m p o r é n e o  
A n á l i s i s  s o c i o - h i s t é r i c o  de  un  p u e b l o  d e l  s u r ,  B a r c e l o n a ,  
1 9 7 6 ,  p p .  1 1 0  y  s s .
( 1 0 4 )  F O N T A V E L L A ,  " L a  t r a s h u m a n c i a . . o p . c i t » ,  p p .  7 8 2 - 7 8 4 .
( 1 0 5 )  GA R C IA  S A N Z ,  " L a  a g o n í a . . . " ,  o p . c i t . ,  p p .  1 7 8  y s s .
( 1 0 6 )  D . G . A . I . C . ,  L a  G a n a d e r í a . . . .  o p . c i t . ,  p .  1 8 4 .
( 1 0 7 )  I B I D E M ,  p .  1 9 0 .
( 1 0 8 )  G E C K , O s k a r ,  " T h e  S u p e r i o r i t y  o f  t h e  L a r g e - s c a l e  A g r i c u l -  
t u r a l  E n t e r p r i s e  o v e r  t h e  S m a l l - s c a l e  E n t e r p r i s e " ,  en  
H U S S A I N - T R I B E ,  P a t h s  o f  d e v e l o p m e n t . . . . o p . c i t . ,  PP« 2 9 - 3 9
( 1 0 9 )  C A R M O N A ,X .  y  DE LA P U E N T E , L . ,  " C r i s i s  a g r a r i a  y v í a s  d e  
e v o l u c i ó n  g a n a d e r a  en  G a l i c i a  y C a n t á b r i c a " ,  P o n e n c i a  i n é ­
d i t a  a l  S e m i n a r i o  La  c r i s i  a g r a r i a  a  f i n á i s  d e l  s e g l e  X I X  
a E u r o p a . G i r o n a  1 9 8 6 . C o p i a  m e c a n o g r a f i a d a .
( 1 1 0 )  D w G . A . I . C . ,  La G a n a d e r í a . . . .  o p . c i t . ,  p . 2 0 0 .
( 1 1 1 )  B EL D A , " L a  g a n a d e r í a . . . " ,  o p . c i t . ,  p¿ 1 6 0
( 1 1 2 )  MADOZ, P . ,  D i c c i o n a r i o  g e o g r á f i c o - e s t a d í s t i c o - h i s t ó r i c o  de  
A l i c a n t e ,  C a s t e l l ó n  y V a l e n c i a .  V a l e n c i a ,  1 9 8 2 ,  v o l . I ,  p p .
1 8 ,  3 7  y 2 1 3 .
( 1 1 3 )  M A R T I N E Z  C A R R I O N , 3 . M . , " E x p l o t a c i ó n  g a n a d e r a  y t r a n s f o r m a ­
c i o n e s  p e c u a r i a s  e n  t i e r r a s  d e  A l b a c e t e  e n  e l  s i g l o  X I X
y p r i m e r a  m i t a d  d e l  X X " ,  C o n g r e s o  d e  H i s t o r i a  d e  A l b a c e t e ,  
v o l .  I V ,  A l b a c e t e ,  1 9 8 4 .
( 1 1 4 )  L a  l i b e r a l i z a c i ó n  d e l  p r e c i o  d e  l a  c a r n e  q u e  l a  m o d e r n i z a c i ó n  
d e  l a  g a n a d e r í a  i m p l i c a b a  f u e  v i s t a  c o n  c l a r i v i d e n c i a ,  en
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un c o n t e x t o  d i s t i n t o ,  p o r  l a  S o c i e d a d  E c o n ó m i c a  M a l l o r q u í ­
n a  en  u n a  M e m o r i a  d e  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I :  " O t r o  r e p a ­
r o  q u e  s e  n o s  o p o n d r á  es  l a  s u b i d a  y c a r e s t í a  d e l  p r e c i o  
d e  c a r n e s ;  m as s i  f u e r e  d e  modo q u e  l l e g a s e  a s u  p r e c i o  
n a t u r a l ,  n o  s e r í a  e s t o  un  m a l ,  s i n o  un  v e r d a d e r o  b i e n ,  q u e  
c a d a  u n o  t u v i e s e  l o  q u e  e s  j u s t o * . . L a  r a z ó n  d i c t a  q u e  e l  
b u e n  p r e c i o  f o m e n t a  l a  i n d u s t r i a  y  l a  r e p r o d u c c i ó n ,  q u e  
d e  e l l a  n a c e  l a  a b u n d a n c i a ,  y q u e  en m e d i o  de  l a  a b u n d a n ­
c i a  d e b e  h a b e r  l a  c o m o d i d a d  d e  p r e c i o s ; * * * y  a s í  e s  q u e * * *  
l a  c o n c u r r e n c i a  d e  v e n d e d o r e s  f o r m a r á  un p r e c i o  n a t u r a l ,  
q u e  s i e n d o  p r o d u c i d o  p o r  un c o n s e n t i m i e n t o  r e c í p r o c o ,  c o n t e n ­
t a r á  a l  v e n d e d o r  y c o m p r a d o r ” ,  M e m o r i a  en  q u e  s e  p r o p o n e n
l o s  m e d i o s  p r á c t i c o s  d e  a u m e n t a r  y r e c t i f i c a r  l a  c r í a  de
q a n a d o s  l a n a r *  c a b r í o ,  v a c u n o  y d e c e r d a ,  d e  modo q u e  e l
d e  M a l l o r c a  b a s t e  p a r a  e l  c o n s u m o * s i n  n e c e s i d a d  d e  h a c e r
l e  v e n i r  d e  f u e r a ,  y  s i n  p e r j u d i c a r l a s  d em ás  r a m a s  d e
n u e s t r a  a g r i c u l t u r a * V a l e n c i a ,  1 7 9 8 ,  p p *  2 0 - 2 1
< ( 1 1 5 )  f i v a n c e  e s t a d í s t i c o  d e  l a  r i q u e z a . * * * o p * c i t . ,  p p *  4 5 3 - 4 6 3 *  
( ( 1 1 6 )  T O R R E S , M . d e ,  Una c o n t r i b u c i ó n  a l  e s t u d i o * * * * o p . c i t . ,  p * 3 1
( ( 1 1 7 )  I B I D E M ,  p .  3 6  
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9 . 1 .  LA HERENCIA DEL SIGLO X V I I I
R e s u l t a  i n n e g a b l e  que a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I ,  e l  a -  
r r o z  es un c u l t i v o  p le n a m e n te  a s e n t a d o  en a lg u n a s  á r e a s ,  s o b re  
t o d o  de l a  p r o v i n c i a  de V a l e n c i a ,  que c u e n t a ,  además,  con n o t a ­
b l e s  p o s i b i l i d a d e s  de e x p a n s ió n  y que c o m ie n za  ya  a e x p e r i m e n t a r  
un p r o c e s o  de s u s t i t u c i ó n  de o t r o s  p r o d u c t o s  que se a c e n t u a r á  en 
l a  n u eva  c e n t u r i a .  La e v o l u c i ó n  s e g u i d a  d u r a n t e  e l  s i g l o  XIX no 
e s ,  p o r  t a n t o ,  s i n o  l a  c o n t i n u a c i ó n  de t a l  p r o c e s o :  b á s i c a m e n t e ,  
e l  á r e a  s o b r e  l a  que se d a r á  l a  u l t e r i o r  e x p a n s i ó n  - c i r c u n s c r i t a  
a l a s  R i b e r a s  d e l  X u q u e r ,  l ' H o r t a  de V a l e n c i a  y l a  S a f o r -  es l a  
misma s o b r e  l a  c u a l  se ha p r o d u c i d o  e l  i n i c i a l  d e s a r r o l l o  d e l  
X V I I I .  P o r  f o r t u n a  con ta m os  con un e s t u d i o  r i g u r o s o  y en p r o f u n ­
d i d a d  de l a  e v o l u c i ó n  d e l  c u l t i v o  a l o  l a r g o  d e l  s i g l o  X V J I I ,  e l  
de E n r i c  M a te u  T o r t o s a  ( 1 ) ,  y e l l o  nos p e r m i t i r á  a q u í  e s t a b l e c e r  
e l  p u n t o  de p a r t i d a  s o b r e  e l  que p re te n d e m o s  d a r  c u e n t a  de su 
p o s t e r i o r  e v o l u c i ó n  a l o  l a r g o  d e l  s i g l o  X IX .  La s u p e r f i c i e  de­
d i c a d a  a l  a r r o z , p r á c t i c a m e n t e  se d u p l i c ó  e n t r e  1730 y 1607 ( 2 ) ,  
aunque e l  m ayor  i n c r e m e n t o  a n u a l  p e r t e n e c e  a l  p e r í o d o  1 7 3 0 - 1 7 5 2 ,  
m i e n t r a s  en l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  l a  t a s a  de c r e c i m i e n t o  
d i s m i n u y e  y se hace  mucho más l e n t a .  Las c i f r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a 1796 (C u a d ro  4 0 ) ,  m u e s t r a n  ya l a  c o n s i d e r a b l e  e x t e n s i ó n  que 
e l  a r r o z  ha a d q u i r i d o  en l a  R i b e r a  B a i x a  -más de 1 0 0 . 0 0 0  h a n e g a -  
d a s - ,  donde r e v i s t e  e l  c a r á c t e r  de m o n o c u l t i v o  ^q u e  se c o n s o l i ­
d a r á  con p o s t e r i o r i d a d , y l o s  a v a n c e s  i m p o r t a n t e s  que e x p e r i m e n t a  
en l a  R i b e r a  A l t a  - A l b e r i c , A l z i r a , A l g e m e s í -  y en o t r a s  á r e a s .
Las c o n d i c i o n e s  t é c n i c a s  que p o s i b i l i t a r o n  e s t a  e x p a n -  
s i  ón h acen  r e f e r e n c i a  t a n t o  a l a  a d e c u a c ió n  de m a r j a l e s  y z o ­
nas p a n t a n o s a s  en l a  R i b e r a  B a i x a ,  como a l a  a m p l i a c i ó n  y
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m e jo r a  d e l  r e g a d í o ,  p a r t i c u l a r m e n t e  de l a  A c e q u ia  R ea l  d e l -  
Xúquer  ( 3 ) .  La c o n s t r u c c i ó n  de l a  segunda p a r t e  de e s t a  a c e ­
q u i a  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I ,  c o n s t i t u i r í a  l a  base n e c e s a ­
r i a  p a r a  f u t u r a s  e x p a n s i o n e s ,  y ,  además, d esde  una p e r s p e c t i ­
va r a c i o n a l i z a d o r a :  l a s  s o l i c i t u d e s  de n uevas  c o n c e s i o n e s  de 
r i e g o  en l a  nueva  a c e q u ia  d e b í a n  s e r  a p r o b a d a s  p o r  l o s  r e ­
p r e s e n t a n t e s  d e l  Duque de H i j a r ,  s e ñ o r  de S o l l a n a ,  l o s  c u a le s  
l a s  r e c h a z a b a n  en l a s  o c a s io n e s  en que l a  p r e t e n s i ó n  de p l a n ­
t a r  a r r o z  en t i e r r a  i n a d e c u a d a s  h a c í a  s u p o n e r  poco r e n t a b l e  
e l  c u l t i v o  ( 4 ) .  De ese modo, y p o r  l o  que r e s p e c t a  a l  á re a  
a l c a n z a d a  p o r  l a  a c e q u i a  d e l  P r o y e c t o ,  l a  e x p a n s ió n  a r r o c e r a  
no f u e  t o d o  l o  i n c o n t r o l a d a  que r e s u l t ó  en o t r a s  z o n a s .  Pese 
a t o d o ,  a f i n a l e s  d e l  X V I I I ,  g r a n  p a r t e  de l a s  t i e r r a s  d e d i ­
cadas  a l  c u l t i v o  d e l  a r r o z  no e r a n  n a t u r a l m e n t e  p a n t a n o s a s  
s i n o  que p o d í a n  h a b e r  s i d o  u t i l i z a d a s  en o t r o s  c u l t i v o s ,  pe­
se a l o  c u a l  l a s  a u t o r i d a d e s  se m o s t r a r o n  n o t a b l e m e n t e  p e rm i9  
s i v a s .  Por  su p a r t e ,  en l a  zona s u r - e s t e  de l ' H o r t a  , l a  ex­
p a n s i ó n  d e l  a r r o z  e s t u v o  en r e l a c i ó n  con l a  d e s e c a c i ó n  de 
a lg u n a s  p a r t e s  de l a  A l b u f e r a  ( 5 ) :  no s i g n i f i c ó ,  p o r  t a n t o ,  
s u s t i t u c i ó n  de o t r o s  c u l t i v o s  como en o t r a s  z o n a s ,  p a r t i c u ­
l a r m e n t e  en l a  R i b e r a  A l t a ;  l a  r e n t a b i l i d a d  a g r í c o l a  t o t a l  
de e s t a s  á r e a s  p r ó x im a s  a l  l a g o ,  d e b i ó ,  p o r  t a n t o ,  i n c r e m e n ­
t a r s e  n o t a b l e m e n t e .
La j u s t i f i c a c i ó n  de l a  c o n s i d e r a b l e  e x p a n s i ó n  d e l  a r r o z  
a l o  l a r g o  d e l  X V I I I  r e s i d e ,  s i n  d uda ,  en sus  e le v a d o s  r e n d i ­
m i e n t o s .  R a t e u  T o r t o s a  l o  p l a n t e a  a s í :  "La  r e n t a b i l i d a d  d e l  
a r r o z  s u p e r a  a l a  ée4 t r i g o  y e l  m a i z .  E s ta  se apoya en unos 
p r e c i o s  más a l t o s  que l o s  de o t r o s  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s ,  en 
un r e n d i m i e n t o s  g r a n o / s u p e r f i c i e  m a y o r ,  y más s e g u r i d a d  en 
l a  c o s e c h a  de l a  que no goza n in g ú n  o t r o  c u l t i v o  v a l e n c i a n o .  
Los g a s t o s  de l o s  a r r o z a l e s ,  mucho m ayo res  que l o s  de o t r o s
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c u l t i v o s ,  no empequeñecen l a  r e n t a b i l i d a d ,  n i  d i s u a d e n  a l  l a ­
b r a d o r  de p l a n t a r  a r r o z 11 ( 6 ) .  S in  duda en e s t a  e x p a n s i ó n  
tenem os un e je m p lo  de esa c a p a c i d a d  de l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n ­
c i a n a  p a r a  d i r i g i r  l o s  r e c u r s o s  a l a s  a c t i v i d a d e s  más p r o d u c ­
t i v a s ,  La r e n t a b i l i d a d  d e l  a r r o z ,  e j e m p l i f i c a d a  en un a l z a  
n o t a b l e  de l o s  p r e c i o s  d u r a n t e  l a  segunda m i t a d  d e l  X V I I I  
que va desde  un í n d i c e  83 en 1761 a l  149 en 1 6 0 1 -0 5  ( 7 ) , p r e ­
v a l e c e  a l o  l a r g o  de e s t a s  d e ca d a s  s o b re  una s e r i e  de f a c t o ­
r e s  que , en p r i n c i p i o ,  h a b r í a n  p o d id o  r e s u l t a r  d i s u a s o r i o s  
p a r a  su c u l t i v o ;  a s í ,  l o s  e le v a d o s  g a s t o s  a l o s  que se r e f i e ­
r e  M a te u ,  l a s  g r a v e s  c o n s e c u e n c ia s  p a ra  l a s  c o n d i c i o n e s  s a ­
n i t a r i a s  en l a s  zonas  a r r o c e r a s ,  l a s  l i m i t a c i o n e s  i m p u e s t a s  
p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  o l a  p r o p i a  d o c t r i n a  a n t i - a r r o c e r a  
de a l g u n o s  i l u s t r a d o s  como C a v a n i l l e s ,  no i m p i d i e r o n  que p r o ­
p i e t a r i o s  y c u l t i v a d o r e s  v i e r a n  en e l  a r r o z  uno de l o s  más 
r e n t a b l e s  c u l t i v o s  y q u e ,  p o r  t a n t o , y a  en l a  segunda  m i t a d  
d e l  s i g l o  X V I I I  l a  m o r e r a ,  e l  t r i g o , e t c ,  co m enza ran  a s e r  s u s ­
t i t u i d o s  l e n t a m e n t e  p o r  e l  a r r o z  q u e ,  a l  p r o p i o  t i e m p o ,  e n ­
t r a b a  t a m b ié n  a f o r m a r  p a r t e  de nuevas  r o t a c i o n e s  u o cu p a b a  
t i e r r a s  r e d u c i d a s  p o r  p r i m e r a  vez a c u l t i v o  ( 8 ) .
C o i n c i d i e n d o  con e l  i n i c i o  d e l  s i g l o  X IX ,  l a  r e g u l a c i ó n  
a d m i n i s t r a t i v a  de l a s  c o n c e s i o n e s  de c u l t i v o  se e s t a b l e c e  con 
c i e r t o  r i g o r ,  y l a  e x p a n s ió n  d e l  s i g l o  a n t e r i o r  a l c a n z a  su 
c o n s o l i d a d i ó n  l e g a l .  La a c o t a c i ó n  de t e r r e n o s  d i c t a d a  en 18D7 
r e c o n o c í a  e l  d e r e c h o  a l  c u l t i v o  d e l  a r r o z  en t o d a s  l a s  t i e r r a s  
a u t o r i z a d a s  p o r  e l  a n t e r i o r  c o t o  de 1753 y ,  además, en t o d a s  
l a s  o t r a s  que h u b i e r a n  o b t e n i d o  desde  e n to n c e s  un p e r m i s o  de 
c u a l q u i e r  a u t o r i d a d ,  m i e n t r a s  que l o s  p l a n t e l e s  quedaban  l i ­
b r e s  de c o t o  y. p o d í a n  r e a l i z a r s e  en c u a l q u i e r  t i e r r a  ( 9 ) , Pa­
r a l e l a m e n t e  se r e f o r m a b a n  l a s  a t r i b u c i o n e s  de l o s  d i s t i n t o s  
o r g a n i s m o s  en e l  c o n t r o l  d e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z ,  c o n c e n t r á n d o ­
se l a s  c o m p e t e n c i a s  en e l  M i n i s t e r i o  de H a c ie n d a .  La l e g i s l a ­
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c i ó n  p e r m i s i v a  de e s t o s  años t u v o  como r e s u l t a d o  e l  a c o ta m ie n  
t o  de e x t e n s i o n e s  n o t a b l e s  de t i e r r a s ,  de t a l  modo que en mu­
chos l u g a r e s  l a  e v o l u c i ó n  p o s t e r i o r  apenas s o b r e p a s ó  l a s  c i ­
f r a s  a p r o b a d a s  en 18G7: a s í ,  l a s  8 .0 9 0  hanegadas  en A l b e r i c  
y l a s  2 5 , 5 6 4  en C u l l e r a  apenas se h a b ía n  i n c r e m e n t a d o  más de 
c i n c u e n t a  años d e s p u é s ,  en 1 8 6 4 .  En o t r o s  c a s o s ,  s i n  em bargo ,  
l a  e x t e n s i ó n  e s t a b l e c i d a  en 1807 q u e d a r í a  muy p o r  d e b a jo  de 
l a  r e a l m e n t e  d e d i c a d a  a l  c u l t i v o  en l a s  décadas  s u c e s i v a s :  
l a s  6 . 3 4 0  h a n .  a c o t a d a s  en A l z i r a  se h a b ía n  c o n v e r t i d o  en 
1 2 .0 5 6  en 1 8 6 4 .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  como v e re m o s ,  l a s  l e y e s  
p r o t e c t o r e s  de l a  s a n id a d  p u b l i c a  no r e s u l t a b a n  s u f i c i e n t e s  
p a ra  c o n t e n e r  l a  v i g o r o s a  e x p a n s i ó n  d e l  c u l t i v o .
A n te s  de i n i c i a r  e l  a n á l i s i s  de l a  e v o l u c i ó n  d e l  a r r o z  
a l o  l a r g o  d e l  s i g l o  X IX ,  nos r e f e r i r e m o s  a t r e s  c u e s t i o n e s  
de c i e r t a  i m p o r t a n c i a  p a r a  s i t u a r  m e jo r  e l  e s ta d o  en que e l  
camb io  de s i g l o  e n c o n t r a b a  a l a  p r o d u c c i ó n  a r r o c e r a .  En p r i ­
mer l u g a r ,  es p r e c i s o  p o n e r  de m a n i f i e s t o  e l  n o t a b l e  avance  
que l a  o cp an s ió n  d e l  a r r o z  supuso  en l a  i n t e n s i f i c a c i ó n  g e ne ­
r a l  de l a  a g r i c u l t u r a  de e s t a s  z o n a s .  En e f e c t o ,  l a  r o t a c i ó n  
i n t e n s i v a  de t r i g o  y a r r o z  en un mismo a ñ o ,  que t a n t o  s o r p r e n  
d i ó  a C a v a n i l l e s  en sus  v i a j e s  y unos años después  a l  f r a n c é s  
J a u b e r t  de Pa ssa ,  p o r  l a  r a p i d e z  con que un campo de t r i g o  
quedaba c o n v e r t i d o  en un a r r o z a l  i n u n d a d o ,  r e p r e s e n t a b a  l a s  
máximas p o s i b i l i d a d e s  de a p r o v e c h a m ie n t o  a g r a r i o :
ME1 agrónomo no puede menos de s o r p r e n d e r s e  a l  
v e r  un campo de t r i g o  t r a n s f o r m a d o  en a r r o z a l  
en menos de 24 h o r a s ; y  aún es más a d m i r a b l e  e l  
v e r  l o s  t r a b a j o s  que se han de h a c e r  p a ra  e j e ­
c u t a r  esa r gpren t i n a  m udanza .  En e f e c t o ,  su c e ­
den a l o s  s e g a d o re s  d e l  t r i g o  l o s  e n c a rg a d o s  de 
q u i t a r  l a s  m i e s e s ;  a e s t o s  s i g u e n  o t r o s  con l o s  
a r a d o s  p a ra  l a b r a r ,  y s u c e s i v a m e n te  l o s  que p r e ­
p a r a n  l a  t i e r r a  y desmenuzan l o s  t e r r o n e s ,  y 
p o r  ú l t i m o  e n t r a n  l o s  p l a n t a d o r e s . . . M(1 0 )  •
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A l  p r o p i o  t i e m p o ,  l a s  d i f e r e n t e s  c o n d i c i o n e s  de l a s  t i e r r a s  
p o r  donde se e x p a n d ía  e l  a r r o z  - p a n t a n o s a s ,  de h u e r t a ,  e 
i n c l u s o  de secano  r e c i é n  p u e s t o  en r e g a d í o -  o b l i g a r o n  a una 
d i v e r s i f i c a c i ó n  de l a s  t é c n i c a s  de c u l t i v o  y a una m o d i f i c a ­
c i ó n  de l a s  l a b o r e s  a a p l i c a r ,  t o d o  l o  c u a l  c o n t r i b u í a  a 
ese p e r f e c c i o n a m i e n t o  en l a  p r á c t i c a  d e l  c u l t i v o ,  que a d q u i ­
r i r í a  su máxima e x p r e s i ó n  en e l  X IX ,
En segundo  l u g a r ,  f u e  e l  p r o p i o  C a v a n i l l e s  q u ie n  a p u n t ó  
de fo rm a  más s i s t e m á t i c a  l a s  dos c o n s e c u e n c ia s  n e g a t i v a s  más 
t r a s c e n d e n t e s  d e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z :  l a s  m a la s  c o n d i c i o n e s  
s a n i t a r i a s  d e r i v a d a s  d e l  a n e g a m ie n to  de e x t e n s i o n e s  c o n s i d e ­
r a b l e s ;  y e l  e x t r e m o  consumo de agua de r i e g o  que e l  c u l t i ­
vo e x i g í a  ( 1 1 ) .  La c u e s t i ó n  s a n i t a r i a  - e j e m p l i f i c a d a  en l a  
i m p o r t a n c i a  que a d q u i r í a n  en d e t e r m in a d a s  zonas  l a s  t e r c i a ­
n a s -  h a b í a  p r o v o c a d o  l a  p r e o c u p a c i ó n  de l a s  a u t o r i d a d e s  d e s ­
de l a  Edad F ie d ia ,  y r e c i b i r í a  s o l u c i ó n  a l o  l a r g o  d e l  s i g l o  
XIX  m e d i a n t e  una s e r i e  de r e f o r m a s  t é c n i c a s .  Por su p a r t e ,  
l a  enorme d e t r a c c i ó n  de agua e s t a r í a  p r e s e n t e  a l o  l a r g o  d e l  
X IX  como causa  de a lg u n o s  c o n f l i c t o s  e n t r e  Comunidades de r e ­
g a n t e s ,  y c o n s t i t u i r í a ,  s i n  d u d a ,  una p o d e r o s a  r a z ó n  p a ra  
r e f o r z a r  l a s  e s t r i c t a s  n o r m a t i v a s  de l a s  d i s t i n t a s  a c e q u i a s  
en o rd e n  a a s e g u r a r  una a d m i n i s t r a c i ó n  e f i c a z  de l o s  r e c u r ­
sos  a c u í f e r o s  d i s p o n i b l e s .
Por ú l t i m o ,  l a  r e s p u e s t a  que o b t u v i e r o n  l a s  c r í t i c a s  
de C a v a n i l l e s  a l  c u l t i v o  d e l  a r r o z ,  p o r  p a r t e  de a lg u n o s  i -  
l u s t r a d o s  p r o p i e t a r i o s  de l a  R i b e r a  como \J. I .  F ra n c o  y J . B t a .  
F ladramany,  nos m u e s t r a  e l  p r o f u n d o  a r r a i g o  de e s t a  p r o d u c c i ó n ,  
que c o n t a b a  i n c l u s a ^ o n  e n c e n d id o s  d e f e n s o r e s  e n t r e  l o s  pu­
b l i c i s t a s  de l a  época ( 1 2 ) .  R e a c c ió n  i l u s t r a d a  p u e s t a  a l  s e r ­
v i c i o  de i n t e r e s e s  a g r a r i o s  e s p e c í f i c o s  en una p e r f e c t a  s im ­
b i o s i s  de a g r ó n o m o s / p r o p i e t a r i o s .
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La t r a y e c t o r i a  s e g u id a  p o r  l a  s u p e r f i c i e  a r r o c e r a  a l o  
l a r g o  d e l  s i g l o  XIX  ha s i d o  e sca sa m e n te  e s t u d i a d a ;  s i n  duda 
l a  c a r e n c i a  de bases  e s t a d í s t i c a s  s u f i c i e n t e s  ha c o n t r i b u i ­
do a e l l o ,  p e r o  l o  c i e r t o  es que h a s t a  hace muy poco t i e m p o  
no d i s p o n í a m o s  de una s e r i e  más o menos c o m p le t a  de l a  e vo ­
l u c i ó n  de l a  s u p e r f i c i e . H a n  s i d o  R .G a r ra b o u  y 3 . P i q u e r a s  
q u i e n e s ,  a p a r t i r  de d i v e r s a s  e s t i m a c i o n e s  han e l a b o r a d o  l a s  
v a r i a c i o n e s  de l a  s u p e r f i c i e  a r r o c e r a  a l o  l a r g o  d e l  s i g l o  
X IX ,  o b t e n i e n d o  unos r e s u l t a d o s  que c o n t r a d i c e n  a b i e r t a m e n ­
t e  l o  que se h a b í a  c r e i d o  h a s t a  a h o r a .  En e f e c t o ,  l a s  c o n s i ­
d e r a c i o n e s  de T . C a r n e r o  s o b r e  l a  p r o d u c c i ó n  de a r r o z  en t o r ­
no a l a  c r i s i s  de l o s  años 8 0 ,  p i o n e r a s  en e l  e s t u d i o  de e s ­
t e  c u l t i v o  en e l  P a ís  V a l e n c i a n o ,  c o n c l u í a n  r e s a l t a n d o  una 
g r a n  e x p a n s i ó n  de l a  s u p e r f i c i e  a r r o c e r a  en l a  segunda m i t a d  
d e l  s i g l o  X IX ,  t r u n c a d a  s ó l o  p o r  l a  c r i s i s  ( 1 3 ) .  La c u a n t i -  
f i c a c i ó n  de G a r r a b o u ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  c u e s t i o n a  de manera  
i m p o r t a n t e  e s t a s  a f i r m a c i o n e s :  e n t r e  1860 y 1 8 9 0 ,  l a  s u p e r ­
f i c i e  d e d i c a d a  a e s t e  c u l t i v o  en l a  p r o v i n c i a  de V a l e n c i a  se 
m a n t i e n e  p r á c t i c a m e n t e  e s t a n c a d a .  U n ica m e n te  a p a r t i r  de l a  
u l t i m a  década  d e l  s i g l o  se r e g i s t r a  un c i e r t o  c r e c i m i e n t o  
aunque c i e r t a m e n t e  l e n t o  ( 1 4 ) .  La s u p u e s t a  e x p a n s i ó n  de l a  
segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  no se p r o d u c e ,  p o r  t a n t o ,  y más b ie n  
h a b r í a  que b u s c a r l a  en l a s  d é cad a s  a n t e r i o r e s ,  como i l u s t r a n  
l o s  d a t o s  de J . P i q u e r a s  p a ra  l a  t o t a l i d a d  d e l  P a ís  V a l e n c i a ­
no :  l a s  1 9 9 . 2 0 0  h a n .  de 1792 s e r í a n  3 1 4 .0 2 8  en 1875 ,  3 3 6 . 0 0 0  
en 1904 y 3 9 0 .1 9 2  en 1 9 2 2 .  Las p r o p i a s  c i f r a s  a p o r t a d a s  p o r  
T . C a r n e r o  s o b r e  e x p o r t a c i o n e s  e i m p o r t a c i o n e s  de a r r o z  a n i ­
v e l  d e l  E s t a d o ,  m u e s t r a n  t a m b ié n  e s t a  t e n d e n c i a  ( 1 5 ) :  desde 
1866 l a s  e x p o r t a c i o n e s  e x p e r i m e n t a n  una n o t a b l e  c a í d a ,  a l  
t i e m p o  que aumenta  ta m b ié n  de manera  i m p o r t a n t e  e l  a r r o z  im ­
p o r t a d o .  S in  duda una e v o l u c i ó n  c o m e r c i a l  de e s t e  s i g n o  no
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p o d í a  i r  acompañada de un c r e c i m i e n t o  t a n  e s p e c t a c u l a r  de l a  su ­
p e r f i c i e  d e d i c a d a .
E l  n ú c l e o  d e l  p r o b le m a  r e s i d e ,  según e l  p r o p i o ' G a r r a -  
b o u ,  en l a  d i f e r e n t e  e v o l u c i ó n  que l a  s u p e r f i c i e  a r r o c e r a  expe­
r i m e n t a  en unas zonas  u o t r a s  e i n c l u s o  e n t r e  p u e b lo s  d i s t i n t o s ,  
Oe ese modo, según se tome un á r e a  u o t r a  como m o d e lo ,  l a s  con ­
c l u s i o n e s  a l a s  que se l l e g a r á n  s e r á n  d i s t i n t a s .  En un i n t e n t o  
de c o n t r i b u i r  a l a  c l a r i f i c a c i ó n  d e l  p ro b le m a  p o r  e s t a  v í a ,  he­
mos e l a b o r a d o  e l  c u a d r o  40 que a b a r c a  l a  p r á c t i c a  t o t a l i d a d  
de l o s  t é r m i n o s  m u n i c i p a l e s  de l a  p r o v i n c i a  de V a l e n c i a  en l o s  
que se c u l t i v a b a  e l  a r r o z  y p r e t e n d e  m o s t r a r  su e v o l u c i ó n  a l o  
l a r g o  de t o d o  e l  s i g l o  X IX .
Por  l o  que r e s p e c t a  a l a s  c i f r a s  g e n e r a l e s ,  l o s  d a to s  
que p r e s e n ta m o s  c o n f i r m a n  de fo r m a  b a s t a n t e  c l a r a  l a s  a f i r m a ­
c i o n e s  de G a r r a b o u :  e n c o n t ra m o s  e l  mayor  c r e c i m i e n t o  e n t r e  l a s  
f e c h a s  de 1796 y 1 8 6 0 ,  p e r o  r e g i s t r a n d o  t a m b ié n  un s e n s i b l e  au­
mento de l a  s u p e r f i c i e  e n t r e  1860 y 1 9 12 :  l a s  c i f r a s  de l a  su ­
p e r f i c i e  t o t a l  nos m u e s t r a n  e s t a  t e n d e n c i a .  En l a  segunda  de 
l a s  e t a p a s ,  s i n  em bargo ,  nos es p o s i b l e  c o n c r e t a r  más l a  l o c a ­
l i z a c i ó n  d e l  p e r í o d o  de c r e c i m i e n t o ;  p u e s t o  que h a s t a  1886 l a  
s u p e r f i c i e  a r r o c e r a  d e s c ie n d e  de manera  a p r e c i a b l e ,  r e s u l t a  
i n n e g a b l e  que a q u e l  se p r o d u j o ,  s o b r e  t o d o ,  en l a  ú l t i m a  d e ca ­
da d e l  s i g l o  o en l a  p r i m e r a  d e l  p r e s e n t e :  ” Amb e l  nou s e g l e ,  
una vegada  s u p e r a d e s  l e s  d i f i c u l t a t s  c r e a d e s  p e r  l a  co m p e te n ­
c i a  e x t e r i o r  p e r  m i t j a  de f o r t e s  b a r r e r e s  a r a n c e l l r i e s , l ' & r e a  
de l ' a r r o s  comenga a c r e i x e r 11 ( 1 7 ) .  Todo e l l o  c o n ta b a  con una 
s i t u a c i ó n  i n i c i a l  m u y ^ T a v o r a b l e : l a  i m p o r t a n c i a  de l a  e x p a n s ió n  
a r r o c e r a  d e l  s i g l o  X V I I I  queda p a t e n t e  en una c i f r a  que ,  con l a s  
c a n t i d a d e s  no r e c o g i d a s  en l a  f u e n t e  r e b a s a  l a s  200 m i l  h g s . - l a
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Cuadro n2 40 ,  Evolución  de l a  s u p e r f i c i e  de a r r o z  (16 )
1796 1860 1886 1912 1920
RIBERA ALTA
A l b e r i c 7710 9528 9135 11964 13320
A l c á n t a r a 1300 1212 1212 1032 1221
L% A l c u d i a 700 1476 1015 1476 1542
A lg e m e s í 2279 11124 12192 13608 15262
A l g i n e t - 1812 1848 3252 3624
A lm u s s a f e s 133 1308 1270 1320 1456
A l z i r a 5255 6828 6456 6840 7714
A n t e l l a 1000 1236 1056 1056 1376
B e n e i x i d a 1000 2004 1646 2436 2830
Benimodo - 1848 1834 192 2067
B en im us lem 2160 2208 2105 2232 2481
C a r c a i x e n t 413 1704 2140 2160 2412
C a r c e r 1018 1200 1233 1188 1447
C a s t e l l ó  de l a  
R i b e r a
4380 10128 9885 10668 11877
C o te s 692 804 1044 J828 1021
L 'E n o v a 761 2244 2232 1944 2175
G a va rd a 900 1908 1836 1848 2097
G u a d a s s u a r 569 2436 2113 3288 3751
M a n u e l 2367 2784 2693 2820 3330
M a s s a la v e s 1290 3396 3750 4980 5716
La P o b la  L l a r g a 1327 2456 2089 2904 3485
R a f e l g u a r a f 1705 2268 1872 1776 1970
S a l l e n t _J3-L6 456 322 312 421
S.Ooan d 'E n o v a 1236 2028 1964 1692 1953
S e n y e ra 670 1680 731 1248 -
S u m a c a rc e r - 1008 1070 1272 -
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1796 1860 1886 1912 1920
RIBERA BAIXA
A l b a l a t 6880 10860 10513 10500 11694
C o r b e r a 20000 6540 6372 6636 7387
C u l l e r a 21815 25668 25312 25608 27504
F a v a r e t a 1209 1560 1459 1620 1887
F o r t a l e n y - 2232 3204 2220 2530
L l a u r í 1541 1848 1983 1620 -
P o l i n y & - 3648 2808 3648 4053
R i ó l a - 3360 3271 2988 3507
S o l l a n a 19909 32520 31527 36900 40293
Sueca 40142 68364 64938 79776 86800
L'HORTA
A l b a l 248 552 561 636 637
A l f a f a r 2000 6564 6010 8232 8220
C a t a r r o j a 1200 4020 4679 4860 4980
M assa na ssa 500 2628 2262 2544 2710
P i c a s s e n t - 183 370 324 11784
E l  P u ig - 5244 2302 2364 -
P u g o l - 2148 2293 2268 2608
S i l l a 821 7561 5512 12468 13875
V a l e n c i a 600 7524 5718 12684 1857
O t r o s - 2786 2538 2976 6027
LA COSTERA
B a r x e t a 751 1056 455 600 670
E l  Genov/es 880 1080 1085 1020 1133
L l o c  Nou d ' e n  
F e n o l l 8 t
170 960 1008 1008 1119
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1796 1860 1686 1912 1920
T o r r e  de L l o r í s 1550 1872 - - -
X & t i v a 3466 6636 7691 7656 8658
LA SAFOR 
G and ía 4272 3960 4236 4755
O l i v a - 3588 2363 1836 2109
T a v e r n e s 9405 11021 10614 10584 10617
X e ra c o 3461 2484 1524 2988 3463
O t r o s - 2597 1720 1476 3557
CAMP DE m o r v e d r e
Sagun t - 4452 1480 3264 -
O t r o s - 804 155 744 1054
VALL D 'ALBAIDA 276 180 278 300 352
CANAL DE NAVARRES - 132 129 240 399
TOTAL 176005 314028 290837 341160 370787
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  a p a r t i r  de l o s  d a t o s  s i g u i e n t e s :
Para  1 7 9 6 :  MATEU TQRTQSA,E., E l  c u l t i v o  d e l  a r r o z . , , t o p , c i t t p p ,
609 y s s .
Para  1 8 6 0 :  SANZ BREMON,M• , "M e m o r ia  s o b re  e l  e s t a d o  de l a  a g r i c u l ­
t u r a  en l a  p r o v i n c i a  de V a l e n c i a ,  1 8 7 5 n , E s t u d i s  d %H i s -  
t b r i a  A g r a r i a . n22 ( 1 9 7 9 ) ,  p .2 2 8  
Para  1 8 8 6 :  La C r i s i s  A r r o c e r a .  A c ta s  y D ic tá m e n e s  de l a  C o m is ió n  
c r e a d a  p o r  R .D .  de 20 de j u l i o  de 1886 p a ra  e s t u d i a r  
l a  s i t u a c i ó n  d e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z  en l a s  p r o v i n c i a s  




1 9 1 2 :  GARCIA DE CACERES Y ANSALDO,F. ,  I n f o r m a c i ó n  a c e r c a  
de l a s  c o n d i c i o n e s  s o c i a l e s  en que ss  r e a l i z a  e l  
c u l t i v o  d e l  a r r o z  en l a  p r o v i n c i a  de V a l e n c i a , M a d r i d ,  
1 9 1 3 ,  p p .  5 - 8 .
1 9 20 :  I n f o r m a c i ó n  de l o s  S e r v i c i o s  A g r o n ó m ic o s .  A . D . P . V . ,  
A g r i c u l t u r a ,  L e g .  4 3 .
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r e f l e j a d a  en e l  c u a d r o  r e s u l t a  s i n  duda i n f r a v a l o r a d a  t a l  y co 
rao se i n d i c a  en l a  n o t a  ( 1 6 ) -  con que se i n i c i a  e l  n uevo  s i g l o  
P e ro  s i  p re te n d e m o s  c o n o c e r  más p r e c i s a m e n t e  l a  e v o l u c i ó n  he ­
mos de d e s c e n d e r  a l  a n á l i s i s  p o r  z o n a s .
E n t r e  1796 y 1B-T  se r e g i s t r a  un aumento  g e n e r a l  de l a  
s u p e r f i c i e  a r r o c e r a  en t o d a s  l a s  c o m a rc a s :  t a n t o  en zo n as  d on ­
de e l  a r r o z  ya e r a , a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I ^ e l  c u l t i v o  p r e ­
d o m in a n t e  - C u l l e r a , S o l l a n a  o S u e c a -  como en a q u e l l a s  en que 
o t r o s  c u l t i v o s  e ra n  m a y o r i t a r i o s  - A l z i r a , A l g e m e s í  o C a s t e l l o ,  
f u n d a m e n t a l m e n t e  d e d i c a d a s  a l a  m o r e r a - .  E l  a r r o z ,  p o r  t a n t o ,  
va ganando  to d a s  l a s  zonas  c o s t e r a s  d e l  P a í s ,  La l o c a l i z a ­
c i ó n  c r o n o l ó g i c a  de e s t e  c r e c i m i e n t o  d e n t r o  d e l  l a r g o  p e r í o ­
do que c o n s id e r a m o s  r e s u l t a  p o r  e l  momento i m p o s i b l e  de r e a ­
l i z a r :  ú n ic a m e n te  una c u a n t i f i c a c i o n  de l o s  d i s t i n t o s  a c o t a ­
m i e n t o s  l l e v a d o s  a c a b o ,  c o t e j a d a  con una e v a l u a c i ó n  de l a  
s u p e r f i c i e  r e a l m e n t e  s e m b ra d a ,  p o d r á  en e l  f u t u r o  d i l u c i d a r  
e s t a  i m p o r t a n t e  c u e s t i ó n ;  n o s o t r o s  en e l  a p a r t a d o  s i g u i e n t e  
a p u n ta re m o s  t a n  s ó l o  a l g u n a s  d i r e c t r i c e s  g e n e r a l e s  ( 1 8 ) ,
En e l  p e r í o d o  de 1860 a 1886 se p r o d u c e  e l  hecho f u n d a ­
m e n t a l  de l a  c r i s i s  de l o s  8 0 ,  que i n v i e r t e  en t é r m i n o s  g e ­
n e r a l e s  l a  t e n d e n c i a  a n t e r i o r .  E l l o  t i e n e  una p r i m e r a  d e r i v a ­
c i ó n :  h a c i a  l a  m i t a d  d e l  s i g l o  e i n i c i o s  de l a  decada  de l o s  
6 0 ,  puede  c o n s i d e r a r s e  que se ha a l c a n z a d o  e l  p u n t o  c u l m i n a n ­
t e  de un l a r g o  p r o c e s o  de c r e c i m i e n t o  de l a  s u p e r f i c i e  a r r o ­
c e r a  ( 1 9 ) ,  A p a r t i r  de e n to n c e s  se e n t r a  en una p r o l o n g a d a  
f a s e  de e s t a n c a m i e n t o .
E l  d e scen so  de l a  s u p e r f i c i e  e n t r e  l o s  dos años c i t a d o s
r e s u l t a  g e n e r a l  a r S ^ m a y o r í a  de p u e b l o s .  Se p r o d u c e  l i g e r a m e n ­
t e ,  no de un modo a c e n t u a d o ,  en l o s  p r i n c i p a l e s  c e n t r o s  a r r o ­
c e r o s  de l a  R i b e r a  A l t a ,  donde se e s t á  p r o d u c i e n d o  de fo rm a  
a c e l e r a d a  l a  i m p l a n t a c i ó n  d e l  n a r a n j o .  U n ica m e n te  se da un
c i e r t o  i n c r e m e n t o  en a lg u n o s  p u n t o s  m a r g i n a l e s  d e l  c e n t r o  p r o ­
p ia m e n te  a r r o c e r o  de l a  c o m a rc a :  C a r c a i x e n t ,  C a r c e r ,  P la s s a la -  
v é s .  En e l  caso  de A lg e m e s í ,  que r e g i s t r a  uno de l o s  a s c e n ­
sos más c o n s i d e r a b l e s  d e n t r o  de l a  m o d e r a c ió n  g e n e r a l  de l o s  
i n c r e m e n t o s ,  hemos de r e l a c i o n a r l o  con una t a r d í a  i n t r o d u c ­
c i ó n  d e l  n a r a n j o  y e l  m a n t e n i m i e n t o ,  p o r  t a n t o ,  de o t r o s  c u l ­
t i v o s  c o m e r c i a l e s .  E s ta  d i s t i n t a  g r a d a c i ó n  en l a  t r a n s f o r m a ­
c i ó n  a g r a r i a  e n t r e  p u e b l o s  de una misma zona e s t á  en r e l a c i ó n  
con l o s  mecan ism os de i n t r o d u c c i ó n  de nuevos  c u l t i v o s :  l a  
e sca sa  i m p o r t a n c i a  de l o s  s e ca n o s  en e l  t e r m i n o  de A l g e m e s í ,  
u n id o  a l  hecho de que l a  i m p l a n t a c i ó n  d e l  n a r a n j o  se h a c í a  
d u r a n t e  e s t o s  años a p a r t i r  de l a  s u s t i t u c i ó n  de c u l t i v o s  de 
s e c a n o ,  j u s t i f i c a n  s i n  duda l a  l e n t a  i n t r o d u c c i ó n  de a q u e l  
en una p r i m e r a  e ta p a  en que l a s  h u e r t a s  permanecen  a j e n a s  
a l o s  a g r i o s  y m a n t i e n e n  una e x p l o t a c i ó n  basada  en l o s  b e ne ­
f i c i o s  i n m e d i a t o s  de l a s  c o s e c h a s  a n u a l e s .  La i n s o l v e n c i a  de 
l o s  pequeños  p r o p i e t a r i o s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a l o s  c u a n t i o s o s  
g a s t o s  de l a  p l a n t a c i ó n  n a r a n j e r a  y a l a  demora de l o s  b e ne ­
f i c i o s  que i m p l i c a b a ,  e s ta b a  en e l  o r i g e n  de e s t e  p r i m i t i ­
vo d e s i n t e r é s  p o r  e l  nuevo c u l t i v o .
Pese a t o d o ,  y p a r a l e l a m e n t e  a l a  t e n d e n c i a  g e n e r a l  a l  
d e scen so  de l a  s u p e r f i c i e  a r r o c e r a ,  se p r o d u c e  una a m p l i a ­
c i ó n ,  d e n t r o  de l a s  p r o p i a s  co m a rca s  a r r o c e r a s ,  d e l  c u l t i v o  
a o t r o s  p u e b l o s :  es e l  caso de l o s  p r o g r e s o s  d e l  c u l t i v o  en 
A l b u i x e c h ,  f l a s s a l f a s s a r , M a s s a m a g r e l l  y l a  P o b la  de F a r n a l s ,  
d e n t r o  de l ' H o r t a  de V a l e n c i a .  E s ta  zona h a b í a  s i d o  en l a  
p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  X V I I I  uno de l o s  p r i n c i p a l e s  c e n t r o s  
d e l  a r r o z ,  p e ro  p rá c T s a m e n te  l a s  g r a n d e s  e p id e m ia s  de t e r c i a ­
nas en l a  segunda m i t a d  de l a  c e n t u r i a ,  h i c i e r o n  d e s a p a r e c e r  
e l  c u l t i v o  en t o d a  e l l a  ( 2 0 ) .
De 1886 a 1912 hay una r e c u p e r a c i ó n  i m p o r t a n t e  de l a s  
c i f r a s  de s u p e r f i c i e  d e d i c a d a s  a l  a r r o z ,  a p e s a r  de l o  c u a l
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buen numero  de p u e b l o s  de l a  R i b e r a  A l t a ,  La C o s t e r a  e i n ­
c l u s o  de l a  R i b e r a  B a i x a ,  e x p e r i m e n t a n  un e s t a n c a m i e n t o  o 
una l e n t a  d i s m i n u c i ó n *  E n t r e  a q u e l l a s  zonas que r e g i s t r a n  
e l  c r e c i m i e n t o ,  t a n  s ó l o  en a l g u n o s  p u e b lo s  se da un aumento  
c l a r o ,  r e c u p e r a n d o  l a  t e n d e n c i a  de l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o
t o d o s  l o s  de L ' H o r t a ,  muy p o cos  de l a  R i b e r a  A l t a  - A l b e r i c ,
A lg e m e s í  y A l g i n e t -  y l o s  g r a n d e s  c e n t r o s  a r r o c e r o s  de l a  
B a i x a ;  m i e n t r a s  en muchos o t r o s  l a  s u p e r f i c i e  c r e c e  p e ro  no 
a l c a n z a  l a s  e l e v a d a s  c i f r a s  de 1860*
En d e f i n i t i v a ,  en l o s  poco  más de c i e n  años que a b a r c a  
e l  c u a d r o ,  hay un c r e c i m i e n t o  c o n s i d e r a b l e  de l a  s u p e r f i c i e  
t o t a l  d e d i c a d a  a l  a r r o z  en l a  p r o v i n c i a :  p r á c t i c a m e n t e  se 
d o b l a ,  pasando  de 1 7 6 .0 0 5  a 3 4 1 . 1 6 0  h g s .  E s ta  t e n d e n c i a  se 
m a t e r i a l i z a  de fo rm a  d i f e r e n t e  en l a s  d i s t i n t a s  e t a p a s :  en 
l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o ,  e l  c r e c i m i e n t o  es g e n e r a l  y n o ­
t a b l e m e n t e  u n i f o r m e ;  en c a m b io ,  en l a  nueva  e ta p a  de c r e c i ­
m i e n t o  que se a b r e  en l a  ú l t i m a  decada  d e l  s i g l o ,  se p r o d u c e
ya una d i f e r e n c i a c i ó n  p o r  á r e a s ,  p e r f i l á n d o s e  unas zonas  ma- 
y o r i t a r i a m e n t e  a r r o c e r a s  j u n t o  a o t r a s  en l a s  que l a  e x p a n ­
s i ó n  se d e t i e n e  c o i n c i d i e n d o  con un i m p u l s o  d e f i n i t i v o  en 
l a  i m p l a n t a c i ó n  de o t r o s  c u l t i v o s .  La m a t i z a c i ó n  p o r  l o c a l i ­
dades que R .G a r r a b o u  a p u n ta b a  como h i p ó t e s i s  t i e n e ,  p o r  t a n ­
t o ,  e s t a  s i g n i f i c a c i ó n .
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9*2»  BL PRIMER TERCIO DEL SIGLO X IX
Como hemos apuntado ja eon anterioridad, la Real Orden é« 14 de 
junio de 1605» legalizaba la práctica totalidad de las tierras dedioadas a 
arrozal durante las últimas dácadas del siglo XVIII» Confirmado este aoota- 
miento, se estableoió la estricta prohibición de extender el arroz más allá 
de estas áreas, oon el oonsiguiente soporte administrativot el Intendente 
del Reino se ocuparla en adelante de hacer respetar el acotamiento, al tiem­
po que se estableóla la pena de oonfisoaoión de las tierras para los contra­
ventores» Sin embargo, el acotamiento de 1807, que pareóla ir destinado a 
acabar oon la dispersión j oontradiooiones de la legislación del siglo ante­
rior, pronto resultó inoperante ante las nuevas circunstancias bÓlioas a 
partir de 1808¡ las propias autoridades francesas procedieron a nuevas oon- 
oesiones de cultivo j la inestabilidad polítioa del período contribuyó al es- 
oaso control sobre la expansión arrooera (21)» La misma situaoión parece dar­
se en todas las coyunturas revoluoionariast los poderes provinciales que, in­
variablemente aparecen en ellas, solían ser notablemente permisivos oon los 
arrozales fuera de los ootos» Así sucedió, por ejemplo, durante el Trienio 
Liberal, en que considerables extensiones de la zona sur de la Ribera Alta 
fueron oonvertidos ilegalmente en arrozales (22)»
Por todo ello, la Instruooión del 15 de junio de 1825 naoió oon 
la pretensión de poner orden en la arbitraria evoluoión seguida por el arroz 
en los años anteriores y restituir las normativas de 1805 y el acotamiento 
de 1807* Sin duda, esta actitud contrasta ostensiblemente oon la polítioa 
general de liberal!zación de cultivos de las dácadas de los 20 j los 40s la 
espeoifioidad del cultivo arrocero, oon sus efeotos sobre la sanidad pdblioa 
j sobre el resto de la agricultura, estarían en la base de las especiales me­
didas adoptadas frente júLmismo» Pese a todo, la liberal!zaoión de la pro­
ducción j el oomercio durante el Trienio posibilitó que el arroz fuera adop­
tado como cultivo por muohos pequeños propietarios y enfiteutas» Las medidas 
restrictivas de los años posteriores tendrían en muchos lugares hondas impli­
caciones socialess así, en Sueoa, las inioiativas que los grandes enfiteutas
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llevaron a oábo a partir de 1024 para que se prohibiera el cultivo en deter­
minadas tierras 7 se impidiera el cultivo anual, tenía como tras fondo la 
preservación de un cierto monopolio en una produooión agraria avaasada 7 que 
estaba rindiendo elevados banefioios (23).
Para llevar a la práctica las disposioiones de 1825 era preoiso 
revisar las oonoesiones de la administración francesa, así como establecer 
ootos separados para los planteles} se oonsagra, pues, un acotamiento que 
incluía! las tierras seSaladas en el acotamiento de 1753? Ia* lioenoias pos­
teriores revalidadas por la R«0* de 1805? todas las lioenoias conoedidas por 
Carlos 17 7 Fernando 711} 7 las dictadas por el "supremo Gobierno legítimo 
durante la ausencia de S«H«", Femando VII* Paralelamente, confirmaba la pro­
hibición del cultivo en las proximidades de la ciudad de 7alenoia, en las po­
blaciones situadas al SE de la misma 7 en toda la sona del Tur i a, prohibicio­
nes que habían sido establecidas en 1753» 1789 7 1787*
Pese a esta reiteraoión de las limitaciones 7 al propósito de apli- 
oar estrictamente la legislación, ni siquiera a partir de 1825 hubo un oon- 
trol efectivo sobre las nuevas plantaciones de arros* Las dificultades de la 
Administración para aplicar las penas sobre los infractores, posibilitaron 
que el cultivo siguiera extendiéndose más allá de los límites del acotamien­
tos la oonfisoaoión de tierras nunoa se llevó a oabo, sin duda por las difi­
cultades jurídicas, 7 la de las propias cosechas sólo se hiso en oontadas o—
oasiones* l&i realidad, parece que el rigor administrativo respecto a la ex­
tensión incontrolada del arros fue mínimos
"•••exigir una módica pena, que más pareoía retribución o pago de 
licenoia para criar arros que castigo impuesto a una falta oometi- 
da... parece que se les ha querido ensefiar a no temer los mandatos 
de una autoridad que se acalla 7 transige tan fácilmente" (24)
Leus consecuencias de esta serie de circunstancias pareos haber si­
do el notable oreoimiento de la superficie arrooera* Por carencia de datos 
no podemos conocer qué porcentaje de ese gran aumento entre 1798 7 1864» ° ° mm
rresponde al primer tercio de siglo* SI hecho de que, durante los años 30 se
levantaran vooes contra los niveles aloansados, testimonia un crecimiento im­
portante* Además, la evoluoión de los precios del arros a lo largo del siglo,
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presenta un ligero oreoimiento que, si en la primera mitad de siglo regis­
tra todavía fluctuaciones importantes, en la segunda pexmaneoe sostenida (25) 
De 1808 a 1818, los preoios llegan a alcanzar númeron índioes de 175 a par­
tir de la oifra inicial de 119, llegándose a los valores más elevados en 
los años de guerra) a partir de este momento se suoeden alternativamente 
periodos de alza y baja, pero en cualquier oaso oon valores apreoiables res­
pecto a la base 100 del período 1771-75 -exoepto en los años 1828-1834-. 
Existía, por tanto» un estímulo importante para el cultivos la elevación de 
los preoios» simultánea al oreoimiento de la superfioie cultivada hace pen­
sar en una importante demanda* De heoho» el arros comienza ya en esta época 
a sustituir de modo generalizado a otros cultivos y» en especial» a la mo­
rera* Desde el siglo X7III» la superfioie de moreras venía disminuyendo en 
benefioio del arroz (26)* Los morerales cerrados tendían a convertirse en 
oampos únicamente rodeados de estos árboles en cuyo interior se introduoía 
el arroz, y ya hacia 1763 el Gobernador de Alzira consideraba necesario 
&o oonoeder más lioenoias de cultivo de arroz ante la progresiva eliminación 
del trigo y las moreras (27)* Ta en el nuevo siglo, las vooes de alarma an­
te los avances de la superfioie arrooera se multiplioan (28) y hacia la 
mitad de siglo el hecho alcanzaba niveles importantes s
"El cultivo de arrooes está perjudicando en gran manera a la 
ooseoha de la seda en toda la ribera del JÚoar* Imposible pare­
ce que unas tierras de huerta tan feraces, que además de la mora­
re ra pueden alimentar buenas cosechas de trigo, maíz, legumbres, 
eto*, se hayan podido dedicar al cultivo del curros, productivo 
si no es muy abundante, pero que en su mismo aumento encierra su 
perdición y la ruina de la salud pública* Todavía se acotan nue­
vos terrenos para arrozales, y en partidas enteras se arrancan las 
moreras para destinar la tierra a este pestífero cultivo*••"(29)*
Desde los años 30, los artículos en la prensa, los opúsculos 
y memoriales se multiplioan, señalando los peligros de tan desordenada 
expansión fuera de los ootos* La máxima intensidad de este oreoimiento 
parece haberse dado en las riberas del Xúquer donde se había sobrepasado 
desde haoía bastante tiempo las zonas estrictamente pantanosas y el a- 
rroz invadía también las áreas de huerta, arrebatándolas a otros usos o bien
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modificando las rotaciones. El mismo hecho de que durante el invier­
no gran parte de las tierras de arroz estuvieran dedicadas a otros 
cultivos, era el signo más fehaciente de esa tendencia, ya acentua­
da, del arroz a invadir todas las tierras de huerta. Frente a todo 
ello, esas mismas voces proponian los supuestos que hahían de orien­
tar la acción de la administración. El rigor én la represión de las 
infracciones aparecía como primera condición; es decir, aplicar es­
trictamente la legislación que preveía la destrucción de las cosechas 
fuera de coto, al tiempo que se imponía también una adecuación de los 
terrenos y de la red de acequias para evitar filtraciones de agua que 
perjudicaban notablemente la tierra. Desde la Administración se tra­
taba de poner solución a las continuas violaciones de los cotos. Así, 
la Comisión Regia de Arroces, dependiente del Subdelegado de Fomento 
de la provincia, emitió repetidos bandos recordando los límites de 
los acotamientos y la prohibición del arroz en las proximidades de 
Valencia, e intentando recabar la participación de los ayuntamientos 
en la denuncia de los infractores. La resistencia de las autoridades 
municipales a esta colaboración con los representantes del Gobierno 
restaría, sin embargo, eficacia a las disposiciones dictadas: así, 
por ejemplo, las continuas solicitudes por parte de la Comisión Re­
gia de relaciones exactas de las tierras cultivadas de arroz eran 
sistemáticamente desatendidas por los ayuntamientos pese a las coao- 
ciones legales sobre los mismos (30).
El cultivo del arroz, pese a esta resistencia al cumplimiento 
de la ley que denota la rentabilidad que proporcionaba a propieta­
rios y cultivadores, no estaba exento, sin embargo, de dificultad- 
des. La misma evolución de los precios del producto, que hemos re­
producido más atrás, muestra la existencia de altibajos en la valo­
ración de las cosechas. Hacia 1824, cuando la curva de los precios 
empieza a entrar en un momento de estancamiento que derivará pronto 
en descenso absoluto, un memorialista respondía así a la Sociedad 
Económica:
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"•••por ser muohas las tierras en donde se cultiva el arros 
en el Reyno de Valencia, ha llegado a ser tan ínfima su es­
timación en venta y renta, que su valor es negativos pues si 
se trata de enajenarlas, no se encuentra quien quiera ofreoer 
por ellas un sólo maravedí} si de cultivarlas por arrendamien­
to, el partido es muy desventajoso y peor si el dueño de la 
tierra la oultiva de su cuenta* T no solamente son indtiles 
por su mismo acreoentamiento las tierras de arros si que tam­
bién* • • han ooaunioado la inutilidad a mayor xrámero de hane- 
gadas que las rodean”(3l)*
Las «ulteriores palabras harían referencia, sin duda, a la 
oonjunoión de una serie de factores muy concretos y coyunturales, oo- 
mo la pérdida de las colonias, que habría impuesto un descenso en las 
exportaciones de arros, o el descenso de los preoios del trigo por in­
ducción de la crisis europea (32), que habría aumentado el consumo de 
este oereal y reducido, por tanto, la demanda de arros* Independiente­
mente de esta serie de rasones, lo oierto es que son frecuentes por és­
tas décadas planteamientos de este tipos la consideración del cultivo del 
arros como obstáculo e impedimento para el desarrollo agrario, la vemos 
ápáreoer oon freouenoia en memorias y artículos* Sin duda, tales posioio- 
namientos ooinoidían oon los de aquellos agrónomos ilustrados opuestos a 
la extensión indiscriminada del arros, y no oabe exoluir que su oelo ex- 
oesivo les llevara a hiperbolisar los alcances reales del problema* Pe­
ro, independientemente de ello, resulta innegable la existencia de una 
serie de cuestiones derivadas del cultivo del arroz que pareoían poner 
en peligro la expansión agraria, y así lo comprendieron algunos propieta­
rios-agrónomos de la época* La evoluoión posterior, sin embargo, muy 
pronto demostraría la capacidad técnica para haoer. frente a los incon­
venientes y perjuicios que el arroz ooasionába a la población rural y 
a la propia agricultura*,Pero hasta aloanzar tal estadio, a lo largo 
de las décadas de los 56~y los 40 se desarrolló oierta polémioa en tor­
no a las virtudes del arros*
SI propio B* Badía, a quien se deban las palabras citadas más 
«arriba, sistematizaba las razones por las cuales el curros podía obsta*-
462
culizar el desarrollo agríoola» del modo siguientei
- el cultivo del arroz en tierras altas, produce filtraciones 
en otras más bajas, dificultando su laboreo
- la creciente tendencia a cultivarlo en áreas de, huerta, deja 
muchas tierras pantanosas sin sanear
- la excesiva humedad perjudicaba a otras plantas
- exigía un excesivo consumo de agua, detrayéndola de otros cul­
tivos de regadío cuyo desarrollo quedaba comprometido
- los campesinos, al dedicarse al arroz, "...viven ociosos mu­
chos meses al año en perjuicio de sus intereses y de sus cos­
tumbres, si como pueden cultivar otros frutos serían más ino­
centes y más ricos" (33).
Dejando de lado los juicios sobre la "moral" campesina, los plan­
teamientos de Badía son ampliamente compartidos por otros memorialis­
tas. Así, cuando diez años después, en 1834, Berenguer y Ronda, el 
marqués de Ráfol y Roca de Togores elaboren un informe sobre el a- 
rroz (34)» coincidirán con aquellas apreciaciones. Los problemas que 
se denunciaban eran reales. Por lo que respecta a la cuestión del con­
sumo de agua, ya Cavanilles había demostrado que con el agua que precisa­
ban 67 hgs. de arroz, podían regarse 400 hgs* de huerta (35); 7 más 
tarde, en 1852, el Consejo de Agricultura (36) consideraba el riego 
de los arrozales como un derroche de agua en relación con la extrema 
necesidad de la misma que se daba en una zona con abundantes tierras 
de huerta, y, sobre todo, con una creciente tendencia a la puesta en 
regadío de numerosas parcelas de secano. De hecho, la lucha por el 
control del agua que se desarrolla en el seno de la Acequia Real del 
Xúquer en las décadas de los 50 y los 60 tiene como razón esencial 
la gran y creciente expansión de las tierras a regar, al tiempo que 
permanecía constante el caudal. La oposición de log;pueblos miembros 
de la Antigua Comunidad de Regantes a que el Duque de Hijar, como 
representante de los nuevos regadíos de Sollana y proximidades de la 
Albufera, participara en el gobierno de la Acequia en situación de
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igualdad, traslucía la necesidad de preservar los usos tradicionales 
en el reparto del agua. La extensión de los arrozales en las nuevas 
tierras de regadío del Duque, era uno de los trasfondos de este en­
frentamiento que había nacido en el mismo momento en que se realiza­
ron los aentamientos en la Baronía de Sollana a finales del siglo 
XVIII5 las nuevas y considerables necesidades de agua provocaron en 
todo momento los recelos de unos y otros. Al propio tiempo, en los 
frecuentes enfrentamientos entre comunidades de regantes de distin­
tas acequias, el problema del excesivo consumo de agua por parte del 
arroz aparece patente; así sucedía, por ejemplo, en el proceso que 
enfrentó a las acequias de Escalona, Carcaixent y Real de Alzira con 
el Duque de Híjar en 1825 con motivo de una acentuada sequía: el 
volumen del agua absorbida por los arrozales de Sollana,etc., ponía 
en peligro los cultivos de las zonas de huerta (37). Resulta eviden­
te, por tanto, que una continuada expansión del arroz cuestionaría 
gravemente el mantenimiento de las amplias zonas de regadío. Una 
conjunción de circunstancias vendría, sin embargo, a restar trascen­
dencia al problema: la propia acentuación del rigor administrativo 
en la organización de los regadíos (38), una serie de mejoras téc­
nicas en el trazado de las acequias, evitando las pérdidas de agua 
y procurando así un óptimo aprovechamiento de los recursos disponi­
bles, y el final del período de expansión acelerada del arroz que 
coincide con la primera mitad del siglo. Con todo ello, el supuesto 
peligro del cultivo arrocero para la expansión agraria quedaba con­
jurado. Semejante desenlace tendría el resto de problemas que plan­
teaba el arroz: las filtraciones de agua que afectaban a otros culti­
vos y a la propia fertilidad de la tierra, provenían de la deficien­
te preparación de los terrenos. La mejora en la separación de las tüe 
rras arrozales, la construcción de diques, márgenes y salvadaños,die­
ron solución progresivamente a este grave inconveniente, a base de 
una mayor introducción de mano de obra en el proceso productivo
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del arroz* Paralelamente, los perjuicios sanitarios se vieron nota­
blemente disminuidos con la mejora en la circulación del agua, la 
construcción de desagües, etc#
Pero las relaciones del arroz con el resto de la agricultura 
no sólo eran de este cariz* Puede detectarse también una tendencia 
según la cual la expansión del arroz en determinados períodos sería 
la manera de compensar malas cosechas en otros cultivos. Así, desde 
el siglo XVIII, muchas de las demandas de permisos para plantar 
arroz, se justificaban en las pérdidas producidas por las heladas, 
las sequias, etc. y en las dificultades creadas a los cultivadores 
por esas causas (39)* ^  propia aplicación de la legislación limi­
tadora del arroz en los acotamientos se veía a veces enfrentada a 
coyunturas agrarias difíciles; así se justificaba el Gobernador en 
I838 ante la imposibilidad de hacer respetar los cotos:
M... al llevarlas a cabo se me han presentado tales obs­
táculos, que me parecen insuperables por lo que hace a 
este año, en que, agobiados los pueblos por la desastro­
sa guerra que sufren y por las exorbitantes exacciones 
que pesan sobre ellos, sería una calamidad para los mis­
mos el hacerles cumplir exactamente mis disposiciones..• 
Unos males tan envejecidos y arraigados en los pueblos, 
y que tocan tan de cerca a sus interesas no es fácil el 
concluirlos de un sólo golpe, y que en época tan calami­
tosa como la presente es indispensable la oportunidad 
para poner en acción aun las leyes más necesarias11 (40)
Cubría también el arroz los déficits de trigo en períodos de 
crisis y, frecuentemente, se producía comercio de trueque entre Va­
lencia y la Mancha, intercambiándose ambos productos. Se mitigaban 
así los efectos de las crisis de subsistencias (41).
El arroz contaba, «in embargo, con otras limitaciones que si 
bien en esta época no tendrían gran trascendencia fuera de algunos 
períodos determinados, en la segunda mitad del siglo se convertirían 
en fundamentales. Nos referimos al problema de la competencia ex­
terior* Tenemos al menos dos referenoias, una de 1807 y otra de 1828
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(42)» en las cuales algunos propietarios se movilizan en orden a ob­
tener un mayor recargo arancelario sobre los arrooes extranjeros* La 
cuestión tendría oierta trascendencia por cuanto en 1826 se introdu­
jeron por los puestos españoles, especialmente en Cataluña, 246*632 
arrobas de arros extranjero; la oompetenoia de este arros, aún oon 
precios iguales o mayores que el naoional, se explica, sin duda, por 
la defioienoia de las comunicaciones en el interior del Estado y por 
la escasa articulación del meroado interior (43)f razón única de una 
importación que se daba en una coyuntura de desoenso de preoios y de 
exceso de oferta interior*
Junto a todo ello y pese a los prooesos desoritos más atrás, 
lo cierto es que las innovaciones tócnioas en el cultivo del arros, fue­
ron esoasas y lentas* fin la primera mitad del siglo, sin embargo, uno 
de los mayores esfuerzos en este sentido lo constituyeron los inten­
tos de introducir el arroz de seoano* Sin duda, la doble exigencia de 
dar soluoión a los problemas sanitarios y al excesivo oonsumo de agua, 
estimularon notablemente las experiencias en base a esta nueva variedad 
de arroz* Hacia 1788 se había realiiado un primer ensayo en diversas 
partes del Estado, oon semillas traídas de China por comerciantes 
ingleses; el Jardín de Puqol parece que obtuvo buenos resultados*
Bi 1805 volvieron a repetirse las experiencias en el Jardín Botánico 
de Madrid, pero fue hacia los años 1827—29 cuando se intentó dar des­
de la Administración un nuevo impulso al arros de seoano* fie 1827 la 
propia Junta de Aranceles adquiría semillas de Puerto Rico y Filipi­
nas y las distribuía por algunas regiones (44)* firistía una oierta 
confianza entre agrónomos e instituciones sobre las posibilidades de 
aclimatación de este nuevo arros y sobre su rentabilidad* No podía 
ser de otro modo, ademga^en una coyuntura en que los problemas más 
arriba enumerados se agravaban progresivamente y en que los precios 
del arroj acentuaban sus bajos valores* Sin duda, el arroz de secano 
aparecía a los ojos de los reformistas agrarios oomo una soluoión 
a ese impasse que oreían apuntarse en la expansión arrocera y que la
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posterior evolución terminaría por disipar. Muy pronto, sin embargo, 
las supuestas virtualidades de la nueva variedad de arroz quedarían 
en entredicho! proviniente de zonas tropicales con elevados niveles 
de humedad en los suelos, el arroz de secano, en las condiciones cli­
máticas y edaf©lógicas valencianas proporcionaba unos escasos ren­
dimientos mientras que elevaba considerablemente los gastos del cul­
tivo. Los arrozales valencianos representaban un alto grado de adap­
tación & las condiciones propias de la zona; así, el anegamiento im­
pedía la multiplicación de determinadas hierbas nocivas mientras que 
otras se combatían dejando el campo unos dias en secos disminuía así 
notablemente el monto de mano de obra que de otro modo hubieran exi­
gido las frecuentes labores de arado, escardado,etc. Al propio tiem­
po las operaciones de arranque y plantado de los planteles resulta^ 
ban notablemente facilitadas por la extrema humedad de los campos 
inundados. Estas adaptaciones técnicas quedaban invalidadas con el 
cultivo en seco, aumentando la exigencia de mano de obra y dificul­
tándose la operación del plantado ante la dureza del suelo (4 5 )* La 
alternativa respecto al arroz por inundación, quedaba de ese modo in­
validada para los agricultores valencianos: de hecho, el arroz de 
secano apenas se implantó en algdn lugar y quedó más bien como sim­
ple especulación de agrónomos ilustrados y objeto de experiencias 
en manos de la Administración interesada en combatir sobre todo los 
perjuicios sanitarios de los arrozales. Todavía a finales de siglo 
los servicios agronómioos y muchos publicistas insistieron en las ■ 
posibilidades de la variedad de seoano* particularmente conocidas 
fueron las experiencias del ingeniero Andrés Llauradó con semillas 
procedentes de Italia •y'Tortugal, donde se habían difundido de modo 
importante* La aclimatación era, por tanto, posible, pero si en tie­
rras valencianas ninguna iniciativa privada llavÓ adelante esta mo­
dalidad de cultivo, se debía sin duda al faotor fundamental, indica­
tivo de esa expectativa de ganancias que presidía la práctica agrí-
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oolat su menor rentabilidad en relaoidn oon el arros anegado (46)•
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9 * 3 .  LAS DECADAS CENTRALES DEL SIGLO
Las décadas centrales del siglo que representan, como hemos di­
cho el momento culminante de la expansión iniciada en el silo XVIII, 
ven acentuarse los problemas esenciales de la agricultura arrocera*
Por una parte, la cuestión de la competencia exterior, que veíamos 
apuntada en la etapa anterior, aparece ahora con cierta fuerza y pro­
voca una notable reacción de los sectores económicos interesados, en 
demanda de proteccionismo. Por otra, continúan los conflictos en tor­
no a los acotamientos en base a una nueva legislación que surge a prin­
cipios de los años 60. Si la primera separaría a los arroceros de una 
parte importante y decisiva de la clase dominante valenciana, la se­
gunda pone de manifiesto hasta qué punto el arroz constituía uno de 
los cultivos más rentables y, por tanto, solicitados por propieta­
rios y cultivadores*
A partir de la décqda de los 50» las distintas instancias liga­
das a los propietarios de arrozales desarrollan movilizaciones diver­
sas en contra de los reiterados intentos gubernamentales de libera­
lizar las importaciones de arroz* María Luisa Villora se ha referido 
a estas movilizaciones y ha relacionado este encono proteccionista 
con la preservación de una situación agrícola en la cual los cuantio­
sos beneficios que proporcionaba el arroz se obtenían a pesar de unos 
costes de producción muy elevados; la necesidad de barreras arance­
larias frente a arroces mucho más competitivos era, por tanto, el coro­
lario lógico para estos propietarios (47)- En el proyecto de la Ad­
ministración, las medidas de libertad de cultivo que acompañaban a 
la autorización de las importaciones de arroces, pretendían dar una 
solución estructural a los problemas de este sector agrícola: "El Real 
Consejo de Agricultura proponía estas dos medidas como complementa­
rias: la primera acabaría con los abusus a que, a su juicio, daban
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lugar el sistema de cotos y el monopolio arrocero, y la segunda haría 
que, al entrar en competencia los arroces extranjeros y contener o 
rebajar el margen de ganancias, la cosecha del arroz quedaría redu­
cida al terreno exclusivo -entendiendo por éste el no aplicable a 
otra producción- destinándose entonces a otros cultivos las aguas in­
vertidas en los arrozales" ( 4 8 ) .  Había, por tanto, una concepción am­
plia y totalizadora de la cuestión arrocera.
El hecho respondía a una nueva orientación de la política comer­
cial española. El arancel de I84I y, sobre todo, el de 1849 represen­
taban una notable atenuación del proteccionismo imperante; la reduc­
ción que se establecía en 1849 del número de prohibiciones de impor­
tar artículos, acababa, además, con uno de los rasgos tradicionales 
del comercio exterior español. Se abría, por tanto, una etapa más 
cercana al librecambismo, que se acentuaría a finales de la década 
de los 60 (49)* No se trataba, sin embargo, de una orientación propia^ - 
mente librecambistas la evolución del sistema arancelario español iba 
más bien "... desde el prohibicionismo más estricto a un sistema de 
derechos protectores más o menos altos "(5 0)| pero lo cierto es que 
esta apertura de las barreras prohibicionistas coincide con un perío­
do de notable aumento del comercio exterior y de los consiguientes 
efectos del mismo sobre el desarrollo económico español (51)*
Las primeras reacciones se produjeron cuando, en 1853, aparece 
en el Boletín Oficial del Ministerio de Fomento el informe que el 
Consejo de Agricultura,Industria y Comercio había elaborado el año 
anterior defendiendo la necesidad tanto de suprimir los cotos des­
tinados al arroz —y, por tanto, el monopolio de su cultivo—, como 
de liberalizar las importaciones (52). El empeño del Consejo era de 
enorme trascendencia pues afectaba radicalmente a las condiciones en 
que se basaba la expansión arrocera y los cuantiosos beneficios que 
el cultivo proporcionaba a los propietarios. Las razones que motiva­
ron la iniciativa parece que fueron diversas y complejas; las pro-
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pias palabras del Informe pueden ayudarnos a comprenderlas:
"•••La imposibilidad de llevar a cabo las prohibiciones 
dictadas con el mejor celo a causa de que se choca con 
hábitos inveterados, con intereses muy crecidos^ y con 
capitalistas a quienes nunca faltan medios de corromper 
a los encargados de la ejecución de dichas órdenes? las 
consideraciones políticas que las más veces obligan a sus­
pender el efecto de los bandos para evitar sublevaciones 
y convulsiones populares; la gran pérdida que esperimen- 
ta (sic) la fuerza moral del Gobierno cuando dicta dis­
posiciones que no puede llevar a debido cumplimiento, 
tanto por las causas indicadas, cuanto por que en los 
casos en que el interés de eludii* la ley es grande, inú­
tiles son las penas más rigorosas (sic) inclusa la de 
muerte, que también en algunos tiempos se ha impuesto.•• "(53)
Sin duda, nos encontramos con un grado notable de autonomía de 
la sociedad rural, que implicaba la dificultad por parte del Estado
de imponer determinadas medidas y disposiciones, particularmente cuan­
do chocaban con los intereses locales de los propietarios y su repre­
sentación municipal. Vimos en el apartado anterior la resistencia de 
los Ayuntamientos a cumplir las normativas provinientes del Gobier­
no Civil referentes a acotamientos, y la acentuación de las medidas 
represivas por parte de este para vencer tales resistencias. El temor 
a las agitaciones sociales determinaba también la permisividad en é- 
pocas de crisis y los constantes bandazos desde el rigor prohibicio­
nista a la claudicación más permisiva —como en 1845» "••«fundándose 
en que no era político atacar de frente las preocupaciones de los pue­
blos" (54)- mostraban la incapacidad de los gobiernos para hacer res­
petar las leyes restrictivas. Todo ello llevaba a la administración 
al convencimiento de que el sistema de acotamientos había fracasado 
y de que la mejor salida'a la situación planteada por la continua dia­
léctica de proclamación de leyes e incumplimiento de las mismas, era 
la definitiva liberalización del cultivo. Pero, con ser importante 
esta razón, sin duda no era la fundamental: la necesidad de abaratar 
la alimentación y posibilitar el pleno abastecimiento de la población
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en un momento especialmente sensible a las crisis de subsistencias 
y a sus consiguientes consecuencias sociales, debieron presidir la 
iniciativa gubernamental.
En base a todo ello, el Consejo disponía la libre importación 
de arroz, descargado de toda clase de derechos y contribuciones, y 
la libertad de cultivo* Para regular esta última traspasaba a los 
municipios la responsabilidad de autorizar o prohibir las plantacio­
nes según sus necesidades y exigencias sanitarias, en una serié de 
mecanismos por los cuales la capacidad decisoria residiría en los 
vecinos a través de reuniones conjuntas de los mismos,
A finales de 1853 (55) se reúnen en Alzira los propietarios de dis­
tintos pueblos de las dos riberas del Xúquer y, en nombre de los 
perjuicios que supuestamente tales medidas reportarían a la agri­
cultura de la zona, constituyen la Comisión Defensora de la Riqueza 
Arrocera, que quedaba integrada por Tomás Liñán y Francisco de Sena 
Chocomeli, grandes propietarios de arrozales en Alzira, residentes 
en Valencia; José Crespí, en Carcaixent; Fernando Albalat, en Xáti- 
va; y J.Bautista Llopis Mas, en Cullera. En pocos meses elaboraron 
un amplio informe en el que recogían la decisión de la reunión de 
propietarios de impugnar el elaborado por el Consejo de Agricultura, 
en base a catastrofistas previsiones sobre los efectos de la impor­
tación libres ruina de los arrozales valencianos, miseria y despobla­
ción, Para los propietarios, representados por la Comisión Defensora, 
los objetivos que pretendía alcanzar la Administración implicaban una 
contradicción insalvables la disminución de precios para el consumo 
que las nuevas medidas provocarían, no era compatible con la idea de
M
que los sectores produotores no se verían afectados y de que incluso 
se produciría la extensión del cultivo en las zonas pantanosas. La 
defensa de los intereses particulares del sector arrocero aparece por 
encima de cualquier otra consideraciÓns según los exponentes la libre
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introducción no podía sino provocar la ruina del cultivo. El pro­
pio Informe había prevenido las transformaciones que habían de im­
ponerse en la producción arrocera: "...los interesados habrán de es­
tudiar más economias en el cultivo y nuevos objetos a que dedicar sus 
capitales en sustitución del arroz" (56)5 pero para los propietarios, 
tal racionalización del cultivo era irrealizable: el consumo extre­
mado de agua era exigido por la propia naturaleza del cultivo y la 
productividad de los arrozales se basaba en un uso de abonos que en­
carecía necesariamente el producto. Sin duda, se plantea aquí la cues­
tión fundamental del grado de modernidad o atraso del cultivo del a^- 
rroz: afirmaciones apresuradas como las de M.L1. Villora y las que, 
para el contexto de los años 80, veremos apuntadas por T.Carnero, so­
bre la irracionalidad de los sistemas de cultivo en el arroz, nece­
sitarían ser contrastadas por datos empíricos que son, sin embargo, 
de dificil obtención. For lo mismo, cualquier consideración en senti­
do contrario resulta también, por el momento, aventurada; puede apun­
tarse, sin embargo, algunas ideas. En primer lugar, y según hemos 
visto en el apartado anterior, los sistemas de cultivo imperantes en 
las zonas arroceras se adecuaban perfectamente a las condiciones geo­
gráficas valencianas. Por su parte, los abundantes testimonios de i— 
lustrados agrónomos, y de todos aquellos que escribieron sobre el 
arroz, nunca ponen en cuestión las técnicas y los sistemas de cultivo 
ni plantean reformas sustanciales de los mismos; cuando parece in­
tuirse una supuesta mejora -caso de los intentos de introducir el 
arroz de secano- los agricultores la experimentan y sólo puede con­
siderarse fracasada cuando se confirma definitivamente como imprac- 
ticable. En segundo lugar? el cultivo del arroz experimentaba aque­
llas modificaciones de que era susceptible: así, la reducción del 
período de anegamiento (57), sin duda fruto de un mejor conocimiento 
del ciclo nutritivo de la planta; el empleo de cal para el saneamien­
to de hierbas perjudiciales; el perfeccionamiento de la canalización
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del agua; y, finalmente, el intensivo uso del guano desde el mismo 
momento de su introducción en Valencia,hasta alcanzar proporciones 
notables (58). Unicamente por lo que respecta al uso indiscriminado 
de los abonos puede señalarse cierta irracionalidad (59).
En cualquier caso, los propietarios anteponían sus propios in­
tereses a los b .neficios que para la población hubiera reportado 
la libre introducción, con el agravante, además, de que normalmente 
la producción arrocera valenciana no resultaba suficiente rara abas­
tecer el mercado nacional. Y en esta defensa particularista, el recur­
so al catastrofismo aparece como uno de los argumentos fundamentales.
En base a todo ello, la respuesta de los propietarios arroceros 
a las medidas del gobierno llega a articular un acentuado discurso 
anti-librecambista. En principio, el arroz debería contar, segdn e- 
llos* con idéntica protección con que contaba el trigo. Y, conscien­
tes de los vientos librecambistas que soplaban en Europa, se apre­
suran a poner en tela de juicio el alcance de tal política:
"La doctrina del libfe cambio está muy admitida por los 
teoristas ingleses, y ha sido muy seductora fuera de 
aquel reino; pero aquellos utopistas no nos enseñan con 
su ejemplo la doctrina que predican; antes bien, lejos 
de aplicar el libre cambio en su pais, consultan su pro­
pia conveniencia, estudian sus necesidades y los medios 
de satisfacerlas; obran segdn su exclusivo interés, y 
franquean sus puertos a lo que más necesitan y de que 
más carecen; gravan con impuestos lo que no es de ne­
cesidad extrema; y hasta cierran sus puertos a lo que 
creen les puede ser de mucho perjuicio" (60).
Ciertsímente, el Estado estaba dispuesto a levantar importantes 
barreras para la protección de la producción triguera por su impor- 
tancia dentro de las estructuras agrarias del país, hasta el punto 
de elaborar una legislación acentuadamente prohibicionista. En cam­
bio, respecto a otros productos, las posiciones tendían claramente 
a la liberalización de las importaciones, dentro de la tendencia que
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se despliega durante estas décadas; lógicamente el arroz, sin capa­
cidad excesiva de presión por parte de los sectores implicados, se 
vería afectado por esta política comercial*
Pero simultáneamente a estas diferencias de criterios que apa­
recen manifiestas en la cita anterior, encontramos también una cier­
ta coincidencia entre los planteamientos de la Comisión Defensora
y los del Informe del Real Consejo respecto a otra cuestión básicas
la necesidad de articular el mercado interior# El tema venía suscita­
do por una solicitud en este sentido, que ambos suscribían, realiza^ -
da en 1851 por el Ayuntamiento de Alberic en demanda de la liberali—
zación completa del tráfico interior de determinados productos agra­
rios:
"•••Pidiendo que se restablezca el R.D. de 29 de ene­
ro de 1834 que declaraba libre la venta y compra,
negociación y tráfico de harinas, trigo, centeno y 
demás granos y semillas en todo el interior del rei­
no e islas adyacentes, sin sujeción a tasa ni estor­
bo que coarte y dificulte su comercio. El Gobernador, 
al elevar a S.M. esta exposición, dice que las razo­
nes alegadas en este escrito son dignas de llamar la
atención del Gobierno por el extraordinario beneficio
que recibiría la agricultura en aquella provincia,
donde una gran parte de ella está destinada al culti­
vo del arroz" (61)
Disentían, sin embargo, en cuanto al alcance de tal medida. 
Mientras para el Consejo, la liberalización interior debía verse com­
pletada por las facilidades para la importación de productos cuya ne­
cesidad fuera evidente, para los arroceros la ordenación del mercado 
a través de la supresiójoJxLe los impuestos de circulación interior, 
debía ser simultánea a las medidas proteccionistas de cara al ex­
terior. Así lo expresaban los propios propietarios:
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"•••no se pide que nuestros puertos abran su entrada franca 
a los axrooes estranjeros para abatir el justo precio de los 
nuestrost esa libertad de gabelas y de trabas se pide sólo pa— 
ra el interior del Reino y sus islas inmediatast se pide para 
imestros meroados***} la libre circulación de los produotos 
en el aereado nacional es el tinioo medio de fomentar los inte­
reses agríoolasn(62)*
Do8 oonoepoiones diferentes para un mismo objetivo, formula­
do, además, en términos modernos* Bn efecto, por encima de la con­
traposición de intereses entre distintos sectores agrarios, el oon- 
cepto de "meroado nacional" adquiere protagonismo en los plantea­
mientos de ambos a través de argumentaciones muy próximas a las de 
la mayor parte de los teóricos liberales de la época* Véase si no a 
titulo de ejemplo la proximidad de planteamientos del siguiente tex­
to perteneciente al esorito del ayuntamiento de Alberto, con los de 
algunos de aqpellos (63), en torno a la idea de cómo las barreras 
impositivas en el interior del Bstado se oponen frontalmente al de­
sarrollo agrario y eoonómioo en generáis
"Para reintegrar a nuestra agricultura, urge emplear los 
medios prácticos y las medidas económicas que han realisado * 
otras naciones que se distinguen por sus admirables pro­
gresos* La libre oirculaoión de los productos en el mercado 
nacional es el Mnioo medio de fomentar los intereses agrí— 
oolass con este estímulo la agricultura saldría de la pos­
tración en la que yace, y el comercio, hoy sin animación 
y sin movimiento, aoreoería en riquesa e importancia* Nues­
tra industria no demanda privilegios) lo que necesita para 
prosperar es que se la deje obrar libremente»••" (64)*
Hacia mitad de siglo, puede deoirse que el proceso de formaoión 
y articulación del meroado interior español se encuentra en un momen­
to de impulso (65)» Los psporádioos intercambios oomeroiales del si­
glo XVIII -motivados, por ejemplo, por orisis de subsistencias- no im­
plicaron trabasón alguna de los mercados looales o oomaroales(66)* A comien—
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zos del siglo XIX, la articulación mercantil ®b muy incipiente, pero 
ro la propia evolución histórica lleva a un proceso de toma de con­
ciencia por parte de la burguesía: ante la pérdida de las colonias, 
la comercialización de los productos ha de volverse lógicamente so­
bre el escasamente desarrollado país, lo cual llevará a la burguesía 
—en *un primer momento la industrial- al convencimiento de que la for­
mación del mercado nacional es imprescindible para el desarrollo eco­
nómico (67). De ese modo, el predominio del autoconsumo en el siglo 
XVIII comienza a ser superado en la primera mitad del ochocientos a 
través de una serie de fenómenos: el prohibicionismo en materia de 
cereales, los inicios del flujo del trigo castellano hacia la peri­
feria mediterránea, la ampliación del mercado interior a las colo­
nias antillanas (68), los crecientes intercambios interregionales 
de cereales, y, finalmente, la construcción de la red ferroviaria(69). 
La valoración de los avances experimentados en esta dirección es rea­
lizada de modo muy distinto segán los autores. Así, por ejemplo, pa­
ra Gómez Mendoza, a mediados del siglo XIX, coexistirían en el Esta­
do español dos mercados: uno en la periferia y otro en el interior, 
ambos escasamente articulados; en base a ello, el propio aumento de 
las exportaciones de granos puede ser interpretado como signo de la 
deficiente estructuración del mercado interior incapaz de posibili­
tar el intercambio entre las regiones (70). Otros autores consideran, 
en cambio, que hacia 1850, la economía española se encontraba en el 
inicio de un proceso de modernización: el arancel de 1849, el surgi­
miento de la banca, la libre circulación de la tierra, el trazado de 
la red ferroviaria, serían algunos de los factores que contribuirían 
a caracterizar este supuesto despegue (71). Si las crisis de subsis­
tencias que se dan a lo largo de estos años pueden ser vistas como 
testimonio de que el proceso de superación de la fragmentación de los 
mercados regionales en dirección al mercado nacional, está fodavía
477
poco consolidado (72)» más recientemente otros autores las han in­
terpretado de forma diametralmente opuesta, no como evidencia del 
estancamiento de la producción, sino como consecuencia de la ausencia 
de reservas de trigo provocada por el grado de comercialización al- 
oanzado (73)* En definitiva, a lo largo de la primera mitad del si­
glo XIX, la integración del mercado nacional de productos agrarios 
avanzaría sustancialmente (74)*
De los tres factores esenciales para el desarrollo del mercado 
—progreso de la producción, supresión de barreras impositivas inte­
riores y desarrollo del sistema de comunicaciones- el segundo es, sin 
duda, el más desatendido por los historiadores (75)» Hemos visto, sin 
embargo, que la cuestión preocupaba en la época: los planteamientos 
del ayuntamiento de Alberic en I85I hablan explícitamente del mercan­
do nacional y aciertan al juzgar los obstáculos que se interponen 
en esa fluida circulación interior que consideran necesaria para 
el desarrollo agrícola.
Al grupo de propietarios que presentaron la primera oposición 
al Informe del Consejo de Agricultura, en respuesta al proyecto li- 
beralizador del Gobierno, pronto se sumaron los principales organis­
mos ligados a los intereses arroceros y agrícolas en general; así, 
la Sociedad Económica de Amigos del País, la Sociedad de Seguros Mu­
tuos la Edetana, o la Liga de Propietarios aportaron cada uno sus 
propias memorias en las que coincidían fundamentalmente con los ra­
zonamientos que hemos visto (76). Unos años más tarde, en 1857 y en 
1862, se producen nuevas polémicas en torno a los mismos problemas, 
con el resultado final de que los arroces quedarán preservados de 
una supuesta competencia exterior. Parece ser, sin embargo, que los 
peligros de tal competéfí^ ía eran más bien limitados: el arroz asiáti­
co llegaba todavía con dificultades y por su calidad y  estado no 
resultaba competitivo respecto al valenciano. Por tanto, lo que en 
realidad se estaba ventilando en estas polémicas eran algunos de los
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problemas inherentes a la agricultura valenciana: sobrevaloración de 
la tierra, altos precios de los abonos, elevados gastos de produc­
ción, etc., factores todos que sin merma de los cuantiosos beneficios 
que el arroz proporcionaba, constituían una frágil base para la evo­
lución futura. (77)
Por lo que respecta a la segunda de las cuestiones que durante 
estas décadas atraen la atención de los sectores arroceros -el pro­
blema de los acotamientos- a la altura de los años 60, nos encon­
tramos con que aparece de nuevo con toda su complejidad. El lento y 
progresivo embate que la morera había venido sufriendo desde el si­
glo XVIII, en la década de los 5° se acentúa ante la crisis defini­
tiva de la actividad sedera. Veremos esta cuestión con mayor deteni­
miento al analizar el caso concreto de Alzira, pero resulta innegar- 
ble la influencia de esta caída dramática de la seda sobre el aumen­
to de las plantaciones de arroz y, por tanto, sobre la violación de 
los acotamientos establecidos (78)» Hasta tal punto sería importan­
te este relanzamiento del cultivo arrocero, que unos años más tarde 
la Sociedad Económica, en un intento de frenar la expansión proponía 
una medida basada en conceder nuevos permisos de regadío en zonas 
de secano para aquellos propietarios que no convirtieran sus tierras 
en arrozales sino en huertas (79) ;y en las solicitudes de licencia 
para siembra de arroz la cuestión de la decadencia de la morera apa­
rece continuamente esgrimida como origen de la crisis que se vive» 
jfcsí lo vemos, por ejemplo, en 1861 en Carcaixent:
"Esta población es puramente agrícola...y presenta 
el cuadro i^ ás desconsolador por lo que...se ve 
que cubre-p^nosámente las contribuciones que debe 
al Estado, y sus colonos sin medios para realizar 
el pago de sus arriendos; encontrándose unos y 
otros en el duro caso de recurrir a préstamos rui­
nosos que no pueden satisfacer pon los venideros 
productos aunque fueran abundantes. Si descendemos
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a averiguar la causa de tan deplorable decadencia 
la encontramos.••en la pérdida de ocho años de la 
cosecha de seda y últimamente con el pedrisco ocu­
rrido el 9 ¿Le abril último'* (80).
Expansión arrocera y crisis de la morera son, por tanto, dos 
procesos intimamente relacionados, al menos por lo que respecta a la 
zona de la Ribera Alta. Consecuentemente, será en esta comarca don­
de con mayor fuerza se presente la cuestión de los acotamientos. La 
R.O. de 10 de mayo de 1860 (completada con el Reglamente de 15 de 
abril de l86l) intentaba sistematizar la expansión de las últimas dé- 
cadasfen base, fundamentalmente, a prohibir el cultivo en aquellas 
tierras que no fueran pantanosas por naturaleza o bien que admitie­
ran otras cosechas o, finalmente, en las que el estancamiento de 
las aguas resultara perjudicial para la salud pública. Con posterio­
ridad, la R.O. de 10 de junio de 1864 modificó el inicial rigor de 
estas disposiciones autorizando el cultivo en todas aquellas tierras 
que estuvieran rodeadas en su mayor parte de arrozales. Las exigen­
cias, por tanto, quedaban visiblemente reducidas, pero, sin duda, 
el control burocrático en torno al cumplimiento de los nuevos acota­
mientos, quedó reforzado. A partir de entonces toda nueva autorización 
de cultivo debía demostrar a través de una certificación de la ace­
quia correspondiente una disponibilidad suficiente de agua sin pers 
juicio para otros cultivos; debía aportar informes de peritos sobre 
la ubicación, topografía, distancia respecto a las poblaciones, 
existencia de salvadaños, desagües, etc.; y tenía que ir avalada por 
un informe de los médicos de la población sobre los posibles perjui­
cios sanitarios.
Cinco años después-del inicio de este proceso legislativo, en 
junio de 1865> el Ministerio de Fomento emprendió una serie de con­
sultas en orden a valorar la influencia de las dos Reales Ordenes ci­
tadas sobre el aumento de la superficie arrocera. El informe que la
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Sociedad Económica (81) elaboró sobre esta cuestión consideraba que 
se había alcanzado ya una situación insostenible en la cual el arroz 
había invadido numerosas tierras en principio ajenas a este cultivo. 
La legislación desarrollada desde 1860 se había mostrado, pues, po­
co efectiva en impedir esta extensión y se imponían, por tanto, dis­
posiciones más estrictas. Pone de manifiesto el citado informe un he­
cho importantes el carácter pantanoso de muchas tierras era absolu­
tamente artificial, producto de las filtraciones de acequias y arro­
zales inundados. Lo cual significaba un deterioro notable de la fer­
tilidad de la tierra y una amenaza para otros cultivos cercanos. La 
necesidad de limitar definitivamente el progreso del arroz y, parale­
lamente, de imponer una serie de adecuaciones técnicas para evitar 
el encharcamiento innecesario del agua, aparecía, pues, como prio­
ritaria. De hecho, y según recogía el voto particular de uno de los 
miembros de la Comisión, esta tendencia en la expansión arrocera de 
las últimas décadas había dado lugar a una evolución paradójica: 
en la Ribera Baixa, zona tradicionalmente pantanosa, el saneamien­
to que implicaba el cultivo del arroz había disminuido notablemente 
las tercianas; por el contrarios, en la Ribera Alta, al convertir 
en arrozales muchas tierras aptas para otras cosechas, el peligro 
sanitario se había incrementado considerablemente.
Paralelamente a esta clarificación de las posturas de la Admi­
nistración respecto a la permisividad o prohibicionismo en las plan­
taciones de arroz, numerosos propietarios continuaban intentando 
la ampliación de los acotamientos. Existen numerosos ejemplos, —ú© 
los cuales veremos algunos detenidamente cuando analicemos el caso de 
Alzira- , y en todos ellos se reproduce la misma situación: se tra­
ta de grupos de propietarios de una determinada zona que se unen pa^ - 
ra solicitar la concesión de una autorización conjunta para todas sus 
tierras. Suelen aducir las razones que la propia legislación exigía
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como condiciones: ausencia de perjuicios sanitarios,carácter panta­
noso del suelo, suficiente distancia respecto a lasciudades e impo­
sibilidad de otros cultivos. Así sucede, por ejemplo, con la solici­
tud de 55 propietarios de Carcaixent -entre ellos el Marqués de Jura 
Real- para 464 hgs. en 1861 cuya concesión estuvo condicionada a la 
construcción de desagües y salvadaños (32}. La obtención de estas 
autorizaciones se convertía, en ocasiones, en complejos trámites 
administrativos; vemos así que en este mismo caso de Carcaixent, los 
propietarios contratan los servicios de Utt abogado para llevar adelan­
te la solicitud. En todos los casos la cuestión termina por conver­
tirse en polémica entre la administración y los propietarios en tan­
to que vemos plasmada una verdadera "hambre de arroz” entre cultiva— 
dores y terratenientes, indicativa de los elevados rendimientos del 
cultivo. El arroz había sido a lo largo de la primera mitad del si­
glo la producción más preciada y continuaría siéndolo en las déca­
das centrales del siglo hasta que las primeras advertencias de la 
crisis comenzaran a invertir la tendencia.
9 * 4 *  gff TORNO A LA CRISIS DE LOS AfóOS 80
Las últimas décadas del siglo XIX son, sin ninguna duda, las 
mejor conocidas dentro de la evolución arrocera de este siglo, Y 
ese conocimiento se debe integramente a los trabajos de T , Carnero 
(83). Al pretender caracterizar la forma en que el proceso de forma^ - 
ción del mercado mundial de productos agrarios incidió en la econo­
mía valenciana, esta autora tuvo que enfrentarse con el problema de 
la crisis arrocera de los años 80. En medio de esa serie de altera­
ciones que las nuevas circunstancias de la competencia exterior im­
pusieron a la agricultura española, en el País Valenciano el cultivo 
más profundamente afectado resultó ser el arroz. Frente a la menor 
importancia cuantitativa del trigo y al buen momento exportador del 
vino, la naranja y las hortalizas, el arroz, por contra, comenzó a 
sufrir la concurrencia de las producciones asiáticas llegadas a ba­
jos precios: "la disminució deis preus en el mercat mundial provoca, 
juntament amb una minva de les exportacions, un augment espectacular 
de les importacions d'arrós. El déficit comercial comporté la cai- 
guda deis preus interiors i, per conseguent, la disminució deis bene— 
ficis, 1%augment de l'atur i, per tant, una situació d'una tensió so­
cial indubtable" (84). En las cifras que ofrecíamos en el cuadro del 
primer apartado, se apreciaba claramente la caída de las superficies 
cultivadas a partir de la década de los 60, pero resultaba imposi­
ble perfilar con mayor detalle la localización de esta calé?,; la pro­
pia T,Carnero ofrece una posibilidad de ello a través del estudio de 
las exportaciones de arroz a lo largo de estos años. Según estos dan­
tos, la situación depresiva se concentró en la década de los 80 alean- 
zando su máxima gravedád~hacia 1885- En efecto, las cosechas de 1884 
y 1885 resultaron duramente castigadas por los accidentes meteoroló­
gicos lo cual, sumado a la persistencia de los precios bajos, condu­
jo a un agudizamiento de la crisis (85). A partir de esta situación
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difícil para propietarios, cultivadores y jornaleros, los primeros 
iniciaron una movilización amplia que se plasmó en la formación de 
una Comisión Arrocera la cual dió a luz una serie de trabajos agru­
pados bajo el título de La Crisis Arrocera ( 86)* Según el sector ma- 
yoritario de la Gomisión la responsabilidad de la crisis residía en 
la competencia de los arroces extranjeros que no encontraban barre­
ras protectoras al entrar en España; estos propietarios, sin embar­
go, se negaban a afrontar las razones de la menor competitividad 
de la producción valenciana. Fara T.Carnero, tales causas no serían 
otras que el atraso que dominaba el cultivo arrocero y la disminu­
ción de los rendimientos producida por una excesiva expansión de la 
superficie ( 87) ,  a lo que cabfía sumar los elevados gastos de cul­
tivo y un precio de la tierra también notablemente alto, así como 
una deficiente utilización de los fertilizantes.
En el seno de l s  Comisión surgieron profundas divergencias a 
la hora de valorar estas causas y únicamente Estanislao García Mon— 
fort presentó una valoración clara de las mismas. Lógicamente, a 
la hora de plantear las soluciones al problema también iba a reprodu­
cirse la polémica; así, mientras los propietarios más conservadores 
proponían pura y simplemente un alza de las barreras arancelarias 
que acabaría con la competencia extranjera —y, de hecho, sus pre­
siones obtendrían plenos resultados-, para Garoia Monfort, por el 
contrario, se imponía una modernización del cultivo a todos los nive­
les: reducir los costos de la producción y mejorar la estructura de 
la comercialización. El hecho de que acabara por imponerse el grupo 
mayoritario demuestra en palabras de T.Carnero, el predominio del 
sector más retardataricTen el proceso de desarrollo del capitalismo 
en el campo (68).
Aceptando básicamente la explicación presentada por la autora 
y que acabamos de resumir en sus puntos esenciales, cabría hacef, sin 
embargo, algunas matizaciones. En primer lugar, creemos que el desa-
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rrollo de la orisis oábría oonoebirlo oomo un proceso largo, más allá 
del estallido grave de los años 80 .  Las propias oifras de oomeroio exte­
rior del arroz que T* Carnero aporta, ilustran muy elocuentemente este he­
cho} en efecto, desde el primer año reflejado en el cuadro ( 89) ,  1866,  la 
baja de las exportaciones y la elevación de las importaciones son notables 
7 , salvo breves períodos de recuperación mantienen esta tendencia clara­
mente hasta los años 80* Además, los volúmenes respectivos de la baja y  
el alea resultan de tal entidad que obligan a hacer de ellos una oonsidera- 
oión detenidas así, de 1866 a 1869, por ejemplo, las exportaciones pasan 
de 9*138*833 kg* a 3*117*609, mientras las importaciones han aumentado des­
de 14*492 a 182*840 kg* Tales alteraciones son mucho mayores que las que 
se dan oon posterioridad en la dócada de los 80, y estarían en relación, 
por una parte, con las mayores posibilidades de oomeroializaoión interior 
de la produoción arrocera por la extensión de la red de ferrocarriles (90) 
7, por otra, oon los efectos de la crisis de subsistencias de 1668 sobre 
el encarecimiento de los precios del trigo(9l)*
Estamos, efectivamente, en unos años en que oomlenza a plantear­
se entre la burguesía agraria la necesidad de enoontrar un cultivo que pu­
diera realmente capitanear las exportaciones valencianas, excluyendo ya de­
finitivamente de esta posibilidad al arros (92)* Tras una etapa de oierta 
recuperación entre 1870 7 1874» la tendenoia anterior se retoma y la dife­
rencia entre exportaciones e importaciones va disminuyendo año tras año 
hasta comenzar a dar saldos negativos a partir de 1879* La situación, por 
tanto, venía gestándose desde dos dóoadas atrás y en algunos momentos los 
indicadores llegan a ser tan alarmantes oomo lo serían en su período álgi­
do de 1884- 87* A pesar de que, oomo veremos más adelante, la oaída de leus 
exportaciones de arros no puede oonsiderarse sin más un signo de crisis, 
lo que sí es evidente es ‘una progresiva mayor presenoia de arroces extran­
jeros en los mercados nacionales, lo cual, además de provocar la alarma de 
los propietarios, constituiría un elemento de distorsión en el oaso de una 
orisis interna* Hemos visto ya cómo la preocupación de los propietarios de
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arrozales por la oompetenoia internacional se da oon mayor o menor
intensidad, desde los primeros momentos del siglos la movilización 
de los años 50 contra la libre importación de arroz es una buena 
prueba de ello y, además, de que a lo largo de la centuria, el pro­
blema se agudiza.
En una primera etapa sería el mismo arroz europeo, y en parti­
cular del norte de Italia el que representaría cierta amenaza para 
la producción valenciana; ya en los años 60, sin embargo, el arroz 
asiático ha hecho su aparición y comienza a apuntarse la concurren­
cia que provocaría la situación de la década de 1880. La reforma 
arancelaria de 1862 (93), al establecer bajos derechos de entrada 
para el arroz con cáscara y descascariliado, provocó inmediatamente 
la reacción de los propietarios valencianos (94), conscientes de 
que el arroz de China, India y Filipinas llegaba a Europa con precios 
notablemente más bajos de los que alcanzaba la producción valenciana. 
Por ello, en medio de una etapa en que la política arancelaria se 
dirigía por derroteros de un mayor librecambismo -culminando en el 
arancel de Figuerola de 1869-, los sectores ligados al cultivo del 
arroz clamaban por las medidas proteccionistas perdidas. La ley de 
aranceles de 1849 había cifrado el impuesto de 73 fceales por 100 kg.
para los arroces extranjeros, sin distinguir, además, entre tipos 
de arroces; con la reforma de 1862, estos derechos de entrada sufrie­
ron una baja importante, al tiempo que se abría una distinción entre 
arroz con cáscara y descaoarillado: el primero pagaría, a partir de 
entonces, 29 reales, y el segundo, 42. Pero, además, la producción 
valenciana se enfrentaba a otro problema: los productos procedentes 
de las colonias españolas, por la ley de 1849* satisfacían al en­
trar en la península, únicamente la quinta parte respecto a los de­
rechos que se imponían a los extranjeros. La cuestión no revistió 
la menor importancia hasta que al entrar en vigor en enero de 1862 
un nuevo arancel para las Filipinas, quedó autorizada en las islas
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la importación de arroz extranjero; no se trataba de competencia al­
guna respecto al arroz valenciano, pues la exportación de éste a las 
colonias fue siempre inapreciable (95), sino de que, a partir de ese 
momento el arroz indio o chino comenzó a ser reexportado desde Fili­
pinas con los bajos impuestos a su entrada en España.
Frente a ello, los propietarios, agrupados una vez más en tor­
no a una Comisión defensora, exigieron la retirada de cualquier pri­
vilegio arancelario a las colonias españolas, y el regreso a los re­
cargos estableciods en 1849* Veían, además, en la rebaja de aranceles 
para arroz descascarillado —aún siendo menor que para el otro caso— 
un atentado a las posibilidades de los molinos valencianos de moler 
arroz asiático y obtener de ese modo, la capacidad tanto de alterar 
el precio final en los mercados peninsulares, como de proporcionar 
trabajo a un sector que podría entrar en crisis si la propia produc­
ción se resentías
"...en el momento que se halle perforado él Ca­
nal de Suez, en cuyo caso los fletes sufrirán 
por lo menos una tercera parte de rebaja por la 
menor distancia; y al pasar los buques proceden­
tes de la India por delante de nuestros puertos 
del Mediterráneo y algunos del Océano, en di­
rección a Inglaterra, tendrán la ventaja de po­
der descargar el todo o parte del cargamento, 
lo que contribuirá a que se establezcan molinos 
y máquinas para blanquear el arroz en todos e- 
llos,siendo entonces cuando sentirá los graves 
perjuicios la agricultura arrocera de esta pro­
vincia" (96)
En definitiva, no jD¿gde dejar dé considerarse la adecuada vi­
sión, por parte de los sectores ligados al negocio arrocero, de los 
flujos comerciales internacionales y de las nuevas posibilidades ote 
se abrían en los mismos. La amenaza para la propia producción era vis-
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ta oomo inminente, 7, aunque no dispongamos de testimonios o signos 
de orisis oomparábles a los que para los 80 ofreoen los informes de 
La Crisis Arrooera 9 el heoho de que aquella existió en las dos déca­
das anteriores pareoe innegable (97)•
La segunda de las cuestiones que cabría matisar es la que ha­
ce referencia a las causas de la orisis de los afíos 80* Para T* Carnero 
serían el atraso en los métodos de cultivo j la disminución de rendimien­
tos por extensión a tierras marginales, los responsables de que la produc­
ción valenciana no estuviera en oondioiones de hacer frente a la concurren­
cia de los arrooes extranjeros* Ta hemos heoho referenoia oon anterioridad 
a la cuestión del atraso técnico 7 hemos puesto de relieve oÓmo resulta 
difícil encontrar testimonios del mismo en la época, incluso entre aquellos 
autores más abiertamente opuestos -e incluso enemigos- al cultivo del arros 
(96). Parece ser, por el oontrario, que las condiciones espeoífioas de es- 
oasa humedad del suelo 7 de olima determinaban los métodos de cultivo em­
pleados* Lo cual no implica que no fueran susceptibles de mejoras, oomo pu­
so de manifiesto algún autor, especialmente en lo que ooncierne a la circu­
lación del agua 7 a otras cuestiones indirectamente implicadas en el culti­
vo, oomo el trazado de oaminos para faoilitar el aooeso a los campos, eto. 
(99)* En oambio, lo que caracterizó siempre el arros valenciano fueron sus 
elevados rendimientos, origen, además, de la extraordinaria expansión a lo 
largo del siglo XIX* un aprovechamiento intensivo del suelo (100), tina in­
serción del arroz en el seno de rotaciones altamente productivas (lOl), 7 
una temprana utilisaoión de los abonos, son rasgos que habrían de hacemos 
reí at i vi zar un tanto la afirmación sobre el atraso técnico* Sin duda, los 
rendimientos del arros valenoiano eran muy inferiores a los del asiático, 
pero este heoho no puede separarse de las diferentes oondioiones geográ­
ficas (102), así oomo de*las diferentes estructuras socioeconómicas, 
producto de un distinto grado de desarrollo agríoola 7 económico en 
general* Le estas estructuras dos elementos tienen una trascendencia di­
fícil de ooultart la baratura de la mano de obra 7 el escaso valor 
de la tierra* Los propios representantes del negooio arrooero valen—
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ciano resumían de forma bastante acertada, a pesar de su interesa­
da posición, estos contrastes:
" En la China y en Filipinas, y sobre todo en la 
India inglesa, la virginidad del suelo y los ac­
cidentes atmosféricos se prestan benévolamente 
a la producción* Aquí la mano del hombre debe redo­
blar sus tareas para preservar sus cosechas de las 
inconstancias atmosféricas; allá los campos no ne­
cesitan abono alguno, el grano parece brotar es­
pontáneamente; aquí necesitan la ayuda del costo­
so guano y de otros abonos excesivamente caros; ar- 
llí el jornal del peón es módico hasta el estremo 
(sic); aquí los jornales son muy subidos, porque 
hay escasez de brazos, y porque el jornalero, pa­
ra subvenir a sus más precisas atenciones necesita 
mayores recursos; allí los terrenos carecen de va^ - 
lor, y en algunos puntos basta la mera ocupación 
para adquirir la propiedad; aquí la compra de cada 
hanegada cuesta por lo menos 750 reales.*. ■•(103)
El hecho de que la competitividad de los arroces valencianos 
fuera menor no depende, pues, de mejores condiciones técnicas en 
los asiáticos, sino de un menor costo de producción básicamente re­
lacionado con la remuneración de la mano de obra. R.Garrabou ha con­
siderado recientemente que era precisamente la cuestión de la mano 
de obra la que marcaba la diferencia en el precio final, y ha pues­
to de manifiesto la imposibilidad de hablar en términos taxativos 
de atraso técnico, llegando a considerar incluso que , por el con­
trario el arroz utilizaba una tecnología muy perfeccionada ( I 04)  Poí 
otra parte los rendimientos decrecientes que T*Carnero atribuye al 
proceso de expansión de la superficie arrocera, deben también valo­
rarse con mayor detenimiento. La extensión del arroz durante la pri­
mera mitad del siglo XIX se hizo, como repiten insistentemente todos 
los memorialistas coetáneos»en base a tierras de huerta, notablemen­
te productivas, y, en casi todos los casos, desplazando a otros cul—
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tivos de regadío oon rendimientos elevados y cuya sustitución no se 
eonoíbe a cambio de una toa ja en la nueva productividad a obtener» Ho 
se trataba, por tanto, de tierras marginales, y unioamente cabría ha­
blar de una muy relativa baja de la rentabilidad basada en el mayor 
oon sumo de agua de riego que exigían los arrosales plantados fuera de 
las sosias semipantanosas»
Si atendemos, además, al proceso de transformación industrial 
del arros, nos encontramos oon que el País Valenciano oontaba oon u- 
na próspera y avanzada industria molinera» ]& l88l deoía al respecto 
Sanas BremÓns
"•••existe muy desarrollada la industria de molinos 
arroceros, que oon motores de agua y oon la maqui­
naria perfeccionada por los adelantos modernos, na­
da deja que desear, pudiendo oompetir oon los que se 
elaboran en Inglaterra" (105).
Aunque no podemos entrar aquí de foxma detallada en esta 
cuestión, señalaremos que, desde la dócada de los 50, la inoorporaoión 
de máquinas de vapor para accionado de los molinos arroceros, había ido 
generalizándose, motivada por la pérdida de caudal de los ríos que 
hacía impractioáble la utilización de la fuerza hidroelÓctrioa» La 
industria arrocera valenoiana molía también arroces extranjeros, y la 
capacidad total de molturaoión era elevadas a principios de siglo, e— 
xistían más de 126 piedras de desoascarillar arros y otras tantas de 
blanquear, en la provinoia de Valenoia, localizadas o asi totalmente en 
las oomaroas costeras (106)»
Consecuentemente oon aquellas características del cultivo 
que acabamos de ver, cabría revisar también las afirmaciones de T» 
Camero en el sentido de que los propietarios arroceros constituirían 
un "»»»element retardatari per al desenvolupament del oapitalisme en 
el camp" (107)» Ho podemos abordar aquí esta importante cuestión que
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tiene evidentes implicaciones para las estructuras políticas y para 
la oaraoterizaoiÓn de la dase dominante en el oampo valenoiano, pero 
a título indioativo habría que pensar en el heoho anteriormente demos* 
trado de que la menor oompetitividad del arros valenciano no dependía 
minoritariamente de la irracionalidad del cultivo* 1 esta premisa se 
añade la oertesa de que el arros oonstituía una de las produooiones 
más rentables que podía obtener un propietario, muy por enoima de mu* 
chas otras} inoluso9 en muohos casos, de mayor rentabilidad que el na­
ranjo (108)«Esta rentabilidad no era buscada solamente por los gran* 
des terratenientes sino que, sobre todo, los pequeños arrendatarios 
7 propietarios de escasos recursos, veían en el arros la posibilidad 
de obtener unos mayores beneficios contando oon laB escasas exigencias 
de capital para poner en maroha la explotaoidns en efecto, en relación 
con las plantaciones arbóreas el arros tenía unos oostes muy esoasos 
por lo que respecta a su primera implantación} podía sustituir y ser 
sustituido por otras produooiones oon súma facilidad; entraba en rota­
ciones diversas que aumentahaa notablemente los rendimientos totales; 
etc* Desde la perspectiva estrictamente valenciana, el arroz era, 
sin duda, el cultivo más productivo; únicamente cuando la llegada 
de las produooiones asiátioas, mucho m¿s baratas, fue posible, se demostró 
que las oondioiones geográficas y socioeconómicas de la agricultura valen* 
oiana nunca permitirían sostener aquella concurrencia* Se trata de un 
paso más en el proceso de espeoializaoión de cultivos que vivió Europa a 
finales de siglo, impuesta por la avalancha de productos de otros con- 
tinentes y que obligó a buscar una mejor adaptación de los cultivos 
a las oondioiones geográficas y socioeconómicas, abandonando determinadas 
produooiones y ahondando en otras* Pero, además, difioilmente puede hablar­
se de sector retardatario cuando los mismos propietarios de arrozales
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lo eran también de naranjales (l09)f cabe suponer» por tanto» que si 
eran proteeoionist&s en cuanto a la produoción arrocera» serían simultánea­
mente librecambistas en tanto que interesados en la exportación de la 
naranja* Ello nos conduce» sin duda» a la imposibilidad de haoer iden­
tificaciones apresuradas entre proteccionistas en lo económico y con­
servadores en lo político tal j r oomo ha indicado 0*Tortella (1 1 0 ) .
A pesar de que T*Carnero ha dádo cuenta de forma precisa y 
completa del desarrollo de la crisis de los 80» nos parece preciso 
hacer unas breves referencias % una fuente escasamente utilisadat el 
informe de la Minoría de la Comisión sobre las causas de la crisis 
arrocera (lll)* Las 'opiniones e interpretaciones vertidas en este 
voto particular» difieren y en algunos casos se oontraponen abierta­
mente a las manifestadas por la Mayoríaj oomo la interpretación dada 
hasta ahora oomo más adecuada se basaba únicamente en la polémica entre 
la Mayoría y García Monfort» será interesante sin duda contrastar un tan­
to los pareoeres oon las aportaciones de los miembros de la Minoría*
En primer lugar» nos enoontramos oon una afirmaoión ciertamente sorprenden­
tes para estos comisionados» la orisis carrocera se debería exclusivamente 
a la sucesión de malas cosechas en I884 y 1885 provocadas por los acciden­
tes meteorológicos» las inundaciones y la epidemia de oóleras
"•••no cabe poner en duda que la causa determi­
nante de la crisis ha sido» no una sucesión de 
heohos»^no una fuerza continua que empuja el 
cultivo-del arroz por las pendientes de su rui­
na y de su desolaoión» sino un heoho fortuito» 
oonoreto» aislado» ajeno a la voluntad y a la
48?
Ip r e v i s i ó n  de l o s  h o m b r e s ,  de f u n e s t í s i ­
mas c o n s e c u e n c i a s ,  que ha e m p o b r e c i d o  l a  
r e g i ó n  a r r o c e r a ,  p e r o  que no l a  ha a r r u i ­
n a d o ;  de cuyo d e s a s t r e  se r e p o n d r á ,  como 
l o s  t e m p e r a m e n t o s  de c o n s t i t u c i ó n  r o b u s t a  
r e c o b r a n  sus f u e r z a s  d es pu é s  de una g r a ­
ve y d u r a  e n f e r m e d a d "  ( 1 1 2 )
Pese a l o  c a t e g ó r i c o  de t a l e s  a f i r m a c i o n e s ,  h a y ,  s i n  
e mb ar g o ,  en e l  t e x t o  que e s t u d i a m o s ,  un c o n o c i m i e n t o  de l o s  
m a l e s  e s t r u c t u r a l e s  de l a  p r o d u c c i ó n  a r r o c e r a :  l o  que l a  
M i n o r í a  d enomi na  " c a u s a s  s e c u n d a r i a s " .  La más i m p o r t a n t e  
de e l l a s  s e r í a  l a  e x c e s i v a  p r o t e c c i ó n  a r a n c e l a r i a .  A p e s a r  
de l a  l i b e r a l i z a c i ó n  de d e r e c h o s  de e n t r a d a  p a r a  p r o d u c t o s  
e x t r a n j e r o s  que se p r o d u c e  a l o  l a r g o  de l a s  décadas  c e n t r a ­
l e s  d e l  s i g l o ,  l o  c i e r t o  f u e  que l a  l e g i s l a c i ó n  e s p a ñ o l a  en 
m a t e r i a  de a r a n c e l e s  c o n t a b a  t o d a v í a  con c i e r t o s  r a s g o s  p r o ­
t e c c i o n i s t a s :  i n c l u s o  e l  A r a n c e l  F i g u e r o l a  de 1669 p a r e c e  
más un c o m pr om i s o  e n t r e  l a s  dos c o n c e p c i o n e s  d e l  c o m e r c i o  
e x t e r i o r  ( 1 1 3 ; .  En e f e c t o ,  en 1 869 ,  s i  b i e n  se r e d u c e n  l o s  
d e r e c h o s  de e n t r a d a  p a r a  e l  a r r o z  e u r o p e o ,  l o s  c o r r e s p o n d i e n ­
t e s  a l  a s i á t i c o  e x p e r i m e n t a n  un l i g e r o  a u m e n t o .  La p r o d u c c i ó n  
v a l e n c i a n a  c o n t a b a ,  p o r  t a n t o ,  con una e v i d e n t e  p r o t e c c i ó n .
Si  a e l l o  a ña d i mo s  que con e l  d e s a r r o l l o  de l o s  t r a n s p o r t e s  
y ,  en e s p e c i a l ,  d e l  f e r r o c a r r i l ,  r e s u l t ó  p o s i b l e  c o m e r c i a ­
l i z a r  e l  a r r o z  en d i v e r s a s  r e g i o n e s  e s p a ñ o l a s  ( 1 1 4 ) f t e n d r e ­
mos que e l  m er cad o  i n t e r i o r  a d q u i r í a  v i s i b l e m e n t e  i n t e r é s  
p a r a  l o s  p r o d u c t o r e s .  La c a í d a  de l a s  e x p o r t a c i o n e s , a  A m é r ic a  
s o b r e  t o d o ,  desde  1866 (1 1 5 )  s e r í a  una c o n s e c u e n c i a  de e s ­
t a  r e o r i e n t a c i ó n  h a c i a  l o s  p r o p i o s  m e r c a d o s  p e n i n s u l a r e s  c u ­
ya demanda,  además,  a u m e n t a b a .  Todo e l l o  se d i ó  en un c o n -
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t e x t o  en e l  que l o s  p r e c i o s  SQ m a n t e n í a n ,  l ó g i c a m e n t e , a l t o s  
- e n  1877 se a l c a n z a  l a  máxima c o t a - *  Hubo,  p o r  t a n t o ,  un a u ­
me n to  de l o s  b e n e f i c i o s ,  p e r o  t a m b i é n  de l o s  j o r n a l e s  y de l a  
r e n t a  y e l  v / a l o r  de l a  t i e r r a  ( 1 1 6 ) .  Se t r a t a b a ,  en suma, de 
una s i t u a c i ó n  de p r o s p e r i d a d  un t a n t o  f r á g i l ,  basada  e x c l u s i ­
va me nt e  en l a  o b t e n c i á n  de a l t o s  p r e c i o s  p a r a  e l  p r o d u c t o  f i n a l  
en c u a n t o  se p r o d u j o  l a  c a í d a  de é s t o s  en l o s  años 8 0 ,  t o d o  e l  
s i s t e m a  s u f r í á  l a s  c o n s e c u e n c i a s  de l a  c r i s i s .
En c o n e x i á n  con e s t a s  a n óma la s  c i r c u n s t a n c i a s ,  
l a  M i n o r í a  de l a  C o m i s i á n  s e ñ a l a  t a m b i é n  que l a  p r o s p e r i d a d  
a r t i f i c i a l  d i á  o r i g e n  a una s e r i e  de i r r a c i o n a l i d a d e s  en e l  
c u l t i v o .  Una ve z  más,  no se h a b l a  de a t r a s o  t é c n i c o  s i n o  de 
e s c a s e z  de c a p i t a l ,  a u s e n c i a  de c r é d i t o  a g r í c o l a  y r e c u r s o  a l  
u s u r a r i o ,  c a r e s t í a  de l o s  a b o n o s ,  de l a s  c a b a l l e r í a s ,  e t c .  Y 
a s í  m i smo,  l a  c a r e n c i a  de una i n f r a e s t r u c t u r a  a d m i n i s t r a t i v a  
o p e r a t i v a  y e f i c i e n t e .  Como t a m b i é n  es a t r i b u i b l e  a e s t a  r a ­
zón o t r a  de l a s  c o n d i c i o n e s  que según  e l  p a r e c e r  de l o s  miem­
b r o s  de l a  M i n o r í a ,  i n f l u y ó  en l a  c r i s i s  de 1 8 8 4 - 1 8 8 7 :  l a  d e ­
s i g u a l d a d  en l o s  c o s t e s  de p r o d u c c i ó n  d e r i v a d a  de l a  d i f e r e n t e  
t r i b u t a c i ó n  de l o s  a r r o z a l e s ,  muchos de l o s  c u a l e s  no c o n t r i ­
b u í a n  como t a l e s  p o r  i n e f i c a c i a  de l o s  A m i l l a r a m i e n t o s .
En d e f i n i t i v a ,  l a  a p o r t a c i ó n  que e l  i n f o r m e  d e l  s e c ­
t o r  m i n o r i t a r i o  de l a  C o m i s i ó n  - e n t r e  e l  q ue ,  según p r o p i a  d e ­
c l a r a c i ó n ,  no se e n c o n t r a b a  n i n g ú n  p r o p i e t a r i o  o c o m e r c i a n t e
de a r r o z ,  s i n o  que se t r a t a b a  de f u n c i o n a r i o s  de d i v e r s a s  d e -
*
l e g a c i o n e s  m i n i s t e r i a l - e - a -  y o t r o s  o r g a n i s m o s  r e l a c i o n a d o s  con 
l a  e c o n o m í a -  puede h a c e r  p a r a  una c o m p r e n s i ó n  c o m p l e t a  de l a  
c r i s i s ,  c o n s i s t i r í a  en una r e l a t i v i z a c i ó n  de l a s  c o n s e c u e n ­
c i a s  de l a  c o m p e t e n c i a  e x t r a n j e r a ,  j u n t o  a una v a l o r a c i ó n  d e l  
p e r í o d o  p r e c e d e n t e  de auge a r r o c e r o  coma caus a d i r e c t a  de l a
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i n e v i t a b l e  c r i s i s  p o s t e r i o r ;  a l  t i e m p o ,  l a  a p a r i c i ó n  de una 
s e r i e  de m a l a s  c o s e c h a s  se v i o  acompañada de i m p o r t a n t e s  da ­
ños en e l  s i s t e m a  de c o m u n i c a c i o n e s  o r i g i n a d o s  p o r  l a s  i n u n ­
d a c i o n e s  de 1 88 5 ,  l o  c u a l  i m p o s i b i l i t o  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  
de a q u e l l a s *  S i n  a l v i d a r  l o s  e f e c t o s  d i s t o r s i o n a d c r e s  d e l  
c ó l e r a  de a q u e l  a ñ o ,  e l e m e n t o s  que c o n f l u y e n  en una e s p e c í ­
f i c a  c o y u n t u r a  cuya  t r a s c e n d e n c i a  en l a  g r a v e d a d  de l a  c r i ­
s i s  es de p r i m e r  o r d e n *  Los me can i smos  p o r  l o s  que t o d a  e s t a  
s e r i e  de f a c t o r e s  c o n t r i b u y ó  a l a  c a í d a  de l o s  p r e c i o s ,  me r e ­
cen s e r  c o n s i d e r a d o s  con d e t e n i m i e n t o :
" . . . a q u e l l a  p o b r e  y c a r a  c o s e c h a ,  y e n t o n c e s  
s u r g i ó  l a  d i f i c u l t a d  de r e a l i z a r l a . E l  c u l t i ­
v a d o r ,  e m p o b r e c i d o  y c a r g a d o  de d e u d a s ,  o f r e ­
c í a  e l  g r a n o  a c u a l q u i e r  p r e c i o ;  y l o s  m o l i ­
n e r o s ,  que no v e n d í a n  e l  a r r o z  b l a n c o  p o r q u e  
l a  e p i d e m i a  h a b í a  d i f i c u l t a d o  y en muchos c a ­
sos hecho  i m p o s i b l e s  l o s  t r a n s p o r t e s ,  no que­
r í a  a u m e n t a r  l a s  e x i s t e n c i a s  de g r a n o s * * * Y  
f i n a l m e n t e ,  a r r u i n a d a  l a  r e g i ó n  v a l e n c i a n a ,  
que es l a  más c o n s u m i d o r a  de a r r o z  de España 
. . . e l  consumo de a q u e l  g r a n o  f u e  s u s t i t u i d o  
p o r  o t r a s  s u s t a n c i a s  f e c u l a n t e s  de menor  po ­
t e n c i a  n u t r i t i v a ,  p e r o  más b a r a t a s ,  y f a l t a n ­
do e s t e  g r a n  consumo,  l a s  e x i s t e n c i a s  de a r r o z  
d i s p o n i b l e  a f i n e s  de 1885 f u e r o n  i g u a l e s ,  o 
t a l  vez m a y o r e s  a l a s  de o t r o s  a ñ o s ,  y de a q u í  
r e s u l t ó ,  a p e s a r  de l a s  m a l a s  c o s e c h a s ,  una 
p l é t o r a  en e l  mercado  v a l e n c i a n o  de f u n e s t o s  
e f e c t o s  p a r a  l o s  p r o d u c t o r e s "  ( 1 1 7 ) .
Nos e n c o n t r a m o s ,  p u e s ,  con una m o d a l i d a d  de c r i s i s  que 
no es ya l a  t í p i c a  c r i s i s  de s u b s i s t e n c i a  t r a d i c i o n a l ;  a q u í  
e l  e l e m e n t o  e s e n c i a l  es l a  i m p o s i b i l i d a d  de c o m e r c i a l i z a c i ó n  
- e n t r e  o t r a s  c a u s as  p o r  c a r e n c i a s  de i n f r a e s t r u c t u r a  v i a r i a  
( 1 1 8 ) -  que da o r i g e n  a l a  c a í d a  de l o s  p r e c i o s ,  a l a  c o n s i -
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g u í e n t e  d e s c a p i t a l i z a c i ó n  de l o s  p r o p i e t a r i o s  y c u l t i v a d o r e s  
y ,  p o r  t a n t o ,  a l a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  r e e m p r e n d e r  l a  p r o ­
d u c c i ó n .  Una c o y u n t u r a ,  p o r  t a n t o ,  d i f í c i l ,  en l a  que l a  
r e c l a m a c i ó n  de p r o t e c c i o n i s m o  p o r  p a r t e  de l o s  p r o p i e t a r i o s  
h a b r í a  s o l u c i o n a d o  s ó l o  p a r c i a l m e n t e  e l  p r o b l e m a  en t a n t o  no 
se d i s i p a r a  t o d a  e s t a  s e r i e  de c i r c u n s t a n c i a s  i n t e r n a s  ad ­
v e r s a s .  La r a c i o n a l i z a c i ó n  d e l  c u l t i v o  a r r o c e r o ,  en su ma­
y o r  p a r t e ,  d e p e n d í a  de l a  m e j o r a  g e n e r a l  de l a  a g r i c u l t u r a  
e s p a ñ o l a ,  aunque  no cabe e x c l u i r  que l o s  mismos e f e c t o s  de 
l a  c r i s i s  c o r r i g i e r a n  a l g u n o s  de l o s  d e f e c t o s  p a r t i c u l a r e s ,  
como e l  a l t o  p r e c i o  de l a  t i e r r a  o de l o s  a r r e n d a m i e n t o s .  Pe­
r o  en c u a l q u i e r  caso  e r a  d i f í c i l  i n t r o d u c i r  m e j o r a s  t é c n i c a s  
o c am b i os  en l o s  s i s t e m a s  de c u l t i v o .  La p r o d u c c i ó n  d e l  a -  
r r o z  d e b i ó  c o n t i n u a r  s i e n d o ,  s i n  d uda ,  a l t a m e n t e  r e n t a b l e  y ,  
s o b r e  t o d o ,  cuando l o s  nuevos  v i e n t o s  p r o t e c c i o n i s t a s  v i ­
n i e r o n  a p r e s e r v a r l e  c o m p l e t a m e n t e  de l a  c o n c u r r e n c i a  e x ­
t e r i o r .
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9 . 5 .  LA EVOLUCION POSTERIOR; NUEVOS PROBLEMAS. LAS
INNOVACIONES TECNICAS.
T r a s  l a  c r i s i s  de l o s  años 6 0 ,  e l  a r r o z  v u e l v e  a v i v i r  
una e t a p a  de r e c u p e r a c i ó n  y c r e c i m i e n t o .  Dos f a c t o r e s ,  según 
R . G a r r a b o u ,  d e t e r m i n a n  e s t a  t e n d e n c i a :  l a  s u p e r a c i ó n  de l a  
c o m p e t e n c i a  e x t e r i o r  p o r  l a s  b a r r e r a s  a r a n c e l a r i a s  y l a s  me­
j o r a s  t é c n i c a s  que se i n t r o d u c e n  en e l  c u l t i v o  ( 1 1 9 ) .  E l  
c r e c i m i e n t o  de l a  s u p e r f i c i e  a r r o c e r a  s e r á ,  s i n  embar go ,  l e n ­
t o ;  s i  a te nd emo s  a l a  ú n i c a  s e r i e  e l a b o r a d a  de c i f r a s  a e s ­
t e  r e s p e c t o  ( 1 2 0 ) ,  ve r emo s  que l o s  n i v e l e s  de 1882 no v u e l ­
ven a r e c u p e r a r s e  h a s t a  1 922 ,  m i e n t r a s  e n t r e  ambas f e c h a s  
se p r o d u c e  ese p r o g r e s i v o  p e r o  l i m i t a d o  a u m e n t o :  2 6 . 9 5 4  Ha.  
en i e 8 6 - 9 0 ,  2 7 . 9 7 5  en 1 8 9 8 - 9 9 ,  2 8 . 3 4 9  en 1 9 0 3 - 1 2 .  S o l o  en la 
decada  de l o s  20 a p a r e c e  una a c e l e r a c i ó n :  l a s  3 1 . 0 8 4  Ha.  de 
1922 se han c o n v e r t i d o  en 3 3 . 2 0 0  en 1928 ( 1 2 1 ) .  A l  a n a l i z a r  
l a  e v o l u c i ó n  s e c u l a r  en e l  p r i m e r  a p a r t a d o  ve íamos  como l a  
r e c u p e r a c i ó n  de l a  s u p e r f i c i e  d e l  a r r o z  t r a s  l o s  anos de 
c r i s i s  se h a c í a  f u n d a m e n t a l m e n t e  a p a r t i r  de d e t e r m i n a d a s  
z o n a s ,  l a s  que se c o n f i r m a r í a n  d e f i n i t i v a m e n t e  como a r r o c e ­
r a s ,  a l  t i e m p o  que en o t r a s ,  l a s  c i f r a s  en 1912 t o d a v í a  no 
h a b í a n  a l c a n z a d o  l o s  n i v e l e s  de 1 8 6 4 .  E l  h ec ho  e s t a b a  r e l a ­
c i o n a d o  con l o s  a v a n c e s  de l a  e s p e c i a l i z a c i o n  en base a o— 
t r o s  c u l t i v o s  como e l  n a r a n j o ,  l a s  h o r t a l i z a s ,  e t c .  De h e c h o ,  
en e l  p e r í o d o  1 9 0 0 - 1 9 2 8 ,  e l  a r r o z  c r e c e  menos que l o s  f r u t a ­
l e s ,  l a s  h o r t a l i z a s  e i n c l u s o  que l a s  p l a n t a s  i n d u s t r i a l e s ,  
m i e n t r a s  que su i m p o r t a n c i a  en e l  c o n j u n t o  de l a  s u p e r f i c i e  
de r e g a d í o  b a j a  l i g ' e r ' a m e n t e  en esa misma e t a p a ,  d e l  24 4 % 
en 1900 a l  2 3 * 1  % en 1928 ( 1 2 2 ) .  P a r a l e l e m e n t e ,  l a  p r o d u c e  
c i ó n  a r r o c e r a  e x p e r i m e n t a  una e v o l u c i ó n  con e s c a s as  a l t e r a  
c i o n e s ;  d i s p o n e m o s  de c i f r a s  a p a r t i r  de 1 9 1 3 ,  que m u e s t r a n
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una p r á c t i c a  e s t a b i l i z a c i ó n  h a s t a  1918 y un l i g e r o  aumento  
a p a r t i r  de esa f e c h a ,  que a l c a n z a  sus ma yo re s  n i v e l e s  en 
l o s  años  1 9 2 4 - 2 7  ( l 2 3 ) *
E l  p a p e l  d e l  p r o t e c c i o n i s m o  en l a  r e c u p e r a c i ó n  y norma 
l i z a c i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n  a r r o c e r a  es i n n e g a b l e .  E l  r e s t r i c  
t i v o  a r a n c e l  de 1891 y su c o n f i r m a c i ó n  en l a  Ley de Bases 
A r a n c e l a r i a s  de 1 9 0 6 ,  c o n s t i t u í a n  p o d e r o s a s  b a r r e r a s  f r e n ­
t e  a l a  i m p o r t a c i ó n  de p r o d u c t o s  e x t r a n j e r o s .  De h e c h o ,  des 
pues de l a  m o v i l i z a c i ó n  de l o s  p r o p i e t a r i o s  en e l  p e r í o d o  
de 1 8 8 4 - 8 7 ,  ya no e n c o n t r a m o s  r e c l a m a c i ó n  a l g u n a  c o n t r a  l a  
c o m p e t e n c i a  e x t e r i o r :  e l  a r r o z  v a l e n c i a n o  pe r manece  s u f i ­
c i e n t e m e n t e  p r o t e g i d o .
Lo que ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  c a r a c t e r i z a  l a  p r o d u c c i ó n  
a r r o c e r a  en l a s  p r i m e r a s  decad as  d e l  s i g l o  son l o s  n o t a ­
b l e s  e s f u e r z o s  d e d i c a d o s  a l a s  m e j o r a s  t é c n i c a s  d e l  c u l ^  
t i v o  y a l a  c r e a c i ó n  de una i n f r a e s t r u c t u r a  e c on ó m i c a  e 
i n s t i t u c i o n a l  a d e c u a d a .  No se t r a t a b a  de s a l i r  de una s i ­
t u a c i ó n  de a t r a s o  t é c n i c o ,  q ue ,  como hemos i n d i c a d o ,  no 
e x i s t í a  y no e r a  c u e s t i o n a d a ,  s i n o  más e x a c t a m e n t e  de a p l i ­
c a r  a l  c u l t i v o  d e l  a r r o z  l a s  i n n o v a c i o n e s  y l a s  m e j o r a s  
que l a  nueva  época p r o p o r c i o n a b a .  Que t a l  a t r a s o  t é c n i c o  
no se d a ba ,  l o  d e m u e s t r a  l a  c o m p a r a c i ó n  de l o s  r e n d i m i e n t o s  
en d i v e r s o s  p a i s e s  p r o d u c t o r e s ;  a s í ,  l a s  c i f r a s  de 1 913 ,  
m u e s t r a n  l a  s u p e r i o r i d a d  n o t a b l e  de l o s  a r r o z a l e s  v a l e n c i a ­
nos en c u a n t o  a l o s  r e n d i m i e n t o s  p o r  H a . ( 1 24 ) :
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S u p e r f i c i e Rend . p o r Ha
España 39.ÜGD Ha. 6 4 ' 1 Qm.
I t a l i a 1 4 6 . 4 0 0  " 3 7 '  1 it
EEUU 3 3 4 . 7 1 9  " 1 5 '  7 n
I n d i a  Or . 2 8 . 5 6 3 . 5 2 8  11 10 ii
Japón 2 . 9 9 2 . 0 0 0  " 2 3 '  9 ii
E g i p t o 1 0 1 . 8 1 4  11 3 7 '  4 n
E l  hecho no puede d e s l i g a r s e ,  además,  d e l  c o n s i d e r a ­
b l e  d e s a r r o l l o  que l o s  o r g a n i s m o s  a g r o n ó m i c o s  e x p e r i m e n t a n  
d u r a n t e  e s t o s  a ñ o s :  s e r á  desde e s t o s  que se r e a l i z a r á n  esos 
i n t e n t o s  de r a c i o n a l i z a c i ó n  d e l  c u l t i v o ,  en l o  que c o n s t i t u i ­
r á  una a p l i c a c i ó n  r á p i d a  y m i n u c i o s a  de l o s  d e s c u b r i m i e n t o s  
c i e n t í f i c o s  r e l a c i o n a d o s  con l a  a g r o n o m í a .  V a l o r a r ,  s i n  em­
b a r g o ,  e l  g r a d o  r e a l  en que l a s  e x p e r i m e n t a c i o n e s  de t é c n i ­
cas n ue va s  se d i f u n d i e r o n  de manera  e f e c t i v a  e n t r e  l o s  c u l -
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t i v a d o r e s ,  r e s u l t a  p o r  e l  momento i m p o s i b l e :  b á s t e n o s  c o n ­
s i d e r a r  q u e ,  en c u a l q u i e r  c a s o ,  se e s t a b a n  s e n t a n d o  l a s  ba­
ses de l a  f u t u r a  m o d e r n i z a c i ó n  d e l  c u l t i v o .
Las nuevas  c o n d i c i o n e s  t e c n o l ó g i c a s  y e c on óm i ca s  d e l  
s i g l o  XX . p u s i e r o n  muy p r o n t o  de m a n i f i e s t o  l a  n e c e s i d a d  
de i n t r o d u c i r  una s e r i e  de r e f o r m a s  en e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z .  
En p r i m e r  l u g a r ,  se h i z o  e v i d e n t e ,  a l a  a l t u r a  de l a  s e g u n ­
da década  d e l  s i g l o  una c i e r t a  d i s m i n u c i ó n  de l o s  r e n d i m i e n ­
t o s  p o r  Ha.  ( 1 2 5 ) .  En e l  n i v e l  de c o n o c i m i e n t o s  a g r o n ó m i c o s  
de l a  é p o c a ,  e l  hecho  se a c hac ab a  a l  a g o t a m i e n t o  de l a  t i e ­
r r a  p o r  l a  suces ión^^ j i p  i n t e r r u m p i d a  de una misma v a r i e d a d  
de s e m i l l a  en un t e r r e n o  ( 1 2 6 ) •  E l  uso i n t e n s i v o  d e l  s u e l o ,  
p o r  t a n t o ,  y l a  c o n s i d e r a b l e  i n c o r p o r a c i ó n  de f e r t i l i z a n t e s  
no s i e m p r e  e f e c t u a d a  d e l  modo más a d e c u a d o #e s ^ a ^ an en ^ a base
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de e s t a  d e g e n e r a c i ó n ;  l a s  m e d i d a s  que se a p u n t a r o n  p a r a  d a r  
s o l u c i ó n  a l  p r o b l e m a  no p o d í a n  c u e s t i o n a r ,  s i n  e m b a r g o , e s e  
i n t e n s i v o  c u l t i v o ,  c o n v e r t i d o  ya en un l o g r o  i r r e v e r s i b l e  
de l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a .  A s í ,  desde l o s  o r g a n i s m o s  a g r o  
n ó m i c o s  se p u s i e r o n  en marcha  o t r o  t i p o  de s o l u c i o n e s :  i n ­
t e n t o s  de s e l e c c i o n a r  l a s  s e m i l l a s ,  camb ia nd o  p e r i ó d i c a m e n ­
t e  de v a r i e d a d  (una e s p e c i e  de r o t a c i ó n  e n t r e  e s p e c i e s  de 
un mismo c u l t i v o ) ;  m o d i f i c a c i o n e s  en l o s  s i s t e m a s  de c u l t i v o  
como e l  aumento  d e l  e s p e s o r  de l a  capa l a b o r a b l e  o e l  m e j o r  
d r e n a j e  de l o s  campos ;  y una mayor  a t e n c i ó n  a l  c o n o c i m i e n t o  
q u í m i c o  d e l  s u e l o  en o r d e n  a p e r f e c c i o n a r  l a  n u t r i c i ó n  de 
l a  p l a n t a .  En a l g u n a s  de e s t a s  c u e s t i o n e s  l o s  agrónomos se 
e n f r e n t a b a n  a p r o b l e m a s  n uev os  cuya  r e s o l u c i ó n  l e s  l l e v ó  
s i n  duda a i n n o v a c i o n e s  p r o p i a s ;  a s í  s u c e d i ó ,  p o r  e j e m p l o ,  
en e l  p r o b l e m a  de l a  s e l e c c i ó n  de s e m i l l a s :  l a  G r a n j a  Ex­
p e r i m e n t a l  de V a l e n c i a  adecuó  una máqu i na  h a b i t u a l m e n t e  u t i ­
l i z a d a  en é l  t r i g o  p a r a  e l  c r i b a d o  de l a s  e s p i g a s  de a r r o z ,  
m á q u i n a  que a d q u i r i ó  c i e r t a  d i f u s i ó n  e n t r e  a s o c i a c i o n e s  de 
p r o p i e t a r i o s  ( 1 2 7 ) .
J u n t o  a l  p r o b l e m a  t é c n i c o  de l a  c a í d a  de l o s  r e n d i m i e n ­
t o s ,  o t r a  c u e s t i ó n ,  e s t a  vez con i m p l i c a c i o n e s  s o c i o - e c o n ó ­
m i c a s ,  a p a r e c e  t a m b i é n  n i t i d a m e n t e  en e s t a s  p r i m e r a s  décad as  
se t r a t a  d e l  a b u n d a n t e  empleo de mano de o b r a  que e x i g í a  e l  
c u l t i v o  d e l  a r r o z .  A l o  l a r g o  d e l  s i g l o  X IX ,  e s t e  hecho 
h a b í a  s i d o  ya c o n s t a t a d o  y en a l g ú n  caso se p l a n t e ó  su po ­
s i b l e  s o l u c i ó n ;  p e r o  l o s  e l e v a d o s  r e n d i m i e n t o s  d e l  p r o d u c -  
t o  en r e l a c i ó n  con ©4jtos c u l t i v o s  m i n i m i z a r o n  s i e m p r e  e l  
p r o b l e m a  y l e  r e s t a r o n  t r a s c e n d e n c i a .  Además,  d u r a n t e  mucho 
t i e m p o  l a  h i p o t é t i c a  d i s m i n u c i ó n  de e s t e  c o s t e  de p r o d u c c i ó n  
no f u e  p o s i b l e  t é c n i c a m e n t e .  Las o p e r a c i o n e s  d e l  t r a n s p l a n -
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t e ,  a p a r t i r  da p l a n t e l e s  ya c u l t i v a d o s  en campos a d e c u a d o s ,  
e r a  una de l a s  que más mano de o b r a  a b s o r b í a ;  s i n  embar go ,  
l a  n o t a b l e  s u p e r i o r i d a d  de l a  p r o d u c t i v i d a d  de e s t e  s i s t e ­
ma s o b r e  l a  s i e m b r a  t r a d i c i o n a l  h a c í a n  i n a d m i s i b l e  su mo­
d i f i c a c i ó n .  S o l o  en l a s  o p e r a c i o n e s  de l a  s i e g a  y l a  t r i l l a  
a p a r e c í a  l a  p o s i b i l i d a d  de r e d u c i r  e l  emp leo  de mano de o -  
b r a  p o r  l a  i n c o r p o r a c i ó n  de m a q u i n a r i a .  E x i s t í a n ,  s i n  em­
b a r g o ,  i n d u d a b l e s  o b s t á c u l o s  t é c n i c o s  a l a  i n t r o d u c c i ó n  de 
s e g a d o r a s  m e c á n i c a s  p a r a  s u s t i t u i r  l a  t r a d i c i o n a l  s i e g a  
con h o c e s ,  t o d a v í a  v i g e n t e ;  como,  p o r  e j e m p l o ,  e l  peso de 
e s t a s  m a q u i n a r i a s  en s u e l o s  f a n g o s o s  como l o s  de l o s  a r r o ­
z a l e s .  Pe r o  l a s  d i f i c u l t a d e s  p r o v e n í a n ,  s i n  d u da ,  d e l  p r e ­
d o m i n i o  de l a  pequeña  e x p l o t a c i ó n  s i n  l a  s u f i c i e n t e  d i s p o ­
n i b i l i d a d  de c a p i t a l  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a l o s  g a s t o s  de a d -  
q u i s i ó n  de m a q u i n a r i a ;  l o  c u a l ,  s i n  duda ,  d i o  o r i g e n  a s i s ­
tema s  d i f e r e n t e s  de m a q u i n i z a c i ó n  en l o  c u a l e s  e l  p r o p i e t a ­
r i o  de l a  m á q u i n a  y e l  a g r i c u l t o r  e r a n  p e r s o n a s  d i s t i n t a s :
"La  e x t r e m a  d i v i s i ó n  de l a  p r o p i e d a d  pone en
e v i d e n c i a  c u á n t o s  son l o s  p o s e e d o r e s  con r e ­
c u r s o s  t a n  l i m i t a d o s  que no e s t á n  en s i t u a c i ó n  
de c o m p r a r  una t r i l l a d o r a .  A s o c i a d o s ,  r e s o l v e ­
r í a n  e l  p r o b l e m a ;  p e r o  es s a b i d o :  l o s  v i e n t o s  
de l a  s i n d i c a c i ó n  no s o p l a n  con r e g u l a r i d a d . . .  
Queda e l  r e c u r s o  d e l  c o n s t r u c t o r  o d e l  hom­
b r e  a v i s a d o  que a l q u i l a  su t r i l l a d o r a  y l a
pasea según  l a  demanda.  E s t a  c o m b i n a c i ó n  e x i s ­
t e  y va tomando c a r t a  de n a t u r a l e z a "  ( 1 2 8 ) .
D e t e r m i n a d o s  a v a n c e s  t é c n i c o s  a p a r e c i e r o n ,  además,  
como n e c e s a r i o s  p o r  p r o p i a  i m p o s i c i ó n  d e l  c u l t i v o .  A s í ,  
l a  t r i l l a  m e c a n i z a d a  v e n í a  a d a r  s o l u c i ó n  a o t r o s  dos p r o ­
b le ma s  de c i e r t a  t r a s c e n d e n c i a :  l a  n o t a b l e  p é r d i d a  de g r a -
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no o r i g i n a d a  en l a  t r i l l a  t r a d i c i o n a l  p o r  l o s  c a b a l l o s ;  
y e l  p e l i g r o  p a r a  l a s  c o s e c h a s  que i m p l i c a b a  l a  e x c e s i v a  
p r o l o n g a c i ó n  de l o s  t r a b a j o s  a n t e  l a  l l e g a d a  de l a s  l l u ­
v i a s  d e l  o t o ñ o .
En base a t o d a s  e s t a s  e x i g e n c i a s ,  que s i  no e r a n  nue­
vas  a l  menos a p a r e c í a n  a h o r a  p o r  p r i m e r a  vez  como t a l e s ,  
r e s u l t a  i n n e g a b l e  que l o s  s e r v i c i o s  a g r o n ó m i c o s  d e s a r r o ­
l l a r o n  una n o t a b l e  c a p a c i d a d  de e x p e r i m e n t a c i ó n  e i n n o v a ­
c i ó n .  Los p r i m e r o s  i n t e n t o s  en e s t e  s e n t i d o ,  e n t r o n c a n  con 
l o s  ú l t i m o s  años de l a  c r i s i s  de l o s  80 :  l a  G r a n j a  Es c ue ­
l a  E x p e r i m e n t a l  l l e v ó  a cabo e n t r e  1888 y 1890 d i v e r s a s  
e x p e r i e n c i a s  en e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z  ( 1 2 9 ) .  E l  ensayo  de 
l a s  v a r i e d a d e s  que se c u l t i v a b a n  en I t a l i a  y su c om par a ­
c i ó n  con l a s  d e l  P a í s ;  l a  e x p e r i m e n t a c i ó n  d e l  a r a d o  de 
v e r t e d e r a ,  ya d i f u n d i d o  en a l g u n a s  c o m a r c a s ,  p e r o  t o d a v í a  
i m p e r f e c t o  ( 1 3 0 ) ;  l a  i n t r o d u c c i ó n  de l a  g r a d a  a m e r i c a n a  Ac­
mé, p a r a  l a b o r e s  de r e m o v e r  l a  t i e r r a ,  l a  c u a l  r e d u c í a  l o s  
t r a b a j o s  de a r a d o ;  e n s ay a s  de a bonos  d i r i g i d o s  a l  a r r o z ;  
y r e f o r m a s  en l a s  t r i l l a d o r a s ,  a d a p t á n d o l a s  a l a s  c o n d i c i o ­
nes e s p e c í f i c a s  d e l  a r r o z  ( 1 3 1 ) , f u e r o n  l o s  campos en que se de­
s a r r o l l ó  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  En l o s  años s i g u i e n t e s ,  se c o n ­
t i n u ó  t r a b a j a n d o  en e l l o s ,  y r e c i b i e r o n  una e s p e c i a l  a t e n ­
c i ó n  e l  e ns ayo  de a b o n o s ,  t r a t a n d o  de e n c o n t r a r  l a s  p r o p o r ­
c i o n e s  más e ldecuadas de l o s  m i s m os ,  y l a  r e f o r m a  de l a s  t r i ­
l l a d o r a s .  A t r a v é s  de una s e r i e  de m o d i f i c a c i o n e s  t é c n i c a s ,  
se a d a p t a r o n  e s t a s  m a q u i n a r í a s  a l o s  t r a b a j o s  p r o p i o s  d e l  
a r r o z ,  p o n i e n d o  de nuevo  en uso muchas de e s t a s  m á q u i n a s  
que h a b í a n  d e j a d o  de s e r  u t i l i z a d a s  p o r  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  
que r e p o r t a b a n .  P e r o ,  a l  p r o p i o  t i e m p o ,  c omenzar on  a i n t r o ­
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d u c i r s e  p equeñas  t r i l l a d o r a s  m o v i d a s  p o r  c a b a l l e r í a s  con 
l a  ayuda de un m a l a c a t e ,  que p o r  su menor  v o lu m e n  p o d í a n  s e r  
t r a n s p o r t a d a s  a l o s  campos y p o r  su menor  p r e c i o  quedaban 
a l  a l c a n c e  de mayor  número de p r o p i e t a r i o s  ( 1 3 2 ) *  En r e l a ­
c i ó n  con l a s  m á q u i n a s  de t r i l l a r  a d v e r t i m o s ,  p o r  t a n t o ,  
una a d e c u a c i ó n  a l a s  c o n d i c i o n e s  e s p e c í f i c a s  d e l  c u l t i v o  a 
p a r t i r  de l a  i n t r o d u c c i ó n  de m á q u i n a s  c o n c e b i d a s  p a r a  e l  
t r i g o ;  una m e c a n i z a c i ó n  que huye p r o n t o  p o r  p r o p i a  n e c e s i d a d  
d e l  m i m e t i s m o  r e s p e c t o  a l  m o de l o  i n g l e s ,
Las m e j o r a s  t é c n i c a s  y d e l  c u l t i v o  en g e n e r a l ,  a b s o r ­
b i e r o n ,  p o r  t a n t o ,  l a  mayor  p a r t e  de l o s  e s f u e r z o s  de t o d o s  
l o s  s e c t o r e s  l i g a d o s  a l a  p r o d u c c i ó n  a r r o c e r a ,  a p a r t i r  de 
e s t o s  a ñ o s .  Pero  l a s  m e j o r a s  p r o p u e s t a s ,  y en muchos c a s os  
r e a l i z a d a s ,  no se l i m i t a r o n  a l a  s i m p l e  m e c a n i z a c i ó n  o a 
l a  a d e c u a c i ó n  de l o s  a b o n o s ;  o t r o s  m ú l t i p l e s  p r o b l e m a s  r e ­
c a b a r o n  l a  a t e n c i ó n  de agrónomos y p r o p i e t a r i o s .  Todo e s t e  
p r o c e s o  a l c a n z ó  su m a n i f e s t a c i ó n  más e l o c u e n t e  con l a  c e l e ­
b r a c i ó n  en mayo de 1914 d e l  V Congreso  I n t e r n a c i o n a l  de A- 
r r o c e s  en V a l e n c i a .  I n i c i a d o  en 1901 se t r a t a b a  de una i n i ­
c i a t i v a  i t a l i a n a ,  cuya  c e l e b r a c i ó n  en V a l e n c i a  da m u e s t r a  
d e l  g r a d o  de i n t e g r a c i ó n  c o m e r c i a l  y t e c n o l ó g i c a  d e l  á r e a  
a r r o c e r a  v a l e n c i a n a  d e n t r o  de l o s  me rc ad os  e u r o p e o s  ( 1 3 3 ) *
La p r o p i a  o r d e n a c i ó n  t e m á t i c a  en base a l a  c u a l  se c e l e b r ó  
e l  C o n g r e s o ,  resume muy b i e n  l a  p r e o c u p a c i o n e s  d e l  momen­
t o ;  se e s t a b l e c i e r o n  l a s  8 p o n e n c i a s  s i g u i e n t e s :
1 . -  V a r i e d a d e s  d e l  a r r o z ; m e d i o s  de c o n s e r v a r  sus c a -
i  w
r a c t e r e s  p*oiT s e l e c c i ó n .
2 . -  A b s o r c i ó n  de l o s  p r i n c i p i o s  f e r t i l i z a n t e s  p o r  e l  
a r r o z .
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3 . -  O p e r a c i o n e s  de c u l t i v o ,  de r e c o l e c c i ó n  y de e l a ­
b o r a c i ó n :  m á q u i n a s  más i n d i c a d a s  p a r a  p e r f e c c i o n a r
y a b a r a t a r  e s t a s  o p e r a c i o n e s .
4 . -  E l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  de l o s  mé to d os  de c u l t i v o  c o­
mo caus a de l o s  c a mb i os  en e l  ganado c a b a l l a r .
5 . -  T r a b a j o s  r e c i e n t e s  s o b r e  l a s  p r i n c i p a l e s  e n f e r ­
medades d e l  a r r o z .
6 . -  C o me r c i o  m u n d i a l  d e l  a r r o z :  c o n v e n i e n c i a  de una 
r e g l a m e n t a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  que g a r a n t i c e  l a  au ­
t e n t i c i d a d  de l a s  m a r c a s  y p r o c e d e n c i a s .
7 . -  C o o p e r a t i v a s  de p r o d u c c i ó n  y consumo a p l i c a d a s  a l  
a r r o z •
8 . -  P a l u d i s m o  y c u l t i v o  de a r r o z a l e s .
En e l  c u a r t o  de s i g l o  c o m p r e n d i d o  e n t r e  l a s  p r i m e r a s  i n ­
v e s t i g a c i o n e s  de l a  G r a n j a  E s c u e l a  y l a  c e l e b r a c i ó n  d e l  
\I C o n g r e s o ,  l a  s i t u a c i ó n  t é c n i c a  de l a  p r o d u c c i ó n  a r r o c e r a ,  
h a b í a  v a r i a d o  de maner a  s e n s i b l e ,  por l o  que respecta  a la  e le cc ió n
de semillas, la Granja de Burjassot habia llevado a cabo numerosas expe­
riencias; el problema se planteaba ahora entre las pretensiones de los 
comerciantes de imponer determinadas especies y el juicio de los agróno­
mos, más atento a las exigencias agricolas (134). En cuanto a los ferti­
lizantes, se habia perfeccionado notablemente su adecuación al suelo 
y al cultivo, al tienpo que, en lo que se refiere a la lucha contra las 
enfermedades, la Granja llevaba a cabo también ensayos sobre los produc­
tos químicos a utilizar. 'Pero,sin duda, donde se habian dado los avances 
más considerables era en el terreno de la maquinización de las diversas 
operaciones de la producción (135).
En las décadas transcurridas, el arado de vertedera se habia genera-
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lizado, la grada Acmé habia sido perfeccionada y era profusamente utili­
zada, y la trilla mecánica se difundia con rapidez; todo ello en un con­
texto dominado por la tendencia a la continua parcelación del terreno 
y la consiguiente aparición de condiciones más dificiles para la intro­
ducción de la maquinaria. En las operaciones de cultivo, los avances 
habian sido notables: la "talladora" facilitaba el trabajo en el barro 
y tenia excelentes efectos sobre la fertilidad de la tierra; las gradas 
se habian perfeccionado; las charugas estaban sujetas a continuas expe­
riencias sobre el tamaño y la orientación de la vertedera para mejorar 
la labor con minima exigencia de tracción; el arado brabant doble estaba 
muy difundido puesto que, pese a necesitar mayor tracción, proporcionaba 
unos rendimientos extraordinarios, reduciendo el gasto en mano de obra; 
existia finalmente una receptividad ante el laboreo mecánico, fruto de 
la necesidad de reducir los costes de producción, que encontraba difícil 
materialización a causa del tamaño de las propiedades y de la escasa 
versatilidad de la maquinaria existente. Por lo que respecta a las la­
bores de siega, la experiencias de los arroceros italianos habia mostrado 
la imposibilidad de la maquinización dadas las particularidades de la 
planta de arroz. Era, en cambio, la trilla la operación que permitía 
progresos mecánicos y, de hecho, será la propia industria valenciana 
la que conseguirá modelos de trilladoras mecánicas adecuados al arroz 
a partir de las anteriormente utilizadas, concebidas para el trigo:
"Posteriormente se dejó sentir la necesidad 
de construir trilladoras que exclusi­
vamente sirvieran para el arroz, y la indus­
tria del pais, llevada a su mayor perfec­
ción por la casa Hijo de Domingo Gómez, 
de Valencia, ha conseguido hacer un tipo, 
en distintos tamaños, que trabaja a comple-
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t a  s a t i s f a c c i ó n  de lo s  cosecheros de
a r ro z  ( 1 3 6 ) .
Puede d e c i r s e  q u e ,  a l a  a l t u r a  de l o s  años  30 l a  me­
c a n i z a c i ó n  de l a s  l a b o r e s  de s i e g a  y t r i l l a  e s t a b a  muy e x t e n ­
d i d a :  c u a n d o ,  en 1 9 3 6 ,  l a  c o l e c t i v i z a c i ó n  a g r í c o l a  se im p o n ­
ga en S u e c a ,  una de l a s  a s p i r a c i o n e s  máximas s e r á  c o r r e g i r  l a s  
l i m i t a c i o n e s  que l a  e s t r u c t u r a  de l a  p r o p i e d a d  im p o n í a  a l a  me­
c a n i z a c i ó n ,  u n i f i c a n d o  l a s  t i e r r a s  " p o r  u n id a d  de t r i l l a d o r a  
(1 5 0  Ha# )«  ( 1 3 7 ) .  E l  a ra d o  de l a s  m ismas t i e r r a s  o " C h a r u g a "  
se h a c í a  t o d a v í a  m a y o r i t a r i a m e n t e  con t r a c c i ó n  a n i m a l  s i  b i e n  
l a  u t i l i z a c i ó n  de t r a c t o r e s  h a b í a  a l c a n z a d o  n i v e l e s  i m p o r t a n ­
t e s  en l a  mayor  p a r t e  de l a  zona a r r o c e r a  ( 1 3 6 ) .
Nos e n c o n t r a m o s ,  p u e s ,  a n t e  un e je m p l o  p a l p a b l e  de l o  
que 3 , N a d a l  ha c o n s i d e r a d o  una c a r a c t e r í s t i c a  e s e n c i a l  en l a  i n ­
d u s t r i a l i z a c i ó n  v a l e n c i a n a :  l a  i n f l u e n c i a  de l a s  e x i g e n c i a s  a -  
g r í c o l a s  en l a  o r i e n t a c i ó n  i n d u s t r i a l .  Empresas como l a  c i t a d a  
o La P r i m i t i v a  V a l e n c i a n a  r e s u l t a r á n  p i o n e r a s  en l a  f a b r i c a ­
c i ó n  de m a q u i n a r i a s  en o c a s io n e s  c o m p l e j a s ,  que p r e c i s a b a  l a  
d i n á m i c a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a  ( 1 3 9 ) .
P a r a l e l a m e n t e ,  se p r o d u c e  ta m b ié n  un fenómeno de com- 
p l e m e n t a r i e d a d  e n t r e  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  t é c n i c a s  y l a  d i s p o ­
n i b i l i d a d  de f u e r z a  de t r a c c i ó n  a n i m a l :  l a  i n t r o d u c c i ó n  de l a  
c h a r u q a  y e l  b r a b a n t  no se c o n c i b e  s i n  l o s  c a m b io s  i n t r o d u c i ­
dos en e l  ganado  c a b a l l a r  v a l e n c i a n o ,  e s p e c i a l i z á n d o s e  en l a s  
e s p e c i e s  b r e t o n a s  y g a s c o n a s ,  a c l i m a t a d a s  a l a s  c o n d i c i o n e s  
a g r í c o l a s  v a l e n c i a n a s ,  ,.en r a z ó n  de su mayor  p o t e n c i a  y r a p i d e z  
p a r a  m over  l o s  n u evo s  a r a d o s  más p e sa d o s  ( 1 4 0 ) .
Nos e n c o n t r a m o s ,  p o r  t a n t o ,  con una s e r i e  de t é c n i c a s  
c i e r t a m e n t e  e v o l u c i o n a d a s  que c o n t r i b u í a n ,  s i n  d u d a ,  t a n t o  co ­
mo l a  p r o t e c c i ó n  a r a n c e l a r i a ,  a d e s t e r r a r  de l a  a c t i v i d a d  a r r o -
506
c e r a  v a l e n c i a n a  l a s  c r i s i s  d r a m á t i c a s  a l  e s t i l o  de l a  de l o s  
años 80*  E l  p r o c e s o  de a s e n t a m i e n t o  y de c i e r t a  g e n e r a l i z a ­
c i ó n  de e s t a s  m e jo r a s  t é c n i c a s  c o i n c i d e  p r e c i s a m e n t e  con l a  
ú l t i m a  decad a  d e l  s i g l o  y p r i m e r o s  años d e l  XX. H a c ia  1881 l a  
m e c a n i z a c i ó n  a g r a r i a  en e l  campo v a l e n c i a n o  e r a  e s c a s a  ( 1 4 1 ) ;  
v e i n t e  años después  puede  d e c i r s e  que e l  a va n ce  ha s i d o  n o t a ­
b l e .  E l  p a p e l  q u e ,  como a c i c a t e ,  hayan  p o d id o  j u g a r  l a s  d i f i ­
c u l t a d e s  y l a  c r i s i s  de l o s  8D, a s í  como l a  p é r d i d a  de l o s  m er­
cados  a n t i l l a n o s  en 1 8 9 8 ,  es una c u e s t i ó n  que p o r  e l  momento 
r e s u l t a  d i f í c i l  de v a l o r a r  p e r o  que s i n  duda h a b r á  de e s t u d i a r ­
se p a r a  c o m p re n d e r  i n t e g r a m e n t e  l a  e v o l u c i ó n  a g r a r i a  d e l  p e r í o ­
do •
Pero  j u n t o  a e s t e  nuevo  f a c t o r ,  tenem os ta m b ié n  que 
o t r o s  fenóm enos  que t r a d i c i o n a l m e n t e  acompañaban e l  c u l t i v o  d e l  
a r r o z ,  se han m o d i f i c a d o  p r o f u n d a m e n t e .  A s í  s u c e d e ,  p o r  e j e m p l o ,  
con l o s  p e r j u i c i o s  s a n i t a r i o s ,  c a r a c t e r í s t i c a  e o n s u s t a n c i a l  a l  
a r r o z  d u r a n t e  e l  s i g l o  X V I I I  ( 1 4 2 ) ;  e l  p a lu d i s m o  o l a s  t e r c i a ­
nas c o n t i n u a r o n  a z o ta n d o  p e r i ó d i c a m e n t e  l a s  zo n as  de c u l t i v o  a 
l o  l a r g o  d e l  s i g l o  X I X .  Para  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  s e r á  s i e m p r e  l a  
causa  p r i n c i p a l  a l a  h o r a  de l i m i t a r  e l  c u l t i v o  y e s t a b l e c e r  
l o s  a c o t a m i e n t o s  y ,  de h e c h o ,  l o s  o b s t á c u l o s  r e a l e s  con que l a  
e x p a n s ió n  de l a  s u p e r f i c i e  a r r o c e r a  c h o c ó ,  p r o c e d í a n  de l o s  t e ­
mores a l o s  p e r j u i c i o s  s a n i t a r i o s .  S i n  e m b arg o ,  d u r a n t e  t o d o  e l  
s i g l o  X IX ,  l o s  p r o g r e s o s  en l a s  c o n d i c i o n e s  s a n i t a r i a s  f u e r o n  
i m p o r t a n t e s :  e l  e x c e s i v o  e s t a n c a m i e n t o  de l a s  a g u a s ,  p r i n c i p a l  
o r i g e n  de l a s  e n fe r m e d a d e s ,  f u e  p a u l a t i n a m e n t e  m o d i f i c a d o  p o r  l a  
c a n a l i z a c i ó n  y e l  d re rT a je ,  a l  t i e m p o  que l a  u t i l i z a c i ó n  de l a  c a l  
c o n t r i b u y ó  a s a n e a r  l o s  a r r o z a l e s . Las c i f r a s  s i g u i e n t e s  r e f e r i d a s  
a S u e c a , m u e s t r a n  l a  e v o l u c i ó n  de l a  p o b l a c i ó n  a l o  l a r g o  d e l  s i ­
g l o  X IX ,  y c o r r o b o r a n  un d e sce n so  n o t a b l e  de l a s  d e f u n c i o n e s  cau­
sadas p o r  e l  p a lu d i s m o  ( 1 4 3 ) :
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Cuadro n2 41 ,  Evolución de l a  poblac ión y l a  m o r ta l id a d
en Sueca en r e l a c i ó n  con l a  s u p e r f i c i e  a -
r r o c e r a .
S u p e r f i c i e  
a r r o z  (h g s )
P o b l a c i ó n D e f u n c i o ­
nes
Tasa
m o r t a l i ­
dad
D e f u n c i o ­
nes p a l u ­
d ism o
%
1800 • 4 0 .6 5 7 4 .2 7 1 222 5 '  20 78 3 5 '  13
1810 - 5 .6 8 5 213 3 '  62 79 3 7 '  09
1820 4 1 .8 4 6 5 .9 5 1 247 4 '  16 84 34
1830 - 7 .1 6 9 349 4 '  87 108 3 0 '9 4
1840 4 4 . 3 9 0 7 .6 2 4 336 4 ' 4 0 86 2 5 '  59
1850 6 3 .7 2 2 9 .5 8 9 350 3 '  69 47 1 3 '  42
1860 6 5 .0 6 1 1 0 .3 6 9 369 3'5-7 34 9 '  21
1670 6 7 .3 3 5 1 0 .8 7 0 408 3 ' 7 5 24 5 '  86
1880 7 0 .2 9 0 1 4 .0 5 0 438 3 '  12 13 2 '9 6
F u e n t e :  La C r i s i s  A r r o c e r a . . . , o p . c i t . ,  p p .  2 7 - 2 9 ,  E l a b o r a c i ó n  
p r o p i a .
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En base a e s t a  e v o l u c i ó n ,  se p r o d u j o  l ó g i c a m e n t e  
una r e p u l s a  g e n e r a l i z a d a  de l o s  a c o t a m i e n t o s ,  c o n s i d e r a d o s  co ­
mo un r e s i d u o  d e l  pasado  (1 4 4 )  y a l  p r o p i o  t i e m p o ,  como e x i g e n ­
c i a  de c a r a  a una p o s i b l e  l i b e r a l i z a c i ó n  d e l  c u l t i v o ,  se a c t i ­
vó  una p r e o c u p a c i ó n  n u eva  p o r  l a s  c o n d i c i o n e s  de t r a b a j o  de l o s  
j o r n a l e r o s .  P a r t i e n d o  d e l  hecho de que d u r a n t e  l a  te m p o ra d a  de 
l a  s i e g a  se daban con mayor  a c e n t u a c i ó n  l o s  b r o t e s  de p a l u d i s ­
mo, se p r o p u g n ó  en l a s  p r i m e r á s  d é cad a s  d e l  s i g l o  XX una s e r i e  
de m e jo r a s  en l a s  c o n d i c i o n e s  de t r a b a j o :  a c a b a r  con e l  h a c i n a ­
m i e n t o  de l o s  t r a b a j a d o r e s  en sus r e s i d e n c i a s  t e m p o r a l e s  d u r a n ­
t e  l a  s i e g a ;  m e j o r a r  l a  a l i m e n t a c i ó n  d u r a n t e  e s t a  o p e r a c i ó n ;  
y e s t a b l e c e r  una r e g l a m e n t a c i ó n  de l o s  t r a b a j o s  r e l a c i o n a d o s  
con e l  a r r o z  ( 1 4 5 ) .  E l  c o n s i d e r a b l e  f l u j o  de mano de o b r a  que 
se d i r i g í a  h a c i a  l a s  zonas  a r r o c e r a s  d u r a n t e  l a s  épocas de l a  
s i e g a ,  p r o c e d e n t e  h a b i t u a l m e n t e  de l a s  zonas de secano  más de­
p r i m i d a s ,  p r e s t a b a  a l  c u l t i v o  d e l  a r r o z  una t r a s c e n d e n c i a  s o ­
c i a l  a ñ a d i d a .  Con l o s  a va nce s  de l a  s i n d i c a c i ó n  en e l  campo, 
t o d a s  e s t a s  c u e s t i o n e s  p a s a rá n  a s e r  a b o rd a d a s  en l a s  n e g o c i a ­
c i o n e s  e n t r e  p a t r o n a l  y o b r e r o s ,  y l a s  Bases de T r a b a j o  r e s u l ­
t a n t e s  r e c o g e r á n  (co n  mayor  o menor  r a p i d e z  y c o n f l i c t i v i d a d )  
esas  m e j o r a s  en l a s  c o n d i c i o n e s  de v i d a  y de t r a b a j o  ( 1 4 6 ) .
En l a s  c o n d i c i o n e s  e s p e c í f i c a s  d e l  n u evo  s i g l o ,  l a  
p r o d u c c i ó n  a r r o c e r a  se v i ó  s o m e t i d a  i r r e v e r s i b l e m e n t e  a l a s  con 
s e c u e n c i a s  de l a  p l e n a  i n t e g r a c i ó n  en e l  m ercado  m u n d i a l  de p ro  
d u c t o s  a g r a r i o s .  Las f l u c t u a c i o n e s  de p r e c i o s  a n i v e l  i n t e r n a ­
c i o n a l , l a  v a r i a b i l i d a d  de l a  demanda d e l  p r o d u c t o , l a  s u j e c i ó n  a 
l a s  más d i v e r s a s  c r i s i s  en l a s  zonas  c o n s u m i d o r a s , son f a c t o r e s  
que d e t e r m i n a n  ya e s t r e c h a m e n t e  e l  d e s t i n o  y l a  r e m u n e r a c ió n  de
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l a s  c o s e c h a s .  Por  e l l o ,  l o s  p r o b le m a s  y l a s  c r i s i s  que s u r g i r á n  
a p a r t i r  de a h o ra  en e l  a r r o z  t i e n e n  una c a r a c t e r i z a c i ó n  a b s o ­
l u t a m e n t e  m o d e rn a ,  d e t e r m in a d a  p o r  l a  d e p e n d e n c ia  de l a  compe­
t e n c i a  y l a  demanda i n t e r n a c i o n a l e s :
nE s t a s  c r i s i s  en e l  c o m e r c i o  a r r o c e r o ,  con sus n a t u ­
r a l e s  c o n s e c u e n c i a s ,  l a  p a r a l i z a c i ó n  de n e g o c i o s  y 
c o n s i d e r a b l e  d i s m i n u c i ó n  en e l  v a l o r  de l a s  t i e r r a s ,  
no p ro c e d e n  de ca u sas  s e n c i l l a s ,  s i n o  c o m p le j a s  y 
m ú l t i p l e s .  No b a s t a  e s t i m a r ,  como p a r a  o t r o s  p r o d u c ­
t o s  a g r í c o l a s  s u c e d e ,  que e l  exce so  de c o s e c h a s  no 
e n c u e n t r a  c o l o c a c i ó n  p o r  s u p e r a r  a l a s  n e c e s i d a d e s  
de consumo, y p o r  t a n t o  l a  mucha o f e r t a  c o n t r a r r e s ­
t a d a  p o r  e s c a s a  demanda o c a s io n a  l a  n a t u r a l  ba j 'a  de 
p r e c i o s .  La g r a n  c r i s i s  a r r o c e r a  e s p a ñ o l a  en 1 8 8 4 -  
86 es buena m u e s t r a  de que e s t o  no es a s í . . . ’1 ( 1 4 7 )
anas de a r r o z ,  es
i z a una n o t a b l e
o r t a c i ó n - q u e  s i
XX r e v i s t e  unaen e l  s i g l o  XIX e r a  c a s i  i n a p r e c i a b l e ,  en e l   s t  
c r e c i e n t e  i m p o r t a n c i a  ( 1 4 8 ) - ,  m i e n t r a s  e l  consumo i n t e r i o r  
en e l  m e rcad o  e s p a ñ o l  c o n t i n u a b a  s i e n d o  e x t re m a d a m e n te  e s c a ­
s o .  A p e s a r  d e l  aumento  que l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e l  a r r o z  
en o t r a s  r e g i o n e s  e s p a ñ o l a s  h a b í a  e x p e r i m e n t a d o  desde  l a  c o n ­
s o l i d a c i ó n  de l a  re d  de t r a n s p o r t e  f e r r o v i a r i o  -a u m e n to  que 
h a b í a  desempeñado un p a p e l  e v i d e n t e  en l a  c a í d a  de l a s  e x p o r ­
t a c i o n e s  en e l  p e r í o d o  1 8 6 6 - 1 8 8 4 -  l o  c i e r t o  e r a  que e l  c o n s u -
mo es p a ñ o l p o r h a b i t a n t e  c
s e n t e s i g l o , ba j 'os n i v e l e s .
menos h a s t a l o s años 3 0 :  1 *
s o b re t o d o l a s e le v a dasT t a
d e f  i c i e n c i a de e s t o s dan o
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do en l a  d i e t a  de a m p l i a s  zonas  d e l  E s t a d o ,  Las v í a s  de p e n e ­
t r a c i ó n  en e l  i n t e r i o r  de l a  p e n i n s u l a  e n c a r e c í a n  t o d a v í a  
m á s ' e l  p r o d u c t o :  e l  a c c e s o  a C a s t i l l a - L e ó n  se h a c í a  m e d ia n ­
t e  e l  c a b o t a j e  h a s t a  l o s  p u e r t o s  de S a n ta n d e r  y B i l b a o ,  y 
p a r a  l a s  zonas  de E x t r e m a d u r a  y Sa lamanca a t r a v é s  de P o r ­
t u g a l ,  Todo e l l o ,  u n i d o  a l  hecho  de que e l  a r r o z  e s t u v i e r a  
g r a v a d o  c o n  im p u e s t o s  de l o s  que e s ta b a n  e x e n t o s  o t r o s  p r o ­
d u c t o s  de p r i m e r a  n e c e s i d a d ,  s i t u a b a  e l  consumo d e l  mismo 
f u e r a  de l a  c a p a c i d a d  a d q u i s i t i v a  de l a  mayor  p a r t e  de l a s  
masas r u r a l e s  ( 1 4 9 ) ,
E l  consumo de a r r o z  h a b í a  e s ta d o  s i e m p r e  muy c i r c u n s ­
c r i t o  a l a s  p r o v i n c i a s  p r o d u c t o r a s  y ,  en e s t e  s e n t i d o ,  l a  
s i t u a c i ó n  h a b í a  c a m b ia d o  muy l e n t a m e n t e  desde  e l  s i g l o  X V I I I  
( .150 ) ,  Hemos v i s t o  ta m b ié n  cómo a l o  l a r g o  d e l  s i g l o  XIX se 
r e p i t e n  l o s  t e s t i m o n i o s  s o b re  l a  e sca sa  c o m e r c i a l i z a c i ó n  
d e l  a r r o z  v a l e n c i a n o  en o t r a s  r e g i o n e s  (1 5 1 )  de t a l  modo 
que e l  consumo de e s t e  p r o d u c t o  f u e r a  de l a  zona p r o d u c t o r a  
v a l e n c i a n a  e ra  muy r e s t r i n g i d o .  S i  a tendem os  a l  c o m e rc io  de 
V a l e n c i a  r e s p e c t o  a l  r e s t o  d e l  E s ta d o  a p r e c i a r e m o s  c l a r a m e n ­
t e  e s t a  c i r c u n s t a n c i a ;  en e l  c u a d r o  s i g u i e n t e  se r e c o g e n  l a  
t o t a l i d a d  d e l  a r r o z  l l e g a d o  a l a s  d i s t i n t a s  r e g i o n e s :
Cuadro  4 2 .  E n t r a d a s  de a r r o z  p o r  r e g i o n e s .  1881
I m p o r t a c i ó n C a b o t a je F e r r o c a r r i ; T o t a l
C a t a l u ñ a , C a s t e ­
l l ó n  y B a l e a r e s 2 7 2 . 0 0 4 1 3 . 6 0 1 . 2 0 0 5 . 3 6 7 . 8 4 0
1 9 . 2 4 1 . 0 4 4
C os ta  A l i c a n t e -  
H u e lv a 1 8 4 . 5 4 0* 1 0 . 2 6 3 . 0 0 0 5 . 5 5 3 . 9 4 0 1 6 . 0 0 1 . 4 8 0
I n t e r i o r  y A r a ­
gón 1 8 .1 6 9 - 1 3 . 5 5 7 . 5 5 0
1 3 . 5 7 5 . 7 3 9
C a n t á b r i c o 1 . 3 8 5 . 7 1 3 3 . 2 9 4 . 9 0 0 - 4 . 6 8 0 . 6 1 3
F u e n t e :  La C r i s i s  A r r o c e r a . . . ,  p a g .  253
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E l  f a c t o r  de p r o x i m i d a d  y e l  de f a c i l i d a d  de t r a n s p o r ­
t e  desempeñan,  p o r  t a n t o ,  un p a p e l  f u n d a m e n t a l  en l o s  f l u j o s  
c o m e r c i a l e s  d e l  a r r o z ,  P e ro ,  p a r a l e l a m e n t e  a e s t a s  c i f r a s  
g e n e r a l e s ,  l o s  p r o p i o s  i n f o r m e s  de La C r i s i s  A r r o c e r a  nos o -  
f r e c e n  e l  í n d i c e  de consumo p o r  h a b i t a n t e  que r e f l e j a  de 
un modo más p r e c i s o  l a  r e a l i d a d : a s í  p a ra  e l  mismo año de 
1881 ,  e s t e  í n d i c e  s e r í a  de 8 ' 2 1  Kg . en l a  p r i m e r a  de l a s  
z o n a s ,  4 %82 en l a  s e g u n d a ,  2 %05 en l a  t e r c e r a  y 1 ' 3 4  en l a  
c u a r t a ,  A l  b a j o  consumo que se da en l a  zona c a n t á b r i c a  
cabe a ñ a d i r ,  además, que a l r e d e d o r  d e l  30 % de su a p r o v i ­
s i o n a m i e n t o  p r o c e d e  de l a  i m p o r t a c i ó n .
La d e f i c i e n t e  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e l  a r r o z  v a l e n c i a n o  en 
e l  r e s t o  d e l  E s ta d o  e s ,  p o r  t a n t o ,  un hecho y ,  c o n s e c u e n t e ­
mente  con e l l o ,  l a  e x p o r t a c i ó n  a d q u i e r e  una i m p o r t a n c i a  no­
t a b l e ,  S i  comparamos c i f r a s  de a q u e l l o s  años de l o s  c u a l e s  
d is p o n e m o s  d a t o s ,  vemos que l a s  e x p o r t a c i o n e s  suponen  ca n ­
t i d a d e s  i m p o r t a n t e s ,  l o  s u f i c i e n t e  como p a r a  a r t i c u l a r  l a  
p r o d u c c i ó n  v a l e n c i a n a  en l o s  m e rca d o s  e u r o p e o s :
Cuadro  4 3 ,  P r o d u c c i ó n  y e x p o r t a c i ó n  de a r r o z  v a l e n c i a n o  (Kg )
P r o d u c c i ó n E x p o r t a c i ó n
1927 2 3 0 , 1 4 0 . 0 0 0 5 2 . 2 4 5 . 3 2 2
1928 2 1 7 . 3 4 0 . 0 0 0 5 6 . 9 6 5 . 6 1 0
1929 2 2 2 . 6 0 0 . 0 0 0 3 8 . 3 9 7 . 1 7 9
F u e n t e :  M. de T o r r e § TT3reve e s t u d i o  g e n e r a l  de l a  economía  
v a l e n c i a n a , 1 9 3 2 . p .  1G7, I . V . G .  Sec .  I n f o r m e s  nQ88.
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Por  t o d o  e l l o ,  e l  r e c u r s o  a l a  e x p o r t a c i ó n  e ra  una de 
l a s  s a l i d a s  h a b i t u a l e s  d e l  p r o d u c t o  d e n t r o  de v a l o r e s  e v i ­
d e n te m e n te  r e l a t i v o s :  e l  p o r c e n t a j e  de l a  p r o d u c c i ó n  de a r r o z  
e x p o r t a d a  es muy i n f e r i o r  a l a  de n a r a n j a s ,  v i n o , e t c .  S in  
e m b arg o ,  como ya hemos v i s t o  en a n t e r i o r e s  a p a r t a d o s ,  l o s  
m e rca d o s  m u n d i a le s  e s ta b a n  d o m in a d os  p o r  l a  m ayo r  c o m p e t i -  
t i v i d a d  de l o s  a r r o c e s  a s i á t i c o s  y aunque e l  a r r o z  v a l e n c i a ­
no e ra  de una c a l i d a d  n o t a b l e m e n t e  s u p e r i o r  a a q u e l l o s ,  l o  
c u a l  l o  e x c l u í a  en a lg u n a  m e d id a  de l o s  p e r j u i c i o s  de l a  
c o m p e t e n c i a ,  l a  i n f l u e n c i a  n e g a t i v a  de esa d e p e n d e n c ia  e x ­
t e r i o r  de l a  p r o d u c c i ó n  se h a r í a  n o t a r  con f r e c u e n c i a .  A s í ,  
p o r  e j e m p l o ,  en t o r n o  a 1914 ,  l a  s u p e r p r o d u c c i ó n  se d e ja b a  
s e n t i r  en l a  zona v a l e n c i a n a  en fo rm a  de d i f i c u l t a d e s  de c o ­
m e r c i a l i z a c i ó n  y de d e p r e c i a c i ó n  d e l  p r o d u c t o ;  c o n s e c u e n t e ­
m en te  l a  n e c e s id a d  de a u m e n ta r  e l  consumo i n t e r i o r  e ra  v i s ­
t a  como l a  s o l u c i ó n  d e l  p ro b le m a  ( 1 5 2 ) ,  en un momento ,  a de ­
más, en que l a  s u p e r f i c i e  t o t a l  e s p a ñ o la  d e d i c a d a  a l  a r r o z  
aum entaba  con r a p i d e z  p o r  l a  i n c o r p o r a c i ó n  a l a  misma de l a  
p a r t e  b a j a  d e l  E b r o ,
Más a d e l a n t e ,  en l o s  años 2 0 ,  l a s  d i f i c u l t a d e s  v o l v e ­
r á n  a h a c e r s e  p a t e n t e s  con un d e scen so  a c e n t u a d o  de l o s  
p r e c i o s  que o b l i g ó  a l a  c o n v o c a t o r i a  de una C o n f e r e n c i a  Na­
c i o n a l  A r r o c e r a  en 1927 p a ra  e s t u d i a r  e l  p r o b l e m a .  La b a j a  
de p r e c i o s  comenzó en 1925 y l l e g ó  a sus c o t a s  i n f e r i o r e s  
en 1 9 2 7 .  En c o n t r a  de l a s  c o n c l u s i o n e s  de l a  C o n f e r e n c i a  
que c e n t r a b a n  l a s  e x p l i c a c i o n e s  de l a  c r i s i s  en e l  e s c a s o  
consumo n a c i o n a l ,  M ,d e  T o r r e s  l l e g ó  a v e r  que l o s  m e c a n i s ­
mos de d e t e r m i n a c i ó n  de l o s  p r e c i o s  escapaban  ya a l a s  d e ­
c i s i o n e s  e s t r i c t a m e n t e  n a c i o n a l e s ,  dado e l  g r a d o  de i n t e g r a ­
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c i ó n  d e l  a r r o z  en e l  m e rcad o  m u n d i a l  ( 1 5 3 ) *  De ese modo, 
l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  e x t e r i o r  de d e t e r m in a d a s  p r o d u c i o n e s  
a g r a r i a s  v a l e n c i a n a s  se c o n s t i t u í a  en e le m e n to  d e f i n i t o r i o  
de l o s  p r o b l e m a s  y o r i e n t a c i o n e s  de a m p l i o s  s e c t o r e s  p r o ­
d u c t i v o s ,  Y, j u n t o  a l a s  c u e s t i o n e s  r e f e r e n t e s  a l  c u l t i v o  
y e l a b o r a c i ó n ,  l o s  tem as  c o n c e r n i e n t e s  a l o s  mecan ismos  d e l  
c o m e r c i o  pasaban  a o c u p a r  un p r i m e r  p l a n o :  o r g a n i z a c i ó n  d e l  
t r a n s p o r t e ,  e s t a b l e c i m i e n t o  de una re d  c o m e r c i a l  en E u r o p a ,  
r e g u l a r i z a r  e l  uso  de m a rca s  y p r o c e d e n c i a s ,  e t c ,  ( 1 5 4 ) ,
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no de V a l e n c i a ,  « leyes y c o s tu m b r e s  que l o s  r i q e n ; r e q l a -  
m e n to s  y o r d e n á n z a s  de sus p r i n c i p a l e s  a c e q u i a s . V a l e n ­
c i a ,  1 8 4 4 , p p .  5 9 1 - 5 9 2 .  C o i n c i d e  c a s i  t e x t u a l m e n t e  con 
C a v a n i l l e s . P o r  o t r a  p a r t e  e l  p l a z o  de s u s t i t u c i ó n  d e l  t r i ­
go p o r  e l  a r r o z  p a re c e  e x c e s i v a m e n t e  r e d u c i d o .
(1 1 )  CAVANILLES, A. 3 • ,  O b s e r v a c io n e s  s o b r e  l a  H i s t o r i a  N a t u -
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r a l , G e o g r a f í a » A g r i c u l t u r a , P o b l a c i ó n  y f r u t o s  d e l  R e in o  
da V a l e n c i a , M a d r i d ,  1 7 9 5 - 9 7 , ( e d .  f a c s í m i l , V a l e n c i a  
1 9 7 2 ) ,  v o l . I ,  p p . 1 7 0  y 1 8 3 ,  Sob re  l o s  p e r j u i c i o s  s a n i ­
t a r i o s  d e l  a r r o z  puede v e r s e :  PESET,M. y 3 . L . ,  M u e r t e  
en E s p a ñ a . P o l í t i c a  y s o c i e d a d  e n t r e  l a  p e s t e  y e l  c o l e ­
r a , M a d r i d ,  1 9 7 2 ,  p p . 3 9 - 6 2 ,  donde o f r e c e n  un e x c e l e n t e  
re su m e n  de l a s  o p i n i o n e s  de C a v / a n i l l e s ,
( 1 2 )  S o b re  l a  p o l é m i c a  puede v e r s e :  C A I /AN ILLES,A .3 .  d e ,  f l b s e r -  
v a c i o n e s  s o b r e  e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z  en e l  R e in o  de V a l e n ­
c i a  y su i n f l u e n c i a  en l a  s a l u d  p u b l i c a , M a d r i d ,  1 7 9 7 ;  y 
F R A N C O , V . I . ,  C o n t e s t a c i é n  a l a s  o b s e r v a c i o n e s  s o b r e  l a  ne­
c e s i d a d  de l a  c r í a  de a r r o c e s  en l a s  r i b e r a s  d e l  X u c a r ,  
Reyno de V a l e n c i a ,  e i n f l u e n c i a  de su c u l t i v o  en l a  s a l u d  
p u b l i c a ,  que p u b l i c o  e l  a b a t e  don Joseph  A n t o n i o  C a v a n i l l e s  
V a l e n c i a ,  1 7 9 7 .  Y una buena s í n t e s i s  de l a  misma en MATEU 
TORTOSA, E l  c u l t i v o  d e l  a r r o z . . . , o p . c i t . ,  p p . 4 0 7 - 4 3 4 .  A l g u ­
nas  c o n s i d e r a c i o n e s  r e c i e n t e s  s o b r e  e s t a  p o l é m i c a ,  p a r t i ­
c u l a r m e n t e  en su s  a s p e c t o s  más f o r m a l e s ,  pueden v e r s e  en 
M A T E U ,E n r i c ,  " C a v a n i l l e s . L%Home i  l ' e p o c a " ,  D e b a t s , n 2 l 5 ,  
( 1 9 8 6 ) ,  p p .  8 - 1 2 .
( 1 3 )  CARNERO A R B A T ,T . ,  " L a  g r a n  d e p r e s s i é  a l  P a ís  V a l e n c i a :  
c r i s i  i  f u s t r a c i o  s o c i a l " ,  en V V . A A . , Raons d ^ i d e n t i t a t  a l  
P a í s  V a l e n c i a . P e l s  i  s e n y a l s , V a l e n c i a ,  1 9 7 7 ,  p . l 0 8 ; r e p r o -  
d u c i d o  l u e g o  en " C r i s i  i  b u r g e s i a  c o n s e r v a d o r a  d u r a n t  l a  
g r a n  d e p r e s s i o :  e l  P a ís  V a l e n c i a , 1 8 7 9 - 1 8 8 9 " ,  E s t u d i s  d %H i s -  
t o r i a  A g r a r i a , na 1 (1978  ) ,  p .  1 0 9 .  La a f i r m a c i ó n  es r e ­
c o g i d a ,  además,  p o r  RUIZ TORRES,P. H i s t o r i a  d e l  P a ís  V a l e n ­
c i a n o  , V a l  e n c i a ,  1 9 6 0 ,  v o l .  V I , p . 208 :  "La  e x p a n s ió n  d e l  a -  
r r o z a l  en e l  P a í s  V a l e n c i a n o  s e r í a  i n c o n t e n i b l e  desde 1850"
(1 4 )  GARRABOU.R. Un f a l s  d i l e m a . . . , o p . c i t . , p . 9 0 ;  y PIQUERAS,3 .  
La a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a  de e x p o r t a c i ó n . . . , o p . c i t . , p . 1 8 4 .
(1 5 )  CARNERO ARBAT, " C r i s i  i  b u r g e s i a . . . " ,  o p . c i t . ,  p .  1 0 6 .
(1 6 )  Es p r e c i s o  h a c e r  a lg u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  l a  e l a b o r a ­
c i ó n  d e l  c u a d r o :  *
a )  En l a  V a l I  cP A l b a i d a  se i n c l u y e n  d a t o s  de B e l l u s ,  
B e l g i d a  y B e n ig a n im .  En l a  Cana l  de N a v a r r é s :  Xe-  
11a y E s t u b e n y •
b )  En 1 7 9 6 ,  se han i n c l u i d o  en l o s  m u n i c i p i o s  r e s p e c ­
t i v o s  l o s  l u g a r e s  d i s p e r s o s ,  p o s t e r i o r m e n t e  i n c o r -
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p o r a d o s  o d e s a p a r e c i d o s :
A l b o i  e s t á  i n c l u i d o  en E l  Genovés 
R u s s a f a ,  en V a l e n c i a  
Sans ,  en L 'E n o v a
T o s s a l e t  y B e r f u l l ,  en R a f e l g u a r a f  
T o r r e t a , F a l d e t a  y Abad,  en M a n ue l  
A l c S s s e r ,  en A l b e r i c  
M o n t o r t a l ,  en M a s s a la v e s  
P u j o l ,  en Ben im us lem  
R e s a l a n y ,  en L ' A l c u d i a .
c )  Los p u e b l o s  de 1796 s e ñ a l a d o s  con un s  r e p r e s e n t a n  
una c i f r a  i n f e r i o r  a l a  r e a l  p u e s t o  que no c o n t a b i ­
l i z a n  l a s  e x p a n s i ó n  desde  1 7 5 3 .  En muchos de e l l o s  
se ha sumado l a  c a n t i d a d  i n d i c a d a  p o r  Mateu  T o r t o -  
sa como c o r r e s p o n d i e n t e  a l  aumento  de s u p e r f i c i e .
d)  La c i f r a  de C o rb e ra  en 1796 e s t á  o b v ia m e n te  s o b r e -  
v a l o r a d a ;  s e g u ra m e n te  i n c l u y e  F o r t a l e n y , P o l im y a  y 
R i ó l a .
e)  B a jo  e l  e p í g r a f e  ” o t r o s ”  se i n c l u y e :
L ' H o r t a :  A l b u i x e c , M a s s a l f a s s a r , M a s s a m a g r e l l ,  La Po-  
b l a  de F a r n a l s  y S e d a v í  
Camp de M o r v e d r e :  B e n a v i t e s  y Q u a r t e l l  
La S a f o r :  X e r e s a , M i r a m a r , D a i m u s  y Guardamar en 1 8 8 6 ;  
y l o s  mismos más B e l l r e g u a r t  y P i l e s  en 
1912 y 1 9 2 0 .
f )  Según 3 . L .  P e s e t  y M. P e s e t :  M u e r t e  en E sp a ñ a . . . , o p . 
c i t . ,  p . 5 1 ,  en l a  zona de R a f e l b u n y o l - P u g o l - M a s s a m a -  
g r e l l  e x i s t í a n  ya en e l  s i g l o  X V I I I  i m p o r t a n t e s  a r r o ­
z a l e s .  En c a m b io  e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z  en e l  Camp d e l  
T u r i a  que f u e  c o n s i d e r a b l e  en l a  p r i m e r  m i t a d  d e l  
X V I I I  f u e  p r o h i b i d o  p o r  e l  monarca  en 1769 ( p a g . 4 2 ) .
g )  Las  f l u c t u a c i o n e s  a n o r m a le s  e n  P i c a s s e n t  y V a l e n c i a  
e n t r e  1912 y 1920  e s t á n  r e l a c i o n a d a s  e n t r e  s í :  se t r a ­
t a  de un c a m b io  en l a  a s i g n a c i ó n  de l a  s u p e r f i c i e  c u l ­
t i v a d a  de uno a o t r o  m u n i c i p i o .
( 1 7 )  GARRABOU, o p . c i t . ,  p . 9 2 .
( 1 8 )  Los f o n d o s  d o c u i i r e r t ta le s  s o b r e  ‘■ A r r o c e s ”  c o n t e n i d o s  en l a  
S e c c ió n  K . G o b i e r n o  C i v i l  d e l  A r x i u  de l a  D i p u t a d o  P r o v i n ­
c i a l  de V a l e n c i a ,  t o d a v í a  i n e x p l o r a d o s ,  c o n t r i b u i r á n ,  s i n  
duda a c l a r i f i c a r  e s t a  c u e s t i ó n ,  a s í  como a l a  r e c o n s t r u c ­
c i ó n  de t o d a  l a  e v o l u c i ó n  a r r o c e r a  a l o  l a r g o  d e l  s i g l o  X IX .
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( 1 9 )  La c o m p a r a c ió n  de l o s  d a t o s  de 1860 con l o s  que d i s p o n e ­
mos p a r a  1864 m u e s t r a n  que l a  s u p e r f i c i e  c o n t i n ú a  aumen­
t a n d o  t a l  ve z  a l g o  más l e n t a m e n t e  p e ro  de manera u n i f o r ­
me y g e n e r a l .  Véase B05CH 3 U L I A , M . ,  M em or ia  s o b re  l a  i n u n ­
d a c i ó n  d e l  3 ú c a r  en 1 8 6 4 , M a d r i d ,  1 8 6 6 ,  p p . 2 2 5 - 2 2 6 .
( 2 0 )  PESET,M y 3 . L . ,  M u e r t e  en E s p a ñ a . . . , o p . c i t . , p . 5 8 .
( 2 1 )  VIVES Y C IS C A R ,A . ,  B re ve  n o t i c i a  d e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z  c u a l  
se h a l l a  e s t a b l e c i d o  en e l  R e in o  de V a l e n c i a  d i r i g i d a  a ma­
n i f e s t a r  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  que hay p a ra  que se p ro p a g u e
en n u e s t r o s  campos e l  de l a  v a r i e d a d  l l a m a d a  de s e c a n o t d e l  
modo que se i n t e n t a . V a l e n c i a ,  1 8 3 3 ,  p . 3 3 .
( 2 2 )  R e a l  C o n s e jo  de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a  y C o m e r c io ,  " I n f o r m e  
s o b r e  e l  e x p e d i e n t e  d e l  c u l t i v o  de a r r o c e s ,  30 de m a rzo  de 
1 8 5 2 ” , B o l e t í n  O f i c i a l  d e l  M i n i s t e r i o  de F o m e n to , nS 96 y 
97 ( 1 8 5 3 ) ,  p p .2 1 9  y s s .
(2 3 )  AGUADO HIG0N,Ana M§, Cambio r u r a l  y b u r g u e s í a  a g r a r i a . E l  
S e ñ o r í o  de Sueca de l a  c r i s i s  d e l  Régimen S e ñ o r i a l  a l a  
R e v o l u c i ó n  B u rg u e s a  ( 1 7 5 0 - 1 8 7 3 ) , V a l e n c i a ,  1 9 8 4 .  F a c u l t a d  
de G e o g r a f í a  e H i s t o r i a ,  t e s i s  d o c t o r a l  i n é d i t a ,  p p .  503 
y s s .
( 2 4 )  A r c h i v o  R . S . E . A . P . V . , C - 9 5 , I , 8 ,  " I n f o r m e  de l a  C o m is ió n  de 
A g r i c u l t u r a ,  mayo 1 8 38 "
( 2 5 )  GARCIA MONERRIS, Rey y S e ñ o r . * . , o p . c i t . ,  p . 1 0 7 ;  y HERNAN­
D E Z ,T .M .  y PIQUERAS,3 . ,  " M a t e r i a l e s  p a ra  l a  h i s t o r i a  de 
l o s  p r e c i o s  en V a l e n c i a  d u r a n t e  e l  s i g l o  X I X " ,  E s t u d i s  7
( 1 9 7 8 ) ,  p p .  1 6 6 , 1 9 7  y 2 1 0 .
(2 6 )  MARTINEZ SANTOS IS E R N ,V . ,  Cara y c r u z  de l a  s e d e r í a  v a l e n ­
c i a n a  ( s o q l o s  X V I I I - X I X ) , V a l e n c i a ,  1 9 8 1 ,  p p . 1 6 6 ,  234 y236
(2 7 )  IB I DEM, p .  1 7 5 .
*
(2 8 )  MATEU TORTOSA, o p T c i t . ,  p .  1 7 2 .
(2 9 )  D U P U Y ,S .L . ,  " E s t a d o  a c t u a l  de l a  i n d u s t r i a  de l a  seda en 
E spaña :  m e d io s  de a u m e n t a r l a  y m e j o r a r l a " ,  B o l e t í n  E n c i c l o ­
p é d i c o  de l a  RSEAPV. V o l , I I ,  1 8 3 4 ,  p p . 2 6 6 - 2 7 2 .
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( 3 0 )  " S i  se  f a l t a s e  a l o  m andado . . .  ; s i  se o m i t i e s e  en l a  r e l a ­
c i ó n  a l g ú n  campo a r r o z a l ; s i  no e v i t a s e n  l o s  A l c a l d e s  y A- 
y u n t a m i e n t o s  l a s  c o n t r a v e n c i o n e s  p o r  l o s  m e d io s  que e s té n  
a su a l c a n c e  o d e ja s e n  de d a r  p a r t e  de l a s  que no puedan 
e v i t a r . . .  s u f r i r á n  i r r e m i s i b l e m e n t e  l a s  c u l t a s  y demás pe­
nas  que h u b i e r e  l u g a r . . . " ,  E d i c t o  de l a  S u b d e le g a c ió n  P ro ­
v i n c i a l  de Fomento  de l a  p r o v i n c i a  de V a l e n c i a , C o m i s i ó n  
R e g ia  de A r r o c e s ,  12 de f e b r e r o  de 1 8 4 4 .  Véase ta m b ié n  e l  
bando  d e l  G o b i e r n o  C i v i l  de 16 de d i c i e m b r e  de 1 8 34 .
(3 1 )  B A D I A , B . ,  M e m o r ia  s o b r e  l a  s i e m b r a  y p l a n t í o  d e l  a r r o z  en 
e l  R e in o  de V a l e n c i a ,  c o n fo rm e  a l a  e x p e r i e n c i a  de l o s  a -  
ños  t r a n s c u r r i d o s ,  1 8 2 4 . M a n u s c r i t o , A r c h i v o  R S E A P V ,C -7 2 ,V ,6 .
( 3 2 )  FONTANA, J o s e p , " L a  c r i s i s  a g r a r i a  de c o m ie n z o s  d e l  s i g l o  
X IX  y sus  r e p e r c u s i o n e s  en E sp a ñ a ” , H a c ie n d a  P ú b l i c a  Espa­
ñ o l a . 55 ( 1 9 7 8 ) ,  p p . 1 7 7 - 1 9 0 .  Véase ta m b ié n  LLOPIS AGELAN,
E . ,  " A l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a c e r c a  de l a  p r o d u c c i ó n  a g r a ­
r i a  c a s t e l l a n a  en l o s  ú l t i m o s  v e i n t i c i n c o  años d e l  A n t i g u o  
R é g im e n " ,  I n v e s t i g a c i o n e s  E c o n ó m ic a s , 21 ( 1 9 8 3 ) , p p . 1 3 5 - 1 5 1 .
(3 3 )  BADIA, M e m o r ia  s o b r e  l a  s i e m b r a . . . , o p . c i t .
(3 4 )  A r c h i v o  RSEAPV, C - 8 7 , I , 7 .
(3 5 )  CAVANILLES, O b s e r v a c i o n e s . . . , o p . c i t . ,  V o l • I , p • 1 8 3 ; JAUBERT 
DE PASSA, C a n a le s  de r i e g o . . . , o p . c i t . ,  p . 5 9 5  r e p r o d u c e  es ­
t o s  m ismos c á l c u l o s . Sobre  l o s  p o s t e r i o r e s  d e b a te s  en t o r n o
a l a s  c i f r a s  de consumo de a g u a ,e n  l o s  que p a r t i c i p a r o n  J . B .  
P e y r o u n e t , A . S a n c h o , e t c . , vé a se  BOSCH J U L I A , Mem or ia  s o b r e  l a  
i n u n d a c i ó n . . . . o p . c i t . ,  p . 2 4 1 .
(3 6 )  E x p o s i c i ó n  y o b s e r v a c i o n e s  d o cum e n ta d a s  que en o p o s i c i ó n  a l  
I n f o r m e  d e l  C o n s e jo  de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a  y C om e rc io  dado 
en e l  e s p e d i e n t e  s o b r e  c u l t i v o  de a r r o c e s  en 30 de m arzo  de 
1852 o f r e c e  a l a  c o n s i d e r a c i ó n  de S .H .  l a  C o m is ió n  D e f e n s o r a  
de l a  R iq u e z a  A r r o c e r a  en e s t a  p r o v i n c i a , V a l e n c i a , 1 8 5 4 , I m p r e n  
t a  Jo s é  R i u s .
(3 7 )  A . D . P . V . ,  E - 3 , L e g , 3 5 , E x p . 5 3 2 .
(3 8 )  E l  o r d e n a m i e n t o  l o s  r i e g o s  d e s t i n a d o s  a l  a r r o z  f u e  i m p u l ­
sado p o r  l o s  p r o p i o s  o r g a n i s m o s  de l o s  r e g a n t e s . A s í  l a  Ju n ­
t a  de G o b ie r n o  de l a  A c e q u ia  d e l  Xúquer  e s t a b l e c í a  en 1872 
a lg u n a s  d i s p o s i c i o n e s  a l  r e s p e c t o :
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” 1 3 .  E l  e m b a ls e  de l a s  t i e r r a s  a r r o z a l e s  d e b e r á  
p r e c i s a m e n t e  h a c e r s e  c o n d u c ie n d o  e l  agua a cada 
campo p o r  m e d io  de r e g a d e r a s  p a r a  que l a  tomen a 
b o q u e ra  y no con d e s b o r d e  de l o s  m árgenes  como 
en e l  d í a  su ce d e  en v a r i o s  p u n t o s * . .
2 9 .  P a ra  que pueda c u m p l i r s e '  l o  p r e v e n i d o  en l a  
d i s p o s i c i ó n  a n t e r i o r ,  l o s  s e ñ o r e s  A l c a l d e s  de l o s  
p u e b l o s ,  a u s i l i a d o s  ( s i c )  de l a s  J u n t a s  de V i g i ­
l a n c i a ,  d i s p o n d r á n  que t o d o s  l o s  b r a z a l e s  o a ce ­
q u i a s  comunes de r i e g o ^ e s t é n  l i m p i a s  y c o r r i e n t e s  
p a r a  que e l  agua pueda d i s c u r r i r  l i b r e m e n t e  p o r  
l a s  m is m a s .
3 i .  Los m ismos s e ñ o r e s  A l c a l d e s  y J u n t a s  de V i g i ­
l a n c i a  o r d e n a r á n ,  p o r  m e d io  de bandos p ú b l i c o s ,  
que t o d o s  l o s  d u e ñ o s ,  a r r e n d a t a r i o s  o c u l t i v a d o ­
r e s  de l o s  campos de a r r o z ,  d e je n  l i m p i a s ,  e s p e -  
d i t a s  ( s i c )  y en d i s p o s i c i ó n  de r e c i b i r  e l  agua 
a b o q u e r a  p a ra  sus campos,  l a s  r e g a d e r a s  de l o s  
m ism o s ,  d u r a n t e  l o s  meses de e n e r o  y f e b r e r o . . . 11 
A . D . P . V . ,  F o m e n t o / A g r i c u l t u r a , L e g • 1 23 .
En c u a l q u i e r  ca so  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  r i e g o  a l c a n z o  un 
e l e v a d o  g ra d o  de r a c i o n a l i z a c i ó n ,  l o  c u a l  se h a c í a  p a r t i ­
c u l a r m e n t e  e v i d e n t e  en é p o ca s  de s e q u í a :  "Es c i e r t o  que 
en l a  R i b e r a  A l t a  hay mucho esmero en l o s  r i e g o s . C a d a  a -  
r r o z a l  no toma más que l a  c a n t i d a d  p r e c i s a  de agua que se 
va g a s t a n d o  p o r  e v a p o r a c i ó n  y f i l t r a c i ó n 11, BDSCH J U L IA ,  
M e m o r ia  s o b r e  l a  i n u n d a c i ó n  . . . . o p . c i t . ,  p . 2 4 2 .
(3 9 )  R I E R A , J . ,  E s t u d i o s  y d o cu m e n to s  s o b re  a r r o z  y p a lu d i s m o  en 
V a l e n c i a  ( s i g l o  X V I I I ) . Va l l a d o l i d ,  1 9 83 ,  p p . 1 8 3 - 1 8 5 .
(4 0 )  A r c h i v o  RSEAPV, C - 9 5 , I , 8 .
(4 1 )  R e a l  C o n s e jo  de A g r i c u l t u r a , 11 I n f o r m e  s o b r e  e l  e x p e d i e n t e . . .  
o p . c i t . ,  p . 2 1 5 .
(4 2 )  A r c h i v o  RSEAPV, C - 4 7 , I , 4  y C - 7 B , I I , 3 .
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(4 3 )  La J u n t a  de A ra r íc fe les  r e s p o n d í a  a s í  a l a  p e t i c i ó n  de p r o ­
h i b i c i ó n  de i m p o r t a c i o n e s :  "L a  J u n t a  e s t á  s e g u ra  que s i  
n u e s t r o  a r r o z  se c o n d u j e r a  a d i c h o s  p u n t o s ,  no se c o n s u m i ­
r í a  en C a t a lu ñ a  a r r o z  e x t r a n j e r o ,  y no s u c e d ie n d o  a s í  es
de i n f e r i r ,  o que n u e s t r a  c o s e c h a  no a l c a n z a  a c u b r i r  t o ­
das n u e s t r a s  n e c e s i d a d e s  o que n u e s t r o  a r r o z  t i e n e  a l g u ­
na c u a l i d a d  que no a g ra d a  a l  c o n s u m id o r  y p o r  eso p r e f i e ­
r e  e l  e x t r a n j e r o  aunque más c a r o ,  o que e l  a r r o z  de esa 
p r o v i n c i a  ( V a l e n c i a )  no se c o n o ce  o no se l l e v a  a C a t a l u ­
ña n i  a n i n g ú n  o t r o  p u e s t o ,  o que l o s  buques  c a t a l a n e s  
h a c i e n d o  sus  n a v e g a c i o n e s  a I t a l i a ,  c a r g a n  a r r o z  p a r a  no 
v e n i r s e  en l a s t r e . . . N o  debe e s p e r a r s e  que de l a s  o t r a s  
p r o v i n c i a s  v a y a n  a V a l e n c i a  a b u s c a r  e l  a r r o z  s i n o  cuando 
haya  r e l a c i o n e s  r e c í p r o c a s  y ca m b io  de unas p r o d u c c i o n e s  
p o r  o t r a s ;  p e r o  nb h a b ie n d o  e sa s  r e l a c  o n e s ,  l a  p r o v i n c i a  
p r o d u c t o r a  debe c u i d a r  de l l e v a r  su a r r o z  a l o s  p u n t o s  de 
consumo y m e rc a d o s  n a c i o n a l e s  p a r a  q u i t a r  l a  v e n t a  a l o s  
e x t r a n j e r o s ” , A r c h i v o  RSEAPV, C - 7 8 , I I , 3 .
( 4 4 )  ALVAREZ GUERRA, 3 . ,  C u l t i v o  d e l  a r r o z  a n e g a d o t y de secano
o de m o n te  y de sus  usos en l a  economía  d o m e s t i c a . e n  l a  me­
d i c i n a  y l a s  a r t e s , M a d r i d ,  184G, p . 4 1 .
(4 5 )  VIVES Y C ISC AR,B re v e  n o t i c i a . . . , o p . c i t . ,  p p . 3 8 - 4 3 ,
( 4 6 )  ESPEJO, Z o i l o ,  ” C u l t i v o  d e l  a r r o z  de s e c a n o ” , G a c e ta '  A g r í c o l a  
D e l  M i n i s t e r i o  de F o m e n to , v o l , V  ( 1 8 8 6 ) ,  p p ,  2 9 0 - 2 9 4 .
( 4 7 )  VILLORA R E Y E R 0 ,M .L . ,  MSobre  l a  l i b r e  i n t r o d u c c i ó n  d e l  a -  
r r o z  en V a l e n c i a ” , I  C ong re so  de H i s t o r i a  d e l  P a ís  V a l e n c i a ­
no , V a l e n c i a ,  1 9 7 4 ,  v o l .  I V ,  p p .  1 7 5 - 1 7 6 .
(4 8 )  IB IDEM, p .  1 6 8 .
( 4 9 )  TORTELLA CASARES,G. e t  a l . . R e v o l u c i ó n  b u r g u e s a . o l i g a r q u í a  
y c o n s t i t u c i o n a l i s m o  ( 1 8 3 4 - 1 9 2 3 ) . B a r c e l o n a , 1 9 8 1 , p p . 148 y
s s .  S o b re  e l  a r a n c e l  de 1869 y sus  p r e c e d e n t e s ,  v é a se  GUINNER, 
A . ,  ” La p o l í t i c a  c o m e r c i a l  de España en l o s  ú l t i m o s  d e ce ­
n i o s ” , en ESTAPE RODRIGUEZ,F ( e d ) ,  T e x t o s  o l v i d a d o s , M a d r i d ,  
1 9 7 3 ,  I n s t i t u t o  de E s t u d i o s  F i s c a l e s ,  p p . 2 6 1 - 2 6 9 .
(5 0 )  NADAL FARRERAS,3 . , C o m e rc io  e x t e r i o r  con Gran B r e t a ñ a  ( 1 7 7 7 -  
1 9 1 4 ) , M a d r i d ,  1 9 7 8 , I n s t i t u t o  de E s t u d i o s  F i s c a l e s ,  p . 9 1 .
T a n to  e s t e  a u t o r  como T o r t e l l a  se oponen en e s t e  s e n t i d o  a 
J . V i c e n s  q u ie n  c o n s i d e r a  que se t r a t a  de una e ta p a  p le n a m e n ­
t e  l i b r e c a m b i s t a : V e a s e  M a n ua l  de H i s t o r i a  Económ ica  de Espa­
ña , B a r c e l o n a ,  1 9 7 2 .
( 5 1 )  PRADOS DE LA ESCOSURA,L., ” La e v o l u c i ó n  d e l  c o m e r c io  e x t e ­
r i o r , 1 7 9 0 - 1 9 2 9 ” , P £ g j l e ^ j d e - _Ejconomía_-E £ £ a ñ o l¿ ,  20 ( 1 9 8 4 ) ,  
p . 1 3 8 .  En e s t e  c o n t e x t o  de p r o s p e r i d a d  c o m e r c i a l  l a  Admi­
n i s t r a c i ó n  r e c o n o c í a  l o s  e s c a s o s  i n t e r c a m b i o s  de a r r o z .
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En su p o l í t i c a  de f a v o r e c e r  l a  i m p o r t a ­
c i ó n  d e l  m ism o ,  e l  R ea l  C o n s e jo  p r o p o n í a  dos v í a s  de 
p e n e t r a c i ó n :  a t r a v é s  d e l  p u e r t o  de C á d iz  que s o s t e n í a  
un i n t e n s o  t r á f i c o  con A s i a ,  y a t r a v é s  d e l  de M a la g a ,  
donde  b a r c o s  e x t r a n j e r o s  c a rg a b a n  p a s a s ,  a lm e n d r a s ,  e t c .  
s i n  t r a s p o r t a r  nada en e l  v i a j e  de v u e l t a .  Véase R ea l  
C o n s e jo  de A g r i c u l t u r a ,  " I n f o r m e . . . " , o p . c i t . , p . 1 6 9 .
(5 2 )  IB IDEM
(5 3 )  IB  IDEM , p .  165
(5 4 )  IB IDEM, p .  162
(5 5 )  E l  t e x t o  de M . L .  V i l l o r a  c i t a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  y que 
s i g u e  s i e n d o  f u n d a m e n t a l  p a r a  e x p l i c a r  l o s  p ro b le m a s  
d e l  a r r o z  h a c i a  l a  m i t a d  d e l  s i g l o ,  no hace r e f e r e n c i a ,  
s i n  e m b arg o ,  a l o s  dos t e x t o s  f u n d a m e n t a l e s  de esa épo­
c a :  e l  I n f o r m e  d e l  R ea l  C o n s e jo ,  e s c r i t o  d e l  c u a l  a r r a n ­
ca t o d o  e l  p r o b l e m a ,  y l a  E x p o s i c i ó n . . .  de l a  C o m is ió n  
D e f e n s o r a ,  l a  p r i m e r a  y más c o m p le ta  r e s p u e s t a  a a q u e l .
(5 6 )  C i t a d o  en E x p o s i c i ó n . . . , o p . c i t . ,  p .2D
(5 7 )  IBIDEM , p • 10
(58 )  GIRALT RAVENTOS, E. ,  " I n t r o d u c c i ó n  d e l  guano como f e r ­
t i l i z a n t e  en e l  P a ís  V a l e n c i a n o  y en C a t a l u ñ a "  en Dos 
e s t u d i o s  s o b r e  e l  P a ís  V a l e n c i a n o , V a l e n c i a ,  1 9 7 9 , p p . 7 8 - 7 9
(59 )  DANVILA Y COLLADO,F. , M e m or ia  s o b r e  e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z  
en e l  R e in o  de V a l e n c i a , V a l e n c i a , 1B53 , p p . 4 2 - 4 3 :  "Se 
e m p le a ,  aunque i n d i s t i n t a m e n t e ,  y s i n  más p r o p o r c i o n e s  
que l a s  m a rc a d a s  p o r  e l  c a p r i c h o  o l a s  p o s i b i l i d a d e s  
d e l  c o l o n o ,  t o d o s  l o s  e s t i é r c o l e s .  Sobre  e s t o  no hay r e ­
g l a ,  campo de l a  m a r j a l  se ha abonado e s t e  año a r a z ó n  
de c u a r e n t a  q u i n t a l e s  de e s t i é r c o l  común p o r  c a h i z a d a .
No debo p a s a r ^ p o r  a l t o  e l  m é todo  que s i g u e n  a lg u n o s  i n ­
t r o d u c i e n d o  e l  ganado  en e l  campo, y d e j á n d o l o  a l l í  de 
m a ja d a  p a r a  que l e  a b o n e .  M é todo  muy c o n v e n i e n t e  s i  
p u d i e r a  e s t a r  d u r a n t e  a l g ú n  t i e m p o ,  p e ro  como es t a n  c o r ­
t a  su e s t a n c i a  y e l  e s t i é r c o l  se d e s v i r t ú a  p o r  h a l l a r s e
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a l a  i n t e m p e r i e ,  apenas es ú t i l  t a l  c u i d a d o . . . No 
puedo  c o n s i g n a r  n in g ú n  m é todo  n i  r e g l a  o b s e r v a d o  
p o r  l a  g e n e r a l i d a d  de l o s  l a b r a d o r e s  de l a  R i b e r a  
p r o c e d i e n d o  l a  m a y o r í a  según  r u t i n a ,  c a p r i c h o  o 
c a p i t a l ”
(6 0 )  E x p o s i c i ó n  y o b s e r v a c i o n e s . . . , o p • c i t • , p •2 6 •  La c a p a ­
c i d a d  de m a n io b r a  de l o s  i n t e r e s e s  i n g l e s e s  s o b r e  l a  
p o l í t i c a  c o m e r c i a l  e s p a ñ o la  p a r e c e  que f u e  g ra n d e  du ­
r a n t e  e s t a  é p o c a ;  véase  NADAL FARRERAS,D., C om erc io  
e x t e r i o r . . . , o p . c i t • , p p . 8 7 - 8 8  y 1 1 3 - 1 3 5 .
(6 1 )  C i t .  en R e a l  C o n s e jo  de A g r i c u l t u r a ,  " I n f o r m e  s o b r e  
e l  e x p e d i e n t e . . . " ,  o p . c i t • , p •174
(6 2 )  E x p o s i c i ó n  y o b s e r v a c i o n e s . . . «o p . c i t . ,  p p . 1 3 - 1 4 .  E l  s u b -
.r a y a d o  es d e l  o r i g i n a l .
(6 3 )  E n t r e  l o s  num ero so s  t e s t i m o n i o s  de l a  época s o b r e  l a  
n e c e s i d a d  y m e d io s  de c o n f i g u r a r  un mercado  i n t e r i o r ,  
e n t r e s a c a m o s  dos e je m p l o s  s i g n i f i c a t i v o s .  J o v e l l a n o s  
c l a s i f i c a b a  l a s  t r a b a s  a l a  c i r c u l a c i ó n  i n t e r i o r  de l o s  
p r o d u c t o s  d e n t r o  de l o s  " e s t o r b o s  p o l í t i c o s  o d e r i v a ­
dos de l a  l e g i s l a c i ó n " :  " . . . l a  c o n c u r r e n c i a  de unos y 
o t r o s  p r o d u c i r á  l a  a b u n d a n c ia  y d e s t e r r a r á  e l  m o n o p o l i o ,  
y p o r  e s t e  m e d io  t a n  s e n c i l l o  y t a n  j u s t o ,  h a r t o  m e jo r  
que p o r  t o d o s  l o s  a r b i t r i o s  de l a  p r u d e n c i a  m u n i c i p a l ,  
se l o g r a r á  a q u e l l a  b a r a t u r a ,  que es su p r i m e r  o b j e t o . . . "  
DG\/ELLANÜS,G.IV1. d e ,  I n f o r m e  s o b r e  l a  Ley A g r a r i a , B a r ­
c e l o n a ,  1 9 6 8 .  Décadas más t a r d e ,  F l o r e z  E s t r a d a  abun d a ­
ba en l o  m ism o:  " S i  l a  a u t o r i d a d  i n t e r v i e n e  d i r e c t a  o 
i n d i r e c t a m e n t e  con p r o h i b i c i o n e s ,  m o n o p o l i o s ,  p r i v i l e ­
g i o s ,  p r e f e r e n c i a s ,  t a s a s . . .  en vez de p r o m o v e r  l a  a b un ­
d a n c i a ,  l a  i m p e d i r á ;  en vez de a b a r a t a r  l o s  p r e c i o s ,  l o s  
e n c a r e c e r á ;  en vez  de a c e l e r a r  l a  p r o d u c c i ó n ,  l a  r e t a r ­
d a r á .  La l i b e r t a d  de c a m b ia r  l o s  a r t í c u l o s . . .  es t a n  ne ­
c e s a r i a  a los *~ "p rog resos  de l a  i n d u s t r i a ,  como l a  l i b e r ­
t a d  misma de p r o d u c i r l o s "  ( p . 5 D ü ) ;  FLOREZ ESTRADA,A.
C u rso  de eco no m ía  p o l í t i c a , M a d r i d  1 9 8 0 , ( e d .  f a c s í m i l ) ,  
p p .  4 9 7 -5 0 2  y 7 0 5 - 7 6 1 ,  v o l . I I . O t r o s  e s c r i t o s  de l a  épo­
ca s o b r e  e s t a  c u e s t i ó n  deben e n c o n t r a r s e  c i t a d o s  en
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FONTANA LAZARO,3 . ‘‘ F o rm a c ió n  d e l  m ercado  n a c i o n a l  y 
toma de c o n c i e n c i a  de l a  b u r g u e s i a " ,  en Cambio e co nó ­
m ic o  y a c t i t u d e s  p o l í t i c a s  en l a  España d e l  s i g l o  X I X » 
B a r c e l o n a ,  1 9 7 3 ,  p p ,  19 y s s ,
( 6 4 )  R e a l  C o n s e jo  de A g r i c u l t u r a ,  o p ,  c i t , ,  p . 1 6 4
( 6 5 )  Un r e p a s o  b i b l i o g r á f i c o  a l a  c u e s t i ó n  de l a  f o r m a c i ó n  
d e l  m ercado  n a c i o n a l  en EsparP puede e n c o n t r a r s e  en: 
A R ACIL ,R ,  y GARCIA B0NAFE,M. ( e d s . ) ,  L e c t u r a s  de H i s ­
t o r i a  e co n ó m ic a  de E sp a ñ a , B a r c e l o n a ,  1 9 7 7 , v o l . I I ,
p p .  4 2 7 - 4 3 0 .
(6 6 )  ANES,G . ,  Las c r i s i s  a g r a r i a s  en l a  España m o d e rn a , Ma­
d r i d ,  1 9 7 0 , p p .  299 y s s .
(6 7 )  FONTANA LAZARO, " F o r m a c ió n  d e l  m e r c a d o . . . 11, o p . c i t . ,  
p p .  4 9 - 5 2 .  En " C o la p s o  y t r a n s f o r m a c i ó n  d e l  c o m e rc io  
e x t e r i o r  e s p a ñ o l  e n t r e  1792 y 1 8 2 7 .  Un a s p e c t o  de l a  
c r i s i s  de l a  e conom ía  d e l  A n t i g u o  Régimen en E s p a ñ a " ,  
Moneda y C r é d i t o , n9 115 ( 1 9 7 0 ) ,  e s t e  mismo a u t o r  c o n ­
s i d e r a  l a  t r a s c e n d e n c i a  de l o s  ca m b io s  en e l  c o m e r c io  
e x t e r i o r  en l a s  décadas  i n i c i a l e s  d e l  s i g l o  a t r a v é s  
de sus  m a n i f e s t a c i o n e s  más i m p o r t a n t e s :  s i m p l i f i c a c i ó n  
de f l u j o s  c o m e r c i a l e s , d e s a p a r i c i ó n  de l a s  r e e x p o r t a c i o ­
nes a l  m e rcad o  c o l o n i a l  y d i s m i n u c i ó n  de l a s  e x p o r t a ­
c i o n e s  •
(6 8 )  S o b re  l a s  b a ses  a r a n c e l a r i a s  p a r a  e l  c o m e r c i o  p e n i n s u -  
l a s  con l a s  c o l o n i a s ,  puede v e r s e :  MALUQUER DE MOTES,3.  
" E l  m ercado  c o l o n i a l  a n t i l l a n o  en e l  s i g l o  X I X " , e n  NA­
D A L ,3 .  y TORTELLA,G. ( e d s . ) ,  A g r i c u l t u r a , C om erc io  c o l o ­
n i a l  y c r e c i m i e n t o  e co nó m ico  en l a  España c o n te m p o r á n e a , 
B a r c e l o n a ,  1 9 7 4 ,  p p .  345 y s s .
(6 9;) GARRAB0U,R. "y^SANZ FERNANDEZ, 3 . ,  " L a  a g r i c u l t u r a  e s o a -  
ñ o l a  d u r a n t e  e l  s i g l o  X IX :  ¿ i n m o v i l i s m o  o c a m b io ? " ,  en 
H i s t o r i a  a g r a r i a  de l a  España c o n t e m p o r á n e a . 2 . E x p a n s ió n  
y c r i s i s  ( 1 8 5 0 - 1 9 0 0 ) , B a r c e l o n a ,  1 9 8 5 , p p .  13 y s s .
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( 7 0 )  ARTDLA,Manue l  ( d i r . ) ,  Los f e r r o c a r r i l e s  en España ,  1 8 4 4 -1 9 4 3  
M a d r i d ,  1 9 7 8 ,  2 v o l s .  GOMEZ MENDOZA,A.,  F e r r o c a r r i l e s  y cambio  
e c o n ó m ic o  en E s p a ñ a .  1 8 5 5 - 1 9 1 3 , M a d r i d ,  1 9 8 2 ,  p .  1 8 5 .  Puede 
v e r s e  t a m b i é n  p a r a  una e v a l u a c i ó n  c u a n t i t a t i v a  de l o s  i n t e r ­
c a m b io s  i n t e r i o r e s ,  d e l  mismo a u t o r :  F e r r o c a r r i l e s  y mercado 
i n t e r i o r  en España ( 1 8 7 4 - 1 9 1 3 ) . V o l . I :  C e r e a l e s ,  h a r i n a s  y V i ­
n o s . M a d r i d ,  1 9 8 4 .  La a p o r t a c i ó n  d e l  f e r r o c a r r i l  a l a  a r t i c u ­
l a c i ó n  d e l  c o m e r c i o  i n t e r i o r  f u e  d e c i s i v a ;  vé a s e  F e r r o c a r r i l e s  
y c a m b i o . . . . o p .  c i t . ,  p p .  191 y s s .  Sobre  l a  n e g a t i v a  i n f l u ­
e n c i a  de l a s  a t r a s a d a s  e s t r u c t u r a s  d e l  t r a n s p o r t e  a n t e r i o r  a l  
f e r r o c a r r i l ,  v é a s e :  R IN G R 0S E ,D .R . , Los t r a n s p o r t e s  y e l  e s t a n ­
c a m ie n t o  e co n ó m ic o  de España ( 1 7 5 0 - 1 8 5 0 ) . M a d r i d ,  1 9 7 2 , p p .  1 4 ^ ^
(7 1 )  PRADOS DE LA ESC0SURA,L . ,  C om e rc io  e x t e r i o r  y c r e c i m i e n t o  e -  
c o n ó m ic o  en E s p a ñ a .  1 8 2 6 - 1 9 1 3 .  T e n d e n c ia s  a l a r g o  p l a z o , f t a -  
d r i d ,  1 9 8 2 ,  p p .  27 y s s .
(7 2 )  SANCHEZ-ALBORNOZ,N., ” La l e g i s l a c i ó n  p r o h i b i c i o n i s t a  en m a te ­
r i a  de i m p o r t a c i ó n  de g r a n o s ,  1 8 2 0 - 1 8 6 8 ” , en Las c r i s i s ? d e  sub­
s i s t e n c i a s  de España  en e l  s i g l o  X I X . R o s a r i o ,  1 9 63 ,  p .  4 5 .
E s t e  a u t o r  t i e n e  una v i s i ó n  e x c e s i v a m e n t e  t r a d i c i o n a l  de e s t e  
p r o b l e m a :  ” En E s p a ñ a ,  re c o rd e m o s  que l a s  c r i s i s  de s u b s i s t e n ­
c i a  de 1857 y 1 8 6 8 ,  p o r  su a m p l i t u d ,  p o r  sus  r e p e r c u s i o n e s  e -  
c o n ó m ic a s  y s o c i a l e s ,  p o r  sus  c o n s e c u e n c ia s  d e m o g r á f i c a s ,  e q u i ­
v a l e n  a l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  de l a  misma í n d o l e  o c u r r i d o s  en 
F r a n c i a ,  p o r  e j e m p l o ,  un s i g l o  o dos a t r á s .  E l  A n t i g u o  Régimen 
e c o n ó m ic o  e r a  un hueso  d u ro  de r o e r ” , SANCHEZ-ALBORNOZ, ” La 
i n t e g r a c i ó n  d e l  m e rcad o  n a c i o n a l .  España e I t a l i a ” , en NADAL,
3 .  y TORTELLA,G. ( e d s . ) ,  A g r i c u l t u r a ,  c o m e r c io  c o l o n i a l . . . ;
Op. c i t . ,  p .  1 6 6 .  S ob re  l o s  i n i c i o s  y l a  c o n s o l i d a c i ó n  de l a  
l e g i s l a c i ó n  p r o h i b i c i o n i s t a ,  v é a s e  GARRABOU,Ramón, ” La i n f o r ­
m a c ió n  a r a n c e l a r i a  s o b r e  e l  c o m e r c io  de c e r e a l e s  y de l a n a  de 
1 8 4 7 .  D a to s  p a r a  l a  h i s t o r i a  de l a  f o r m a c i ó n  d e l  mercado  i n t e ­
r i o r ” , A g r i c u l t u r a  y S o c i e d a d . na 10 ( 1 9 7 9 ) ,  p p .  3 2 9 - 3 3 8 .
(7 3 )  GARRABOU y SANZ FERNANDEZ, " L a  a g r i c u l t u r a  e s p a ñ o l a . .  
o p .  c i t . ,  p .  3 3 .
( 7 4 )  GARCIA S A N Z ,A . ,  ” f r i s i s  de l a  a g r i c u l t u r a  t r a d i c i o n a l  y r e ­
v o l u c i ó n  l i b e r a l  - ^ 1 8 0 0 - 1 8 5 0 ” , ero GARCIA SANZ, y GARRABOU ( e d s . )  
H i s t o r i a  a g r a r i a . . . , o p .  c i t . ,  p p .  8 7 - 9 2 .
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( 7 5 )  En e l  caso  de I t a l i a ,  e s t a  c u e s t i ó n  ha r e c i b i d o ,  p o r  
l a s  p e c u l i a r e s  c i r c u n s t a n c i a s  que i m p l i c a  l a  u n i f i c a c i ó n  
p o l í t i c a ,  una m ayor  a t e n c i ó n ;  véase  SERENI, E m i l i o , C a p i -  
t a l i s m o  y m ercado  n a c i o n a l , B a r c e l o n a , 1 9 8 0 , p . 85
( 7 6 )  \ l e a s e  un resumen de l a s  d i s t i n t a s  p o s t u r a s  en \ / ILL0RA 
REYERO, " S o b r e  l a  l i b r e  i n t r o d u c c i ó n . . . " , o p . c i t . , p p . 168 
y s s . ,  a s í  como una r e l a c i ó n  de l o s  a r t í c u l o s  a p a r e c i d o s  
en l a  p r e n s a  de l a  época s o b r e  e l  tem a .
( 7 7 )  IB I D E M , p p .  1 7 5 -1 7 6
( 7 8 )  S o b re  l a  c r i s i s  s e d e ra  de 1854 y sus c o n s e c u e n c i a s ,  véan ­
s e :  MARTINEZ SANTOS,V. ,  Cara y c r u z  de l a  s e d e r í a . . . , o p . 
c i t . ,  p p .  239 y s s . ;  y AZAGRA R 0 S , J . ,  E l  b i e n i o  p r o g r e ­
s i s t a  en V a l e n c i a .  An á l i s i s  de una s i t u a c i ó n  r e v o l u c i o ­
n a r i a  a m e d ia d o s  d e l s i q l o  XIX ( 1 8 5 4 - 1 8 5 6 ) , V a l e n c i a , 1 9 78 ,  
p p .  66 y s s .
( 7 9 )  A. RSEAPV, C- 1 6 7 , V I , 5
( 8 0 )  A . G . M . A . ,  L e g .  6 2 ,  Exp.  6 .
( 8 1 )  A. RSEAPV, C - 1 6 7 , V I , 5 .  La C o m is ió n  que r e d a c t ó  l a  Memo­
r i a ,  e s t a b a  co m p ue s ta  p o r :  V i c e n t e  L i n a r e s ,  F r a n c i s c o  
D a n v i l a ,  Ja im e  S a l e s ,  L u i s  C o r c e t ,  F e l i c í s i m o  L l ó r e n t e ,
y A l e j a n d r o  B u ch a ca .
(8 2 )  A . G . M . A . ,  L e g . 6 2 , Exp. 6 .  S o l i c i t u d e s  de 1861 y 1 8 6 4 .
( 8 3 )  " C r i s i  i  b u r g e s i a  c o n s e r v a d o r a . . . " , o p . c i t . , p p . 9 8 - 1 1 3 ,  
y "L a  g r a n  d e p r e s s i ó . . . " , o p • c i t . ,  p p .  9 9 - 1 2 8 .
( 8 4 )  " C r i s i  i  b u r g e s i a . . . " , o p . c i t . , p . 105 .
(8 5 )  De t o d o s  m odos ,  e l  de scen so  de l o s  p r e c i o s  no f u e  n i  r e ­
p e n t i n o  n i  p r o f u n d o .  La s e r i e  s i g u i e n t e  m u e s t r a  más b ie n  
un c i e r t o  e q u i l i b r i o  que se c o n v i e r t e  en l e n t o  d e c l i v e :
1870 ----------------  4 5 '8 8 1878 -------- -------- 4 6 '5 6
1 8 7 1 ---------- -----  4 8 '7 5 1879 -------- -------- 4 7 '5 5
1872 ---------- -----  4 6 '6 5 1880 -------- -------- 4 8 ' 7 0
1873 ---------- -----  4 5 '0 3 1 8 8 1 -------- -------- 4 5 '3 7
1874 ----------------  4 7 '2 4 1882 -------- -------- 4 5 '3 0
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4 4 '4 9  1883------------------  4 5 ' 3 0
4 4 '4 4  1884------------------  4 5 ' 2 3
4 6 '  60 1885------------------  4 5 ' 2 3
1886 ----------------  4 2 '  00
( e x p r e s a d o  en p t s .  p o r  100 k g . )
La C r i s i s  A r r o c e r a .  A c ta s  y D ic tá m e n e s  de l a  C o m is ió n  e r e -
ada p o r R .D .  de 20 de j u l i o  de 1886 p a r a  e s t u d i a r l a  s i -
t u a c i ó n d e l  c u l t i v o  y p r o d u c c i ó n  d e l  a r r o z  en l a s p r o v i n -
c i a s  de L e v a n t e .  M a d r i d .  1 8 8 7 .  p .  2 3 3 .
(8 6 )  Los  t e x t o s  de La C r i s i s  A r r o c e r a . . .  , o p .  c i t * ,  c o n s t i t u y e n  
l a  f u e n t e  p r i n c i p a l  en l a  que T .  C a rn e ro  basa  su e s t u d i o ;  
p e r o  l a  a u t o r a  ha u t i l i z a d o ,  s o b r e  t o d o ,  e l  d i c t a m e n  de l a  
M a y o r í a  de l a  C o m is ió n  y e l  v o t o  p a r t i c u l a r  de E. G a r c í a  
C o n f o r t e ,  cuando  e l  i n f o r m e  de l a  M i n o r í a  p r e s e n t a  d a t o s
de sumo Í n t e r e s  y una i n t e r p r e t a c i ó n  d i s t i n t a  de l a  c r i s i s *
( 8 7 )  CARNERO ARBAT, n C r i s i  i  b u r g e s i a *  • • 11, o p .  c i t . ,  p .  1 0 9 .
( 8 8 )  I b i d e m ,  p .  1 1 2 .
( 8 9 )  I b i d e m ,  p .  1 0 6 .
(9 0 )  Aunque hay que p o n e r  de m a n i f i e s t o  que d u r a n t e  e l  q u i n q u e ­
n io  de 1865 a 1 8 7 0 ,  l a  r e d  f e r r o v i a r i a  e s p a ñ o la  apenas  e xp e ­
r i m e n t a  v a r i a c i o n e s  de i m p o r t a n c i a .  H a b r í a  s i d o  en l o s  años 
1 8 60 -6 5  cuando  se h a b r í a  dado un i m p o r t a n t e  i m p u l s o  con e l  
s n la c e  de V a l e n c i a  y C a t a l u ñ a ,  y de C a t a lu ñ a  con l a  zona Can­
t á b r i c a .  V e a se :  CORDERO, R a m ó n , " E l  s i s t e m a  f e r r o v i a r i o  e s p a -  
l o l " ,  en ART0LA ( d i r . )  Los f e r r o c a r r i l e s  en E s p a ñ a . . *  , o p .  
: i t * ,  v o l .  1 ,  p p .  2 4 6 - 2 4 8 .
( 9 1 )  SANCHEZ-ALBORNOZ, España h ace  un s i g l o . . .  , o p .  c i t . ,  p p .
59 y 81 y  s s *
( 9 2 )  SERNA ALONSO,3 * ,  P re n s a  e i d e o l o g í a  a q r a r i s t a  en e l  P a í s  
T a l e n c i a n o :  a p r o t r ó - s i t o  de " L a  O p i n i ó n ”  ( 1 8 6 0 - 1 8 6 6 ) . Valen>- 





c i a t u r a  i n é d i t a ,  p p ,  3 5 0 - 3 5 1 ,
(9 3 )  R e a l  D e c r e t o  de 27 de n o v ie m b r e  de 1862*
( 9 4 )  M e m o r ia  s o b r e  l a  p r o d u c c i ó n  y c o m e rc io  d e l  a r r o z , V a l e n c i a  
1 8 6 7 ,  Im p ,  de E l  V a l e n c i a n o *
( 9 5 )  P a ra  v a l o r a r  c u a n t i t a t i v a m e n t e  e s t a  e x p o r t a c i ó n  co n ta m os  
con d a t o s  p a r a  e l  p e r í o d o  1 8 4 9 - 5 3 ,  en l o s  que a p a r e c e  c l a r a  
l a  e s c a s a  i m p o r t a n c i a  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  a r r o c e r a s  a u l t r a ­
m a r ,  en r e l a c i ó n  con e l  c o m e r c i o  i n t e r i o r :
(en  a r r o b a s )
C om e rc io  i n t e r i o r  
p o r  c a b o t a j e
E x p o r t a c i ó n  
a A m é r ic a
1849 5 2 0 . 0 9 3 1 1 .2 0 0
1850 8 3 4 . 8 8 9 -
1851 6 1 8 . 3 8 3 1 2 .7 6 8
1852 6 9 4 . 8 3 2 2 5 .9 1 8
1853 7 5 7 . 2 6 6 4 6 .2 5 2
F u e n t e :  E x p o s i c i ó n *  * * * o p .  c i t * ,  p .  4 9 .
Ademas, e l  a r r o z  v a l e n c i a n o  c o n sum id o  en Cuba e r a  una 
p a r t e  muy r e d u c i d a  d e l  t o t a l  de e s t e  a l i m e n t o ,  que i b a  d i r i ­
g i d o  s o b r e  t o d o  a l a s  c l a s e s  p o p u l a r e s  i s l e ñ a s  a n t e  l a  c a ­
r e s t í a  de l a  h a r i n a  i m p o r t a d a ;  l a  mayor  p a r t e  d e l  a r r o z  se 
a d q u i r í a  en l o s  E s ta d o s  U n id o s :  s i n  duda l o s  p r e c i o s  e l e v a ­
dos d e l  a r r o z  e s p a ñ o l ,  i n c r e m e n t a d o s  con l o s  c o s t e s  de t r a n s ­
p o r t e ,  s e r í a n  l o s  r e s p o n s a b l e s  de e s t e  h e c h o .  A s í ,  en 1845 
l a  e x p o r t a c i ó n  de a r r o z  v a l e n c i a n o  a Cuba f u e  d e :
n * . * 6 . 4 2 8  q u i n t a l e s  a c u e n t a  de 180 a 2 0 0 *0 0 0  q u i n t a ­
l e s  que de e s t e  a r t í c u l o  consume a n u a lm e n t e  l a  i s l a  cfee 
Cuba, s i e n d o  c a s i  en su t o t a l i d a d ,  de l o s  E s ta d o s  U n i ­
d o s ,  s i n  que e l  a r r o z  de V a l e n c i a  haya  l l e g a d o  a a d q u i ­
r i r  t o d a v í a  l a  p r e p o n d e r a n c i a  a que s i n  duda debe a s p i ­
r a r  en e l  t r a f i c o  con l a  r e f e r i d a  i s l a  de Cuban 
D ic ta m e n  que ’TaT s e c c i ó n  de c e r e a l e s  som ete  a l a  a p r o b a c i ó n  
de l a  j u n t a  g e n e r a l  de i n f o r m a c i ó n '  c r e a d a  p o r  R e a l  d e c r e t o  de 
4 de marzo  de 1 8 4 7 e d .  de R* G a r r a b o u ,  A g r i c u l t u r a  y S o c ie d a d  
na 10 ( 1 9 7 9 ) ,  p*  3 6 6 .
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(9 6 )  Memoria sobre l a  p rod uc c ión . . . , o p . c i t . , p . 18
( 9 7 )  S in  d u d a ,  una a d ecu a d a  r e v i s i ó n  de l a  p r e n s a  de l a  
é p o c a ,  y en e s p e c i a l ,  d e l  p e r í o d o  1 8 6 6 -1 8 7 0  p r o p o r c i o ­
n a r í a  t a l e s  t e s t i m o n i o s . O b v ia m e n te  t a l  empeño r e s u l t a  
d e s p r o p o r c i o n a d o  p a r a  e l  a l c a n c e  de e s t e  t r a b a j o .
(9 8 )  V é a n se :  ALVAREZ GUERRA,3 . ,  C u l t i v o  d e l  a r r o z  a n e g a d o , 
y de se ca no  o de monte  y de sus  usos en l a  economía  do­
m é s t i c a ,  en l a  m e d i c i n a  y en l a s  a r t e s , M a d r i d ,  1 8 4 0 ;
VIVES Y CISCAR, B re ve  n o t i c i a . . . . o p . c i t . ;  B A D IA ,B . ,  
M e m o r ia  s o b r e  l a  s i e m b r a . . . , o p . c i t . ;  DANVILA Y C0LLA- 
D 0 , F . ,  M e m or ia  s o b r e  e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z  en e l  R e ino  
de V a l e n c i a , V a l e n c i a ,  1 8 5 3 ;  MARTI, F r a n c i s c o  de P . ,
S o b re  e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z  p a r t i c u l a r m e n t e  en e l  r e i n o  
de V a l e n c i a  y s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  de sus r e n d i m i e n t o s , 
V a l e n c i a ,  1 8 1 8 - 1 9 .  N i  s i q u i e r a  C a v a n i l l e s  y o t r o s  i n f o r ­
mes d e l  s i g l o  X V I I I  se r e f i e r e n  a e s t e  s u p u e s t o  a t r a s o .
Por  o t r a  p a r t e ,  e l  a n a l i s t a  más a l e j a d o  de l o s  i n t e r e s e s  
a r r o c e r o s  en l a  C o m is ió n  de l o s  años 8 0 ,  G a r c ía  M o n f o r t  
ta m p o co  h a b l a  de d e f i c i e n c i a s  t e c n o l ó g i c a s  s i n o  de p r o ­
b le m a s  de c o m e r c i a l i z a c i ó n ,  t r a n s p o r t e  y r e n t a s  e l e v a ­
d a s .  Véase GARRABOU, Un f a l s  d i l e m a . . . , o p . c i t . » p . 93 .  Por 
e l  c o n t r a r i o  e n c o n t ra m o s  t e s t i m o n i o s  e x p l í c i t o s  s o b re
l o s  a d e c u a d o s  m é to d o s  de c u l t i v o  que p r im a b a n  en e l  a r r o z .  
A s í ,  ” . . .  se dedu ce  que e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z  se l l e v a  a 
c a b o ,  en n u e s t r a  z o n a ,  de una manera p e r f e c t a ,  podemos 
d e c i r l o  a s í ,  no e sca sea n d o  e l  l a b r a d o r  v a l e n c i a n o  l o s  
abon o s  que l e  son c o n v e n i e n t e s ,  a p e s a r  de su e le v a d o  
c o s t e ,  s a t i s f a c i e n d o  ta m b ié n  c r e c i d o s  j o r n a l e s  en l a s  
é p o ca s  de p l a n t a c i ó n  y r e c o l e c c i ó n  p o r  s e r  e s t a s  o p e r a ­
c i o n e s  de po cos  d í a s  y que e x ig e n  un numeroso  c o n t i n g e n ­
t e  de hombres  y c a b a l l e r i a s .  Como com p lem en to  i n d i s p e n ­
s a b l e  p a ra  p o d e r  p r e s e n t a r  l o s  a r r o c e s  en e l  mercado  en 
e s t a d o  de s e r  c o n s u m i d o s , . . .  e x i s t e  muy d e s a r r o l l a d a  l a  
i n d u s t r i a  de m o l i n o s  a r r o c e r o s ,  que con m o to r e s  de agua 
o de v a p o r  y con l a  m a q u i n a r i a  p e r f e c c i o n a d a  p o r  l o s  ade­
l a n t o s  m o d e r n o s ,  nada d e j a  que d e s e a r ,  p u d ie n d o  c o m p e t i r  
con l o s  que se e l a b o ra n  en I n g l a t e r r a 11, SANZ BREM0N,M., 
"M e m o r ia  s o b r e  e l  e s ta d o  de l a  a g r i c u l t u r a  en l a  p r o v i n ­
c i a  de V a l e n c i a  1 8 7 5 "  E s t u d i s  d%H i s t ó r i a  A q r a r i a , n8 2
( 1 9 7 9 ) , p . 2 3 3 .  Y t a m b i é n :  " R i e n  n ' e s t  a d m i r a b l e  comme l a  
d i s p o s i t i o n  des v a s t e s  r i z i e r e s  du C ana l  du J u c a r .  Les 
champs s o n t  d i s p o s é s  p a r  g r a n d s  c a r r é s  h o r i z o n t a u x  e n c a i -  
ssé s  dans  de p e t i t e s  b o u r r e l e t s  q u i  m a n t i e n n e n t  1 'e a u  de
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t o u s  c d t e s . . .  Tous ces  e c o u l e m e n t s  s o n t  s i  b i e n  e n te n d u s  q u ' i l  
n ' y  a pas  une  g o u t t e  e x t r a v a s e e . • •  Le máme champ p e u t  p r o d u i r e  
i n d e f i n i m e n t  du r i z ,  p o u r v u  q u ' o n  y m e t t e  l e  f u m i e r  n é c e s s a i r e ”  
AYP1ARD, P l a u r i c e ,  I r r i q a t i o n s  du m i d i  de 1 * E sp a q n e . P a r i s ,  1864 
p p .  8 7 - 8 8 .  R e s p e c to  a l a  t é c n i c a  de no s e m b ra r  d i r e c t a m e n t e  
e l  a r r o z  s i n o  h a c e r l o  p r e v i a m e n t e  en l o s  p l a n t e l e s ,  o p e r a c i ó n  
que p o r  e l  t r a n s p l a n t e  p o s t e r i o r  aum entaba  s e n s i b l e m e n t e  l o s  
g a s t o s :  "Son  muchas l a s  r a z ones  que re c o m ie n d a n  e s t a  p r a c t i c a .  
P o r  m e d io  d e l  t r a s p l a n t e  se a n t i c i p a  l a  c o s e c h a ,  p o n i é n d o l a  a 
c u b i e r t o  de l o s  f u e r t e s  v i e n t o s ,  l l u v i a s ,  i n u n d a c i o n e s ,  g r a n i ­
zos  y o t r o s  c o n t r a t i e m p o s  que a menudo o c u r r e n  a l  p r i n c i p i o  
d e l  o t o ñ o .  La e s c a r d a  se p r a c t i c a  m e j o r ,  l a s  e s p ig a s  son mayo­
r e s ,  l a  f r u c t i f i c a c i ó n  m a rcha  b i e n  y e l  g r a n o  es bueno y abun­
d a n t e ” , BOSCH 3 U L IA ,  f l e m o r i a  s o b r e  l a  i n u n d a c i ó n . . . . o p . c i t .  p .
2 2 6 .
(9 9 )  " A s a m b le a  A g r í c o l a  de V a l e n c i a ” , G a ce ta  A g r í c o l a  d e l  M i n i s ­
t e r i o  de F o m e n to , v o l .  V I  ( 1 8 8 6 ) ,  p .  3 2 6 .
(1 0 0 )  "Corno l a s  t  i e r r a s  sem bradas  de a r r o z  en V a l e n c i a  no d e s c a n ­
san n u n c a ,  es n e c e s a r i o  r e p a r a r  sus  c o n t i n u a s  p e r d i d a s  con abo­
n o s ,  l a b o r e s  y h o r m i g u e r o s ;  y cuando  e s t o s  r e m e d io s  no r e s u l ­
t a n ,  s i e m b r a n  l a  t i e r r a  de h a b a s ,  l a s  s i e g a n  cuando e s t á n  en 
c o m p le t a  f l o r e s c e n c i a ,  y l a s  e n t i e r r a n  en s e g u i d a  con e l  a r a ­
do :  d e ja n d o  a s í  l a  t i e r r a  l e v a n t a d a  y en h u e c o " ,  ALVAREZ GUE­
RRA, C u l t i v o  deJI a r r o ? . . » . o p .  c i t . ,  p .  1 4 .
(101)  Vease  e l  e s t u d i o  de r e n d i m i e n t o s  de l a  r o t a c i ó n  t r i g o / a r r o z :  
MATEU T0RT0SA, E l  c u l t i v o  d e l  a r r o z . . . .  o p .  c i t . ,  p p .  196 y s s .
(1 02 )  "A pe n a s  se c o m p re n d e rá  t a n  e s t r a o r d i n a r i a  b a r a t u r a  ( d e l  a r r o z  
a s i á t i c o )  s i n o  s u p ié r a m o s  que l a  n a t u r a l e z a  ayuda  e s p o n t á n e a ­
mente  a l a  p r o d u c c i ó n .  E l  a r r o z  se c r í a  a l l í  g e n e r a lm e n te c t i e  
s e m b ra d u ra  y en s e c a n o ,  y h a s t a  en e l  m o n te ;  no se ca va  l a  t i e ­
r r a ;  s ó l o  con un b ú f a l o  se da una r e j a ,  un pase  de r a s t r a , y  se 
s i e m b r a .  Tampoco se n e c e s i t a n  s e q u e r o s  n i  a b o n o s :  en e l  mes de 
FIarz o p r i n c i p i a n  l a s  l l u v i a s ,  que van en aumento  h a s t a  O c tu ­
b r e ,  s i n  que en n in g u n a  o c a s i ó n  eese de l l o v e i r  p o r  más de ocho 
d í a s ,  p o r  cu ya  c a u s a ,  se c o n s e r v a n  l a s  t i e r r a s  p e r f e c t a m e n t e  
e m b a ls a d a s .  La r e c o l e c c i ó n  se e f e c t ú a  en o c t u b r e ,  r e i n a n d o  de 
n o v ie m b r e  a marzo  t i e m p o  t a n  s e r e n o ,  que e l  g r a n o  se seca 
c o m p le ta m e n te  en Hto-s mismos c a m p o s . . . " ,  f l e m o r i a  s o b r e  l a  p r o ­
d u c c i ó n . .  .  , o p .  c i t . ,  p .  4 .
(103)  I b i d e m ,  p .  1 2 .
(104)  GARRABOU, Un f a l s  d i l e m a . . . .  o p .  c i t . ,  p p .  9 2 - 9 4 .  La b a r a t u -
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r a  de l a  mano de o b r a  e r a  e l  d a t o  b á s i c o  en e l  c u l t i v o  a r r o c e ­
r o  a s i á t i c o ;  a e s t e  r e s p e c t o  d e c í a  F .  B r a u d e l  r e f i r i é n d o s e  a l  
a r r o z c h i n o :  ” . . .  es n e c e s a r i o  t r a e r  e l  agua h a s t a  e l  a r r o z a l  
s i t u a d o  a un n i v e l  s u p e r i o r ,  y de a h í  e sas  r u d i m e n t a r i a s  n o r i a s  
o esa  bombas de p e d a l e s  que t o d a v í a  pueden v e r s e  en l a  a c t u a l i ­
dad*  S u s t i t u i r l a s  p o r  una bomba de v a p o r  o e l é c t r i c a  e q u i v a l ­
d r í a  a p r e s c i n d i r  de un t r a b a j o  humano b a r a t o ” , BRAUDEL, F . ,  
C i v i l i z a c i ó n  m a t e r i a l *  e conom ía  y c a p i t a l i s m o *  S i g l o s  X V - X V I I I  
1*  Las e s t r u c t u r a s  de l o  c o t i d i a n o * M a d r i d ,  1979 ,  p* 1 1 6 .
( 1 0 5 )  SANZ BREM0N,M«, " C o n t e s t a c i ó n  a l  i n t e r r o g a t o r i o  p u b l i c a d o  p o r  
l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  de A g r i c u l t u r a  con f e c h a  20 de e n e ro  de 
1 8 8 1 ” , E s t u d i a  d%H i s t o r i a  A g r a r i a , n9 2 (1 9 7 9 ) ,  p .  2 33 .
(1 0 6 )  MARQUEZ PEREZ, M . ,  H i s t o r i a  de l a  i n d u s t r i a *  c o m e r c i o ,  n a ve ­
g a c i ó n  y a g r i c u l t u r a  d e l  R e in o  de V a l e n c i a ,  V a l e n c i a  1 9 1 0 ,  p p .  
1 9 1 - 1 9 2 .
( 1 0 7 )  ” C r i s i  i  b u r g e s i a . . . ” , o p .  c i t . ,  p .  1 1 2 .
(1 0 8 )  Aunque de un modo un t a n t o  p i n t o r e s c o ,  l a s  p a l a b r a s  s i g u i e n ­
t e s ,  p r o n u n c i a d a s  en l a s  s e s i o n e s  s o b r e  l a  c r i s i s  a g r í c o l a  y 
p e c u a r i a  c e l e b r a d a s  en M a d r i d ,  a c i e r t a n  a c o n s i d e r a r  que aun en 
épocas  de c r i s i s  e l  a r r o z  c o n t i n u a b a  s i e n d o  a l t a m e n t e  r e n t a b l e  
como t a l  c u l t i v o ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de l a  c o m p e t e n c ia  e x t e r i o r :
” Me l e v a n t o  s e ñ o r e s ,  p o r q u e  l a  f r a s e  c r i s i s  a r r o c e r a  me 
ha l l a m a d o  g ra n d e m e n te  l a  a t e n c i ó n ;  no e x i s t e  t a l  c r i s i s ,  
y c u id a d o  que no puede s e r  s o s p e c h o s a  mi  a f i r m a c i ó n , p o r q u e  
soy  p r o p i e t a r i o  a r r o c e r o  en g r a n d e  e s c a l a ;  donde e x i s t e  
c r i s i s  es en l o s  c o l o n o s ,  p o r q u e  l o s  p r o p i e t a r i o s  t i e n e n  
l o s  a r r e n d a m i e n t o s  muy s u b i d o s . . .  Comparados l o s  g a s t o s  con 
l o s  i n g r e s o s ,  queda  un p r o d u c t o  l í q u i d o  de 383 r e a l e s  p o r  
h a n e g a d a ,  o sea  4 .5 9 6  r e a l e s  p o r  h e c t á r e a ,  c o r r e s p o n d i e n t e  
a 6 0 * 3  h e c t o l i t r o s  de a r r o z * .  • Aunque de l a  e x p r e s a d a  ca n ­
t i d a d  se r e b a j a s e  una buena p a r t i d a  p o r  l o s  s i n i e s t r o s  o -  
c u r r i d o s ,  q u e d a r í a  un p r o d u c t o  l í q u i d o  c o n s i d e r a b l e ,  compa­
r a d o  con l o s  r e n d i m i e n t o s  d e l  t r i g o ,  e l  m a íz  y l a s  m o r a r a s "  
La C r i s i s  A g r í c o l a  y P e c u a r i a , M a d r i d ,  1 8 8 8 ,  v .  V I ,  p .  287
(1 0 9 )  Muchos de l o s  m ie m b ro s  de l a  C o m is ió n  que t r a t o  s o b r e  l a  c r i ­
s i s  a r r o c e r a  e r a rv ~ 4 ra ndes p r o p i e t a r i o s  de n a r a n j a l e s  en l a  R i ­
b e r a :  B e r r u e z o ,  G a l v a ñ o n ,  T .  L l ó r e n t e .
( 1 1 0 )  ” E1 a r a n c e l  a f e c t a  de m anera  muy c l a r a  a cada  d i f e r e n t e  
s e c t o r  de l a  e c o n o m ía  , y cada  uno de e l l o s  t i e n d e  a 
p r o p u g n a r  l a  p o l í t i c a  c o m e r c i a l  que l e  c o n v i e n e ,  i n d e ­
p e n d i e n t e m e n t e  de su i d e o l o g í a  en t o d o  l o  demás.  Es mas,
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r e s u l t a  i n t e r e s a n t e  en o c a s i o n e s  v e r  a un mismo i n d i v / i  
dúo d e f e n d e r  e l  l i b r e c a m b i o  p a r a  un p r o d u c t o  y l a  p r o ­
t e c c i ó n  p a r a  o t r o ' 1 TQRTELLAt G . , R e v o l u c i ó n  b u r g u e s a .  . . . 
o p . c i t . , p .  1 4 9 .
( 1 1 1 )  Componían l a  M i n o r í a  l o s  s i g u i e n t e s  m iem b ro s  de l a  Co 
m i s i ó n :  N a r c i s o  A p a r i c i o ,  A n t o n i o  B e r b e j a l ,  Eduardo  
C u a d ra d o ,  Juan  Sanz y Juan B a u t i s t a  S i t g e s ;  l a  m a y o r í a  
de e l l o s  p e r t e n e c í a n  a l a  a d m i n i s t r a c i ó n  p r o v i n c i a l  de 
H a c i  e n da .
( 1 1 2 )  La C r i s i s  a r r o c e r a . o p . c i t . ,  p . 1 4 0
( 1 Í 3 )  TORTELLA, o p . c i t . , p .  150 y s s .
(1 1 4 )  Con a n t e r i o r i d a d ,  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  h a c i a  e l  i n t e ­
r i o r  de l a  p e n í n s u l a  e ra  d i f í c i l  y e s c a s a ,  \fease l a s  
r e c o m e n d a c io n e s  en e s t e  s e n t i d o  de l a  J u n t a  de A ra n c e ­
l e s  en 1 8 2 8 .  A. R5EAPV, C - 7 8 , I I , 3
( 1 1 5 )  CARNERO ARBAT, MC r i s i  i  b u r g e s i a . . . " ,  o p . c i t . , p .1 0 6
( 1 1 6 )  La c r i s i s  a r r o c e r a . . . , o p . c i t . , p .  1 42 .
( 1 1 7 )  IB I D E M , p .  140
( 1 1 8 )  La l e n t i t u d  con l a  que f u e r o n  r e p a r a d a s  l a s  v í a s  f é ­
r r e a s  t r a s  l a  i n u n d a c i ó n  de 1885 d i f i c u l t ó  aún más e l  
c o m e r c i o .
( 1 1 9 )  Un f a l s  d i l e m a . . . , o p . c i t . , p . 92
(1 2 0 )  I B I D E M , p . 90
(1 2 1 )  TORRES,Manuel d e ,  Una c o n t r i b u c i ó n  a l  e s tu d io  de l a  
econom ía  v a l e n c i a n a , V a l e n c i a ,  1 9 3 0 , p .  6
(1 2 2 )  IB ID E M ,p .  7 -1 1
1913 ------1.85G-. 000 Qm. 1921 ------ 1 . 9 5 3 . 0 0 0
1914 ------, 2 . 0 4 7 . 1 0 0  " 1922 ------ 1 . 9 8 3 . 8 0 0
1915 8 5 3 .0 0 0  " 1923 ------ 1 . 6 9 6 . 9 0 0
1916 ------ 1 . 8 5 9 . 4 0 0  " 1924 ------ 2 . 1 0 8 . 4 0 0
1917 ------ 1 . 9 1 4 . 6 0 0  " 1925 ----- 2 . 2 3 2 . 8 0 0
1918 ------ 1 . 6 3 0 . 5 0 0  11 1926 — — 2 . 3 4 0 . 2 0 0
1919 ------ 2 . 3 6 6 . 5 0 0  11 1927 ------ 2 . 3 0 1 . 4 0 0
1920 ------ 2 . 2 0 2 . 9 0 0  11 1928 ---------- 2 . 1 7 3 . 4 0 0
1929 ---------- 2 . 2 2 6 . 0 0 0
TORRES,M. de ,  o p . c i t . , p .1 0 7
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( 1 2 4 )  MOROTE, F r a n c i s c o ,  " C o m e r c io  m u n d i a l  d e l  a r r o z :  c o n v e ­
n i e n c i a  de una . r e g l a m e n t a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  que g a r a n ­
t i c e  l a  a u t e n t i c i d a d  de l a s  m a rcas  y p r o c e d e n c i a s " ,
V C on g re so  I n t e r n a c i o n a l  de A r r o c e s  c e l e b r a d o  en Va­
l e n c i a  d e l  16 a l  24 de mayo de 1 9 1 4 , V a l e n c i a  S / F , p . 3 3 1
(1 2 5 )  MAYLIN, A n t o n i o ,  R áp id a  d i s m i n u c i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n  
a r r o c e r a  en e s t a  p r o v i n c i a .  Sus c a u s a s , V a l e n c i a , 1914 
P. #4
( 1 2 6 )  "L a  co s e c h a  de a r r o z  en 1909 y su c u l t i v o  en l a  r e g i ó n  
de V a l e n c i a " ,  B o l e t í n  de A g r i c u l t u r a  T é c n i c a  y E c o n ó m i -  
c a , n °  15 ( 1 9 1 0 ) , p p .  3 2 4 -3 2 5
(1 2 7 )  MAYLIN, o p . c i t . , p . 12
(1 2 8 )  "L a  c o se ch a  de a r r o z  de 1 9 0 9 . . . " ,  o p • c i t . , p •323
(1 2 9 )  G r a n j a  E s c u e la  E x p e r i m e n t a l  de V a l e n c i a ,  M em or ia  de 
l o s  t r a b a j o s  e j e c u t a d o s  en l o s  años e c o n ó m ic o s  de 1666-  
89 y 1 6 8 9 - 9 0 , V a l e n c i a ,  1 8 9 1 ,  p p .  2 0 - 2 3  y 4 5 - 5 1 ,  "Aún 
cuando  e l  a g r i c u l t o r  v a l e n c i a n o  t r a b a j a  con esmero sus 
t i e r r a s  a r r o z a l e s  o b t e n i e n d o  a b u n d a n te s  c o s e c h a s ,  i n ­
t e r e s a  e s t u d i a r  s i  es p o s i b l e  l a  m e jo r a  d e l  c u l t i v o  pa ­
r a  a u m e n ta r  l a  p r o d u c c i ó n  o d i s m i n u i r  l o s  g a s t o s " ( p •2 0 )
(1 3 0 )  "La  p r e p a r a c i ó n  que g e n e r a l m e n t e  se daba a l a s  t i e r r a s  
a r r o z a l e s  no ha muchos a n o s ,  c o n s i s t í a  en una cava  se ­
g u i d a  de dos o t r e s  l a b o n e s  de a ra d o  d e l  p a í s  p r a c t i c a ­
da en seco  y dos l a b o r e s  y o t r o s  t a n t o s  pases  de t a b l a  
d e sp u é s  de i n u n d a d a s  p o r  e l  a g u a .  A lg u n o s  s u s t i t u í a n
l a  ca va  con una o dos l a b o r e s  de a r a d o .  En v a r i o s  t é r ­
m in o s  u t i l i z a n  hoy e l  a ra d o  de v e r t e d e r a  g i r a t o r i a  a l ­
go i m p e r f e c t o ,  cuya  l a b o r  v i e n e  a s u s t i t u i r  no s ó l o  l a  
cava  s i n o  t a m b i é n  p a r t e  de l a s  de a ra d o  a n t i g u o ,  r e a l i ­
zando  a s í  una buena e c o n o m ía "  G r a n ja  E s c u e la  E x p e r im e n ­
t a l  de V a l e n c i a ,  M e m o r i a . . . , o p .  c i t . , p . 4 6
*
(1 3 1 )  " A lg u n o s  a r r o c e r o s  v a l e n c i a n o  a u m e n ta ro n  hace pocos  
años su m a t e r i a l  a g r í c o l a  con l a  a d q u i s i c i ó n  de l a  t r i ­
l l a d o r a  de a r r o z  g e n e r a l m e n t e  m o v id a  p o r  una l o c o m ó v i l .  
I m p o r t a n t e s  v e n t a j a s  p r e s e n t a  l a  t r i l l a  de a r r o z  m o d e r ­
na s o b r e  l a  a n t i g u a :  l a  econom ía  de l a  mano de o b r a ,  ma-
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y o r  r a p i d e z  en l a  o p e r a c i ó n  que p e r m i t e  c o n c l u i r  e l  t r a ­
b a j o  en brev/e  t i e m p o ,  l i b r a n d o  l a  co s e c h a  d e l  r i e s g o  de 
p e r d e r s e  en l o s  campos s i  s o b r e v i e n e n  l a s  l l u v i a s * . . ;  
l a  m e j o r  c a l i d a d  d e l  p r o d u c t o  que se o b t i e n e ,  p u e s ,  se 
e v i t a  e l  a r r o z  l l a m a d o  d é l a  p a j a ,  de c l a s e  i n f e r i o r ,  y 
l a  e l i m i n a c i ó n  c o m p le t a  de l a s  c a b a l l e r í a s  con t o d o s  l o s  
d e f e c t o s  que t i e n e n , s o n  b e n e f i c i o s  que hacen a p r i m e r a  
v i s t a  muy a c e p t a b l e  l a  a d o p c i ó n  de t a l e s  m á q u in a s .
S in  embargo p r e s e n t a n  g r a v í s i m o s  i n c o n v e n i e n t e s  que 
han i m p e d i d o  se g e n e r a l i c e n ;  su t r a b a j o  i m p e r f e c t o ,  l a  
n e c e s i d a d  i m p e r i o s a  de p r a c t i c a r  l a  t r i l l a  en c o r t o  p l a ­
zo que s ó l o  p e r m i t e  e l  f u n c i o n a m i e n t o  de l a s  t r i l l a d o ­
r a s  d u r a n t e  p o co s  d í a s  a l a s  c u a le s  se ha de c a r g a r  t o ­
do e l  g a s t o  que r e p r e s e n t a  e l  i n t e r é s ,  a m o r t i z a c i ó n ,  
r i e s g o s  y c o n s e r v a c i ó n  de l a  m a q u i n a r i a ,  e le v a n d o  co n ­
s i d e r a b l e m e n t e  e l  g a s t o  de l a  t r i l l a ;  e l  l a s t i m o s o  e s ­
t a d o  de l a s  v í a s  de c o m u n i c a c ió n  que d i f i c u l t a n  su a r r a s ­
t r e ;  su e l e v a d o  p r e c i o  de c o s t e  y l a  c r i s i s  eco nó m ica  
que a t r a v i e s a  e l  a r r o c e r o  v a l e n c i a n o ,  son causas  s u f i ­
c i e n t e s  p a r a  e x p l i c a r  l a  e s c a s a  a c e p t a c i ó n  que han t e ­
n i d o  l a  t r i l l a d o r a  que nos o c u p a .
De t o d o s  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  a p u n t a d o s ,  n in g u n o  es t a n  
g r a v e  como e l  de s e r  l a s  m á q u in a s  d e f e c t u o s a s  p o r  no es ­
t a r  c o n s t r u i d a s  e x p r o f e s o  p a r a  l a  t r i l l a  d e l  a r r o z " .
I B I D E M , p . 51
(1 3 2 )  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  de A g r i c u l t u r a ,  I n d u s t r i a  y C o m e rc io ,  
Avance e s t a d í s t i c o  s o b re  e l  c u l t i v o  c e r e a l  y de l e g u m i ­
n o s a s  a s o c i a d a s  en España ,  1 8 8 6 - 1 8 9 0 , M a d r i d ,  1 8 9 1 , v o l . I I I , 
p . 549
(1 3 3 )  E l  C o m i té  E j e c u t i v o  d e l  Cong reso  e s ta b a  i n t e g r a d o  p o r  
Conde de M o n t o r n é s ,  A l f r e d o  N a v a r ro  F e r r e r ,  R a f a e l  Ro­
d r í g u e z  de Cepeda M a r q u é s ,  Manue l  I r a n z o  B e n e d i t o ,  Jo ­
sé M^ G r d e ig  O r t e g a ,  Jo sé  M o n t e s in o s  Checa, L u i s  I v a -  
ñez de L a r a ,  L u i s  D i c e n t a  L l o r e t ,  L u i s  G a r c ía  Ros,
R a f a e l  F e r r i s  \Ji l a ,  A n t o n i o  A l c á z a r  Bermudez,  A n t o n i o  
M a y l i n  A l o n s o ,  Eduardo  G a r c í a  M o n t e s o r o ,  E m i l i o  López 
G u a r d i o l a  y L u i s  León y D u rá n .
(1 3 4 )  MONTESORO,E.G., " E s t u d i o  de l a s  v a r i e d a d e s  de a r r o z :  
su i m p o r t a c i ó n :  m e d io s  de c o n s e r v a r  sus  c a r a c t e r e s  p o r  
s e l e c c i ó n "  M C ong re so  I n t e r n a c i o n a l . . . »o p . c i t . , p .9 2
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( 1 3 5 )  LOPEZ GUARDIOLA,E. , " O p e r a c i o n e s  c u l t u r a l e s ,  de r e c o l e c c i ­
ón y de e l a b o r a c i ó n :  m á q u in a s  más i n d i c a d a s  p a r a  p e r f e c c i o n a r  
y a b a r a t a r  e s t a s  o p e r a c i o n e s " ,  V Congreso I n t e r n a c i o n a l , . . . 
o p *  c i t . ,  pp», 180 y ss»
( 1 3 6 )  I b i d e m ,  p» 196»
(1 3 7 )  B O S C H ,A uro ra ,  " L a  r e f o r m a  a g r a r i a  d u r a n t  l a  g u e r r a  c i v i l " ,  
Q u a d e rn s  de S u e ca . V I I I  ( 1 9 8 6 ) ,  p .  1 2 2 .
( 1 3 8 )  I n s t i t u t o  de R e fo rm a  A g r a r i a ,  I n f o r m e  s o b r e  l o s  p rob lemas 
que p l a n t e a  l a  p r ó x i m a  campaña a r r o c e r a  y n e c e s i d a d e s  p a ra  
su d e s a r r o l l o . F e b r e r o  de 1 9 3 9 . c o p i a  m e c a n o g r a f i a d a  en e l  
A r c h i v o  M u n i c i p a l  de Sueca ,  s i n  c l a s i f i c a r .
(1 3 9 )  NADAL 0 L L E R , 3 . ,  " E l  d e s e n v o lu p a m e n t  de l ' e c o n o m i a  v a l e n c i a ­
na a l a  segona  m e i t a t  d e l  s e g l e  X IX .U n a  v i a  e x c l u s i v a m e n t  a- 
g r & r i a ? " ,  c o n f e r e n c i a  en V a l e n c i a ,  21 de marzo  de 1 9 86 ,  en 
l a s  P r i m a r e s  O o rnades  d ' E s t u d i  s o b r e  l a  P o b l a c i ó  d e l  P a ís  Va­
l e n c i a .
(1 4 0 )  3 A N IN I  3 A N I N I , R . ,  E l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  de l o s  m é to d o s  de 
c u l t i v o  d e l  a r r o z  en l a  p r o v i n c i a  de V a l e n c i a  como ca u sa  d e l  
c am b io  de su p o b l a c i ó n  e q u i n a . V a l e n c i a ,  1 9 1 4 ,  p p .  8 - 1 0 .
(1 4 1 )  SANZ BREMON, " C o n t e s t a c i ó n  a l  i n t e r r o g a t o r i o . . . " ,  o p .  c i t . ,  
p .  2 5 8 .
(1 4 2 )  Váanse  PESET,M. y 3 . L . ,  " C u l t i v o s  de a r r o z  y p a lu d i s m o  en 
l a  V a l e n c i a  d e l  s i g l o  X V I I I " ,  H i s p a n i a . n9 121 ( 1 9 7 2 ) ,  p p .  
2 7 7 - 3 7 5 ;  y RIERA, E s t u d i o s  y d o c u m e n t o s . . . » o p .  c i t .
(1 4 3 )  La C r i s i s  A r r o c e r a . . . » o p .  c i t . ,  p p .  2 7 - 2 9 .
(1 4 4 )  GONZALEZ COLMENARES,I• ,  " P a l u d i s m o  y e l  c u l t i v o  de l o s  a -  
r r o z a l s s j  f u n d a m e n to s  h i g i é n i c o s  que i n f o r m a n  l a  l e g i s l a c i ó n  
v i g e n t e  en E sp a ñ a :  m o d i f i c a c i o n e s  que l o s  c o n o c i m i e n t o s  a c ­
t u a l e s  e x i g e n  en e l l a " ,  V Cong reso  I n t e r n a c i o n a l . . . . o p .  c i t .  
p p .  398 y s s .
(1 4 5 )  I b i d e m ,  p p .  4 0 1 * 4 0 2 .  Véase GARCIA OE CACERES Y ANSALDO.F.., 
I n f o r m a c i ó n  a c e r c a  de l a s  c o n d i c i o n e s  s o c i a l e s  en que se r e a ­
l i z a  e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z  en l a  p r o v i n c i a  de V a l e n c i a . M a d r i d ,  
1913 ,  p p .  2 3 - 4 1 .
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( 1 4 6 )  Veanse  l a s  c u e s t i o n e s  r e f e r i d a s  a l a s  n e g o c i a c i o n e s  de Jas 
c o n d i c i o n e s  de t r a b a j o  en l a s  zonas  a r r o c e r a s ,  en :  ALCAZAR 
GARRIDO,3 . d e l ,  E m p o b r im e n t  i  r e b e l . l i a
(14.7) MOROTE,F. ,  " C o m e r c io  m u n d i a l  d e l  a r r o z » * * ” ,  op» c i t » ,  p»
3 3 3 .
( 1 4 8 )  PIQUERAS, La a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a » . » » op» c i t » ,  p p .  43
y s s . :  ss  r e f i e r e  a l a s  e x p o r t a c i o n e s  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  1 8 6 1 -  
1920 y l a s  v a l o r a  en un 3-5% de l a  p r o d u c c i ó n ;  s i n  em bargo ,  
en l a s  c i f r a s  que i n c l u i m o s  más a d e l a n t e  r e f e r i d a s  a 1 9 2 7 -2 9  
vemos que l a  e x p o r t a c i ó n  de a r r o z  se a p r o x im a  a l  25% de l a  
p r o d u c c i ó n .  R e s u l t a  o b v i o  que en e l  nuevo s i g l o ,  l a  c o m e r c i a ­
l i z a c i ó n  e x t e r i o r  d e l  a r r o z  f u e  i n c r e m e n t á n d o s e .
(¿49 )  MOROTE, " C o m e r c io  m u n d i a l  d e l  a r r o z » . . " ,  o p .  c i t . ,  p p .  
3 4 8 - 3 4 9 .
( 1 5 0 )  " E l  a r r o z  no es a l i m e n t o  de p r i m e r a  n e c e s i d a d  en l o  g e n e ­
r a l  d e l  r e i n o ,  p e r o  se r e p u t a  como t a l  en l o s  p u e b l o s  de su
c o s e c h a  y aun en t o d o s  l o s  de V a l e n c i a . . . " ,  "Segundo d i c t á -  
men de l o s  F i s c a l e s  d e l  C o n se jo  s o b r e  e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z ,
10 de e n e ro  de 1 7 8 9 " ,  en R e a l  C o n se jo  de A g r i c u l t u r a ,  " I n f o r ­
me s o b r e  e l  e x p e d i e n t e . • • " ,  op» c i t . ,  p .  214»
(1 5 1 )  Desde e l  s i g l o  X V I I I  se r e g i s t r a b a ,  s i n  em bargo ,  c i e r t o  
c o m e r c i o  t e r r e s t r e  de a r r o z ,  h a c i a  A n d a l u c í a  s o b r e  t o d o ;  v e -  
ase RINGROSE, Los t r a n s p o r t e s  y e l  e s t a n c a m i e n t o . . . » o p .  c i t .  
p p .  4 2 - 4 3 .
(1 5 2 )  MOROTE, " C o m e r c io  m u n d i a l . . . " ,  o p .  c i t . ,  p .  3 3 6 .
(1 5 3 )  TORRES,M. d e ,  Una c o n t r i b u c i ó n  a l  e s t u d i o . . . . o p .  c i t .  , 
p p .  73 y s s .
(1 5 4 )  SARTH0U,C. , " L a s  c o o p e r a t i v a s  de p r o d u c c i ó n  y consumo a p l i ­
cadas  a l o s  a r r o c e s " ,  V C o n g r e s o . . . » o p .  c i t . ,  p p .  368 y s s .
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CAPITULO 10
R e s p e c to  a l  t r i g o  y l o s  c e r e a l e s  en g e n e r a l ,  l a  c u e s ­
t i ó n  f u n d a m e n t a l  con que nos e n c o n t r a m o s ,  en r e l a c i ó n  con 
l a  d i n á m i c a  a g r í c o l a  d e l  P a í s ,  ha s i d o  p u e s t a  de m a n i f i e s t o  
p o r  R . G a r r a b o u :  se t r a t a  de l a  p e r v i v e n c i a  h a s t a  b i e n  e n t r a ­
do e l  s i g l o  XX de un i m p o r t a n t e  p o r c e n t a j e  de l a  s u p e r f i c i e  
c u l t i v a d a  d e d i c a d a  a e s t e  c u l t i v o .  E x i s t e n  o t r o s  ca so s  de 
p e r m a n e n c ia  f u e r a  de l a s  g r a n d e s  á r e a s  p r o d u c t o r a s .  A s í ,  en 
M u r c i a ,  a l o  l a r g o  d e l  s i g l o  XIX  e l  p r e d o m i n i o  de c e r e a l e s  
y f o r r a j e s  no cede  y c o n s t i t u y e  e l  ú n i c o  r a s g o  c o n s t a n t e  de 
l a  e s t r u c t u r a  t r a d i c i o n a l  de c u l t i v o s  ( 1 ) ;  en A n d a l u c i a  se 
p r o d u c e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  una c o n s o l i d a c i ó n  de l a  s u p e r f i c i e  
d e l  c e r e a l ,  l i g a d a  a l a  o l i v a r e r a :  en l a  p r o v i n c i a  de S e v i ­
l l a  pasa  d e l  47 % de l a  s u p e r f i c i e  t o t a l  en 1 7 99 ,  a l  5 3 ^  en 
1916 ( 2 ) .  Pero  se t r a t a  de m o d e lo s  de d e s a r r o l l o  a g r a r i o s  
d i s t i n t o s  a l  que e l  P a í s  V a l e n c i a n o  v i v e  d u r a n t e  e l  o c h o ­
c i e n t o s .  S i  a d m i t im o s  que l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a  a p a r ­
t i r  de l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  XIX e s t á  i n m e r s a  en un 
p r o c e s o  de m o d e r n i z a c i ó n  p r o f u n d a  y de a c e l e r a d a  e s p e c i a -  
l i z a c i ó n  de c u l t i v o s ,  l a  p e r m a n e n c ia  de l o s  c e r e a l e s ,  s i g ­
no y s í m b o l o  de l a  a g r i c u l t u r a  t r a d i c i o n a l ,  r e s u l t a  en p r i n ­
c i p i o  i n e x p l i c a b l e .  T a l  p e r v i v e n c i a  es t a n t o  más c o n t r a d i c ­
t o r i a  c u a n t o  que se da s o b re  t o d o  en l a s  á r e a s  de r e g a d í o .
S i  r e s p e c t o  a l o s  c e r e a l e s  de secano  e n c o n t ra m o s  una r e d u c ­
c i ó n ,  e n t r e  186G y 1 9 2 2 ,  de c a s i  e l  5 0 ^  q u e ,  s i n  em bargo ,  
m a n t i e n e  t o d a v í a  l a ^ ¿ u p e r f i c i e d e d i c a d a  a l o s  mismos en n i v e ­
l e s  a l t o s ,  l o s  de r e g a d í o  e x D e r im e n t a n  una e v o l u c i ó n  b i e n  
d i s t i n t a ,  aum en tando  un 12% e n t r e  l a s  mismas f e c h a s .  A s í ,  
en 1922 e x i s t í a n  t o d a v í a  en l a  p r o v i n c i a  de V a l e n c i a  1 4 6 .5 1 1
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de c e r e a l e s  y l e g u m b r e s .  E l l o  no f u e  ó b i c e  p a r a  q u e  l a  i m ­
p o r t a n c i a  r e l a t i v a  de  e s t a  s u p e r f i c i e  c e r e a l i s t a  se  r e d u j e ­
r a  n o t a b l e m e n t e :  l o s  c e r e a l e s  p a s a n  de o c u p a r  e l  8 3 ' 7 %  de 
l a  s u p e r f i c i e  de r e g a d í o  en 1 6 6 0 ,  a r e p r e s e n t a r  e l  5 6 ' 3 / ¿  
en 1 9 2 2 .  Y s i  l o s  c o n s i d e r a m o s  en r e l a c i ó n  c o n  l a  s u p e r f i c i e  
t o t a l ,  l a s  c i f r a s  p a s a n  d e l  4 8 ' 2  % a l  3 4 ' 5  ( 3 ) .  Es d e c i r ,  
que  e l  i m p o r t a n t e  a u m e n t o  de l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  e n t r e  
e s a s  d o s  f e c h a s ,  p o r  p r o g r e s o  de l a s  r o t u r a c i o n e s ,  no i n c i ­
d i ó  en a b s o l u t o  s o b r e  l o s  c e r e a l e s  q u e ,  m a n t e n i e n d o  o d i s m i ­
n u y e n d o  l i g e r a m e n t e  s u  s u p e r f i c i e ,  p e r d i e r o n  p e s o ,  s i n  em­
b a r g o ,  en e l  t o t a l  de l a  a c t i v i d a d  a g r í c o l a  v a l e n c i a n a .  En 
c u a l q u i e r  c a s o ,  como hemos v i s t o ,  l a s  c i f r a s  a b s o l u t a s  a 
l a  a l t u r a  de l a  t e r c e r a  d e c a d a  d e l  s i g l o  XX s o n  l o  s u f i ­
c i e n t e m e n t e  i m p o r t a n t e s  como p a r a  p o d e r  h a b l a r  de p e r v i v e n ­
c i a  en l o s  t é r m i n o s  en que  l a  p l a n t e a  G a r r a b o u .
H a y ,  s i n  e m b a r g o ,  a l g u n a s  m a t i z a c i o n e s  q u e  h a c e r  a l a s  
a n t e r i o r e s  c o n s i d e r a c i o n e s  y c i f r a s ,  y p r o c e d e n  p r e c i s a m e n ­
t e  d e l  h e c h o  de h a b e r  d e t e n i d o  e l  a n á l i s i s  d e l  p r o c e s o  en 
1 9 2 2 .  En e f e c t o ,  p a r e c e  s e r  q u e  en l a  d é c a d a  de l o s  a ñ o s  20 
se  p r o d u c e  una  a c e n t u a c i ó n  de l a  t e n d e n c i a  y u n a  a l t e r a c i ó n  
de g r a n  p a r t e  de l a  m i s m a .  En p r i n c i p i o ,  l a  s u p e E . f i c i é  de 
c e r e a l e s  y l e g u m i n o s a s  de r e g a d í o  e x p e r i m e n t a  una  c a í d a  i m ­
p o r t a n t e  e n t r e  192 2  y 1 9 2 8 ,  p a s a n d o  de 4 6 . 7 5 9  H a .  ( 4 )  a 
2 6 . 4 0 0  e s  d e c i r  de  un 34 % a un 19 %.  La a c e l e r a d a  e x p a n s i ó n  
de f r u t a l e s  y h o r t a l i z a s  d e s e n c a d e n a d a  d e s d e  l a  p o s t g u e r r a  
y a c e n t u a d a  p r e c i s a n e e n t e  e n t r e  l a s  dos  f e c h a s  c o n s i d e r a d a s  
se  h i z o ,  p o r  t a n t o ,  no s ó l o  a p a r t i r  de  l a s  n u e v a s  t i e r r a s  
r o t u r a d a s ,  s i n o  t a m b i é n  r e d u c i e n d o  l a  s u p e r f i c i e  de l o s  
c e r e a l e s .  Las  r a z o n e s  que  j u s t i f i c a r á n  e l  m a n t e n i m i e n t o  de 
l o s  m i s m o s  en l a s  z o n a s  de r e g a d í o ,  c e d e n  d e f i n i t i v a m e n t e
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a n t e  e l  c o n s i d e r a b l e  i m p u l s o  de l a  e s p e c i a l i z a c i ó n .  En 
c a m b io ,  e n c o n t ra m o s  una i n v e r s i ó n  de l a  t e n d e n c i a  p o r  l o  que 
r e s p e c t a  a l o s  c e r e a l e s  de secano  que pasan  de 6 0 .6 7 8  Ha. 
en 1922 a 1 1 7 .2 1 9  en 1928 ( 5 ) ;  a q u í  s í  p a r e c e  h a b e r  desem­
peñado un p a p e l  t r a s c e n d e n t e  e l  aumento  de l a s  r o t u r a c i o n e s  
p e r o ,  ad em á s , h a b r í a  que p e n s a r  t a m b ié n  en un mecanismo de 
c o m p e n s a c ió n  de l a  r e d u c c i ó n  e x p e r i m e n t a d a  p o r  l a  s u p e r f i c i e  
c e r e a l  de r e g a d í o .  No podemos a q u í  e n t r a r  en e s t a  c u e s t i ó n  , 
p e r o  l o  que s í  r e s u l t a  e v i d e n t e  es un s e n s i b l e  camb io  de 
o r i e n t a c i ó n  en c u a n t o  a l a s  v a r i e d a d e s  de c e r e a l e s  c u l t i v a ­
d a s ;  en e l  s i g u i e n t e  c u a d ro  l o  ve rem os  c l a r a m e n t e  r e f l e ­
j a d o .  C uadro  4 4 .
E v o l u c i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n  de a l g u n o s  c e r e a l e s  (enQm).
P r o v i n c i a  de V a l e n c i a .





8 2 9 . 3 0 0
6 6 6 . 9 0 0  
4 3 5 . 8 0 0
3 5 3 . 9 0 0
6 9 .5 0 0
1 5 0 .1 0 0
2 7 3 . 6 0 0
1 1 1 .6 0 0
1 . 8 5 6 . 0 0 0  
2 . 2 0 2 . 9 0 0  
2 . 2 3 2 . 8 0 0
2 . 2 2 6 . 0 0 0
F u e n t e :  e l a b o r a c i ó n  p r o p i a  a p a r t i r  de M .de  T o r r e s ,  p . 1 0 7 .
La i m p o r t a n t e  c a í d a  d e l  t r i g o ,  j u n t o  a l  aumento  mode­
ra d o  de cebada  y a r r o z ,  m u e s t r a n  l a  t e n d e n c i a  s e ñ a la d a  p o r  
G a r ro b o u  ( 6 ) ,  a l  p r e d o m i n i o  p r o g r e s i v o  de l o s  c e r e a l e s - p i e n ­
so y de a q u e l l o s  menos t r a d i c i o n a l e s  y más r e m u n e r a d o r e s , co ­
mo es e l  caso  d e l  a r ; r o z .
R e s p e c to  a l a s  r a z o n e s  y ca u s a s  de e s t e  m a n t e n i m i e n t o  
de una p a r t e  s u s t a n c i a l  de l a  s u p e r f i c i e  a g r í c o l a  v a l e n c i a n a  
d e d i c a d a  a l o s  c e r e a l e s ,  haremos a l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s .
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Previamente, sin embargo, conviene decir alguna cosa sobre la evolu­
ción del cultivo cereal a lo largo del siglo XIX valenciano*
Desde el siglo XVIII, el País Valénciano no obtenía su autoabas- 
tecimiento de granos y el recurso a la importación de trigo extran­
jero se había convertido en la base de la alimentación de la pobla­
ción. A finales de la centuria, el hecho parecía evidentes
"El reyno de Valencia apenas coge trigo para sustentar 
seis meses su numerosa población. Este artículo de pri­
mera necesidad se aumentaría mucho si reformados los abu­
sos se destinasen a trigo y maíz los actuales oampos de 
arroz, y si las aguas consumidas en regarle se empleasen 
en las dilatadas llanuras que las necesitan para llenar 
los graneros. No se vería entonces el trigo al crecido 
precio de 20 pesos por cahiz, como se ha visto en estos 
añosj no esperaría el reyno sus provisiones por el mar, 
expuestas a retardos y averías, ni se vería precisado 
a baxarlas de la Mancha y Castillas, aumentándose el pre­
cio por los gastos de transporte" (7)
Sin embargo, un cuarto de siglo después, la situación parece ha­
ber cambiado sustqncialmente, aunque las importaciones de grano con­
tinúan haciéndose imprescindibles en los años de malas cosechas:
"La cosecha de trigo.•• es casi bastante para cubrir las 
necesidades de la provincia, a pesar de que sólo se le 
consagra tina parte de la tierra. En caso de insuficien­
cia, es tal el beneficio de los riegos que suplen con 
otras producciones el défioit de trigo, y a no ser, en 
caso de extrema escasez, jamás se ha de recurrir al ex­
tranjero"^)
Opiniones muy disímiles para fechas muy cercanas entre sí, y en 
las que, tal vez, influye el hecho de que Jaubert se refiere exclu­
sivamente a la provinoía^de Valencia donde los superiores rendimien­
tos del cereal en regadío aoercarían, sin duda, la producción al 
pleno abastecimiento de la población* Los casos de Alaoant y Caste- 
lló, zonas mayoritariamente de seoanos poco productivos, resultarían
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diferentes* Pero, además de esta diferencia en ouanto al campo de 
observación en oada uno de los a-utores, pueden hacerse otras consi­
deraciones en torno a este tema* En primer lufear, la obsesión por 
la imposibilidad de auto-abastecimiento de las tierras valenoianas 
la vemos reiterada en numerosos memorialistas y esoritores a lo lar­
go de las décadas siguientes* En este sentido, diríamos, sin embar­
go, que la propia evolución agraria restaba significación a estas 
preocupaciones y dejaba atrás una insistencia excesiva en asegurar 
por los propios medios el abastecimiento de granos* En efecto, a 
lo largo del siglo XVIII se había asistido a una disminución progre­
siva de la producción de oereales y, en particular, de trigo, para­
lela a un aumento equivalente de la importación de los mismos« los 
inicios de la especialización en base a cultivos más rentables en 
el mercado, estaba en el origen de esta sustitución de los cereales
(9)* Pero, además, esta tendencia sufriría oscilaciones importantes 
en consonancia con la evolución agraria general del Estado; así, 
si desde el siglo XVIII las tierras valenoianas -y las de la mayor 
parte de la periferia peninsular- se abastecían sobre todo merced 
a las importaciones, a partir de la legislación prohibicionista 
iniciada en 1820, se potenoia de nuevo el cultivo propio ante las 
dificultades de la comercialización del trigo del interior de la 
península (10)* Hacia la mitad de siglo, ouando la mejora de las 
oomunioaciones permite ya la llegada del cereal castellano, la su­
perficie triguera de las zonas periféricas volverá a disminuir en 
beneficio de otros cultivos especializados*
Todo ello tiene lugar, además, en un contexto, el de la pri­
mera mitad de siglo, enjjue la producción agraria, y particularmente 
cerealícola,del Estado, crece extraordinariamente. Posibilidad, 
por vez primera, de alimentar una población también en orecimiento, 
sin recurrir a las importaciones y merced a una política comercial
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protecoionistai oaída de los precios por inducoiÓn de la orisis agra­
ria europea; y colapso de las exportaciones agrarias españolas por 
la pérdida de las colonias» con el oonsiguiente aumento de la oo- 
meroializaoiÓn interior de los cereales» son algunos de los rasgos 
generales de este periodo (ll) que viene precedido por dramátioas 
crisis de subsistencias en la etapa 1790-1808 (12) y que en cual­
quier caso» no se verá exento tampoco de este tipo de fenómenos has­
ta bien avanzado el siglo XIX (13)•
Poco sabemos»en oambio» de la evolución cerealista valenciana 
durante estas déoadas. La ausencia casi absoluta de cifras hasta 
la segunda mitad del XIX oonstituye el principal escollo; algunas 
indicaciones aisladas pueden» sin embargo» proporcionar datos de 
interés* El siguiente ouadro que recoge las producciones de cerea­
les en un período de casi cien años» nos ayudará a valorar la evo­
lución secular de estos productos*

















Puente: elaboración propia a partir de J*Polo Catalina»
Censo de frutos y manufacturas de España e islas adyacentes, 
Madrid»1803» para las cifras de 1799* T A*G*M*A*»Sig* 258» 
Servicio Naoional ^ Agronómico» para las de 1882*
El notable descenso de la producción de trigo y cebada» sobre 
todo» confirmaría la idea antes apuntada de la espeoialización a- 
graria valenciana en detrimento de aquellos cultivos más tradioio-
nales* Por encima de las fluctuaciones y los aumentos de la superfi­
cie cereal en ¿pocas prohibicionistas, la tendenoia secular apareoe 
clara y, desde luego, se mantiene, como hemos visto, al entrar en el 
siglo XX*
Una producción, por tanto, importante a finales del siglo XVIII, 
pero que presentaba una gran diversidad de rendimientos y caracte­
rísticas* En el regadío, los rendimientos del trigo eran enormemen­
te elevados y, además, formaba parte de complejas rotaciones de tal 
modo que en un mismo año, la producción total de un campo podía ser 
importante* La alternancia más difundida era, sin duda, la llamada 
«huerta femera”, que combinaba el trigo oon el maíz (14) y cuyos ren­
dimientos eran en muchos casos comparables con los del arroz* Una máxi­
ma rentabilidad parecería corresponder a la oombinación de trigo y 
arroz que se daba en las tierras más fértiles y requería, como hemos 
visto en el capítulo anterior, depuradas técnioas de cultivo* Sin em­
bargo, tal alternativa, que en principio llamaba poderosamente la 
atención de los agrónomos, presentaba dificultades importantes, de 
tal modo que sólo la oonjunción de una serie de faotores en un mismo 
año podía asegurar dos plenas cosechas* En tales circunstancias pa­
rece ser que la alternancia trigo/arroz se convertíaaen el único re­
curso para colonos con escasos medios, deseosos de maximizar la 
rentabilidad , necesitados de asegurarse el autooonsumo y posibili­
tados, además, de incorporar la mano de obra -por sobreexplotación 
del trabajo familiar- que exigían tales rotaciones*
"El año que se siembra trigo salen mal las dos cosechasf 
el labrador se ve preoisado a segar el trigo antes de 
tiempo, siendo carísimos los jornales de siega u trilla, 
porque no se encuentran operarios* Por mucha prisa que 
se den en levantar el trigo, se trasplanta el arroz más 
tarde de lo que conviene, exponiendo la cosecha a los 
peligros que se han indicado* Los labradores acomodados 
se dan por satisfeohos oon sacar una buena cosecha de
544
arroz* Los que propenden a las dos oosechas son 
los oolonos faltos de medios para comprar trigo*1 (15)
Estas rotaciones experimentaban, además, continuas alteraciones 
y mejoras en orden a un mayor aprovechamiento de las posibilidades 
del suelo, era frecuente también que el trigo alternara con culti­
vos como el cáñamo, maíz, hortalizas, cacahuet, etc* (16)* Este uso 
intensivo del suelo en ouanto al cereal no ocupaba, sin embargo,más 
que una parte del total de la superfioie dedicada a granos* En el 
secano, por el contrario, los rendimientos eran escasos y las téc­
nicas de cultivo, atrasadas* Aunque a nivel de los círculos ilustra­
dos se conocían las innovaciones más destacadas implantadas ja en 
Europa, la realidad era que estaban escasamente generalizadas: así 
sucedía, por ejemplo,oon el cultivo de trigo a tajas u hoyos segán 
el método de Tull que era practicado ya en Valencia en la década fi­
nal del siglo, pero cuya extensión más allá de los primeros propie­
tarios experimentadores, fue nula (17)• También los métodos de siem­
bra y las herramientas utilizadas eran notablemente inadecuadas y 
apenas mejoraban ¡con el tiempo (l8)*
Tales rasgos se mantienen a lo largo del siglo XIX que contem­
plará la consagración de este dualismo de que más tarde ofreceremos 
alguna cuantificación* Por lo demás, oon el aumento de la comercia­
lización interior de los cereales, el País Valenciano pasó a ser 
receptor de trigo manchego y andaluz, no sólo para el propio consu­
mo sino para su reexpedición por cabotaje hacia Cataluña sobre todo
(19)9 bien en grano, bien transformado en harina*
Retomando el hilo de nuestra exposición, llegamos, pues,al pro­
blema esencial: la perviVencia de los cereales en la agricultura va­
lenciana y, particularmente en las zonas de regadío* Algo acabamos 
de decir al referirnos a los altos rendimientos del cereal de rega­
dío \ sin embargo, la mejor sistematización de las razones de tal per-
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vivencia las ha realizado R.Garrabou. Para este autor, cuatro serían 
las causas (20):
a) las variedades de cereales que se mantienen no correspon­
den enteramente con las más tradicionales -trigo y cebada- 
sino que una parte importante corresponde al arroz y a las 
legumbres*
b) los cereales formaban parte de complejas rotaciones en 
las que no eran fácilmente sustituibles
c) los rendimientos elevados daban origen a evidentes econo­
mías de escala en el regadío valenciano
d) el proteccionismo arancelario preservaba de la competencia 
internacional
En base a ello, la habitual atribución del cultivo de cereales 
a la vertiente negativa de la evolución agraria valenciana, queda 
en entredicho: para Garrabou, si los cereales continúan ocupando una 
parte sustancial de los regadlos es porque resultan al agricultor 
tan rentables como otros cultivos aparentemente menos "tradiciona­
les"* Aunque no explícita, la identificación entre cereales y atra­
so agrícola está presente en casi todos los autores que han estudia­
do la agricultura valenciana: en unos casos, la evidente importancia 
cuantitativa dentro de la superficie total apenas recibe la atención 
prestada a cultivos más "dinámicos”j en otros, la insuficiencia de 
las fuentes estadísticas utilizadas con anterioridad a la decisiva 
aportación de Garrabou a este respecto, oscurecen un tanto la reali­
dad (21)* La aportación de este último autor ha alterado la situación* 
El fundamento del mantenimiento de los cereales en el regadío, 
por tanto,reside, en último extremo, en sus elevados rendimientos en 
relación a la media española incluidas las grandes zonas productoras* 
Veámoslo en la siguiente tabla que recoge los rendimientos oomparados 
de diversas regiones españolas en cuanto al ámbito estricto de la pro-
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ducción, es decir, excluyendo el pago de la renta y de las contri­
buciones.
Cuadro 46.Rentabilidad comparada de los cereales. 1880 (en pts. p0r jja#^
Sisterpa de 
cult 1 vo Producto (valor)
Gastos Beneficio Pop \Rendim. 
ano \ por Ha. i r m
fcirgos Gont inuado•, 
Barpecho_cada 
ouatro anos
285 175'8 8 109'12 81*84 14 18
fcirgos Bienal 178'50 125 53'50 26*75 9 18
¡al aman­ea Bienal 241'60 154'40 87'20 43'6o 12*20 18*32
a lif á r . Bienal 200 125'50 74'50 34'25 10 18
erez de a Fron­tera 443'37 331'84 111'53 37*18 12 21*60
•evilla Trienal 348 234 114 38 11*65 23*42
alencia Continuado de regadío, alt ori­nando c6n habi­
chuelas y caca­huete
895'40 560*73 334*67 334'67 31 25
Puente: La crisis Agrícola..., vol.VI,pp. 135 7 (22)
Unos beneficios, pues, elevadísimos, basados en un producto bru­
to considerable derivado de unos rendimientos por Ha. que duplican 
los mayores obtenidos en el resto de regiones. Y obtenidos a pesar 
de unos gastos de cultivo también muy elevados. Sin embargo, junto 
a los mayores rendimientos por hectárea, aparece en la tabla otro 
factor cuya importancia en el elevado producto obtenido no cabe mi­
nimizar: se trata de los preoios. En efecto, el precio del trigo en 
Valencia resulta unas 7 pts. más oaro que en la mayoría de lugares; 
se trata de una característica esencial del mercado cerealístioo es­
pañol: los mayores precios corresponden a las zonas periféricas no 
productoras de oereales y obligadas, por tanto, a adquirirlos en el 
interior de la Península -con el consiguiente encarecimiento por el
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transporte— o en el extranjero (23)*
Consecuentemente, la llegada, en las últimas décadas del si­
glo, de trigo procedente de las zonas recientemente incorporadas al 
mercado mur*ldal de productos agrarios, a unos precios notablemente 
inferiores a los europeos, incidió de manera decisiva sobre esta si­
tuación, poniendo de manifiesto la fragilidad de aquellos elevados 
rendimientos. Veámoslo a través de los propios cálculos realizados 
en La Crisis Agrícola y Pecuaria, en los ouales se considera un pre­
cio medio de 18-20 pts. derivado de la concurrencia del trigo ex­
tranjero, y se pone ya en relación los factores de la renta de la 
tierra y las contribuciones; con estas premisas, la cuestión cambia 
su st anc i alm e nt e:
Cuadro 47* Beneficios comparados del trigo (18-20 pts./Hl.)
Producto 
(valor)
Gastos + renta., 
contnbucio.
Beneficios Por año
Burgos 285 229'70 55*30 41*47
Burgos 178'50 160 18'50 9*25
Salamanca 241*60 215'8 4 25*76 12*88
Valladolid 200 171*12 18'88 14*44
Jerez 445*75 405*28 40*47 13*49
Sevilla 308'76 308'47 0*29 0*09
Valencia 740 751*73 —11*33 -
Puentes La Crisis Agrícola..., vol. VI, p. 136
En base a estos datos, queda, pues, de manifiesto la trascenden­
cia de los precios elevados en la rentabilidad final del trigo va- 
lenciano. La posibilidad de importar granos extranjeros a preoios 
muy inferiores debió significar, por tanto, un problema esencial pa­
ra este tipo de agricultura y, aunque no disponemos de testimonios
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que nos hablen en este sentldo9 oabe suponer que la fáoil sustituoión 
del cultivo, su integración en rotaoiones oon otros produotos y, sobre 
todo, el destino de la produoción —para el auto consumo— contribuirían a 
mitigar los efectos y a evitar que tuvieran la inoidenoia que, por ejem­
plo, revistió la orisis arrooera* Por otra parte, oon el descenso genera­
lizado de los precios del cereal, la población estuve en condiciones de 
procurarse alimentación más fácilmente, y el hecho no dejó, así, de tener 
consecuencias indirectas sobre la oapacidad adquisitiva de las clases po­
pulares y sobre el abaratamiento de la mana de obra (24)*
aa suma, como acabamos de ver, el heoho fundamental en relación con 
la determinación de la rentabilidad real de los cereales valenoianos, lo 
constituían los elevados gastos de cultivo, los cuales, a pesar de la ob­
tención de una alta producción por hectárea, podían minimisar o absorber 
los benefioios en una coyuntura debaja remuneración en el mercado (25)*
La comparación de los rendimientos entre el cultivo de trigo en secano y 
, en regadío, constituye ya úna primera aproximación a la notable diferen­
cia entre los respectivos gastos de cultivo, tal y como puede versé en el 
cuadro 48*
Casi la mitad de los gastos en el regadío corresponden a los abonos* 
Es, pues, en esta partida donde reside, sobre todo, la notable differenoia 
de costes de cultivo* También las labores de esoarda y arado y, en menor 
medida, el resto de trabajos, suponen gastos más elevados tanto por las 
mayores necesidades de las tierras regables en este sentido, como por el 
hecho de las diferencias de remuneración de la fuersa de trabajo entre zo­
nas de secano y de regadío* Por oontra, el coste del riego reviste una . 
esoasa importancia*
Pero adn encontramos otro hecho diferencial de suma trasoendenoia 
en los cereales de regadío intensivo* Mientras los gastos de cultivo son 
cinoo veces mayores que en el propio secano valenoiano, la renta, en 
cambio, se multiplica por 9? complementariamente, en el secano la renta
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Cuadro 4 3 * R e n ta b ilid a d  com parada d e l t r ig o ,  1891 (e n  p ts . p o r H a .)
Val.enoia Salamanoa Valladolid
Secano Regadío Secano Secano
GASTOS*
Labores prepara­
torias 24*75 37#50 28 27*76
Siembra 27*75 48*24 30*60 38*84
Abonos - 209*50 29 -
Escardar y arar 10 60 19*58 9*47
Riego - 12 - -
Siega 12 39 24*08 12
Trilla 13*50 46*50 15 22*25
TOTAL 83 452*74 146 *26 110*32
REHTA 12 112*50 35*33 -
TOTAL 100 565*24 181*59 110*32
INGRESOS*
Grano 94*50 528 180*44 136*75
Faja 18 120 29*70 36
TOTAL 112#50 648 210*14 172*75
BENEFICIOS 12*50 82*76 28*55 62*43
Fuentes Avanoe.... op. oit., ppg. 336, 339» 29 y 397* Elaboración 
propia.
representa el 12$ de los gastos totales, cuando en el regadío es el 
20$ de los mismos* Resulta, por tanto, difíoil ignorar la inoidencia 
de la renta sobre los benefioios finales, y, a pesar de laa dificul­
tades para cuantifioar y documentar adecuadamente este cuestión,, pa­
rece evidente que uno de los problemas fundamentales de la agricultura
valenciana durante estas déoadas lo constituyeron las elevadas ren-
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tas y si alto preoio do la tierra* Vos henos referido ya a ello al
apuntar las consecuencias de las mismas sobre la orisis arrocera, pe­
ro nos enoontramos ante una cuestión de una importancia oruoial pa­
ra comprender la evolución agraria valenoiana y que espera, sin du­
da, investigaciones monográficas*
Por su parte, el ootejo oon las explotaciones trigueras de Sa- 
lamanoa y Valladolid no haoe sino oonfirmar todo lo dicho, demostran­
do, además, los bajísimos rendimientos del cereal de seoano valencia­
no en relaoión oon el de las grandes áreas produotoras oastellanas*
En suma, con estos presupuestos y sentada la fragilidad de la 
rentabilidad del cereal de regadío, resulta claro que la política 
acentuadamente proteccionista que se inaugura en los años 90, cons­
tituyó la ánica forma de hacer frente a la concurrencia exterior y 
de seguir manteniendo los beneficias* Por la protección aranoelaria, 
por tanto, el trigo de regadío continua siendo rentable, pero no fal­
tan los testimonios sobre las dificultades con que frecuentemente 
habían de enfrentarse los cultivadores de cereales* Veamos en el si­
guiente texto una referenoias a esos benefioios oonseguidos, si no 
oon grandes inversiones -puesto que dé pequeños propietarios desoa- 
pit al izados se trateu- sí con la inoorporaoión de abundante mano de 
obra familiar* El proteccionismo aranoelario, el autoconsumo (26 ) y 
el abastecimiento de una industria harinera de oierta entidad, son 
razones diversas pero que, sin duda, explican el mantenimiento de 
esta situación!
"El oultivo del trigo en tierras de regadío no 
padece generalmente por falta de lluvias que 
suplen los riegos y es sustituido por otras 
plantas oomo el maíz, judías, oaoahuet, patatas, 
oebollas y algunas más que alternan oon ál por­
que repitiÓEcíose sin interrupción resultaría an- 
tieconómioo o menos beneficioso* No existen en esta 
provinoia agricultores que se dediquen exclusiva­
mente al oultivo del trigo y en general los que la* ex­
plotan en tierras de secano sufren mil privaciones
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por la escasa utilidad que obtienen, especialmen­
te desde que se agravó la crisis vinícola» Los 
que explotan dioho cereal en terrenos de regadlo 
están relativamente mejor pero si obtienen alguna 
utilidad es a costa de nuestros gastos y grandes 
saorificios” (27)
Establecidas ja las razones de la larga pervivenoia de los ce­
reales en la agricultura valenciana al lado de otros cultivos comer­
ciales especializados, así como los inconvenientes e insuficiencias 
de esa permanencia, pasaremos finalmente a hacer algunas considera­
ciones sobre la diversidad de sistemas de oultivo -j consecuentemen­
te de rendimientos- del cereal valenciano, deteniéndonos brevemente 
en sus oaraoterísticas esenoiales e intentando así un oonooimiento 
más amplio de esta paroela importante de la agricultura valenciana 
de finales del siglo XIX» Veamos, en primer lugar la distribución 
j la diversidad espaciales de los distintos sistemas de cultivo»
(Cuadro n*49 )
Encontramos, pues, una poentuada polarización de la superficie 
entre el regadío j el secano más extensivo (el de año j vez)» Los 
sistemas de cultivo én secano que implican un major aprovechamiento 
del suelo -el trienal j el anual (28)- tienen Tina importancia mucho 
menors el primero sólo se da en menos de la mitad de partidos judioia^- 
lesj el segundo alcanza únicamente alguna importancia en Requena j 
Enguera» Se oonfirma, pues, muj claramente el dualismo valenciano en­
tre el cereal más rentable e intensivo y el más atrasado e improduc­
tivo» Paralelamente resulta notablemente significativo elhecho de que 
en todo el territorio considerado existan cereales de regadío y no 
sólo en las zonas litorales, como cabría esperart cualquier pequeña 
huerta, que existen incluso en los pueblos de montaña si se encuentra
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Cuadro 4 9 . Superficie cereal por sistemas de cu ltivo * l8 9 l(e n  Ha*)
Partido
judicial Trienal Año y vez Anual Regadío Total
Albaida 34 647 442 1.717 2.840
Alberlo - 87 - 5.312 5.399
Alzira - 458 331 7.167 7.956
Aiora 3.588 8.777 492 816 13.673
Carlet - 381 - 2.407 2.788
Xelva 1.116 14.528 140 1.198 16.982
Xiva 1.261 4.514 432 1.767 7.974
Enguera 2*616 4.248 1.096 916 8.876
Gandia - 354 320 2.223 2.897
X&tiva 145 40 4 3.975 4.I64
Lliria - 3.016 - 2.293 5.309
Ont inyent - 2.703 770 1.393 4.866
Requena 5.174 20*557 6.769 1.122 33.622
Sagunt - 207 - 3.038 3.245
Sueca - 334 - 16.624 16.958
Torrent - 117 - 4.265 4.382
Valencia - 49 - 8.781 8.830
Villar 1.663 4.688 244 545 7.140
TOTAL 15.597 65.705 11.040 65.559 157.901
Puente: elaboración propia a partir dé Avance***, pp. 332-334
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algún rio o manantial cerca, es ^proveohada para el cereal*
Cuantitativamente, la mayor extensión de cereales queda cirouns- 
orita a las áreas de secano montañosoi zonas de Aiora, Xelva y Reque­
na, oon la excepción de la Ribera Baixa donde se advierte el peso del 
arroz* Si deduoimos,las *olfras,correspondíentes a Sueca y nos queda­
mos por tanto con la extensión dedicada a cereales panificables y 
oereales-pienso, tenemos que entre los tres partidos judiciales cita­
dos, cultivan casi el 50$ del grano valenciano*
De forma paralela, existen tambión oontrastes notables entre di­
versas zonas por lo que respecta a rentabilidad!
(Cuadro n* 50 )
Hay una diversidad evidente, aunque no acentuada? entre unas 
zonas y otras dentro de un mismo sistema de cultivo,por lo que respec­
ta a los rendimientos, incluso entre áreas muy próximas entre sí* Así, 
por ejemplo, los rendimientos del cultivo de año y vez en Ontinyent 
duplican los de Albaida que están muy cerca de la media valenciana*
Los rendimientos más elevados en todos los sistemas corresponden a 
Aiora, Ontinyent y Requena, que coinciden en gran parte oon la prin- 
oipal zona triguera valenciana*
La variaoión del producto por Ha* entre unas comaroas y otras, 
además de partir da condiciones edafológicas y microclimáticas, está 
en íntima relaoión oon las diferenoias en cuanto a los sistemas de 
cultivo* La esoasa homogeneización de técnicas propia de las sooie- 
dades rurales propioiaba esta diversidad de usos agrícolas que afec­
taban a todas las fases del prooeso productivo (29)*
- siembra! la existencia de sistemas diversos -a voleo, a chorrillo 
y a golpes- que exigían distintas proporciones de semilla, entraña­
ba un mayor o menor ahorro de la misma según las zonas, e incluso 
un distinto prooeso de fruotifioacións así, la siembra espesa, práo-
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Cuadro n® 30




Año y vee Anual Regadío
Albaida 4 5 8 22
Alberto - 5 - 23
Aleirá - 6 8 23
Aiora 5 8 12 26
Carlet —  ■ 5 . . 22
Xelva 5 7 10 24
Xiva 4 6 9 26
Enguera 4 7 10 22
Candia - 5 9 24
X&tiva 4 5 8 28
Lliria - 7 - 24
Ontinyent - 10 14 27
Requena 4'5 8 11 26
Sagunt - 5 - 20
Sueca - 5 - 24
Torrent - 5 - 24
Valencia - 5 - 30
Villar 4 7 10 18
Media 4*3 5'6 9*9 24
Puente: Avance..., p .  344
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tioa muy extendida, disminuía la oalidad del grano ooseohado.
- tipos de rotaciones* Según el cultivo que alternaba oon el oereal 
la tierra resultaba más o menos esquilmada, aún cuando existía un 
eficaz sistema de restitución de fertilidad por el empleo de abo­
nos (30)*
- labores: varían mucho de unas comarcas a otras siendo su consecuen­
cia más importante la profundidad y la eficacia del laboreo* Está 
última dependía sobre todo, del empleo o no del arado de vertedera 
que por estas fechas no estaba todavía generalizado:
"Los arados son de madera con la reja de hierro forjado,
de forma ligeramente convexa y figura triangular, oortan- 
te por ambos lados* Se oonooen dos tipos, uno de timón 
para dos caballerías y el otro dispuesto para sólo una, 
llamado horoate, que es el usado ordinariamente en los 
regadíos* En pequeña escala funcionan algunos arados de 
vertedera fija de la fábrica Ofverum de Suecia, propagan­
do por la Granja experimental, y en los arrozales de la 
ribera baja van adoptándose, oon buen áxito, arados de 
vertedera giratoria, recta y ligeramente aoanalada dis­
puesta como en el de Jaén" (31)
Los rendimientos dependían también, en cierta medida de la rea­
lización o no de la operación de aricar (quitar la hierbas del fon­
do de los surcos)*
- empleo de abonos* De partida, en los secanos no se solían emplear 
salvo em el cultivo anual de áreas próximas a las poblaoiones* En 
las zonas donde sí se utilizan -todo el regadío- las proporciones
variaban de unos lugares a otros* Gomo diferentes eran también los 
efeotos de cada tipo de abonos* (32)
- trilla* La oantidad y la oalidad del grano obtenido variaba según 
el sistema de trilla .empleado (fundamentalmente las diferenoias re­
sidían en trillar sólo las espigas o también la paja), aún dentro 
de la trilla tradioional* La variación se aoentuaba si considera­
mos, además, la trilla meoaaizada, todavía esoasamente difundida*
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Xa definitiva, lo que apunta por debajo do toda esta diversidad 
os la existenoia do dos si si en as de oultivo de oeroales bien diferencia­
dos 7 distintos» el de seoano 7 el de regadío* Nos henos referido 7a a es­
ta dualidad al situar el inioio do nuestra exposioiÓn en el tránsito del 
siglo X7UX al XIX} várenos brevemente ahora oómo so plantea esta cues­
tión 7a en el presente siglo* XI oozrtraste entre los rendimientos de am­
bos sistemas continuaba siendo profundo 7 determinante, oono hemos dicho, 
de la relativa estabilidad de la superfioie oereal de regadío* Si aoaso, 
onoontranos una oierta pérdida do rentabilidad en el regadío con respecto 
al seoano, tal 7 oono se muestra en el cuadro 51*
Si efecto, mientras en el regadío la rentabilidad ^ se inorenenta en­
tre ambas feohas en un 7#53$, en el seoano lo hace en un 24$ .  La rasón 
reside enteramente en el mayor aumento proporcional de los gastos de cul­
tivo en el regadío -un 22*42$ frente a un 14$ un ol seoano- atribuible al 
aumento importante en el input de abonos, 7a que los aumentos debidos a la 
mayor retribución de la mano de obra, son equivalentes a los preoios del 
producto final*
En cualquier caso, 7 pese a esta disimilitud inioial, parece ser 
que el oereal de secano era esoasanente rentable 7 ello justifioa que en 
las dÓoadas finales del siglo fuera ampliamente de aplacado por los culti­
vos arbóreos 7 por la vid (34) 7 pasara a resultar subsidiario de éstos»
*
"La explotaoión del cultivo oereal en la pro­
vínola, prescindiendo de la sona de regadío, 
está oonsiderada oomo poco remuneradora, 7  
de aquí que sólo se encuentren grandes exten­
siones de terreno dedioadas a las gramíneas 
en la parte alta o montadosa, observándose en 
las otras regiones que los cereales han sido 
desalojados por los cultivos arbustivos, es­
pecialmente la vid, en términos que puede de­
cirse que sólo acoidentalnente ee cultivan 
los granos en los viñedos que se arranoan dn-
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C uadru  3 1 * R e n ta b ilid a d  d e l o u lt iv o  d e l t r ig o  (e n  p ts *  p o r H a .)  (3 3 )
Seoano trienal RegadLío
1891 1907 1891 1907
GASTOS!
Labores preparan 
torial 24*75 30 37*50 41
Abonos - 209*50 300
Siembra 27*75 28*50 48*24 36*50
Sacardas 10 10 60 92*50
Riegos - - 12 8
Siega 12 14 39 54
Trilla 13*50 17 46*50 60
Total 88 99*50 452*74 592
RSHTA 12 15 112*50 100
TOTAL 100 114*50 565*24 692
PRODÜOTOs (1 )
Grano 94*50 108 528 621
Paja 18 22 120 160
TOTAL 112*50 130 648 781
BfiOTICIO 12*50 15*50 82*76 89
(l) 81 producto broto se basa en las siguientes oifraa. fin el secanos 
para 1891» 4*5 Hl. de grano a 21 pts. y 450 kg. de paja a 4 pts. el 
Q**! 7 Para 1907» 400 kg. de grano a 27 pts* y 550 kg. de paja a 4 
Pts. fin el regadío’ para 1891» 24 Hl. de grano a 22 pts. y 3000 kg. 
de paja a 4 pto.j y para 1907» 2300 kg. de grano a 27 pts. il Qn.
7 4000 kg. de paja a 4 pts. el Qb.
Puentes Avanoe.... op¿~üit.» pp. 358-359» 7 A.D.P.V.» seo. Tomento.
Gricultura» leg. 41. Xlaboraoidn propia*
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rante el oorto ndmero de años que media has­
ta que se plantan de nuevo” (35)
Sólo volverá a aumentar la superfíoie oereal en el seoano cuan­
do la crisis de la filoxera obligue a buscar un aprovechamiento dis­
tinto del viñedos ”L'augment del sistema cereal s'explioaria, dones, 
oom l'unioa alternativa viable davant la crisi vitícola” (36)* Esta 
afirmación queda plenamente corroborada por las palabras del direc­
tor de la Granja de Burjassot en 1907*
"Este arbusto (la vid) no sustituye al trigo pór 
la crisis que atraviesa la producoiÓn vinícola; 
tampoco la reemplaza el olivo por la inseguridad 
de su cosecha, el algarrobo por su lento desa­
rrollo, tardía producción y exigencia en olima, 
y el almendro por la facilidad oon que se hiela 
la flor” 3(37 )
Tras una primera etapa en que el más tradicional de los cul­
tivos valencianos comienza a ser sustituido por otros productos de 
mayor valoración en el meroado, se produoe, pues, una inversión de 
la tendencia por ausencia de alternativas efectivas al cultivo oe­
real* T a pesar de ello, la rentabilidad era mínima y el destino pro­
bable de la produociÓn valenciana no sería otro que el autooonsumo*
El oereal de seoano se enfrentaba al problema esencial de la esca­
sez de lluvias en la zona mediterráneas hacia 1907, los servicios 
agronómicos oaloulaban que cuatro años de oada seis la oosecha se 
veía afectada por la sequía* En algunos puntos oomenzaban a utili­
zarse abonos químioos oon lo que los rendimientos aumentaban consi­
derablemente (36), pero la regularidad de las cosechas no podía
• #¡r
ser asegurada dadas lsftr*8ondioiones de pluviosidad* T la rentabili­
dad total de la explotación agraria quedaba tambián oomprometida 
cuando aquellos cultivos que oompensaban al propietario de los es—
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casos rendimientos del trigo, entraban también en crisis*
"La situación econóraioa de los labradores que en 
parte se dedioan al oultivo oereal, es por hej 
más deficiente que lo ha sido en años anteriores, 
pues las viñas que es el principal oultivo a que 
también se dedioan en las épocas en que el oulti­
vo cereal no da ocupación, tienen en la actuali­
dad tan bajos precios sus productos*•• que ape­
nas cubre los gastos de cultivo" ( 3 9 )
El trigo valenciano no recibió, sin duda, la atención agronómi­
ca de que disfrutaron otros cultivos, 7, así, con el paso del tiem­
po fue quedando oon evidente retraso en cuanto a su oalidad en re­
lación con otras zonas* Las realizaciones en el terreno de la se­
lección 7 mejora de variedades, fueron nulas (40)9 teniendo que cu­
brir el propio agricultor las deficiencias en este sentido con in­
tercambios de semillas entre unas oomaroas 7 otras* Por todo ello, 
la industria molinera preoisó la combinación de trigos valencianos 
con otros extranjeros para obtener una harina de cierta oalidad* 
gran parte de las importaciones tenían como fin esta mezcla indus­
trial 4
No podemos aquí entrar en la cuestión de la industria harinera 
valenciana, una de les más característicos ejemplos de industriali­
zación derivada de la agricultura* En el País Valenoiano, oomo en 
la mayor parte de la zona mediterránea, se desarrolló una industria 
harinera de oierta importancia que desde las últimas décadas del 
siglo XIX comenzó a aprovechar los trigos extranjeros, de bajo pre­
cio, 7 a comercializar la producoión en el interior de la península
(41)* Esta industria adcfoirió una perfección téonica notable, al 
tiempo que los tradicionales molinos hidráulicos iban desaparecien­
do o bien quedando circunscritos a la producoión para el propio con­
sumo de las poblaoiones próximas* hasta bien entrado el siglo XX, mu- 
ohos pueblos mantenían un molino para su autoabasteoimiento de harina (42)*
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NOTAS DEL CAPITULO 10
(1) CALVO OARCIA-TORNEL,F. , Continuidad y cambio en la huerta de 
Murcia,Murcia, 1982, pp.175 y ss.
(2) BERNAL,A.M. y DRAIN,M,, Les oampagnes sevillanea aux XIX - XX du­
eles,París, 1975» P*31
(3) Todas estas cifras prooeden de GARRABOU,R., Un fals dilema,.., 
op.cit.,pp. 25 y 176
(4 ) La no cóinoidencia de esta cifra de M. de Torres con la de R. 
Garrabou para el mismo año responde, sin duda, al hecho de que 
este autor incluye también el área de barbeoho.
( 5 ) TORRES,Manuel de, Una contribución al estudio de la economía va­
lenciana, Valenoia, 1930, pp. 6-19
(6) Un fals dilema»»»» op. oit., p* 29
( 7 ) CAVANILLES,A.J. de, Observaciones«.., op.cit.,vol,I, p. 203* Un 
oaso paralelo de déficit tradicional de trigo y necesidad consi­
guiente de importación! JUAN VIDAL,J., "Técnioas, rendimientos y 
productividad agrícola en la Mallorca moderna", en ANES,Gonsalo, 
(ed.) La economía agraria en la historia de España, Madrid, 1979.» 
pp, 47-51, Sobre la relación de las crisis trigueras con las a- 
gitaoiones sociales a lo largo del siglo XVIII valenoiano, véan- 
set FALOP RAMOS,J,M,, Hambre y luoha antifeudal. Las crisis de 
subsistencias en Valenoia (siglo XVIII), Madrid, 1977I y del mis­
mo autort "Precios agrícolas y orisis alimentarias en Valenoia 
durante el siglo XVIII", en ANES, La eoonomia agraria,,,,op,oit, 
pp. 57-64
(8) JAUBERT DE PASSA, Canales de riego..., op.cit., p.576
(9) RUIZ TORRES,P., "El País Valenciano en el siglo XVIIIt la trans­
formación de una sociedad agraria en la época del absolutismo", 
en FERNANDEZ,Roberto (ed.), España en el siglo XVIIItHomenaje a 
Pierre Vilar, Barcelona, 1985, p. l 8 l
(10) GARRABOU,R. y SAIíZJkERNANDEZ, J., "La agrioultura española duran­
te el siglo XlXt ¿inmovilismo o cambio?", en Historia agraria de 
la España oontemporánea. 2 Expansión y orisis (1850-1900). Barce­
lona, 1985» pp. 128-129.
(11) GARCIA SANZ,A., "Crisis de la agricultura tradioional y revolu-
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oiÓn liberal (18OO-I850)”, en GARCIA SANZ,A. 7 GARRABOU,R.,(eds.) 
Historia agraria de la España contemporánea. 1.Cambio sooial y 
nuevas formas de propiedad (1800-1850). Barcelona, 1985, pp. 78-80$ 
7 POWTANA,Josep», ”La crisis agraria de oomienzos del siglo XIX 
7 sus repercusiones en España”, Hacienda Públioa Española, n» 55 
(1978), pp. 185-190
(12) AMES,Gonzalo, Las orisis agrarias en la España moderna, Madrid, 
1970, pp. 432 7 ss.
(13) Véase1 SANCHEZ-ALBORNOZ,N., Las crisis de subsistencias de Es­
paña en el siglo XIX» Rosario, 1963
(1 4 ) MATEU T0RT0SA,E., El oultivo del arroz en la Valencia del siglo 
XVIII. Su expansión y consecuencias, Valenoia, 1984* Pao. de Cien­
cias Eoonómioas 7 Empresariales. Tesis dootoral inédita, pp. 196 7 
8 8 .
(15) BOSCH JULIA,M., Memoria sobre la inundación...., op.cit.,p. 227
(16) Véanse las propuestas de nuevas roturaciones realizadas por el 
Conde de Ripalda, Cartilla agrícola del labrador de la Huerta de 
Valencia, Valenoia, 1842. Sobre las variedades de trigo 7 su a- 
daptación a las diversas zonas valencianas, véase ”Observaoiones 
acerca del trigo 7 sus variedades”, Boletín Enciclopédico derla 
R.S.E.A.P.V.. vol. VIII (1854), PP. 14-17
(17) A. R.S.E.A.P.V., C-25,I,1.
(18) R0SELL0,J., Insinuación de atraso y aumento de agricultura en 
algunos lugares, t siembra de trigo. Manuscrito A. R.S.B.A.P%V.,
C-l, I, 4.
(19 ) Hacia mitad de siglo estas tendenoias se han asentado plenamen­
te. En el interior del País, se ha consolidado también una cier­
ta comercialización del cereal propio $ así, aparecen algunos 
importantes mercados de trigo en Valencia, X&tiva, Llíria 7  
gunt, cf. Boletín Encioloftédico de la R.S.E.A.P.V» vol. IV ( 1847)» 
pp. 311-313. Hacia 1847 se registra una considerable demanda de 
informes, por parte de la Administración, sobre disponibilidades 
de cereales en prevención de hambres$ véase A. R.S.E.A.P.V.,
C -1 1 9 , VI, 1 2 . 2y4.
( 2 0 ) Op.cit., p p . 2 8 -3 2
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(21) Véase BÜIZ TORRES, P., Historia del País Valenciano, op. oit., pp. 208- 
213) Martines Serrano,J.A», "Transformaciones agrarias.op. oit., 
pp. 129-148. La formulación más elaborada de esta ideas PALAFOX GAÑIR, 
J., 7 CARNERO ARBAT,T., "La economía del País Valenciano.••", pp. 29- 
30j 7 PALAFOX GAMIR, "Exportaciones, demanda interna j crecimiento eoo- 
nómioo en el País Valenoiano", en SANCHE2-ALB0RN0Z,N. (oomp.), La mo- 
dernisaoión eoonómioa de España. 1830-1930. Madrid, 1985» PP* 319- 
343» "Nos enoontramos, pues, a condensos de los años 20 ante una eco­
nomía que signe obligada a dedicar gran parte de la superficie culti­
vada potenoialmente más productiva para abastecer, no sin graves di­
ficultades ooTunturales, la demanda de bienes imprescindibles para la 
supervivencia de la población".
(22) Los cálculos de La Crisis Agripóla y Pecuaria pareos que sobre valo­
raban el importe de los gastos de cultivo. Véase Grupo de Estudios
de Historia Rural, "El trigo 7 el olivo en la orisis agraria españo­
la de finales del siglo XIX", ponencia inédita en el Seminario La 
orisi agrAria áe fináis del segle XIX a Europa, oopia mecanografiada. 
Ello, sin embargo, no afecta a nuestra intención, que al cansa tan 
sólo a la oomparaoión entre distintas sonas.
(23) "La distribución espacial de los valores parece obedeoer a una pauta 
oonoéntrioa, oon los mínimos en el interior 7 los máximos distribuidos 
en la periferia. Así, los precios parecen aumentar en relación direo- 
ta a la distancia que los separa del centro productor", Orupo de Es­
tudios de Historia Rural, Los precios del trigo y de la cebada en Es­
paña. 1891-1907. Madrid, 1980, p. 33* Véase la demostración de este 
becho en la siguiente serie extraída de los datos proporcionados por 
el estudio anterior, pp. 39—40» 7 referida a los precios medios del 
trigo durante el período 1876-8 0»
Andaluoía Oocidental... 23*65 pts.
Andaluoía Oriental..... 24*53 *
Castilla la Hueva...... 20*86 "
Castilla-León. • •   19*21 "
Cataluzqra...........  25*22 "
País Valenciano.••••••• 25*62 "
Ertremadura............ 20*28 "
Alto Ebro.  .....  20*67 "
Aragón................. 21*61 "
Galicia.......    25*37 "
Cantábrioo............. 24*29 M
Respecto a las variaciones interregionales de preoios puede verse» 
GARRABOU,&• 7 3ANZ FERNANDEZ, J., "La agricultura española durante el 
siglo XIX» ¿inmovilismo o cambio?", en Historia Agraria de la España 
Contemporánea.... op. oit., pp. 37—38, donde muestran que tales variacio­
nes oomiensan a desaparecer desde 1830 aproximadamente. Por su parte, 
SANCH5Z-ALB0RH0Z,N., Escama hace un siglo» una eoonomía dual. Madrid,
1977» PP* 8l 7 ss., estudia la dinámioa de las variaoiones regio-
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nales de los precios y los  contrastes ex is ten tes  entre  e llo s *  Con 
p o ste rio rid a d , PEÑA SANCHEZ DE RIVERA,D.,y SANCHEZ-ALBORNOZ,N*, 
Dependencia dinámioa entre  precios a g ríc o la s .E l t r ig o  en España* 
1857-1890*Un estudio empírico* Madrid, 1983» PP» 113-117» r e c t i ­
f ic a n  an te rio re s  posturas, y  t ra s  demostrar empirioamente que 
la s  variao iones estacionales de precios se han reduoido notable­
mente en la  segunda m itad del s ig lo  XIX, ooncluyen que e l  merca­
do nacional de productos cereales es más f lu id o  e integrado de 
lo  que se había pensado* Para una c u an tificac ió n  exhaustiva de 
lo s  prec ios , oon re fe re n c ia  a series  p ro v in c ia les : SANCHEZ-AL­
BORNOZ,^, (comp*), Los precios agríco las  durante la  segunda mi­
ta d  del s ig lo  XIX*1* Trigo y cebada, Madrid, 1975» PP» 107 ( t r i ­
go) y 155 (cebada) correspondientes a la  p rov in c ia  de Valencia* 
Respecto a la  formación de mercados regionales en re la c ió n  eon 
los  cereales: GARCIA-LOMBARDERO,J*» "La formación de un mercado 
reg io n a l: G a lic ia  1860-1890", Moneda y Crédito* 119 (1971)» P»75> 
donde se r e f ie r e  a la  homogeneización reg ion al de preoios por 
efecto  de las  importaciones» la  mejora del tran sp o rte , etc* Tam­
b ién: GARRABOU,R*, "Sobre la  formació del meroat c a ta lá  a l  segle 
X V II I*  Una prim era aproximació a base deis preus deis grans a 
TArrega, 1732-1811", Recerques, n* 8 ( 1970) .  Los d is tin to s  gra­
dos de in tegrac ión  de estos meroados vienen demostrados por las  
diversas conclusiones a que lleg an  d is tin to s  estudios sobre la  
misma época; a s í,  BRINGUE,J*M*, "Moviment deis preus del b la t a l  
P a lla rs  M it já  o Ribera de Sort a l segle X V II I" ,  Primer Col»loqui 
d%H is tó r ia  Agrária* Valenoia, 1983, PP» 307-325, encuentra fu e r­
te s  fluctuaciones de preoios y  frecuentes c r is is  agrarias* Por 
e l o o n tra rio , una mayor in tegración  es perc ib ida  por: VICED0,E*,
"El preu deis cereals  durant e l  segle X V II I  en un meroat de 1%in ­
te r io r :  l'A lm od í de L le id a " , Primer C o l* lo q u i* . * ,  o p .c it • ,p p *327- 
345» Sobre las  a lte rac iones  que la  in c lus ión  en e l meroado mun­
d ia l de productos agrarios  produjo sobre e l proceso de a r t ic u la ­
ción del propio mercado in te r io r  español, puede verse, GARRABOU, 
R ., "La c r is i  a g rá ria  espanyola de f in á is  del segle XIX: una e -  
tapa del desenvolupament del cap ita lism o", Recerques* n» 5 (1975)» 
pp* 163- 216, donde da cuenta de la  pérdida de los  mercados l i t o ­
ra le s  por parte  de las  zonas productoras in te r io re s ; y, en la  
misma lin e a : CASAÑAS i  VALLES,M*, "La co m erc ia litzac ió  de pro­
ductos ag ra ris  l 'a n y  1886* Reflexions sobre e l meroat nacional 
espanyol", Recerques* n* 9 (1979)» PP» 117-132: "En la  década 
de 1880-90 es produeix e l  t r á n s it  entre dues etapes d is tin te s  
en e l prooés de f'ormaciÓ de l mercat nacional* Amb a n te r io r ita t  
a aquesta data e x is t ia  una zona económica amb un n iv e l l  d 'in te ­
g ra d  ó considerable, un mercat de confluÓnoia de 1%a g ric u ltu ra  
del nord de C as te lla  i  Aragó amb les  manufactures de la  p e r i­
f e r ia  in d u s tr ia l*  Aquesta s ituao ió  d 'e q u i l ib r i  ooraercial va rom-
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p re 's  pels  v o lts  de l 1882, a conseqG&noia de 1* impacte produít 
per la  formaoiÓ d'un mercat mundial de grans. E l in teroanvis  
p e r i f e r ia - in te r io r  es redu íren , a causa de l^ a lla u  de cereals  
estrangers a le s  costes, i  a feó te  d'una manera especia l les  
sones ag ríco les  més avangades, que perderen una bona p art deis  
mercats on ool.looaven e ls  excedents" (p ;132)
(24 ) CARNERO ARBAT,T. 9 "C r is i i  burgesia conservadora.• • " ,  o p .o it . 9 
pp. 102-103. Algunas indicaciones sobre los efectos negativos  
de la  o r is is  en la s  t ie r r a s  valenoianas: PALAFOX GAMIR,J. 9 "Ex­
portaciones. o p .c it  p .24
(25 ) Existen testim onios de cómo los gastos sobrepasaban algunos años 
los  ingresos. Véase BOSCH JULIA. Memoria sobre la  inundaoión.. . .  
o p .c i t .9p .248, para los rendimientos del t r ig o  en B e llás , hacia  
1864
(26) Sobre la  in tegrao idn  de los cereales destinados a l autooonsumo 
en e l seno explotaciones ag rarias  basadas crecientemente en pro­
ductos orientados a l meroado9 puede verset SOPEÑA,A., "Unes re ­
fle x io n e  sobre la  produooió i  e ls  rendiments de dues finques a -  
g ríco les  en la  Baixa Noguera a l segon te rg  de l seglo X IX"9 Estu­
d ia  d%H is te r ia  A grária . n» 1 (197®)9 p«214»
( 27) A .D .P .V . Pom ento/Agrioultura9 Leg. 41* "Gastos y productos del 
c u ltiv o  de l t r ig o 9 1907"
(28) Contra lo  que cab ría  pensar9 e l sistema de ro tac ión  t r ie n a l ,  en 
determinadas sonas9 supone un más in ten sivo  aprovechamiento del 
suelo -aunque la  produooión exclusiva del oereal es menor que en 
e l b ie n a l-  por in troducción de otras p lan tast leguminosas, pas­
to s , e to . Para e l caso andalus esta cuestión aparece bastante  
o la ra : "Con este sistema ( e l  t r ie n a l ) 9 pues9 la  s u p erfic ie  efec­
tivam ente cu ltiva d a  cada año puede lle g a r  a superar e l 5Of> ¿el 
conjunto de la s  t ie r r a s  en explotaoión9 supone un aprovechamien­
to  in te g ra l por la  oombinación del a g ríc o la  y ganadero, y , f in a l ­
mente, la  a lte rn a n c ia  cereal/legum inosa oontribuye a la  regenera­
ción del suelo", CRUZ VILLALON.J.. Propiedad y uso de la  t ie r r a
en la  Baja Andaluoía«Carmona, s ig los  X V III-X X .Madrid. 1980, pp. 164- 
I 65. Y también: "Une t a l l e  lo ngevité  d'un systéme de cu ltu re  a r -  
ohaíque dont le s  deifnie rs  vestiges devaient se mantenir vers Osu­
na et L e b r ija  jusqu'au m ilie u  du 20es iéo le  ne d o it pas surprendre 
davantage que le  m aiñ iien  du biennal en C a s t i l le .  D&ns le  systA- 
me tr ie n n a l inversé andalou, oontrairement A ce que l 'o n  souvent, 
plus de la  m o itié  des te rre s  labourées peu frtre ensemenoée",BERNAL,
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A.M. y DRAIN,M», Les campagnes sevillanes..., op.cit.,p.31. En 
otros oasos, sin embargo, la rotación trienal resultaba poco ade­
cuada por su esoasa productividad, falta de regeneraoión del sue- 
lo, etc.j así suoedía9 por ejemplo, en Mallorca» Véase: JUAN VI­
DAL, J., "Téonioas, rendimientos.,.", op.oit.,p. 54* Por su parte, 
SUMPSI,J»Mft, "Estudio de la transformación del oultivo del teroio 
al de año y ves en la oampiña de Andalucía"» Agricultura y Soda- 
dad, n» 6 (1978)9 PP* 31-70, pone en relaoiÓn las distintas ro- 
taoiones oon las tóonicas agrarias, concluyendo que hacia los 
años 30 del presente siglo, un sistema de rotación bienal basa­
do en la tracción meoánioa obtiene mayor rentabilidad que el sis­
tema trienal, pero no es así si se mantiene la tracción animal»
(29) Direcoión General de Agricultura, Industria y Comeroio, Avance 
estadístico sobre el oultivo cereal y de leguminosas asociadas 
en España, 1886-1890» Madrid, 1891, vol» III, pp» 335-342» Para 
una detallada descripoión del oiclo agrario del oereal y el uti­
llaje empleado: GARRABOU,R», "El oonreu del blat", L*Aveno» n* 29,
(1980), pp. 52-59
(30) "Cuando al trigo suceden el maíz o el cacahuet se abona el terre­
no de nuevo oon una mitad de estiércol,o teroera parte de guano, 
si se siembra maíz, o oon estiércol, guano o fenta en cantidad
de 15.000, 600 o 3*000 kg» respectivamente si se ha de sembrar 
el maíz» Si se siembran tras el rastrojo habiohuelas o habas, la 
oostumbre es no volver a abonar", Avance..», op»oit»,p» 342
(31 ) IBIDEM, p. 340» La difusión del arado de vertedera no fue sólo 
un empeño de la Granja experimental de Valencia, sino de otras 
muohas instancias administrativas y privadas» Así, la revista 
El Progreso Agrícola y Pecuario, en 19079 regalaba arados de ver­
tedera oomo premios en un oonourso agrario»
(32) T diferentes también sus preoios y la proporción que la tierra 
exigía» Así, 100 kg» de estiércol costaba en 1891 0*50-1*25 pts», 
mientras la misma cantidad dé grano costaba 26 pts»
(33) Las cifras recogidas por las fuentes utilizadas en este cuadro 
y en otros anteriores revisten, a nuestro juioio, una fiabilidad 
elevada: no prooe^ fixLde amillaramientos o cualquier otro documen­
to de origen fiscal sino de las informaoiones reoogidas por los 
Servicios Agronómioos oon finalidades de promooión téonioa de la 
agricultura.
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(34) Sobre la sustitución en el secano de los oereales por la vid, 
puede verse HERNANDEZ MARCO, J*L*, "Evolución de cultivos y es­
tructura de la propiedad en el País Valenciano* El seoano en 
los siglos XVIII y XIX", Estudie* n» 7 (1978 )» P* 1161 7 PIQUE­
RAS, J., La vid y el vino en el País Valenciano* Valencia, 1983#
p* 147* El hecho resulta, además, general en la zona mediterráneas 
así el descenso de la superficie de cereales en algunas zonas 
catalanas a partir de la década de los 50 está en relaoión oon 
el aumento de la viña; véase* GARRABOU,R*,"Cultius, oollites i 
rendiments a la Segarra, Sant Martí i Castellfollit de Riubre- 
gós (1847-1869)"# Estudie d%Histferia Agraria* n* 1 (1978), p.249#
(35) Avance,.** op.cit*, p* 321
(35) GARRABOU, op.oit* ,p#27
(37) á. D*P*V*, Fomento/Agricultura, Leg* 41, "Gastos y productos del 
cultivo de trigot 1907"
(38) Sin duda se debe a ello el hecho de que a la altura de la ter­
oera dáoada del siglo XX la diferencia entre los rendimientos del 
trigo de seoano y del de regadío, se hubiera reducido sensible­
mente* Así, en 1923# la producción por Ha* en el regadío era del 
22 '30 Qm* (media entre las zonas alta,central y baja), mientras 
en el secano era ya de 13%12 Qn* Véase Avance Estadístico de la 
producción agrícola en España* Madrid, 1923» PP# 318-319
(39) A.D*P.V*, IBIDEM
(4 0) JANINI JANINI,R*, Los trigos de la provincia de Valencia* Valen­
oia, 1928, p .48
(41) Sobre los rasgos generales de esta industria y su oposición a 
los proteccionistas oastellanos, véase* MARTINEZ SERRANO,J*A*, 
y SOLER I MARCO,V*, "El carácter perifferie del sector fariner 
valenciá (1870-1923)", en Primer Col*loqui d*Histferia Agrária* 
Valencia, 1983? pp. 379-389
(42) Respecto a los aspeotos cuantitativos y cualitativos de esta in­
dustria, pueden cotejarse las oifras de MARTINEZ SERRANO y SOLER 
i MARCO, op*oit*,pv~380, para 1860, oon las de SANZ BREMON,M*, 
"ContestaoiÓn al interrogatorio publicado por la Direcoión General 
de Agricultura oon fecha de 20 de enero de 1881", Estudie d'Histfe­
ria Agrária* n® 2, (1979 )»PP# 260-261, para l88l, y las de MAR­
QUEZ PEREZ,M*, H* de la industria, oomercio,navegaoión y agricultura
del Reino de Valenoia desde la época de D*Jaime hasta nuestros días 
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Conocemos ya a. g r a n d e s  r a s g o s  l a  e v o l u c i ó n  de a l g u n o s  
de l o s  c u l t i v o s  f u n d a m e n t a l e s  a l o  l a r g o  d e l  s i g l o  XIX y 
p r i m e r a s  dé cad a s  d e l  XX; l a s  r a z o n e s  p o r  l a s  c u a l e s  p r o g r e ­
san o r e t r o c e d e n  en e l  seno de l a s  e s t r u c t u r a s  a g r a r i a s  v a ­
l e n c i a n a s ;  y ,  en d e f i n i t i v a ,  l a s  c i f r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 
l a  s u p e r f i c i e  o cu pa d a  y e l  peso e s p e c í f i c o  de cada uno efi e l  
c o m e r c i o  e x t e r i o r  e i n t e r i o r .  A v a n z a r ía m o s  un paso más en e l  
c o n o c i m i e n t o  de l a  e v o l u c i ó n  a g r a r i a  s i  c o n s i g u i é r a m o s  c o n ­
c r e t a r  e l  p r o c e s o  de t r a n s f o r m a c i ó n  de c u l t i v o s  en un á r e a  
d e t e r m i n a d a .  E l l o  nos p e r m i t i r í a  c o n o c e r  con mayor  p r e c i s i ó n  
l o s  m ecan ism os  de l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  a g r a r i a :  en v i r t u d  de 
qué d e t e r m i n a c i o n e s  unos c u l t i v o s  ceden su l u g a r  a o t r o s ,  l a  
mayor o menor  r a p i d e z  con que t a l  fenómeno se p r o d u c e ,  l o s  
c o n d i c i o n a n t e s  s o c i a l e s  d e r i v a d o s  de l a  p r o p i e d a d  d e l  p r i n c i ­
p a l  m e d io  de p r o d u c c i ó n  - l a  t i e r r a - ,  e t c .  La d o c u m e n ta c ió n  
que n u e s t r o s  a r c h i v o s  o f r e c e n  p a r a  B s ta  empresa no e s ,  s i n  
embargo ,  a b u n d a n te  n i  r i c a ,  a p e s a r  de l o  c u a l  l a  i m p o r t a n ­
c i a  de l a  c u e s t i ó n  nos  p a r e c e  t a n  e v i d e n t e  como p a r a  j u s t i ­
f i c a r  una i n c u r s i ó n  en e l l a ,  A t a l  empeño d e d ic a m o s ,  p u e s ,  
e s t e  c a p í t u l o f que p r e t e n d e  d a r  c u e n t a  d e l  p r o c e s o  de t r a n s ­
f o r m a c i ó n  de c u l t i v o s  - p r e s i d i d o  p o r  e l  s i g n o  i n e q u í v o c o  de 
l a  e s p e c i a l i z a c i ó n -  en e l  á r e a  e s p e c í f i c a  de l a  R ib e r a  A l t a  
y en p a r t i c u l a r  de l a  zona  de A l z i r a ,  E s t u d i a r e m o s  l a  e v o l u ­
c i ó n  a g r a r i a  en e s t e - i é r m i n o  m u n i c i p a l ,  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  
a m p l i o  como p a r a  r e s u l t a r  s i g n i f i c a t i v o ,  y l o  c o m p le ta re m o s  
con r e f e r e n c i a s  c o n t i n u a s  a p u e b l o s  de l a  misma c o m a rc a ,  l a
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c u a l  g u a r d a ,  en e s t e  s e n t i d o ,  una e j e m p l a r  hom ogene idad  en 
c u a n t o  a sus r a s g o s  a g r í c o l a s  g e n e r a l e s .
La d o c u m e n t a c i ó n  u t i l i z a d a  p r o c e d e  de l o s  á m b i t o s  más 
d i v e r s o s ,  p e r o  e l  n ú c l e o  de n u e s t r a s  r e f l e x i o n e s  se m overá  
a l r e d e d o r  de l o s  r e n d i m i e n t o s  de l o s  d i s t i n t o s  c u l t i v o s ,  
c u e s t i ó n  que hemos basado  f u n d a m e n t a lm e n t e  en l a s  C a r t i l l a s  
de E v a l u a c i ó n  p a r a  l o s  A m i l l a r a m i e n t o s ,  C o n v ie n e ,  p u e s ,  de ­
c i r  a l g u n a  cosa  en t o r n o  a e s t o s  d o c u m e n to s ,  aunque  nos h e ­
mos r e f e r i d o  ya a l  p r o b le m a  de l a  c o n t r i b u c i ó n  r u s t i c a  y l o s  
a m i l l a r a m i e n t o s  en l a  p a r t e  c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  e v o l u c i ó n  
de l a s  e s t r u c t u r a s  de p r o p i e d a d  ( 1 ) .  Las C a r t i l l a s  e v a l u a t o -  
r i a s  e r a n  r e a l i z a d a s  p a r a l e l a m e n t e  a l o s  p r o p i o s  A m i l l a r a m i e n ­
t o s  p o r  l o s  A y u n t a m ie n t o s  y r e c o g í a n ,  d e t a l l a d o s  p o r  cada c u l ­
t i v o ,  l o s  p r o d u c t o s  de l a  co s e c h a  y l o s  g a s t o s  de c u l t i v o  que. 
en p r i n c i p i o ,  r e s u l t a b a n  r e p r e s e n t a t i v o s  de cada  zona o t e r ­
m ino  m u n i c i p a l .  E l  o b j e t o  c o n s i s t í a  en o b t e n e r  l o s  t i p o s  me­
d i o s  de b e n e f i c i o s  p o r  Ha, que c o n s t i t u i r í a n  e l  l í q u i d o  im ­
p o n i b l e  s o b r e  e l  c u a l  se e s t a b l e c í a  l a  c a r g a  i m p o s i t i v a .  Nu­
m erosos  d a t o s  a p a r e c í a n  en e s t o s  d o c u m e n to s :  a s í ,  en c u a n t o  
a ' l o s  p r o d u c t o s ,  se r e s e ñ a b a  l a  p r o d u c c i ó n  p o r  h e c t á r e a ,  e l  
p r e c i o  m e d io  de l a  c o s e c h a  y l o s  p r o d u c t o s  d e r i v a d o s  de l a  
misma s u s c e p t i b l e s  de p r o p o r c i o n a r  a lg u n a  g a n a n c i a .  Por su 
p a r t e ,  l o s  g a s t o s  de c u l t i v o  r e v e s t í a n  una m i n u c i o s i d a d  e x ­
t r e m a :  v a l o r a c i ó n  de l a  c a n t i d a d  de mano de o b r a  e x i g i d a  p o r  
cada l a b o r ,  c u a n t i f i c a c i ó n  de §bonos  y o t r o s  b i e n e s  de p r o ­
d u c c ió n  i n c o r p o r a d o s  a l a  e x p l o t a c i ó n ,  i n t e r e s e s  d e l  c a p i t a l  
empleado en l a  m i s ma^ p a s t o s  d e r i v a d o s , como t r a n s p o r t e  de co ­
s e c h a s ,  g u a r d e r í a  r u r a l ,  m a n t e n i m i e n t o  d e l  r i e g o ,  e t c ;  en a l ­
gunos c a s o s  se i n c l u y e n  t a m b ié n  l a  r e n t a  de l a  t i e r r a ,  l a s  
c o n t r i b u c i o n e s  y a r b i t r i o s ,  e t c .  En base a t o d o  e l l o ,  l a  3un­
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t a  P e r i c i a l  e l a b o r a b a  un p r i m e r  p r o y e c t o  de l í q u i d o s  im p o ­
n i b l e s  que e r a  s o m e t i d o  a l a  c o n s i d e r a c i ó n  de l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  de l a  H a c ie n d a  P ú b l i c a  de l a  P r o v i n c i a .  En l a  m ayor  p a r ­
t e  de l o s  c a s o s ,  se p r o d u c í a  una d i f e r e n c i a  de c r i t e r i o s  en­
t r e  ambas i n s t a n c i a s ,  basada f u n d a m e n t a lm e n t e  en l a  i n f r a v a -  
l o r a c i ó n  de l o s  p r o d u c t o s  y l a  s o b r e v / a l o r a c i ó n  de l o s  g a s t o s  
en l a s  e s t i m a c i o n e s  de l a  J u n t a  - q u e ,  r e c o r d e m o s ,  e s t a b a  com­
p u e s t a  p o r  p r o p i e t a r i o s  acomodados de l a  l o c a l i d a d - .  E l  i n ­
t e r c a m b i o  de c o r r e s p o n d e n c i a  y r e c t i f i c a c i o n e s  s u c e s i v a s  en­
t r e  l a  H a c ie n d a  y l a  J u n t a  P e r i c i a l f i n t e n t a b a n  l l e v a r  a  un 
a c u e r d o  s o b r e  l o s  b e n e f i c i o s  r e a l e s  de l a  e x p l o t a c i ó n ,  c o n ­
c r e t a n d o  l a  d i s c u s i ó n  a c u e s t i o n e s  de d e t a l l e :  e l  p r e c i o  de 
un i n p u t , l a  c o m p a r a c ió n  con p u e b l o s  c o l i n d a n t e s ,  l a  rem une­
r a c i ó n  de una y u n t a ,  e t c .  T i e n e n ,  p o r  t a n t o ,  un v a l o r  a ñ a ­
d i d o  p a r a  n o s o t r o s ,  p u e s t o  que a t r a v é s  de e l l a s  se nos i n ­
fo r m a  más p r e c i s a m e n t e  s o b r e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c í f i c a s  
de cada zona  y de cada  c u l t i v o  a s í  como de l a s  d e t e r m i n a n t e s  
c o y u n t u r a l e s  que a c t ú a n  en cada momento .  Por  t o d o  e l l o ,  c r e e ­
mos que l a  v a l i d e z  de e s t o s  d o cum e n to s  p a r a  e l  h i s t o r i a d o r ,  
no es d e s p r e c i a b l e :  l a s  i n e v i t a b l e s  o c u l t a c i o n e s  que l o s  r e ­
p r e s e n t a n t e s  m u n i c i p a l e s  i n t e n t a r í a n  h a c e r  v a l e r  e ra n  m in u ­
c i o s a m e n t e  r e v i s a d a s  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  y ,  en buena p a r ­
t e ,  c o r r e g i d a s .  S i ,  en I d  que r e s p e c t a  a l o s  A m i l l a r a m i e n t c B  
tenem os que l a  p o s i b i l i d a d  de i n j e r e n c i a  de i n s t a n c i a s  p r o ­
v i n c i a l e s  o n a c i o n a l e s  e r a  m ín im a  y ,  p o r  t a n t o ,  t o d o  quedaba 
f i a d o  a l a s  d e c l a r a c i o n e s  de l o s  p r o p i e t a r i o s  y a l  c e l o  de 
l o s  a y u n t a m i e n t o s ,  *e T *  caso  de l a s  C a r t i l l a s  es b i e n  d i s t i n ­
t o :  l a s  o c u l t a c i o n e s  y t e r g i v e r s a c i o n e s  de a q u e l l o s  no e ra n  
n e c e s a r i a m e n t e  c o n s u s t a n c i a l e s  a l a  e v a l u a c i ó n  d e f i n i t i v a .
La i m p o r t a n c i a  de l a s  C a r t i l l a s  en l a  c o n c e p c i ó n  t r i ­
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b u t a r i a  de l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  XIX e ra  p r i m o r d i a l ;  a 
p a r t i r  de l a  r e f o r m a  l l e v a d a  a d e l a n t e  p o r  A.Non y R. S a n t i l l á n  
en 1 8 4 5 ,  l a  c o n t r i b u c i ó n  r ú s t i c a  se e s t a b l e c í a  en base a g r a ­
vámenes s o b r e  e l  p r o d u c t o  l í q u i d o  de l a s  e x p l o t a c i o n e s  ( 2 ) ,  
E r a n ,  p o r  t a n t o ,  l o s  r e n d i m i e n t o s  a g r a r i o s  m e d io s  de cada l o ­
c a l i d a d  y c u l t i v o  l o s  que s e r v í a n  p a ra  e s t a b l e c e r  e l  im p u e s ­
t o  d e f i n i t i v o  d e n t r o  de l o s  cupos  n a c i o n a l ,  p r o v i n c i a l  y 
m u n i c i p a l  a s i g n a d o s .  Aunque l a  e v o l u c i ó n  a g r a r i a  e s t a t a l  
d e j ó  a t r á s ,  n o r m a l m e n t e ,  e l  s i s t e m a  de a m i l l a r a m i e n t o s , p o r  
l o  que r e s p e c t a  a l a s  C a r t i l l a s  de E v a l u a c i ó n  se h i c i e r o n  es ­
f u e r z o s  p o r  i r  a d e c u á n d o l a s  a l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  a g r í c o l a s ,  
a l o s  n u e vo s  c u l t i v o s  s u r g i d o s  en e s t a s  d á c a d a s ^ t c . ( 3 ) .  En 
l o  que c o n c i e r n e  a su u t i l i d a d  h i s t o r i o g r á f i c a ,  muchos a u t o ­
r e s  han e x p r e s a d o  s o b r e  e l l a s  l a  misma p r e v e n c i ó n  que f r e n t e  
a l  A m i l l a r a m i e n t o  ( 4 ) .  S in  e m b arg o ,  n u e s t r a s  a n t e r i o r e s  co n ­
s i d e r a c i o n e s  c reem os  que pueden f u n d a r  una c i e r t a  c o n f i a n z a .
En e f e c t o ,  p a ra  o t r o s  a u t o r e s  l a s  C a r t i l l a s  s e r í a n  " . . . s a n s  
d o u t e  l e  docum ent  a g r i c o l e  l e  p l u s  i n t e r e s s a r t  de l ' E s p a g n e  
c o n t e m p o r a i n e ”  ( 5 ) ,  p o r  l a  c a n t i d a d  y e l  c a r á c t e r  de l o s  da­
t o s  r e c o g i d o s ,  p o r  l a s  m e m o r ia s  que acompañan su c u m p l im e n -  
t a c i ó n  en cada p u e b l o ,  p o r  l a s  c o n c l u s i o n e s  que p e r m i t e n  
o b t e n e r  s o b r e  c u e s t i o n e s  i n a s e q u i b l e s  p o r  o t r o s  m e d io s ,  y 
p o r  su c o n t i n u i d a d  a l o  l a r g o  de l a  segunda m i t a d  d e l  s i g l o  
X IX .  Por  su p a r t e ,  E . G i r a l t  ha s e ñ a la d o  t a m b i é n  l a  i m p o r t a n ­
c i a  d o c u m e n ta l  de l a s  m ism a s ,  su f i a b i l i d a d  y l a  e sca sa  u t i ­
l i z a c i ó n  de que han s i d o  o b j e t o  p o r  l o s  h i s t o r i a d o r e s  ( 6 ) .
Por t o d o  e l l o ,  areem^s^ p u e s ,  j u s t i f i c a d o  su emp leo  como f u e n ­
t e  a l o  l a r g o  de l a s  p á g i n a s  que s e g u i r á n .
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1 1 . 1 .  UNA AGRICULTURA COKERCIAL HEREDADA DEL SIGLO X V I I I
E l  p r o c e s o  de t r a n s f o r m a c i ó n  a g r a r i a  en l a  zona que e s ­
t u d i a m o s  v i e n e  d a d o ,  en p r i m e r  t é r m i n o ,  p o r  l a  e v o l u c i ó n  s e ­
c u l a r  de l o s  c u l t i v o s .  Ve rem os,  p u e s ,  en p r i m e r  l u g a r  l o s  
c a m b io s  e x p e r i m e n t a d o s  p o r  l a  e s t r u c t u r a  de c u l t i v o s  en A l -  
z i r a  a l o  l a r g o  de más de s i g l o  y m e d io :  desde  f i n a l e s  d e l  
X V I I I  h a s t a  l o s  años  50 d e l  p r e s e n t e  s i g l o .  Las c i f r a s  a pa ­
r e c e n  r e l a c i o n a d a s  en e l  c u a d r o  5 2 . .
(C ua d ro  5 2 )
La p r o c e d e n c i a  de l a  mayor  p a r t e  de l o s  d a t o s  c o n t e n i ­
dos en e l  c u a d ro  o b l i g a  a h a c e r  c o n s i d e r a c i o n e s  m e t o d o l ó g i c a s  
en t o r n o  a l o s  m is m o s .  En e f e c t o ,  se t r a t a  de c i f r a s  de o r i ­
gen f i s c a l :  de l o s  p a d ro n e s  de r i q u e z a  y a m i l l a r a m i e n t o s  con 
l o s  c o n s i g u i e n t e s  p r o b le m a s  de o c u l t a c i o n e s  y d i f i c u l t a d e s  
de c u a n t i f i c a c i ó n , p e r o  t a m b i é n  con f a l t a  de h o m og ene idad  en 
l a  n o m e n c l a t u r a  de l o s  d i s t i n t o s  c u l t i v o s ,  pecando  unas v e ­
ces  de g e n e r a l i d a d  e x c e s i v a  y o t r a s  de i n n e c e s a r i a  c o n c r e c i ó n .  
A s í ,  es p r e c i s o  t e n e r  en c u e n t a ,  p a r a  c o m p re n d e r  i n t e g r a m e n t e  
l a  e v o l u c i ó n ,  c u e s t i o n e s  como p o r  e j e m p l o ,  l a  d e s a p a r i c i ó n  
de 179D a 1838 de l a  p a r t i d a  de ,!f r u t a l e s !,en secano  y e l  s u r ­
g i m i e n t o  ex novo de l a  de " m o r e r a s " ;  se t r a t a ,  s e g u ra m e n te  
d e l  mismo g ru p o  de c u l t i v o s  que a p a r e c e  s i g n i f i c a d o  de mane­
r a  d i s t i n t a  en cada P a d r ó n .  D e l  mismo modo e l  t e r r e n o  i n c u l ­
t o  t a n t o  de secano  como de r e g a d í o  a p a r e c e  en l a  f u e n t e  i n -  
d i s t i n t a m e n t e ,  p o r  TcT*cual hemos p r o c e d i d o  en l a s  c i f r a s  co ­
r r e s p o n d i e n t e s  a 1790 a un r e p a r t o  a r b i t r a r i o  d e l  mimo a s i g ­
nando e l  50$ a cada á r e a  de a p r o v e c h a m i e n t o .  R e s u l t a  an óm a la
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Cuadro 52 . Evolución de cultivos. Alzira
(en hgs.)
1 7 9 0 183 8 1 8 6 0 1 88 2 1 95 6
Secano
- O l i v o s 4 . 2 1 9
2 Í . 1 4 3 9 . 6 3 6 6 , 9 5 1 4 . 9 8 3
- A l g a r r o b o s 6 . 1 7 7 1 2 . 4 7 0 1 0 . 5 1 1 5 . 6 5 3
- V i ñ a 2 . 6 4 6 1.111 3 . 3 1 2 3 . 8 2 1 1 . 9 6 4
- F  r u t a l e s 1 . 4 6 9 - - - 17
- A l m e n d r o - - - - 2 . 7 6 9
- C e r e a l e s - - - - 2 . 9 6 7
—h o r e r a s - 1 . 8 3 2 - - -
- ñ o n t e - 2 5 4 - - -
- I n c u l t o 2 . 9 3 6 1 . 8 5 3 - - -
I n d e t e r m i . 890 - - - -
T o t a l 1 8 . 3 3 7 2 6 . 1 9 3 2 5 . 4 1 8 2 1 . 2 6 3 1 8 . 3 5 3
Regadí o
- C u l t i v o s  h§ - 1 . 5 9 7 1 2 . 6 3 6 1 1 . 3 6 6 1 6 . 6 3 0
- A r r o z 4 . 2 0 3 9 . 2 0 9 6 . 4 4 6 6 . 5 2 0 -
- M o r e r a s 1 1 . 4 2 8 1 0 . 6 6 7 - - -
-H§  r o dea da 6 . 7 7 8 1 . 7 8 4 4 . 5 8 4 3 . 9 0 0 -
de m or e ra s
- N a r a n j o s
- F r u t a l e s
- I n c u l t o
1 . 4 6 7
2 . 9 3 6
4 . 2 1 5
2 . 0 5 4 9 . 3 6 0
1 5 . 6 0 5
4 3 . 7 1 8
6 8 4
T o t a l 2 6 . 8 1 2 2 9 . 7 4 6 3 3 . 0 2 6 3 7 . 3 9 1 6 1 . 0 3 2
TOTAL 4 5 . 1 4 9 ^ ^ 5 5 . 9 3 9 5 8 . 4 4 4 5 8 . 6 7 4 7 9 . 3 8 5
F u e n t e :  e l a b o r a c i ó n  p r o p i a  a p a r t i r  de:
1 7 9 0 :  A . M . A . , Padrón de R i q u e z a  1790
1 8 3 8 :  A . N . A . ,  2 2 0 / 1 , 4 2 - 4 8 .  Padrón de R i q u e z a , 1 8 3 8
1860  y 1882:  A . N . A . ,  3 4 8 ( 2 ) ,  " V a r i a c i ó n . . . "
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t a m b i é n  l a  a u s e n c i a  en e s t a  misma f e c h a  de c u l t i v o s  de h o r ­
t a l i z a s :  e s t á n  i n c l u i d a s ,  s i n  d u d a ,  en l a  p a r t i d a  de " h u e r ­
t a  r o d e a d a  de m o r e r a s " ,  l o  que e x p l i c a r í a ,  a su v e z ,  l a  a b u l ­
t a d a  c i f r a  de e s t a .  A l  p r o p i o  t i e m p o ,  g ra n  p a r t e  de e s t a s  
t i e r r a s  r o d e a d a s  de m o r e r a s  e s t á n  sem bradas  de c e r e a l e s ,  i n ­
c l u y e n d o  e l  a r r o z ,  que puede a p a r e c e r  en o c a s i o n e s  b a j o  a q u e l  
e p í g r a f e .
O t r a s  d e n o m in a c io n e s  q ue ,  p o r  g e n é r i c a s ,  d i f i c u l t a n  e l  
c o n o c i m i e n t o  c o n c r e t o  de cada c u l t i v o  son l a s  que se dan en 
1838 e n g lo b a n d o  o l i v o s  y a l g a r r o b o s  en un mismo c o n c e p t o  y 
a b r i e n d o  una p a r t i d a  en e l  r e g a d í o  d e d i c a d a  a " f r u t a l e s "  en 
l a  c u a l  se i n c l u y e n  con t o d a  p r o b a b i l i d a d  p a r t e  de l o s  n a r a n ­
j a l e s .  Cuando se h a b l a  de f r u t a l e s  en e l  secano  s u e le  t r a ­
t a r s e  de h i g u e r a s  y p e r e r a s  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e ,  p e ro  muchas 
v e c e s  van j u n t o s  en una misma e x p l o t a c i ó n  a lg u n o s  o l a  t o ­
t a l i d a d  de e s t o s  c u l t i v o s :  o l i v o ,  a l g a r r o b o ,  v i ñ a  y m o r e r a s .  
De t a l  modo, que l a s  a s o c i a c i o n e s  más f r e c u e n t e s  son :
-  o l i v o s  4 a l g a r r o b o s
-  o l i v o s  4 a l g a r r o b o s  4 v i ñ a
-  o l i v o s  4 a l g a r r o b o s  4 m o r e r a s
-  o l i v o s  4 a l g a r r o b o s  4 h i g u e r a s / p e r e r a s
T am b ién  en e l  c o n c e p t o  " m o r e r a s "  de r e g a d í o  se c o n s i d e ­
r a  c o n j u n t a m e n t e  e s t e  c u l t i v o  en h u e r t a  - d o n d e  se t r a t a r í a  
de p l a n t a c i o n e s  r e g u l a r e s -  y en h u e r t o  - d o n d e  se g u ra m e n te  
c o n v i v i r í a n  con n a r a n j o s  y o t r o s  f r u t a l e s - .  S i  en e l  caso  de 
l o s  s e c a n o s  hemos d i s t r i b u i d o  l a s  e x p l o t a c i o n e s  c o n j u n t a s  
e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  c u l t i v o s  dado que n u e s t r o  i n t e r é s  r e s i ­
de en e s t u d i a r  l a  d i s t r i b u c i ó n  p o r c e n t u a l  de l o s  m ism os ,  en 
e l  de l a s  m o re ra s  hemos u n i f i c a d o  b a j o  e s t a  p a r t i d a  l a s  dos
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m o d a l i d a d e s  de c u l t i \ / o  (a u n q u e ,  en t o d o  c a s o ,  l a s  m o re ra s  
de h u e r t o  c o n s t i t u y e n  un pequeño p o r c e n t a j e  de l a  c i f r a  t o ­
t a l  de e s t e  c u l t i v o :  en 1790 suponen  1 .0 1 7  Hanegadas de l a s  
1 1 . 4 2 8 ) .
E l  p r i m e r  r a s g o  que d e s t a c a  en e l  c u a d r o ,  en c u a n t o  a 
l a  e v o l u c i ó n  a g r a r i a  en s í ,  y que r e s u l t a  g e n e r a l i z a d l e  a 
t o d o  e l  p e r í o d o  c o n s i d e r a d o ,  es l a  p r o g r e s i v a  r e d u c c i ó n  de 
l a  gama de c u l t i v o s .  S i  a tendem os  s o b r e  t o d o  a l  r e g a d í o ,  v e ­
mos que e l  cam b io  e x p e r i m e n t a d o ,  e n t r e  1638 y 1956 supone 
una c o n s i d e r a b l e  c o n c e n t r a c i ó n  p r o d u c t i v a  en dos t i p o s  bá­
s i c o s  de c u l t i v o s .  De una s i t u a c i ó n  c a r a c t e r i z a d a  p o r  l a  
e x i s t e n c i a  de v a r i o s  p r o d u c t o s  e n t r e  l o s  c u a l e s  d e s ta c a n  dos 
p o r  e n c im a  de l o s  demás, p e ro  d e n t r o  de n i v e l e s  no e x c e s i v a ­
m e n te  d i f e r e n c i a d o s ,  se pasa a o t r a  en que l a  a c t i v i d a d  a g r a ­
r i a  se ha p o l a r i z a d o  en l a s  h o r t a l i z a s  y e l  n a r a n j o  con l a  
p r á c t i c a  d e s p a r i c i ó n  de to d o s  l o s  demás c u l t i v o s .  La v a r i e ­
dad l i g a d a  a un p o l i c u l t i v o  poco t r a d i c i o n a l  cede en b ene ­
f i c i o  de l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  a g r a r i a  más p r ó x im a  a l a  r a c i o ­
n a l i z a c i ó n  p r o d u c t i v a .  S i  nos de tenem os  más d e t a l l a d a m e n t e  
en l a  e s t r u c t u r a  de c u l t i v o s  i n i c i a l  e n c o n t ra m o s  c l a r a m e n t e  
una d i s t r i b u c i ó n  encam in a da  a c u m p l i r  un d o b l e  o b j e t i v o :  p o r  
una p a r t e  e l  a u to co nsu m o  de l a  u n id a d  de t r a b a j o  f a m i l i a r ,  
a t r a v é s  de l o s  c e r e a l e s  c u l t i v a d o s  en campos ro d e a d o s  de 
m o r e r a s  y de o t r o s  p r o d u c t o s  de h u e r t a  i n c l u i d o  e l  a r r o z ,  
a s í  como de un p o r c e n t a j e  e l e v a d o  de l a  s u p e r f i c i e  de secano  
d e d i c a d o  a l o s  a l g a r r o b o s  como base d e l  s u s t e n t o  d e l  ganado 
de l a b o r .  Por  o t r a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  de una p a r t e  i m p o r ­
t a n t e  - m a y o r i t a r i a -  de l a  p r o d u c c i ó n ,  m a n i f i e s t a  en e l  p r e ­
d o m in io  de l a s  m o r e r a s ,  l a  c o n s i d e r a b l e  e x t e n s i ó n  d e l  a r r o z
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y l a  p r e s e n c i a  de una s u p e r f i c i e  c r e c i e n t e  d e d i c a d a  a l o s  
f r u t a l e s ,  en e s p e c i a l  a l o s  a g r i o s .  Una e s t r u c t u r a  de c u l t i ­
v o s  d u a l ,  p o r  t a n t o ,  que m u e s t r a  una a va nza d a  p e n e t r a c i ó n  
d e l  m e rc a d o  d e n t r o  de un n ú c l e o  t o d a v í a  v i g e n t e  de a u t o c o n -  
sumo. La e v o l u c i ó n  que e l  c u a d r o  m u e s t r a  h a s t a  l a  decada de 
l o s  c i n c u e n t a  d e l  p r e s e n t e  s i g l o ,  e s ,  p r e c i s a m e n t e ,  l a  p r o -  
f u n d i z a c i ó n  de esa m e r c a n t i l i z a c i ó n  h a s t a  i m p l i c a r  l a  d e f i ­
n i t i v a  d e s a p a r i c i ó n  d e l  a u to c o n s u m o .
P e ro  e x i s t e  o t r o  r a s g o  f u n d a m e n t a l  y que e s t á  en r e l a ­
c i ó n  con l a  t e n d e n c i a  s e c u l a r  que r e f l e j a n  l a s  c i f r q s  r e c o g i ­
d a s :  se t r a t a  d e l  aum en to  de l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  y l a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  v a r i a c i o n e s  en l a  p r o p o r c i ó n  e n t r e  secano  
y r e g a d í o .  E l  i n c r e m e n t o  es c o n s t a n t e  a l o  l a r g o  d e l  s i g l o  
X IX y e x p e r i m e n t a  una mayor  a c e l e r a c i ó n  ya en e l  s i g l o  XX: 
e n t r e  1790  y 1956 l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  ha aumentado en un 
7 5 $ .  Pe ro  e s t e  i n c r e m e n t o  i n c i d e  d i s t i n t a m e n t e  en e l  secano  y 
en e l  r e g a d í o ,  l e á m o s l o  a t r a v é s  d e l  s i g u i e n t e  resumen en 
base a números  í n d i c e s :
Cuadro  n9 53 .  E v o l u c i ó n  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  en A l z i r a .  
(nf i  Í n d i c e s )
Secano R e g a d ío T o t a l
1790 100 100 100
1838 1 4 2 '8 4 1 1 0 '9 4 1 2 3 '8 9
1860 1 3 8 '6 1 1 2 3 '1 7 1 2 9 '4 4
1882 1 1 6 '0 6
j
1 3 9 '4 5 1 2 9 '9 5
1956 1 0 0 '0 8 2 2 7 '6 2 1 7 5 '8 2
F u e n t e :  Ib íd e m
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H a s t a  1 8 3 8 ,  e l  aumento  de l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  se t r a ­
d u c e ,  s o b r e  t o d o ,  en aum ento  de l^secano :  se t r a t a ,  p o r  t a n t o ,  
de un p r o c e s o  de r o t u r a c i o n e s  en que se gana p r o g r e s i v a m e n t e  
t e r r e n o  a l  m o n te *  P o r  su p a r t e ,  l a  s u p e r f i c i e  que se p o n e ,  
p o r  vez  p r i m e r a ,  en r e g a d í o ,  f e p r e s e n t a  un p o r c e n t a j e  muy 
i n f e r i o r  a l  d e l  i n c r e m e n t o  t o t a l .  En l a s  d é c a d a s  c e n t r a l e s  
d e l  s i g l o ,  de 184G a 1860 a p r o x im a d a m e n te ,  l a  t e n d e n c i a  cam­
b i a  v i s i b l e m e n t e  de s i g n o  y s i  l a  s u p e r f i c i e  c r e c e  en p e qu e ­
ña m e d id a ,  e l  r e g a d í o  a c e l e r a  e l  c r e c i m i e n t o  a n t e r i o r  y e l  
s ecano  i n i c i a  e l  d e f i n i t i v o  p r o c e s o  de r e d u c c i é n  que l o  ca ­
r a c t e r i z a r á  d u r a n t e  t o d a  l a  c e n t u r i a  s i g u i e n t e .  A p a r t i r  de 
1860 no e n c o n t ra m o s  s i n o  l a  c o n f i r m a c i é n  y c o n s o l i d a c i ó n  de 
e s t a  t e n d e n c i a ,  en l a  que s u r g i r á n  t a n  s ó l o  v a r i a c i o n e s  de 
i n t e n s i d a d  p e ro  que acaba  r e d u c i e n d o  e l  se ca no  en 1956 h a s ­
t a  l o s  n i v e l e s  de f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I :  l o  c u a l  i m p l i c a  
una m ayor  r e d u c c i ó n  p o r c e n t u a l  s i  tenemos en c u e n t a  que l a  
s u p e r f i c i e  t o t a l  no de ja - .d e  c r e c e r  y q u e ,  p o r  t a n t o ,  l a  p u e s ­
t a  en r e g a d í o  a b s o r b e  i n t e g r a m e n t e  e s t e  c r e c i m i e n t o .
E l  i n c r e m e n t o  de l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  a n i v e l  d e l  
P a ís  V a l e n c i a n o  es t o d a v í a  m a l  c o n o c i d o ,  p e r o  comenzamos a 
c o n t a r  con i n f o r m a c i o n e s  i m p o r t a n t e s .  En e s t e  s e n t i d o ,  e l  s i ­
g l o  X V I I I  s i g n i f i c ó  un i m p u l s o  d e c i s i v o  en l a  e x p a n s ió n  a g r í ­
c o l a  que e n t r a ñ ó  un c r e c i m i e n t o  de l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  
cuya  e v o l u c i ó n  g e n e r a l  no ha s i d o  t o d a v í a  e x p l i c a d a ,  p e r o  que 
p o r  d i v e r s o s  e s t u d i o s  l o c a l i z a d o s  g e o g r á f i c a m e n t e ,  podemos 
c o n s i d e r a r  a l  menos como i m p o r t a n t e  ( 7 ) .  No se t r a t ó ,  s i n  
em bargo ,  de un c r e c i m i e n t o  e x c l u s i v a m e n t e  e x t e n s i v o ,  s i n o  
que l a  i n t e n s i f i c a c i ó n  se d i o  ta m b ié n  a t r a v é s  de l a  p u e s t a
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en r e g a d í o  y l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  en l o s  a p r o v e c h a m i e n t o s .  
Nada sabemos de l a  c o n t i n u i d a d  de e s t e  p r o c e s o  d u r a n t e  l a  
p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  s i g u i e n t e ,  s o b re  l a  q u e ,  en p r i n ­
c i p i o ,  podemos c o n j e t u r a r  que e x p e r i m e n t a r í a  un c r e c i ­
m i e n t o  menor  • Es ya a p a r t i r  de 1650 cuando  l a s  r o t u r a ­
c i o n e s  v u e l v e n  a e x p e r i m e n t a r  un auge re n o v a d o  r e d u c i e n d o  
de m anera  c o n s i d e r a b l e  l a  s u p e r f i c i e  de bosque  y ,  en g e n e r a l  
i m p r o d u c t i v a ,  d e l  P a ís  V a l e n c i a n o .
E n t r e  1860 y 1922 l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  de l a  p r o v i n ­
c i a  de V a l e n c i a  pasa  de 3 3 3 .0 5 8  Ha. a 4 2 3 . 8 8 7 ,  un i n c r e m e n ­
t o  de c a s i  e l  30% y que en t é r m i n o s  a b s o l u t o s  supone l a  pues 
t a  en c u l t i v o  de más de 9 0 .0 0 0  Ha. ( 8 ) ;  e l  p a p e l  de l o s  cam­
b i o s  i n s t i t u c i o n a l e s  en e s t a s  t r a n s f o r m a c i o n e s ,  a t r a v é s  
s o b re  t o d o  de l a  nueva  s i t u a c i ó n  c r e a d a  en l a  p r o p i e d a d  d e l  
s u e lo  con l a  d e s a m o r t i z a c i ó n  de b ie n e s  c i v i l e s ,  es fundam en­
t a l  y c o m p a r a b le  a l  i m p u l s o  que o f r e c í a  l a  p r o p i a  d i n á m i c a  
a g r í c o l a  i n t e r n a .  E l  p r o c e s o  de i n c r e m e n t o  de l a  s u p e r f i c i e  
c u l t i v a d a  t i e n e  su m ayor  i m p u l s o  h a s t a  1 8 9 0 ;  a p a r t i r  de 
e n to n c e s  l a  t e n d e n c i a  c o n t i n ú a  p e r o  a un r i t m o  m e n or .
D e n t r o  de e s t a  e v o l u c i ó n  g e n e r a l ,  e l  d i s t i n t o  r e f l e j o  
de l a  misma en e l  se ca no  y en e l  r e g a d í o ,  m u e s t r a  cómo es en 
é s te  donde se c o n c e n t r a n  l o s  m a yo re s  e s f u e r z o s  t r a n s f o r m a d o ­
r e s .  La s u p e r f i c i e  r e g a d a  de l a  p r o v i n c i a  pada de 9 1 .3 2 7  h a .  
en 1860 a 1 4 7 .2 0 5  en 1 9 22 ,  es d e c i r ,  un i n c r e m e n t o  d e l  63%, 
m i e n t r a s  que e l  s e c a n o ,  desde l a  década  de l o s  80 i n i c i a  ya 
un p r o c e s o  de r e d u c c i ó n  p r o g r e s i v a  ( 9 ) .  En e l  caso de A l z i -  
r a ,  según  hemos v i s t o ,  e l  p r o c e s o  de r e d u c c i ó n  s u p e r f i c i a l  
d e l  secano  se i n i c i a  ya p r á c t i c a m e n t e  desde  1 8 38 :  nos e n co n ­
t r a m o s ,  p u e s ,  en una zona p re d o m in a n te m e n te  de r e g a d í o
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donde e l  p r o c e s o  de r o t u r a c i o n e s ,  s i e n d o  i m p o r t a n t e  a l o  
l a r g o  d e l  X IX  es a b s o r b i d o  en su m ayor  p a r t e  p o r  l a  i n t r o ­
d u c c i ó n  d e l  r i e g o .
Pasamos ya a un a n á l i s i s  más d e t a l l a d o  de l o s  d i s t i n ­
t o s  c u l t i v o s ;  cabe  d e c i r  que en e l  caso  e s t u d i a d o ,  e l  p r e d o ­
m i n i o  d e l  r e g a d í o  s o b r e  e l  secano  en t é r m i n o s  de s u p e r f i c i e ,  
se da ya a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I .  En e s t e  momento e n c o n t r a ­
mos un c u l t i v o  a b s o l u t a m e n t e  p r e d o m i n a n t e  en e l  r e g a d í o :  se 
t r a t a  de l a  m o r e r a ,  en su mayor  p a r t e ,  de p l a n t a c i o n e s  r e g u ­
l a r e s  en l a  h u e r t a ,  aunque  e x i s t e n  t a m b ié n  campos de h o r t a ­
l i z a s  o c e r e a l e s  ro d e a d o s  de m o r e r a s ,  a s í  como pequeños p o r ­
c e n t a j e s  de e s t o s  á r b o l e s  en h u e r t o s  e i n c l u s o  en e l  s e c a n o .  
Ocupa l a  m ayor  p a r t e  d e l  r e g a d í o ,  p r o d u c i e n d o  un fenómeno de 
p o l a r i z a c i ó n  en un s ó l o  c u l t i v o  que no se d a r á ,  p o r  e j e m p l o ,  
en 1B3B, donde e n c o n t ra m o s  una m ayor  v a r i e d a d  de c u l t i v o s .
E l  a r r o z  t i e n e  una i m p o r t a n c i a  muy i n f e r i o r  aun cuando c o n s ­
t i t u y e  e l  segundo  c u l t i v o  d e l  r e g a d í o ,  con 4 . 2 0 3  h g s . ,  c u a n ­
do unos años d e s p u é s ,  en e l  a c o t a m i e n t o  de 1807 se e s t a b l e ­
c e r í a n  ya 6 . 3 4 0  h g s .  S i  l a  e x p a n s i ó n  a r r o c e r a  en A l z i r a  h a b í a  
s i d o  n o t a b l e  en l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  X V I I I ,  pasando de 
1620 h g s .  en 1752 a 5 .2 5 5  en 1796 ( 1 0 ) ,  l o  s e r í a  más a c e n t u a ­
damente  en l o s  años i n i c i a l e s  d e l  o c h o c i e n t o s :  e n t r e  1805 y 
1807 se c o n c e d i e r o n  en A l z i r a  615 p e r m is o s  de c u l t i v o  ( l l ) ,  
que c o n f i r m a b a n  a s í  l a  e v o l u c i ó n  d e l  s i g l o  a n t e r i o r .
Por  su p a r t e ,  e l  s e c a n o ,  se da ya e l  p r e d o m i n i o  d e l  
a l g a r r o b o  que s e r á  c a r a c t e r í s t i c o  h a s t a  n u e s t r o s  d í a s .  La 
e s t r u c t u r a  de c u l t i v o s  d e l  á r e a  de secano  e x c l u y e  ya a b s o l u ­
ta m e n te  l o s  c e r e a l e s  - e x i s t i r í a n  t a l  vez  s e m b ra d u ra s  en campos
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de o l i v o s ,  p e r o  no l a s  re o o g e n  l o s  p a d r o n e s -  y se h a l l a  con ­
c e n t r a d a  en l o s  c u l t i v o s  a r b ó r e o s  y en menor  m e d id a  en l a  
v i d ,  fen ó m en o  que e x p r e s a  un mayor  g r a d o  de e s p e c i a l i z a c i ó n  
t i p i c a m e n t e  m e d i t e r r á n e a  en p r o d u c c i o n e s  más r e m u n e r a d o r a s  
y un a l e j a m i e n t o  de l o s  se ca n o s  t r a d i c i o n a l e s  ( 1 2 ) .  Pese a 
t o d o ,  l a  zona  no r e g a d a  p a r t i c i p a b a  p le n a m e n t e  de l a s  c a r a c ­
t e r í s t i c a s  e s e n c i a l e s  d e l  secano  v a l e n c i a n o  d u r a n t e  e s t a  épo­
c a :  s u e l o s  p o b r e s  y p e d r e g o s o s ,  i n s u f i c i e n c i a  d e l  i n s t r u m e n ­
t a l  a g r í c o l a  e x i s t e n t e  p a r a  un adecuado  l a b o r e o ,  d e s c o n o c i ­
m i e n t o  de m e jo r a s  en e l  c u l t i v o  ya i m p l a n t a d a s  en o t r a s  z o ­
nas como e l  s u r  de F r a n c i a  y ,  en d e f i n i t i v a ,  unos  r e n d i m i e n ­
t o s  a c e n t u a d a m e n t e  b a j o s  p a ra  a p r o v e c h a m ie n t o s  como l o s  c e r e a ­
l e s .  E l  c u l t i v o  p r e d o m i n a n t e ,  e l  a l g a r r o b o ,  e s t a b a  en f u n ­
c i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o  de l o s  a n im a l e s  de l a b o r :  e l  p r o g r e s o  
de l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  a g r í c o l a  en l a s  zonas  de r e g a d í o  i m p l i ­
caba l a  r e d u c c i ó n  o d e s a p a r i c i ó n  de l a  p a r t e  de h u e r t a  de ­
d i c a d a  a l a  a l i m e n t a c i ó n  d e l  g a n a d o ,  l o  c u a l ,  p a r a l e l a m e n t e  
a l  m a n t e n i m i e n t o  en c o t a s  e le v a d a s  d e l  numero de a n i m a l e s  de 
l a b o r  n e c e s a r i o s  p a r a  una a c t i v i d a d  a g r í c o l a  i n t e n s i v a ,  l l e ­
v ó ' . i n e v i  t a b l e m e n t e  a l  c r e c i m i e n t o  de l a  s u p e r f i c i e  de a l g a ­
r r o b o s .  En A l z i r a  se d a ,  además, un i m p o r t a n t e  aumento  de Ja 
misma e n t r e  1790 y 1 8 6 0 ,  pasando  de 6 .1 7 7  h g s .  a 1 2 . 4 7 0 ,  y 
pese a que a p a r t i r  de l a  segunda f e c h a  se i n i c i a  un l e n t o  
d e c l i v e ,  h a s t a  b i e n  a va nza d o  e l  n o v e c i e n t o s  l a  s u p e r f i c i e  de 
a l g a r r o b o s  no v o l v e r á  a l o s  n i v e l e s  de f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I .  
A p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  X IX ,  l a  e x i g e n c i a  de f o r r a j e s  o b l i g a -  
ba t o d a v í a  a d e d i c ar* "b uena p a r t e  de l a  h u e r t a  a l a  s i e m b r a  
de a l f a l f a  h a s t a  e l  p u n t o  de qu e ,  según l a  e s t i m a c i ó n  de a l ­
gún a u t o r  de l a  é p o c a ,  a q u e l l a  o c u p a b a ,  en t i e r r a s  v a l e n c i a ­
n a s ,  una q u i n t a  p a r t e  de l a s  p r o p i e d a d e s  de un ca m p e s in o  me-
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d i o  ( 1 3 ) .  Con e l  paso d e l  t i e m p o ,  l o s  s e ca n o s  v / i n i e r o n ,  de 
a lg ú n  modo,  a s u p l i r  e s t a  f u n c i ú n  ( 1 4 ) .
En e l  c a s i  m e d io  s i g l o  t r a n s c u r r i d o  e n t r e  179D y 1838 
t i e n e  l u g a r  en e l  r e g a d í o  un fenómeno de i m p o r t a n c i a :  se ha 
r o t o  e l  p r e d o m i n i o  c a s i  ú n i c o  de un s o l o  c u l t i v o  - l a  m o r e r a -  
p a r a  d a r  paso  a una p r e s e n c i a  m ayor  de o t r o s  como, p o r  e je m ­
p l o ,  e l  a r r o z .  D i v e r s i f i c a c i ó n  que e s t á  i n t i m a m e n t e  r e l a c i o ­
nada con e l  l e n t o  d e c l i v e  de l a  a c t i v i d a d  s e d e r a ,  t a l  y como 
hemos v i s t o  en e l  c a n í t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  e x p a n s ió n  
a r r o c e r a :  desde f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I ,  e l  a r r o z  i n v a d í a  
t i e r r a s  a n t e r i o r m e n t e  d e d i c a d a s  a m o r e r a s  y p t r o s  c u l t i v o s ,  
y e l  p r o c e s o  f u e  a c e n t u á n d o s e  d u r a n t e  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  
o c h o c i e n t o s .  De ese modo, podemos c o n s i d e r a r  l a  e s t r u c t u r a  
de c u l t i v o s  en t o r n o  a 1838 como e l  p u n to  de p a r t i d a  p a ra  e l  
p ro c e s o  d e f i n i t i v o  de t r a n s f o r m a c i ó n  que se d a r á  en l a s  dé­
cadas s i g u i e n t e s .  Veamos, p u e s ,  en e l  c u a d r o  s i g u i e n t e  l a  
i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  de cada c u l t i v o  de spu é s  de l a  e v o l u c i ó n  
d e l  p r i m e r  t e r c i o  de s i g l o :
( Cuadro  54 )
E l  p r e d o m i n i o  d e l  r e g a d í o  s o b r e  e l  secano  se c o n f i r m a  
ya de m anera  i r r e v e r s i b l e ,  y e l  hecho  de que sean m o re ra s  y 
a r r o z  l o s  c u l t i v o s  d o m in a n te s  en a q u e l ,  nos i n d i c a  con c l a r i ­
dad que nos  e n c o n t ra m o s  f r e n t e  a una a g r i c u l t u r a  n o ta b le m e n ­
t e  e v o l u c i o n a d a .  S i  a e l l o  a ñ a d im o s  l a  i m p o r t a n t e  p r e s e n c i a  
de l o s  h u e r t o s  de á r b o l e s  f r u t a l e s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  n a r a n j o s ,  
tenemos una e s t r u c t u r a  a g r a r i a  e a r a c t e r i z a d a  p o r  t r e s  r a s g o s  
d e f i n i t o r i o s :
-  p o r  una p a r t e ,  e l  p r o c e s o  i n i c i a d o  en e l  s i g l o <
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Cuadro n9 54 • E s t r u c tu r a  de c u l t i v o s • P o r c e n ta je s •
A l z i r a . 1838
%
S e c a n o :
O l i v o s  y a l g a r r o b o s 3 7 '  79
V iñ a 1 '  98
M o r e r a s 3 '  27
M o n te 0 '  45
I n c u l t o 3 '  31
T o t a l 4 6 '  80
R e g a d ío :
H u e r t a 2 '  85
M o r e r a s 1 9 '  46
H u e r t a  ro d e a d a  de m o r e ra s 3 '  18
A r r o z 1 6 '  46
H u e r t o  de f r u t a l e s 3 '  67
H u e r t o  de n a r a n j o s 7 '  53
T o t a l 5 3 '  15
TOTAL 100
F u e n t e :  e l a b o r a c i ó n  p r o p i a .  AMAf Padrón  de R iq u e z a  1838
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X V I I I  de p e n e t r a c i ó n  en l a  a g r i c u l t u r a  de s u b s i s ­
t e n c i a  de l a s  e x i g e n c i a s  de r e o r i e n t a r  l a  p r o d u c ­
c i ó n  h a c i a  e l  m e rc a d o ,  se e n c u e n t r a  p r á c t i c a m e n t e  
c u l m i n a d o .  La a c t i v i d a d  a g r a r i a  e s t á  d i r i g i d a  en 
su m ayor  p a r t e  h a c i a  l a  m e r c a n t i l i z a c i ó n .
-  p o r  o t r a ,  s i n  e m b arg o ,  no se da t o d a v í a  e l  n i v e l  
de e s p e c i a l i z a c i ó n  de c u l t i v o s  que s e r á  c a r a c t e ­
r í s t i c o  en l a  f a s e  p o s t e r i o r  de d e s a r r o l l o  a g r a r i o .  
La p r o d u c c i ó n  no se ha d e c a n ta d o  p o r  un c u l t i v o  
ú n i c o  o c l a r a m e n t e  m a y o r i t a r i o  s i n o  que pe rm anecen  
a b i e r t a s  l a s  o p c io n e s  que se c l a r i f i c a r á n  en d é ca ­
das p o s t e r i o r e s ,
-  p a r a l e l a m e n t e ,  se m a n t i e n e n  t o d a v í a  num erosos  e l e ­
m e n to s  r e t a r d a t a r i o s .  La p r e s e n c i a  de l o s  c e r e a l e s  
en l a  h u e r t a ,  o e l  i n t e n s o  a p r o v e c h a m ie n t o  d e l  es­
p a r t o  en l o s  m o n te s  ( d i f í c i l  de c u a n t i f i c a r  p e ro  
o m n i p r e s e n t e  en l a  d o c u m e n t a c i ó n )  e j e m p l i f i c a n  e l  
e sca so  g r a d o  en que e l  ca m p es in o  acude  a l  m ercado  
- p o r  o t r a  p a r t e ,  en g r a n  m ed ida  i n e x i s t e n t e -  en 
busca  t a n t o  de sus  m e d io s  de s u b s i s t e n c i a  como de 
p r o d u c c i ó n .  La p r o p i a  p e rm a n e n c ia  de l o s  a l g a r r o ­
bos como s u s t e n t o  de l o s  a n im a l e s  de l a b o r ,  además 
de s i g n o  de l a  e s c a s a  m e c a n i z a c ió n  de l o s  t r a b a j o s  
a g r í c o l a s ,  m u e s t r a  l a  n e c e s id a d  p o r  p a r t e  de l a  
e x p l o t a c i ó n  c a m p e s in a  de m a n te n e r  sus  m e d io s  de
p r o d u c c i ó n  con sus  p r o p i o s  r e c u r s o s  a l i m e n t a r i o s ,
- *■
d e l  mismqfnodo que e l  e s p a r t o ,  en l a  f a b r i c a c i ó n  
de d e t e r m i n a d o s  i n s t r u m e n t o s  de t r a b a j o ,  s u p l e  su 
a d q u i s i c i ó n  en e l  m e rc a d o .
D e n t r o ,  p u e s ,  d e l  c a r á c t e r  a vanzado  de l a  a g r i c u l t u r a
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a l c i r e ñ a  ya err l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o ,  e x i s t e  c i e r t o  peso 
de c a r a c t e r í s t i c a s  más o menos t r a d i c i o n a l e s .  S in  e m b arg o ,  l a  
s u p u e s t a  s u b s i s t e n c i a  de l a  u n id a d  de t r a b a j o  f a m i l i a r  en ba­
se a l a  p r o d u c c i ó n  p r o p i a  de c e r e a l e s ,  debe s e r  c o n v e n i e n t e ­
m en te  m a t i z a d a .  Es c i e r t o  que l a  s u p e r f i c i e  d e d i c a d a ,  en e l  
r e g a d í o ,  a c e r e a l e s  d i s t i n t o s  d e l  a r r o z  no d i s m i n u y e  a l o  l a r ­
go d e l  s i g l o ,  p o r  más que no a p a r e z c a  c l a r a m e n t e  r e f l e j a d a  
en l o s  p a d r o n e s ,  p o r  p e rm a n e c e r  e n g lo b a d a  b a j o  d i s t i n t o s  co n ­
c e p t o s :  h u e r t a ,  campos ro d e a d o s  de m o r e r a s ,  i n c l u s o  a r r o z  
cuando se c u l t i v a b a n  en r o t a c i ó n  ambos p r o d u c t o s .  Y que l a s  
f l u c t u a c i o n e s  a n u a l e s  en c u a n t o  a l a  s u p e r f i c i e  sembrada  pue­
den l l e g a r  a s e r  a c e n t u a d a s  según  l a s  é p o c a s ,  aunque s i e m p r e  
n o t a b l e s .  A s í ,  en 1858 e x i s t í a n  en A l z i r a  3 .1 6 0  h g s .  s e m b ra ­
das de t r i g o  y c e b a d a ,  en p r o p o r c i ó n  de 2800 de t r i g o  y 360 
de cebada  ( 1 5 ) .  En 1 8 8 2 ,  l a  s u p e r f i c i e  de c e r e a l e s  e ra  de 
1 1 .3 6 6  h g s .  ( 1 6 ) ,  y en 1885 de 9 .1 9 9  ( 1 7 ) .  Pese a t o d o ,  l a  
i n s u f i c i e n c i a  de l a  p r o d u c c i ó n  de c e r e a l e s  p r o p i a  no a l c a n z a ­
ba nunca  p a r a  e l  consumo de l a s  p o b l a c i o n e s  y e l  d é f i c i t  se
c o n v i r t i ó  en norma desde  s i g l o s  a n t e r i o r e s .  Ya nos hemos r e ­
f e r i d o  a e s t a  c i r c u n s t a n c i a  en e l  c a p í t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e  
a l o s  c e r e a l e s ,  como ta m b ié n  a l  r e c u r s o  i n e v i t a b l e  a l a  im ­
p o r t a c i ó n  de t r i g o s  e x t r a n j e r o s  o a l a  a d q u i s i c i ó n  d e l  c e r e a l  
c a s t e l l a n o  o a n d a l u z .  Queremos a q u í  t a n  s ó l o  c o n f i r m a r  t a l  
d é f i c i t  en e l  caso  c o n c r e t o  de l a  R i b e r a  d e l  X u q u e r ;  en e f e c ­
t o ,  h a c i a  1811 una s e r i e  de i n f o r m e s  e l a b o r a d o s  en cada p u e ­
b l o  i n c i d í a n  p r e c i s a m e n t e  en e s t a  c u e s t i ó n .  A s í ,  en C a r c a i x e n t
•
11 La ccísecha de t r i g o  apenas b a s t a  p a ra  e l  
consumo de c u a t r o  m eses .  E l  r e s t o  ha de
t r a e r s e  de l a s  m o n ta ñ a s  d e l  R eyno ,  de l a
Mancha y C a s t i l l a . . .  S ie nd o  l a  c o se ch a  de 
seda l a  p r e f e r e n t e  en e s t a  v i l l a  apenas
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quedan t i e r r a s  l i b r e s  p a ra  pan n i  demás 
f r u t o s ”  (1 8 )
Y en C u l l e r a :
. n i n g ú n  l a b r a d o r  coge p a r a  l a  s u b s i s t e n ­
c i a  de su c a s a 11 (1 9 )
I d é n t i c o  p l a n t e a m i e n t o  t e n d r í a m o s  p a r a  l a  comarca  h a ­
c i a  1 8 6 0 :
" . . . l a  e x i s t e n c i a  de l o s  dos ú l t i m o s  a r t í c u ­
l o s  (m a íz  y a r r o z )  puede c u b r i r  l a s  n e c e s i d a ­
des de e s t e  p a r t i d o ,  p e r o  no sucede  a s í  en 
c u a n t o  a l  t r i g o  p o r  s e r  n e c e s a r i o  p a r a  e l l o  
a p e l a r  a l a  i m p o r t a n c i ó n  en p o r c i ó n  de o t r o  
t a n t o  d e l  que se p r o d u c e . . . ”  ( 2 0 )
En suma, s ó l o  una pequeña  p a r t e  de l o s  c u l t i v / a d o r e s  a l ­
ca n za n  a a s e g u r a r  su s u b s i s t e n c i a  con e l  c e r e a l  p r o p i o  y ,  
s i n  d u d a ,  se t r a t a r í a  de a q u e l l o s  con r e c u r s o s  i n s u f i c i e n ­
t e s  p a r a  l a  a d q u i s i c i ó n  de su a l i m e n t a c i ó n  en e l  m e rc a d o .  
Pese a t o d o ,  como hemos v i s t o ,  una p a r t e  no d e s p r e c i a b l e  d e l  
r e g a d í o  c o n t i n u ó  d u r a n t e  t o d o  e l  s i g l o  d e d i c a d a  a l o s  c e r e a ­
l e s  aunque  l a  c u e s t i ó n  puede r e s u l t a r  engañosa  s i  no se t i e ­
ne en c u e n t a  que t a l  p r o d u c c i ó n  a l t e r n a b a  en un mismo año 
con o t r o s  c u l t i v o s  t a m b ié n  a l t a m e n t e  p r o d u c t i v o s .
E l  r e g a d í o  a l c i r e ñ o  t e n í a  una d o b le  v e r t i e n t e .  Por  una 
p a r t e ,  l a s  aguas s u p e r f i c i a l e s  p r o c e d e n t e s  de l a  A c e q u ia  
R ea l  d e l  X ú q u e r ,  que p r o p o r c i o n a b a n  r i e g o  a t o d a s  l a s  t i e ­
r r a s  de h u e r t a .  Desdé l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  XV/111 h a s ­
t a  1850 l a  e v o l u c i ó n  de l a  s u p e r f i c i e  re g a d a  con e s t e  m e d io  
fu e  en c r e c i m i e n t o  c o n s t a n t e ,  pasando  de 5 .6 4 8  h g s .  en 1748 
a 1 8 .5 0 4  en 1 834 .  A p a r t i r  de e n t o n c e s ,  s i n  em b arg o ,  e s t a
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e x p a n s i ó n  se e s t a b i l i z a  p o r  h a b e r  e n c o n t r a d o  sus  l í m i t e s  
n a t u r a l e s  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e l  r i e g o  p o r  a c e q u i a ;  a s í ,  
l a s  1 8 . 8 2 4  h g s ,  de 1852 s e r í a n  1 8 .7 6 6  en 1869 y 2 0 . 9 9 0  
en 1914 ( 2 1 ) .  La c o m u n id a d  de r e g a n t e s  de A l z i r a  e r a ,  con 
m ucho,  l a  más p o d e r o s a  de c u a n t a s  com pon ían  l a  A c e q u ia  
R e a l  y ,  de h e c h o ,  l a s  a u t o r i d a d e s  m u n i c i p a l e s  de A l z i r a  
e j e r c i e r o n  d u r a n t e  v a r i o s  s i g l o s  e l  g o b i e r n o  e f e c t i v o  de 
l a  A c e q u i a ,  h a s t a  q u e ,  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X U I I I ,  t r a s  
l o s  e n f r e n t a m i e n t o s  h a b i d o s  con e l  Duque de H Í j a r  p o r  l a  
nueva  d i s t r i b u c i ó n  de aguas que c o m p o r ta b a  l a  p r o l o n g a c i ó n  
d e l  c a n a l  de r i e g o ,  se c o n s t i t u y ó  en máxima a u t o r i d a d  un 
j u e z  e s p e c i a l .  Las o r d e n a n z a s  de 1845 s a n c i o n a r o n  ya d e f i ­
n i t i v a m e n t e  l a  d e s a p a r i c i ó n  de l a s  p r e r r o g a t i v a s  de A l z i r a  
en e l  g o b i e r n o .  E l  r i e g o  p o r  a c e q u i a  c u b r í a  t o d o s  l o s  c u l ­
t i v o s  de h u e r t a :  l a s  h o r t a l i z a s ,  e l  t r i g o  y e l  a r r o z ,  p e ro  
t a m b i é n ,  s o b r e  t o d o ,  l a s  m o r e r a s .  E l  p r e d o m i n i o  d e l  r e g a ­
d í o  en A l z i r a  h a s t a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  XIX se b a s a b a ,  p o r  
t a n t o ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  en e s t a  m o d a l i d a d  de r i e g o  que e r a  
c o m p a r t i d a  p o r  g r a n  p a r t e  de l o s  p u e b l o s  de l a  R i b e r a  que 
r e c i b í a n  sus  aguas de a q u e l l a  A c e q u i a .  Es e l  r i e g o  con a -  
guas s u p e r f i c i a l e s  e l  que p e r m i t i ó  esa p r i m e r a  e x p a n s ió n  
de c u l t i v o s  c o m e r c i a l e s  en base  a una e s t r i c t a  y e s t r u c t u ­
ra d a  a d m i n i s t r a c i ó n  de l a s  aguas  que p e r m i t i ó  i n c l u s o  e l  
s u s t a n c i a l  aumento  de l a  s u p e r f i c i e  a r r o c e r a ,  de e le v a d o  
consumo a c u í f e r o .
E l  o t r o  a s p e c t o  d e l  r i e g o  a l c i r e ñ o  l o  c o n s t i t u y e  e l  
a p r o v e c h a m ie n t o  de*JÜas aguas  s u b t e r r á n e a s .  Sabemos que en 
1838 e x i s t í a n  92 n o r i a s  de e x t r a e r  agua m o v id a s  p o r  c a b a l l e ­
r í a s ,  que re g a b a n  más de 6 . 0 0 0  hanegadas  de h u e r t o ,  es d e c i r ,  
de t i e r r a s  p r o g r e s i v a m e n t e  g a na d a s  a l  secano  m e d ia n t e  l a
587
p e r f o r a c i ó n  de p o z o s .  Los h u e r t o s ,  que c o n s t i t u í a n  u n id a d e s  
c e r c a d a s  de p a r e d  y c o n ta b a n  con una o v a r i a s  ca sa s  - d e  r e ­
s i d e n c i a  y de l a b o r -  y con b a l s a s  p a ra  a lm a c e n a r  a gua ,  s o ­
l í a n  p e r t e n e c e r  en una m ayor  p r o p o r c i ó n  que o t r o  t i p o  de 
t i e r r a s ,  a l o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  r e s i d e n t e s  en V a l e n c i a .  
E s t o s ,  que r e p r e s e n t a b a n  en 1838 e l  6 %  d e l  t o t a l  de p r o p i e ­
t a r i o s  de t i e r r a s  en A l z i r a ,  p o s e í a n  ú n i c a m e n te  e l  6 ' 9 5 %  
de l a s  t i e r r a s  de s e c a n o ,  p e r o ,  en c a m b io ,  c o n ta b a n  con e l  
2 6 %  de l o s  h u e r t o s  ( 2 2 ) .  L u g a r  de c u l t i v o  c a s i  e x c l u s i v o  d e l  
n a r a n j o ,  e s t e  t i p o  de e x p l o t a c i ó n  e x p e r i m e n t a r í a  una e x p a n ­
s i ó n  c o n s i d e r a b l e  en l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o :  h a c i a  1880 
e x i s t í a n  en A l z i r a  328 e d i f i c i o s  d i s p e r s o s  h a b i t a d o s  c o n s ­
t a n t e m e n t e ,  que c o r r e s p o n d í a n  en su mayor  p a r t e  a h u e r t o s  
(y  en mucha menor m e d id a  c a s a s  de l a b r a n z a ,  m o l i n o s ,  c o r r a ­
l e s  de g a n a d o , e t c . )  . E s to s  h u e r t o s  se h a b í a n  c o n v e r t i d o  en 
484 h a c i a  1900 ( 2 3 ) ,  en un p r o c e s o  de r á p i d a  d i f u s i ó n  de 
e s t e  t i p o  de h á b i t a t  i n t i m a m e n t e  r e l a c i o n a d o  con l a  e x p a n ­
s i ó n  n a r a n j e r a ;  en l a s  c o n s t r u c c i o n e s  de l o s  h u e r t o s  t e n í a  
su u b i c a c i ó n  e l  a lm a  de l a  e x p l o t a c i ó n :  l o s  m o to r e s  de e x ­
t r a c c i ó n  de agua y l o s  po zos  c o r r e s p o n d i e n t e s .
En e l  r e g a d í o  de h u e r t a ,  e l  c u l t i v o  p r e d o m i n a n t e  e r a  
l a  m o r e r a .  S i  b i e n  l a  a c t i v i d a d  s e d e r a  a r r a s t r a b a  una a c e n ­
tu a d a  c r i s i s  desde  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I  q u e ,  a p e s a r  de 
c o y u n t u r a l e s  r e c u p e r a c i o n e s ,  c o n d u c i r í a  a su d e s a p a r i c i ó n  
en l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX  ( 2 4 ) ,  a e l l a  cabe a t r i ­
b u i r l e  e l  h a b e r  s e n t a d o  l a s  b a se s  de una a g r i c u l t u r a  d i r i -  
g i d a  fu n d a m e n ta lm e rv ta *  a l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n .  
En e s t e  s e n t i d o ,  e l  n a r a n j o  r e c o g e  e s ta  t r a d i c i ó n  e x p o r t a ­
d o ra  de l a  a c t i v i d a d  a g r í c o l a  de l a  zona d e l  X u q u e r .  La s e -
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da daba p i e ,  no s ó l o  a un c u l t i v o  f u n d a m e n t a l  p o r  su im ­
p o r t a n c i a  c u a n t i t a t i v a ,  s i n o  t a m b ié n  a una a c t i v i d a d  a r t e -  
sana  a l a  que d e d i c a b a n  su t r a b a j o  un buen número de t r a ­
b a j a d o r e s .  Como d a t o  s i g n i f i c a t i v o ,  sabemos que en 1784 
e r a n  110 l o s  h i l a n d e r o s  que en A l z i r a  se d e d i c a b a n  a l  a p r o  
v e c h a m i e n t o  de l a  s e d a ,  l a  m ayor  p a r t e  de e l l o s  t r a b a j a n d o  
p o r  c u e n t a  a j e n a  en pequeñas  u n id a d e s  p r o d u c t i v a s ;  h a b í a ,  
además,  una p a r t e  i m p o r t a n t e  de o p e r a r i o s  r e s i d e n t e s  en l a  
zona de C o f r e n t e s  y d e p e n d i e n t e s  de p r o p i e t a r i o s  a l c i r e ñ o s  
( 2 5 ) .  En l a  mayor  p a r t e  de l o s  p u e b l o s  de l a  R i b e r a ,  e l  h i  
l a d o  de l a  seda f a v o r e c i ó  una n o t a b l e  a c t i v i d a d  a r t e s a n a  
que d i ó  a l a  e s t r u c t u r a  s o c i o - p r o f e s i o n a l  y p r o d u c t i v a  de 
l a  zona  un c a r á c t e r  p e c u l i a r ,  r o m p ie n d o  con e l  p r e d o m i n i o  
a b s o l u t o  de l a  a g r i c u l t u r a :  a s í  en C a r c a i x e n t  h a c i a  1723 
un 1 1 %4 2 %  de l a  p o b l a c i ó n  se o cu pa b a  en a c t i v i d a d e s  a r t e ­
s a n a l e s  ( 2 6 )  y c o n t r i b u í a ,  además, a l  E q u i v a l e n t e  con una 
c u o ta  m e d ia  que d u p l i c a b a  a l a  de l o s  p r o p i e t a r i o s  a g r í c o ­
l a s .  En c u a n t o  a l a  p r o d u c c i ó n  s e d e r a ,  en A l z i r a  s i g u e  l a  
t e n d e n c i a  g e n e r a l  de e s t a b i l i d a d  en n i v e l e s  a l t o s  d u r a n t e  
e l  s i g l o  X V I I I ,  p a r a  i r  d e s c e n d ie n d o  l e n t a m e n t e  h a s t a  en ­
t r a r  en e l  s i g l o  X IX ,  t o d o  e l l o  con f u e r t e s  o s c i l a c i o n e s  
a n u a le s  y f r e c u e n t e s  c r i s i s  c o y u n t u r a l e s  ( 2 7 ) .  A s í  l o  c o n ­
f i r m a n  l a s  c i f r a s  s i g u i e n t e s  ( 2 8 ) :
1751 --------------------- 3 9 .4 5 0  l i b r a s
1753 --------------------- 3 4 .6 7 6  "
1 7 5 5 ^ r  3 1 .6 7 1  11
1763 --------------------- 1 3 .3 9 3  11
1766 --------------------- 2 7 .3 4 4  "
1769 --------------------- 3 2 .2 9 2  "
1772 --------------------- 3 0 .7 2 3  "
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3 u n t o  a l a  m o r e r a ,  e l  o t r o  g r a n  c u l t i v o  d e l  r e g a d í o  
t a n t o  en 179G como en 1838 ,  e r a  e l  a r r o z .  D e s a r r o l l a d o  d e s ­
de l a  Edad H e d ía  en m e d io  de l a s  a l t e r n a t i v a s  p r o h i b i c i o n e s  
o a u t o r i z a c i o n e s  g u b e r n a m e n t a l e s  en f u n c i ó n  d e l  m ayor  o 
menor  r i g o r  a l  c o m b a t i r  l o s  p e r j u i c i o s  s a n i t a r i o s  que o c a ­
s i o n a b a ,  l a  s u p e r f i c i e  a r r o c e r a  de A l z i r a  p e r t e n e c í a  a l a  
c a t e g o r í a  de t i e r r a s  no p a n t a n o s a s  p o r  n a t u r a l e z a ,  t a l  co ­
mo v im o s  en e l  c a p í t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e  a e s t e  c u l t i v o ;  es 
d e c i r ,  t i e r r a s  de h u e r t a ,  a p r o p i a d a s  p a r a  o t r o s  a p r o v e c h a ­
m i e n t o s  p e ro  que e r a n  d e d i c a d a s  a l  a r r o z  en v i r t u d  de l a  
e le v a d a  r e n t a b i l i d a d  d e l  m ism o.  La mayor  p a r t e  de l a s  p l a n ­
t a c i o n e s  p r o c e d í a n  de l a s  a u t o r i z a c i o n e s  d e l  s i g l o  X V I I I  
y e x p e r i m e n t a r o n  una e x p a n s ió n  c o n t i n u a d a  a l o  l a r g o  de l a  
p r i m e r a  m i t a d  d e l  X I X ;  s i n  e m b arg o ,  h a c i a  l a s  d e cadas  c e n ­
t r a l e s  d e l  s i g l o  p a r e c e  h a b e r  e n t r a d o  en un c i e r t o  d e c l i v e  que 
no se e s t a b i l i z a r á  h a s t a  a vanzado  e l  s i g l o  XX, E l  c o t e j o  
de l a  s u p e r f i c i e  d e d i c a d a  a a r r o z a l  en 1838 - 9 . 2 0 9  h g s . -  
con l a  de 1860 - 6 , 4 4 6  h g s . -  m u e s t r a  e s t e  d e s c e n s o ,  p e r o ,  
dado que p o r  o t r a  p a r t e  se c o n s t a t a  l a  e x i s t e n c i a  de un 
i n t e r é s  g e n e r a l i z a d o  de l o s  p r o p i e t a r i o s  p o r  e l  a r r o z ,  es 
p r e c i s o  c o n c l u i r  que l o s  p r o b le m a s  de c u a n t i f i c a c i ó n  p r o v i -  
n i e n t e s  de l a s  o c u l t a c i o n e s  en l a s  d e c l a r a c i o n e s  f i s c a l e s  
- h a b i d a  c u e n t a  de l a  i l e g a l i d a d  de muchas de l a s  p l a n t a c i o ­
nes r e a l i z a d a s  f u e r a  de l o s  c o t o s -  d e t e r m in a n  en g r a n  m e d i ­
da n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o  de l a s  m ism as .
H a c ia  l a  m i t a d  d e l  s i g l o ,  l o s  p r o p i e t a r i o s  de a r r o z a ­
l e s  a l c i r e ñ o s  e s tá n ,  i n m e r s o s  en l o s  p r o b le m a s  que e s t a  p r o ­
d u c c i ó n  t i e n e  p l a n t e a d o s  p o r  e s t o s  a ñ o s .  V imos ya en qué 
c o n s i s t í a  e s t a  p r o b l e m á t i c a :  p o r  una p a r t e ,  l a  d e fe n s a  d e l  
p r o t e c c i o n i s m o  a r a n c e l a r i o  c o n t r a  l o s  i n t e n t o s  g u b e r n a m e n t a -
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l e s  de l i b e r a l i z a r  l a s  i m p o r t a c i o n e s ;  p o r  o t r a ,  l a  con ­
t i n u a  e x i g e n c i a  f r e n t e  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n , de a u t o r i z a c i o ­
nes  p a r a  a m p l i a r  l o s  a c o t a m i e n t o s .  R e s p e c to  a l a  p r i m e r a  de 
l a s  c u e s t i o n e s ,  en e l  c a p í t u l o  s o b r e  e l  a r r o z  d im os  c u e n t a  
de l a  i n t e n s a  p a r t i c i p a c i ó n  de l o s  p r o p i e t a r i o s  de l a  zona 
en l a  m o v i l i z a c i ó n  c o n t r a  l a  l i b e r a l i z a c i ó n  d e l  c o m e rc io  de 
a r r o z .  Fue en A l z i r a  donde se c o n s t i t u y ó  l a  C o m is ió n  D e fe n ­
s o r a ,  con l a  i m p o r t a n t e  p r e s e n c i a  de g r a n d e s  h a cendados  de 
l a  l o c a l i d a d  como Tomás L iñ a n  o F r a n c i s c o  de Sena C h o c o m e l i  
s i n  d u d a ,  e l  p r e d o m i n i o  e n t r e  l o s  m iem b ro s  de l a  C o m is ió n  
de p r o p i e t a r i o s  de l a  zona de l a  R i b e r a  A l t a ,  e j e m p l i f i c a  
l a  m ayor  f r a g i l i d a d  de l a  p r o d u c c i ó n  en e s t a s  t i e r r a s  en 
l a s  c u a l e s  e l  r i e g o  e r a  más c o s t o s o .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  e l  
i n f o r m e  que p r o p o n í a  e l  M i n i s t e r i o  de Fomento  no l l e g ó  a 
m a t e r i a l i z a r s e  en l a  l e g i s l a c i ó n  y e l  p r o b le m a  quedó a p l a ­
z a d o .
En 1 8 5 7 ,  a c o n s e c u e n c ia  de l a  g r a v e  c r i s i s  de s u b s i s ­
t e n c i a s ,  se a u t o r i z a  l a  l i b r e  i m p o r t a c i ó n  de t o d o  t i p o  de 
g r a n o s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a l a s  n e c e s id a d e s  de l a  p o b l a c i ó n .  
F o rz a d o  p o r  l a  p r e s i ó n  p o p u l a r ,  e l  g o b i e r n o  d e j ó  l i b r e s  de 
c u a l q u i e r  r e c a r g o  t o d o s  l o s  c e r e a l e s  y a lg u n o s  o t r o s  p r o ­
d u c t o s  de p r i m e r a  n e c e s i d a d  como l a s  p a t a t a s ,  desde 1856 
a 1 8 5 8 :  l a s  c a n t i d a d e s  de t r i g o  i n t r o d u c i d a s  p o r  e s t a  l i b e ­
r a l i z a c i ó n  f u e r o n  c o n s i d e r a b l e s ,  l o s  p u e r t o s  d e l  M e d i t e r r á ­
neo a u m e n ta ro n  de manera  e v i d e n t e  sus t r á f i c o s  c o m e r c i a l e s  
y c e n t e n a r e s  de b a r c o s  de l o s  más d i v e r s o s  p a i s e s  v e n d ía n  
sus c a r g a s  de c e r e a l á s  i n c l u s o  d i r e c t a m e n t e  e n t r e  l a  p o b l a ­
c i ó n  ( 2 9 ) .  No conocemos c i f r a s  r e f e r e n t e s  a l a  c a n t i d a d  de 
a r r o z  que p u d i e r a  e n t r a r  en l a  p e n í n s u l a  p o r  e s t e  c o n c e p t o ,
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p e r o  l o  c i e r t o  es q u e ,  f r e n t e  a t o d a  e s t a  i n v a s i ó n  de c e r e a  
l e s  e x t r a n j e r o s ,  v o l v i ó  a p r o d u c i r s e  l a  r e a c c i ó n  de l o s  p r o  
p i e t a r i o s  a r r o c e r o s .  E s ta  v e z ,  s i n  em bargo ,  no de un modo 
a r t i c u l a d o ;  co n oce m o s ,  en c o n c r e t o ,  l a  m o v i l i z a c i ó n  de un 
g r u p o  de m e d ia n o s  p r o p i e t a r i o s  de A l z i r a  que e l a b o r a r o n  un 
i n f o r m e  s o l i c i t a n d o  l a  a n u l a c i ó n  d e l  D e c r e t o .  E l  t e x t o  r e ­
s a l t a ,  en p r i m e r  l u g a r ,  l a  c o y u n t u r a  de c r i s i s  que a t ra v e a ra  
ba l a  a g r i c u l t u r a  de l a  R i b e r a ;  l a  amenaza de p e n e t r a c i ó n  
de a r r o c e s  e x t r a n j e r o s  a p r e c i e s  muy i n f e r i o r e s  l l e g a b a  en 
un momento en que l a  seda d e c l i n a b a  v e r t i g i n o s a m e n t e  t r a s  
e l  i n i c i o  de l a  e p id e m ia  d e l  gusano  en 1 8 54 :
" E s t e  f r u t o  ( e l  a r r o z )  y l a  co s e c h a  de l a  s e ­
da c o n s t i t u y e  t o d a  l a  r i q u e z a  y b i e n e s t a r  de 
e s t a  v i l l a ,  y e l l o  es t a n  c i e r t o  que l a  f a l ­
t a  de l a  u l t i m a  en l o s  t r e s  años más c e r c a  
p a s a d o s ,  a p e s a r  de que ha r e p o r t a d o  l o s  ma­
y o r e s  p e r j u i c i o s ,  se ha p o d id o  c u b r i r  c a s i  
p o r  c o m p le t o  e s t a  f a l t a  con l o s  p r o d u c t o s  d e l  
a r r o z . . . 11 ( 3 0 )  .
E p o ca ,  p o r  t a n t o ,  de p r o f u n d a s  d i f i c u l t a d e s  a g r a r i a s  
que a p u n ta b a n  , p r e c i s a m e n t e ,  a l o s  dos c u l t i v o s  fu n d a m e n ­
t a l e s  d e l  r e g a d í o  r i b e r e ñ o .  S i  l a  m o re ra  e s t a b a  co n de n a d a  
a d e s a p a r e c e r  p r á c t i c a m e n t e ,  e l  a r r o z  aun c o n ta b a  con e l  
i m p u l s o  s u f i c i e n t e  p a r a  m a n te n e r s e  o a u m e n ta r  s ó l o  l i g e r a ­
m e n te .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  no c reemos que sea a je n a  e s t a  
c o y u n t u r a  c f í t i c a  a l  p r o c e s o  de t r a n s f o r m a c i o n e s  a g r a r i a s  
que se e m p re n d e rá  en l a  década  s i g u i e n t e .  Po r  e l  m omento ,
s i n  em bargo ,  l o s  p r o p i e t a r i o s  r e c u p e r a b a n  l o s  a r g u m e n to s
■
de s i e m p r e  en c o n t r£ T “tie l a  l i b e r a l i z a c i ó n  de l a s  i m p o r t a d o  
n e s :  e l  hecho  de que se t r a t a r a  de t i e r r a s  que p o r  su  b a j a  
c a l i d a d  no p o d ía n  s e r  d e s t i n a d a s  más que a l  a r r o z  ( l o  que
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e r a  m a n i f i e s t a m e n t e  f a l s o  p u e s t o  que en l a  R i b e r a  A l t a  e l  
a r r o z  sd c u l t i v a b a  en l a s  h u e r t a s )  ; que se h u b i e r a n  r e a l i ­
zado  en e l l a s  c o s t o s a s  i n v e r s i o n e s  ( i n c o r p o r a c i ó n  m a s iv a  de 
a b o n o s ,  a d e c u a c i ó n  d e l  t e r r e n o ,  e t c . ) ;  y l a  m i s e r i a  y e l  
d e s p o b l a m i e n t o  que s u p o n d r i a  l a  r u i n a  de l o s  a r r o z a l e s .  De 
ese modo, l o s  p r o p i e t a r i o s  a r r o c e r o s  se a r t i c u l a b a n  en una 
d e f e n s a  p a r t i c u l a r i s t a  de l o s  p r o p i o s  i n t e r e s e s  en c o n f l i c ­
t o  con l a  m a n i f i e s t a  n e c e s id a d  de s u b s i s t e n c i a s  que l a  po ­
b l a c i ó n  v i v í a ;  de h e c h o ,  l a  p r o t e s t a  no t u v o  l u g a r  h a s t a  
que l a  p r i m e r a  a u t o r i z a c i ó n  de i m p o r t a c i o n e s ,  que a f e c t a b a  
t a n  s ó l o  a l  t r i g o  y l a s  h a r i n a s ,  se e x t e n d i ó  a l  r e s t o  de 
c e r e a l e s .  S i  l a  l i b e r a l i z a c i ó n  d e l  c o m e rc io  t r i g u e r o  t e n í a  
que s e r  b i e n  v i s t a  en una zona t r a d i c i o n a l m e n t e  d e f i c i t a r i a  
en e s t e  c e r e a l ,  l a  d e l  a r r o z  d e s a t ó  l a  r e s p u e s t a  de l o s  nu­
m e ro so s  y c u a l i t a t i v a m e n t e  i m p o r t a n t e s  s e c t o r e s  l i g a d o s  a 
e s t a  p r o d u c c i ó n .
La segunda  de l a s  c u e s t i o n e s  que p r e o c u p a r o n  a l o s  a -  
r r o c e r o s  d u r a n t e  e s t a  e ta p a  f u e  l a  p r o b l e m á t i c a  en t o r n o  
a l o s  a c o t a m i e n t o s .  La m o v i l i z a c i ó n  comenzó c u a n d o ,  p o r  una 
R ea l  Orden en 1860 ,  se p r o c e d i ó  a un nuevo a c o t a m i e n t o  de 
l a s  t i e r r a s  d e s t i n a d a s  a l  a r r o z  en e l  t e r m i n o  de A l z i r a .  Co­
mo hemos v i s t o  en e l  c a p í t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e ,  d u r a n t e  e s ­
t o s  años hay un r e n o v a d o  e s f u e r z o  p o r  p a r t e  de l a  A d m i n i s ­
t r a c i ó n  p o r  r a c i o n a l i z a r  l a  g r a n  e x p a n s ió n  de l a  s u p e r f i c i e  
a r r o c e r a  a c o n t e c i d a  d u r a n t e  t o d a  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o :
l a  f i j a c i ó n  d e f i n i t i v a  de l o s  l í m i t e s  de e s t a  e x p a n s i ó n  y
• *-
l a  a r t i c u l a c i ó n  de Tfná s e r i e  de m e d id a s  p a r a  h a c e r  e f e c t i v o  
e l  c u m p l i m i e n t o  de l a s  l e y e s ,  e ra n  l a s  dos c u e s t i o n e s  b á s i ­
cas y t r a d i c i o n a l m e n t e  e l u d i d a s  p o r  l o s  p r o p i e t a r i o s  a r r o c e -
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r o s .
En A l z i r a ,  q u e d a ro n  d e l i m i t a d a s  6 .8 5 1  H gs .  d i s t r i b u i ­
das e n t r e  l a s  p a r t i d a s  de F o n d o s ,  M a s r o i g ,  C abañes ,  P r a d a ,  
M u l a t a ,  V e  l a s c o ,  F o i e s  y M i s a n a .  E s te  a c o t a m i e n t o ,  d i r i g i ­
do p o r  e l  a r q u i t e c t o  p r o v i n c i a l  A n t o n in o  Sa n cho ,  d e b i ó  r e ­
s u l t a r  r e s t r i c t i v o  s i  a tendem os  a l o  r e d u c i d o  de l a  e x t e n ­
s i ó n  a u t o r i z a d a  en r e l a c i ó n  con l a  s u p e r f i c i e  d e d i c a d a  a l  
a r r o z  v e i n t e  años a n t e s ,  en 1 8 3 8 .  La c o r r e c c i ó n  i m p u e s t a  a 
l a  e x p a n s i ó n  i n c o n t e n i d a  de l a  s u p e r f i c i e  f u e ,  p u e s ,  i m p o r ­
t a n t e  y d e m u e s t r a  h a s t a  qué p u n t o  l o s  c u l t i v a d o r e s  b u r l a b a n  
l a s  s u c e s i v a s  r e s t r i c c i o n e s  de l a s  a u t o r i d a d e s .  En e s t e  s e n ­
t i d o ,  y como e v i d e n c i a  d e l  a t r a c t i v o  que e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z  
e j e r c í a  s o b r e  l o s  p r o p i e t a r i o s ,  conocemos l a  s o l i c i t u d  de 
a m p l i a c i ó n  d e l  c o t o  en 776 h g s . 9 l l e v a d a  a cabo p o r  un g r u ­
po de 40 p r o p i e t a r i o s  de l a  p a r t i d a  de M a s r o i g ,  e n c a b e z a d o s  
p o r  a l g u n o s  g r a n d e s  t e r r a t e n i e n t e s  como E n r i q u e  F o u r r a t ,  Ra­
món G a l v a ñ ó n ,  C a r l o S N i e u l a n t , Jo s é  L a v i ñ a ,  Jo sé  M9 M a n g l a -  
n o ,  e t c .
Nos d e te n d re m o s  b r e v e m e n te  en e s t e  hecho  que c o n s i d e r a ­
mos p a r a d i g m á t i c o  de e s t a  a u t é n t i c a  f i e b r e  a r r o c e r a  de l o s  
p r o p i e t a r i o s  r i b e r e ñ o s .  Las r a z o n e s  a d u c i d a s  p o r  l o s  s o l i ­
c i t a n t e s  abundan  en e l  c a r á c t e r  s e m ip a n ta n o s o  de l a s  t i e ­
r r a s  en c u e s t i ó n ,  p o n ie n d o  é n f a s i s  en e l  d e t e r i o r o  que h a ­
b ía n  e x p e r i m e n t a d o  a l  p r o d u c i r s e  f i l t r a c i o n e s  de agua d e s ­
de l o s  a r r o z a l e s  c o l i n d a n t e s ;  en su p r o x i m i d a d  a l  c o t o  ya 
e s t a b l e c i d o ;  y en l a  i m p o s i b i l i d a d  de l l e v a r  a cabo en e l l a s  
o t r o s  c u l t i v o s .  La c u e s t i ó n  no r e s u l t a b a ,  s i n  e m b arg o ,  t a n  
c l a r a ,  p u e s t o  q u e ,  además de no h a b e r  s i d o  c u l t i v a d o  n unca  
e l  a r r o z  en e s t a s  z o n a s ,  e x i s t í a n  en e l l a s  d i v e r s o s  c u l t i v o s , ,  
p a r t i c u l a r m e n t e  de a r b o l a d o  ( s o b r e  t o d o ,  m o r e r a s ) ;  con l o
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c u a l ,  l a  a u t o r i z a c i ó n  de p l a n t a c i ó n  a r r o c e r a  c o m p o r ta b a  una 
r e c o n v e r s i ó n  de c u l t i v o s .  Y a s í  p a r e c e n  a d m i t i r l o  l o s  p r o ­
p i o s  p r o p i e t a r i o s ,  a l  a f i r m a r  que
” . . .  s i  b i e n  se e n c u e n t r a n  con a l g u n a s  mo­
r e r a s ,  se n o ta n  en su mayor  p a r t e  dañadas 
como que p o r  c o n s e c u e n c ia  de l o s  ú l t i m o s  
v i e n t o s  e x p e r i m e n t a d o s ,  se han r o t o  a l  n i ­
v e l  de l a  s u p e r f i c i e  d e l  t e r r e n o ,  o b s e rv á r i  
dose en g e n e r a l  d i c h o  a r b o l a d o  que de mu­
chos años a e s t a  p a r t e  se van r e c o r t a n d o  
p o r  sus d ueños  p o r  s e r  n o t o r i a  e i n e v i t a ­
b l e  su r u i n a ” ( 3 1 ) .
Vemos r e p e t i d a m e n t e ,  p o r  t a n t o ,  que l a  p r e t e n s i ó n  d e l  
c u l t i v o  d e l  a r r o z  va l i g a d a  a l a  c r i s i s ,  ya  a b i e r t a ,  de l a  
seda y a l a  c o n s i g u i e n t e  d e s v a l o r i z a c i ó n  de l o s  m o r e r a l e s  
p o r  más que i n t e n t e  p r e s e n t a r s e  como c o n t i n u i d a d  d e l  a r r o ­
z a l .  Según l a  C a r t i l l a  de E v a l u a c i ó n  v i g e n t e  en e s t o s  a ñ o s ,  
l o s  r e n d i m i e n t o s  de l o s  d i s t i n t o s  c u l t i v o s  quedaban como 
a p a re c e n  en e l  s i g u i e n t e  c u a d ro
ii
Cuadro  5 5 . R e n t a b i l i d a d  de t r e s  c u l t i v o s . A l z i r a  1861 (en r e a l e s
v e l l ó n )
P r o d u c t o G a s to s  de P r o d u c t o
b r u t o c u l t i v o n e t o
1 hg. de r c l a s e 265 149 116r e g a d í o  i 2 a it 228 142 86
con c e r e a ­
l e s
[ 33 ft 166 116 50
1 hg. de 1
’ 13 c l a s e 170 95 75
m o re ra s  4 2 - ti 136 82 54133 t» 1  102 69 33
1 hg* , de 1
13 ti 378 261 117
a r r o z  1 23 it 339 253 86133 i i 278 202 76
F u e n te :  A . G . M . A . ,  s i g .  6 0 / 6 .  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a
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Dado que l a  m a y o r í a  de l a s  t i e r r a s  en c u e s t i ó n  e s ta b a n  
p l a n t a d a s  de m o r e r a s  y que e l  d e t e r i B r o  de l o s  campos - e v i ^  
d e n c i a d o  p o r  l a  d e c l a r a c i ó n  de l o s  p e r i t o s -  d e b id a  a l a  ex­
c e s i v a  humedad d i f i c u l t a b a  l o s  c u l t i v o s  de c e r e a l e s ,  l a  so ­
l u c i ó n  d e l  a r r o z  a p a r e c í a  a n t e  l o s  p r o p i e t a r i o s  no s ó l o  co ­
mo l a  más r e n t a b l e  s i n o  t a m b ié n  como l a  ú n i c a  p o s i b l e .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  i n t e r é s  p u e s t o  p o r  l o s  p r o p i e t a r i o s  
en d e j a r  b i e n  c l a r o  que t a l e s  t i e r r a s  d i s p o n í a n  de agua de 
r i e g o  s u f i c i e n t e  - p r o c e d e n t e  de l a  A c e q u ia  R e a l  y de l a s  so ­
b r a n t e s  de l o s  b a r r a n c o s -  p a r a  l l e v a r  a cabo e l  c u l t i v o  d e l  
a r r o z  s i n  n e c e s i d a d  de s u s t r a e r  más agua a l o s  r e g a d í o s  de 
l a  z o n a ,  e s t á  en r e l a c i ó n  d i r e c t a  con l o  que c o n s t i t u í a  uno 
de l o s  a r g u m e n to s  e s g r i m i d o s  p o r  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  en r e l a ­
c i ó n  con l a  n e c e s i d a d  de no p ro m o v e r  e l  a r r o z :  l a  n o t a b l e  
d e t r a c c i ó n  de aguas  de r i e g o  que p ro v o c a b a  su c u l t i v o  en de­
t r i m e n t o  de l a  e x t e n s i ó n  s u p e r f i c i a l  d e l  r e g a d í o .  Po r  e l l o ,  
l o s  s o l i c i t a n t e s  se com prom e ten  e x p l i c i t a m e n t e  a r e n u n c i a r  
a l  d e r e c h o  de s o l i c i t a r  m ayor  d o t a c i ó n  de agua de l a  A c e q u ia  
R e a l .
E s ta  v e z ,  s i n  e m b arg o ,  l a s  p r e t e n s i o n e s  de e s t e  g r u p o  
de c u l t i v a d o r e s  i b a  a d a r  o r i g e n  a un c o n f l i c t o  i n t e r n o  en­
t r e  l o s  p r o p i e t a r i o s  a r r o c e r o s  de l a  z o n a .  C i e r t o  número de 
é s t o s ,  en nombre de l o s  p e r j u i c i o s  que l a s  t i e r r a s  en c u e s ­
t i ó n  p r o d u c i r í a n  en l o s  campos c o l i n d a n t e s  s i  se sem braba  
en e l l a s  e l  a r r o z ,  i n t e n t a r o n  i n f l u i r  en l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
p a ra  e v i t a r  l a  e x t e n s i ó n  d e l  a c o t a m i e n t o .  Nos e n c o n t r a m o s ,  
p u e s ,  a n t e  una s i t u a c i ó n  en que e l  hecho de e x t e n d e r  un c u l ­
t i v o  se c o n v i e r t e  en m o t i v o  de e n f r e n t a m i e n t o  e n t r e  d i s t i n ­
t o s  g r u p o s  de p r o p i e t a r i o s ;  en e f e c t o ,  eL t e m o r  a l  l i b r e  c u l ­
t i v o  acompañaba a l  de l a  l i b r e  i m p o r t a c i ó n  desde  que en 1652
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e l  M i n i s t e r i o  de Fomento  i n t e n t a r a  i m p l a n t a r  ambos. De ese 
modo,  c h o c a b a n  l o s  i n t e r e s e s  de a q u e l l o s  que p r e t e n d í a n  s a l ­
v a g u a r d a r  un m o n o p o l i o  de c u l t i v o  s i n  p a ra n g ó n  en n i n g ú n  
o t r o  p r o d u c t o ,  con '  l a  búsqueda  p o r  p a r t e  de o t r o s  de l a  m á x i ­
ma r e n t a b i l i d a d  que p r o p o r c i o n a b a n  l o s  a r r o z a l e s *  De h e c h o ,  
e l  a r r o z  c o n t i n u ó  s i e n d o  e l  c u l t i v o  más a n h e la d o  p o r  p r o p i e ­
t a r i o s  y a r r e n d a t a r i o s  de t o d a  c o n d i c i ó n ;  s i g n i f i c a t i v a  es 
l a  s o l i c i t u d  de c o t o  p a r a  200 hanegadas  r e a l i z a d a  p o r  M a n ue l  
y R a f a e l  B e t t r á n  de L i s  en 1865 ( 3 2 ) .  Ya a n t e r i o r m e n t e ,  am­
bos t e r r a t e n i e n t e s  h a b í a n  r e c i b i d o  l a  d e n e g a c ió n  a una s o l i ­
c i t u d  de 385 h a n .  E l  nuevo e x p e d i e n t e  f u e  r e c h a z a d o ,  a su 
v e z ,  r e p e t i d a m e n t e  p o r  e l  M i n i s t e r i o  de Fomento  - t r a s  un i r i  
t e r c a m b i o  de o f i c i o s  con l a  J u n t a  de A g r i c u l t u r a  de V a l e n c i a  
en l o s  que l o s  t é c n i c o s  d e l  M i n i s t e r i o  i n s i n u a b a n  l a  f a l t a  
de i n d e p e n d e n c i a  de a q u e l l a - ,  en base a l  hecho  de que l a s  
r e f e r i d a s  t i e r r a s  no r e u n í a n  l a s  c o n d i c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  
en l a  R e a l  Orden de 10 de j u n i o  de 1864 :  d i s t a n c i a  de l a  po­
b l a c i ó n ,  d e sagües  en c o n d i c i o n e s ,  e t c .  Detengámonos b r e v e ­
mente  en e s t a  c u e s t i ó n  que nos p e r m i t i r á  v e r  l o s  m ecan ism os  
en t o r n o  a l o s  c u a l e s  se e n f r e n t a b a n  a b i e r t a m e n t e  l a s  p o s ­
t u r a s  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  y de l o s  p r o p i e t a r i o s .
En p r i n c i p i o ,  l a  i n i c i a t i v a  de l o s  he rmanos  B e r t r á n  se 
f u n d a b a  en l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l a  R ea l  Orden de 1864 que 
h a b ía n  s i g n i f i c a d o  una mayor  p e r m i s i v i d a d  a l  e s t a b l e c e r  que 
p o d r í a n  p l a n t a r s e  de a r r o z  t o d a s  l a s  t i e r r a s  q u e ,  a su v e z ,  
e s t u v i e r a n  r o d e a d a s  de a r r o z a l e s .  Se a b r í a  a s í  un r e s q u i c i o  
i m p o r t a n t e  en l a  e s t r i c t a  l e g i s l a c i ó n  de 1860  y 1 8 6 1 ;  l o s  
p r o p i o s  t é c n i c o s  d e l  M i n i s t e r i o  l o  r e c o n o c í a n  y d i s e n t í a n  
a b i e r t a m e n t e  de l o  que c o n s i d e r a b a n  un paso en l a  l i b e r a -  
l i z a c i ó n  d e l  c u l t i v o ,  c o n t r a d i c t o r i o  con l o s  o b j e t i v o s
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que se p r e t e n d í a n , d e  p r e s e r v a r - l a s  c o n d i c i o n e s  s a n i t a r i a s .  
Además, l a s  n u eva s  d i s p o s i c i o n e s  de 1864 a b r í a n  l a  p u e r t a  
a una s i s t e m á t i c a  m i x t i f i c a c i á n  de l a s  c o n d i c i o n e s  r e a l e s  
p a r a  l a  s i e m b r a  d e l  a r r o z :
" A t e n d i d a  l a  R e a l  Orden de 1864 ,  que p r e c e p t u ó  
f u e s e n  a d m i t i d a s  l a s  i n s t a n c i a s  r e f e r i d a s  a t i e ­
r r a s  r o d e a d a s  de a r r o z a l e s ,  hay que o b s e r v a r  
que según l o s  p e r i t o s  l a s  de que se t r a t a  co n ­
f i n a n  a l  n o r t e ,  s u r  y o e s t e  con t i e r r a s  de l o s  
mismos p r o p i e t a r i o s  y e l  n e g o c ia d o  c r e e  que es 
p o r  demás v i o l e n t o  e l  que to d a s  e s t a s  t i e r r a s  
se c o n s i d e r e n  como s i  f u e r a n  a r r o z a l e s  f u n d á n ­
dose  en que s i e n d o  de l o s  mismos p r o p i e t a r i o s  
é s t o s  no se q u e j a r í a n  p o r  l o s  p e r j u i c i o s  que 
se l e s  i r r o g u e .  No se q u e j a r á n  p e r o  p r e t e n d e ­
r á n  con e l  t i e m p o  e x t e n d e r  e l  l í m i t e  de sus 
a r r o z a l e s  a t r i b u y é n d o l e s  i n f l u e n c i a s  s o b r e  l a s  
t i e r r a s  c o n f i n a n t e s  y a s í  se i r á  e s la b o n a n d o  
una cadena  i n t e r m i n a b l e  de c o n c e s i o n e s ,  o cu ­
r r i e n d o  como d i c e  muy b i e n  l a  3 u n t a  de A g r i ­
c u l t u r a  que aún cuando se t r a n s m i t a n  l o s  em­
b a l s e s ,  no l o s  m i r a r á n  l o s  t e r r a t e n i e n t e s  como 
un mal  s i n o  como un p r e t e s t o  ( s i c )  que a p e t e ­
cen p a ra  j u s t i f i c a r  g e s t i o n e s  a que s ie m p r e  e s ­
t á n  d i s p u e s t o s  a q u e l l o s  n a t u r a l e s "  ( 3 3 ) .
En e f e c t o ,  e l  d i c t a m e n  t é c n i c o  d e l  M i n i s t e r i o  no ha ­
c í a  s i n o  r e f l e j a r  l o  que e ra n  p r á c t i c a s  h a b i t u a l e s  e n t r e  
l o s  p r o p i e t a r i o s  a l a  h o r a  de e l u d i r  l o s  a c o t a m i e n t o s .  Y en 
esa misma d in á m i c a  e n c o n t ra m o s  t a m b ié n  a e s t o s  dos g r a n d e s  
p r o p i e t a r i o s ,  que h a b í a n  a d q u i r i d o  c o n s i d e r a b l e s  e x t e n s i o ­
nes en l a  d e s a m o r t i z a c i ó n  r e l i g i o s a  y que c o n s t i t u í a n  b u e ­
nos e j e m p l o s  de c a p i t a l i s t a s  a g r a r i o s ;  de ese modo, pese  
a l a s  c o n t i n u a s  r e f ¿ j u n c i a s  de o r g a n i s m o s  como l a  R ea l  So­
c i e d a d  Económ ica  de Amigos d e l  P a ís  o l a  S o c ie d a d  V a l e n c i a ­
na de A g r i c u l t u r a  en e l  s e n t i d o  de que e l  a r r o z  c o n s t i t u í a
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una l a c r a  en l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a ,  su c u l t i v o  a t r a j o  
a p e q u e ñ o s  p r o p i e t a r i o s  o a r r e n d a t a r i o s  n e c e s i t a d o s  de o b t e  
n e r  l a  máxima r e n t a b i l i d a d  a c u a l q u i e r  p r e c i o ,  s i e m p r e  que 
e s t e  p r e c i o  no c o n s i s t i e r a  en e le v a d a s  i n v e r s i o n e s ;  a me­
d i a n o s  h a ce n d a d o s  l o c a l e s  con una e x p l o t a c i ó n  d i v e r s i f i c a ­
d a ;  y a l o s  g r a n d e s  t e r r a t e n i e n t e s  a b s e n t i s t a s  a cu y o s  c r i ­
t e r i o s  de b e n e f i c i o  c a p i t a l i s t a  se a ñ a d í a  e l  hecho de no 
v i v i r  de c e r c a  l a s  c o n s e c u e n c ia s  s a n i t a r i a s  de l a s  t i e r r a s  
i n u n d a d a s .  Se d a b a ,  p u e s ,  l a  c i r c u n s t a n c i a  p a r a d ó g i c a  de 
que muchos p r o p i e t a r i o s  r e l a c i o n a d o s  con c í r c u l o s  i l u s t r a ­
d o s ,  se c o n v e r t í a n  en a b i e r t o s  e nem igos  de l a  e x p a n s ió n  a -  
r r o c e r a  s i e n d o ,  a su v e z ,  g r a n d e s  c u l t i v a d o r e s  de e s t e  p r o ­
d u c t o .  Es e l  caso  p a r a d i g m á t i c o  de un p r o p i e t a r i o  de l a  R i ­
b e r a  B a i x a  cu ya s  p a l a b r a s  r e c o g í a  e l  i n g e n i e r o  Bosch O u l i á  
en 1 6 64 :
11 ¿A qué v i e n e  d e d i c a r  t o d a s  n u e s t r a s  t i e r r a s  
a l  c u l t i v o  d e l  a r r o z ?  S in  h u e r t a  no p o d r í a ­
mos p a s a r ,  ¿Como hab íam os  de m a n te n e r  n u e s ­
t r o s  g a na d o s  s i n  e l  m a i z ,  l a  a l f a l f a ,  l a s
z a n a h o r i a s ,  l o s  f o r r a j e s ,  y ,  s o b r e  t o d o , s i n  
l a  pat ja de t r i g o  que es l o  e s e n c i a l ?  ¿Y có ­
mo l o  hab íam os  de p a s a r  s i n  l e ñ a s ,  es d e c i r ,  
s i n  á r b o l e s ,  p u e s t o  que no se c r í a n  en l o s  
a r r o z a l e s ?  S i  se e x t e n d i e s e  c o n s i d e r a b l e m e n ­
t e  e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z ,  ¿ v e n d e r ía m o s  e s t e  
f r u t o  a l  e le v a d o  p r e c i o  que hoy d í a ?  E l  t r i ­
go y e l  m a í z ,  ¿dan s i e m p r e  en l a  R i b e r a  una 
m a la  c o s e c h a  como a lg u n o s  s u p o n e n ? • • • ¿ S a le  
s i e m p r e  b i e n  l a  c o s e c h a  d e l  a r r o z ?  ¿No f a ­
l l a  muy a menudo?”  (3 4 )
E s te  a c e r t a d o  * & * á l i s i s  de l a s  n e c e s i d a d e s  a g r a r i a s  de 
l a  zona y de l a  i n c o n v e n i e n c i a  de e x t e n d e r  e l  a r r o z ,  p a r t í a  
s i n  em b arg o ,  de un p r o p i e t a r i o  de más de 400 .^Q3, de a r r o -
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z a l e s .  E l  d i f í c i l  e q u i l i b r i o  e n t r e  e l  c r i t e r i o  de r e n t a b i ­
l i d a d  i n m e d i a t a  y l a  v i s i ó n  a l a r g o  p l a z o ,  se v e í a  además 
m e d i a t i z a d o  p o r  e l  h e ch o  de q u e ,  d e b id o  a l a s  c o n d i c i o n e s  
e s p e c í f i c a s  de l a  a c t i v i d a d  a r r o c e r a ,  l a  p r e s e r v a c i ó n  d e l  
m o n o p o l i o  d e l  c u l t i v o  -como e l  p r o t e c c i o n i s m o  f r e n t e  a l o s  
a r r o c e s  e x t r a n j e r o s -  e r a  una c o n d i c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  m a n te ­
n e r  a l t a  a q u e l l a  r e n t a b i l i d a d .
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1 1 . 2 .  RENTABILIDAD Y TRANSFORMACION DE CULTIVOS
E n t r e  l o s  años  1850 y 1870 se f r a g u a  e l  cam b io  g e n e r a l  
de c u l t i v o s  que a c a b a r á  con l o s  p r e d o m i n a n t e s  h a s t a  e n t o n c e s  
y a b r i r á  e l  ca m in o  p a r a  e l  a s e n t a m i e n t o  d e f i n i t i v o  d e l  n a r a n ­
j o  en un p r o c e s o  de a u t e n t i c a  e s p e c i a l i z a c i á n  a g r a r i a .  La 
d e c a d e n c i a  de l a  seda  l a  hemos a p u n t a d o  ya  en e l  p u n t o  an ­
t e r i o r ,  a l  c o n s t a t a r  que p a r a  l o s  p r o p i e t a r i o s  c o n s t i t u í a  
un e le m e n t o  p r i m o r d i a l  a l a  h o r a  de d e c i d i r  l a  o r i e n t a c i ó n  
f u t u r a  de sus a c t i v i d a d e s .  En e f e c t o ,  desde  1854 l a s  s u c e ­
s i v a s  p r o d u c c i o n e s  a n u a l e s  de seda  se ven r a d i c a l m e n t e  d i s ­
m i n u i d a s  p o r  l a  e n fe rm e d a d  d e l  g u s a n o .  En l a  zona  de A l z i -  
r a ,  además,  l a s  p l a n t a c i o n e s  de m o r e r a s  se v i e r o n  s e r i a m e n ­
t e  a f e c t a d a s  p o r  a c c i d e n t e s  a t m o s f é r i c o s .  La i m p o s i b i l i d a d  
de r e c u p e r a c i ó n  e r a  p a t e n t e ,  a d i f e r e n c i a  de o t r a s  c r i s i s  
a n t e r i o r e s :  l a  c o m p e t e n c i a  i n t e r n a c i o n a l  i m p e d i r í a  ya a 
l a  s e d e r í a  v a l e n c i a n a  r e c u p e r a r  su e s p l e n d o r  ( 3 5 ) ,  Los años 
s e s e n t a  com enza ron  t a m b ié n  con f u e r t e s  h e la d a s  que a f e c t a ­
r o n  s o b r e  t o d o  a n a r a n j o s  y m o r e r a s ,  p r o d u c i e n d o  i m p o r t a n t e s  
d e t e r i o r o s  en e l  a r b o l a d o .  P a ra  h a c e r n o s  una i d e a  más c la isa  
de c u a l  e r a  e l  a b a n i c o  de o p c i o n e s  que se a b r í a n  a n t e  l o s  
p r o p i e t a r i o s  a l a  h o r a  de c u l t i v a r  sus t i e r r a s ,  r e s u l t a r á  
s i g n i f i c a t i v o  t e n e r  en c u e n t a  . l a  r e n t a b i l i d a d  de l o s  d i ­
v e r s o s  c u l t i v o s .  Po r  t o d o  e l l o  a b o rd a re m o s  en p r i m e r  l u g a r  
un e s t u d i o  en d e t a l l e  de l a . r e n t a b i l i d a d  de cada c u l t i v o ,  
c o n s id e r a n d o  l a  c o m p o s i c i ó n  de l o s  g a s t o s  en cada c a s o ,  y 
comparando  e n t r e  s í  ,Jfos b a la n c e s  de v a r i o s  p u e b l o s  en momen­
t o s  s e p a r a d o s  c r o n o l ó g i c a m e n t e .  D e d ic a re m o s  d e s p u l a n  s e g u n ­
do a p a r t a d o  a l a s  e t a p a s  que f r a n q u e a n  e l  p r o c e s o  de t r a n s -
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f o r m a c i ó n  de c u l t i v o s 9 d e s ta c a n d o  l a  I m p o r t a n c i a  de l a s  d i v e r - *  
s a s  c o y u n t u r a s  p a r a  l o s  r e s u l t a d o s  f i n a l e s *  P o r  ú l t i m o  p a s a ­
rem os  a c a r a c t e r i z a r  e l  p r o c e s o  en s í 9 como p r o g r e s i v a  c l a r i f i  
c a c i ó n  de l a s  m ú l t i p l e s  o p c io n e s  que d u r a n t e  a lg u n o s  años 
p u g n a r o n  p o r  m a t e r i a l i z a r s e  h a s t a  l l e g a r  a l a  e r e c c i ó n  de 
un c u l t i v o  c o n c r e t o  - e l  n a r a n j o -  como c e n t r o  fie l a  o r g a n i z a ­
c i ó n  a g r í c o l a  c o m e r c i a l  de l a  zo n a*
x *  x
La r e n t a b i l i d a d  c o n s t i t u y e ,  s i n  d u d a 9 uno de l o s  i n d i c a ­
d o r e s  más e l o c u e n t e s  d e l  g ra d o  de d e s a r r o l l o  a g r í c o l a ,  a s í  
como de l a  r a c i o n a l i d a d  y m o d e r n i z a c i ó n  de e s t e  d e s a r r o l l o ,  de 
p e n d i e n t e ,  e n t r e  o t r o s  f a c t o r e s ,  d e l  a va n ce  t é c n i c o  de l a  
p r o d u c c i ó n *  En d e t e r m i n a d a s  c o n d i c i o n e s ,  además,  e l  b e n e f i c i o  
se c o n v i e r t e  t a m b i é n  en e l  e le m e n to  d e c i s i v o  a l a  h o r a  de de­
t e r m i n a r  una c o n c r e t a  o r i e n t a c i ó n  a g r a r i a  en base a una s e r i e  
de o p c i o n e s  p r e v i a s *  En e s t e  segundo caso  se da p o r  s u p u e s t o ,  
n a t u r a l m e n t e ,  un e s t a d i o  r e l a t i v a m e n t e  a v a n za d o  de d e s a r r o l l o  
a g r a r i o  y una f u e r t e  i m p r o n t a  de l o s  c r i t e r i o s  c a p i t a l i s t a s  de 
r e n t a b i l i d a d  e c o n ó m ic a *  A d a r  c u e n t a  de cómo ambos h e c h o s  se 
m a n i f i e s t a n  en l a s  e s t r u c t u r a s  a g r a r i a s  c o n c r e t a s  que e s t u d i a ­
mos d e d i c a r e m o s  e l  p r e s e n t e  a p a r t a d o *
En p r i m e r  l u g a r ,  l a  c u e s t i ó n  de l a  i m p o r t a n c i a  de l o s  
b e n e f i c i o s  como d e t e r m i n a n t e s  de l a  o r i e n t a c i ó n  de l a  p r o ­
d u c c i ó n  p l a n t e a  a l g u n o s  p r o b le m a s  b á s i c o s *  Como ha e s c r i ­
t o  :;E* 3 *  N e l l :  " G a n a n c i a  no es s i n ó n i m o  de b e n e f i c i o ;  e l  
c á l c u l o  d e l  b e n e f i c i o  es una fo r m a  e s p e c i a l  de c a l c u l a r  l a
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g a n a n c i a "  ( 3 6 ) .  En e s t r u c t u r a s  a g r a r i a s  t r a d i c i o n a l e s ,  l a  
g a n a n c i a  se v a l o r a  en base a f a c t o r e s  como l a  d u r a c i ó n  e 
i n t e n s i d a d  d e l  e s f u e r z o  y a l  t i e m p o  de t r a b a j o  e m p le a d o ,  pa­
r o  no en base  a l  v a l o r  de l o s  m e d io s  de p r o d u c c i ó n ;  b a j o  r e ­
l a c i o n e s  dé p r o d u c c i ó n  c a p i t a l i s t a s ,  s i n  e m b arg o ,  l a  g a n a n ­
c i a  se r e f i e r e  ya a e s t e  ú l t i m o  f a c t o r  y puede h a b l a r s e  de 
e l l a  en t é r m i n o s  de b e n e f i c i o .  Pe ro  tam poco  b a j o  una a g r i ­
c u l t u r a  c a p i t a l i s t a ,  e x i s t e  una c o n c e p c i ó n  u n í v o c a  de l o s  
c r i t e r i o s  de r e n t a b i l i d a d ;  e l  que l o s  b e n e f i c i o s  se c o n v i e r ­
t a n  en d e t e r m i n a n t e  de l a  o p c i ó n  d e l  a g r i c u l t o r  p o r  unos 
c u l t i v o s  u o t r o s ,  p o r  e j e m p l o ,  depende de a l g u n o s  f a c t o r e s ,  
l o s  c u a l e s  d a rá n  o r i g e n  a l o s  d i v e r s o s  modos de esa d e t e r ­
m i n a c i ó n .  En p r i m e r  l u g a r ,  depende d e l  t i p o  de p r o p i e d a d  
i m p e r a n t e :  l o s  c a p i t a l i s t a s  a g r a r i o s ,  t e r r a t e n i e n t e s  de g r a n  
des e x t e n s i o n e s  y f r e c u e n t e m e n t e  con f u e n t e s  de i n g r e s o  no 
e x c l u s i v a m e n t e  n i  m a y o r i t a r i a m e n t e  a g r a r i a s ,  a c t ú a n  g u ia d o s  
p o r  l o s  c r i t e r i o s  de máxima r e n t a b i l i d a d ;  l a  pequeña  p r o p i e ­
d a d ,  en c a m b io ,  p r e s e n t a  una c i e r t a  r e s i s t e n c i a  a a b a n d o n a r  
d e t e r m i n a d a s  p r o d u c c i o n e s  que a s e g u ra n  una p a r t e  de l a  s u b ­
s i s t e n c i a  de l a  u n id a d  f a m i l i a r  p a r t i c u l a r m e n t e  s i  se p a r ­
t e  de una c i e r t a  d e s c a p i t a l i z a c i ó n  y de e s c a s o s  r e c u r s o s  
p a r a  l a  a d q u i s i c i ó n  de e s t a s  s u b s i s t e n c i a s  en e l  m e r c a d o .
Ni aún en l o s  c a so s  en q ue ,  como en e l  P a ís  V a l e n c i a n o ,  l a  
pequeña p r o p i e d a d  se e n c o n t r a b a  en i g u a l e s  o m e jo r e s  c o n d i ­
c i o n e s  que l a  g r a n  e x p l o t a c i ó n  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a l a  r e n o ­
v a c i ó n  a g r a r i a  ( 3 7 ) ,  e s tá n  a u s e n t e s  a q u e l l a s  r e s i s t e n c i a s :  
véase  l a  l e n t a  i n t r o d u c c i ó n  d e l  n a r a n j o  en l a s  zonas  de h u e r  
t a  o l a  p e r m a n e n c ia  h a s t a  b i e n  e n t r a d o  e l  s i g l o  XX de una 
i m p o r t a n t e  p r o d u c c i ó n  de c e r e a l e s .  También  e l  c a r á c t e r  de
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l o s  c a m b io s  a i n t r o d u c i r  puede p r o v o c a r  d i s t i n t a s  a c t i t u d e s  
e n t r e  g r u p o s  d i s t i n t o s  de c u l t i v a d o r e s :  c u l t i v o s  o t é c n i c a s  
que e x i j a n  f u e r t e s  i n v e r s i o n e s  p u e d e n ,  a p e s a r  de sus  e l e ­
va d o s  b e n e f i c i o s  - , h a c e r  d e s i s t i r  a l a s  capas  más p o b r e s  
d e l  c a m p e s in a d o , q u e  en g a m b io ,  pueden e n c o n t r a r  más r e n t a ­
b l e s  p r o d u c c i o n e s  en l a s  que l a  i n c o r p o r a c i ó n  m a s iv a  de ma­
no de o b r a  r e s u l t e  a l t a m e n t e  p r o d u c t i v a *
E l  P a ís  V a l e n c i a n o  y en e s p e c i a l  l a  zona que e s t u d i a m o s ,  
r e u n í a  h a c i a  l a  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX ,  una s e r i e  de c o n d i c i o ­
nes n e c e s a r i a s  p a r a  p r o v o c a r  ca m b io s  en l a  e s t r u c t u r a  p r o ­
d u c t i v a  de a c u e r d o  con l a s  e x p e c t a t i v a s  de m a yo re s  b e n e f i c i o s .  
O b v ia m e n te ,  a t r a v é s  d e l  t a m i z  d i f e r e n c i a d o r  a l  que a c a b a ­
mos de r e f e r i r n o s .  Se c o n t a b a ,  desde  l u e g o ,  con unas r e l a ­
c i o n e s  de p r o d u c c i ó n  p le n a m e n te  c a p i t a l i s t a s  y con un e l e ­
vado g r a d o  de m e r c a n t i l i z a c i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n ,  p e r o  tam ­
b i é n  con una s e r i e  de f a c t o r e s  d e c i s i v o s  a l a  h o r a  de l l e ­
v a r  a cabo una t r a n s f o r m a c i ó n  p r o f u n d a  y r á p i d a  de l a  a g r i ­
c u l t u r a  ( 3 8 ) :
-  t é c n i c a s  a g r a r i a s  d e p u r a d a s ,  p r o d u c t o  de una c i e r t a  
t r a d i c i ó n  en l a  a g r i c u l t u r a  i n t e n s i v a .  Recordemos que ,  
en A l z i r a ,  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I ,  l o s  c u l t i v o s  de 
r e g a d í o  e ra n  m a y o r i t a r i o s  y l a  p r o d u c c i ó n  e s t a b a ,  en 
buena p a r t e ,  o r i e n t a d a  h a c i a  e l  m e rc a d o .
-  e x i s t í a ,  además,  una i n f r a e s t r u c t u r a  de r e g a d í o  p l e ­
namente  a s e n t a d a  y m i n u c io s a m e n t e  o r g a n i z a d a ,  capaz  
de p o s i b i l i t a r  l a  e x t e n s i ó n  de c u a l q u i e r  c u l t i v o  i n -  
t e n s i v o .
-  se c o n ta b a  t a m b ié n  con  una s e r i e  de c u l t i v o s  p o t e n ­
c i a l m e n t e  c o m e r c i a l i z a d l e s , e s p e ra n d o  t a n  s ó l o  una
604
c o y u n t u r a  p r o p i c i a  en c u a n t o  a c o n d i c i o n e s  de l a  denran- 
da y a a d e c u a c i ó n  de l o s  t r a n s p o r t e s .
Puede d e c i r s e ,  p o r  t a n t o ,  que l a  t r a n s f o r m a c i ó n  a g r a r i a  
que se  v i v e  en e s t a s  décadas  no e r a  s i n o  e l  r e s u l t a d o  de una 
l a r g a  t r a d i c i ó n  en l a  a g r i c u l t u r a  i n t e n s i v a  y c o m e r c i a l :  e r a ,  
p o r  d e c i r l o  de un modo g r á f i c o ,  una a m p l i a  base  t é c n i c a  a 
l a  b ú sq u e d a  de una p r o d u c c i ó n  i d ó n e a ,  y ' e l l o  se r e f l e j a ­
ba muy c l a r a m e n t e  i n c l u s o  a t r a v é s  de l o s  ó r g a n o s  de e x p r e ­
s i ó n  de l a  b u r g u e s í a  a g r a r i a  ( 3 9 ) ,
Por  t o d o  e l l o ,  e l  a n á l i s i s  d e t e n i d o  de l a  p r o d u c t i v i d a d ,  
es d e c i r  , de l o s  i n g r e s o s ,  g a s t o s  y b e n e f i c i o s  de l a s  d i s ­
t i n t a s  p r o d u c c i o n e s ,  en l a  zona que nos o c u p a ,  c reemos que 
puede a p o r t a r  p r i m o r d i a l e s  e le m e n to s  de j u i c i o  p a r a  una com­
p r e n s i ó n  d e l  p r o c e s o  de t r a n s f o r m a c i o n e s  a g r a r i a s  que hemos 
d e l i m i t a d o .  M e t o d o l ó g i c a m e n t e ,  con tam os  con e s c a s o s  p r e c e ­
d e n t e s  en e s t e  t i p o  de a n á l i s i s  p o r  l o  que r e s p e c t a  a l a  
a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a  ( 4 ü ) ,  l o  c u a l  no d e j a r á  de t e n e r  c o n ­
s e c u e n c i a s  n e g a t i v a s  p a r a  n u e s t r o  i n t e n t o ,  p r e s a  a s í  de c i e r ­
t a  i m p r o v i s a c i ó n .  La i m p o r t a n c i a  de l a  c u e s t i ó n ,  s i n  em bar ­
g o ,  nos i m p u l s a  a s e g u i r  a d e l a n t e ,
A) La r e n t a b i l i d a d .
En e l  c u a d r o  56 hemos r e p r e s e n t a d o  e l  ba ­
l a n c e  de i n g r e s o s  y g a s t o s  de d i s t i n t a s  p r o d u c c i o n e s  a g r a r i a s  
- l a s  más r e p r e s e n t a t i v a s  de l a  z o n a -  en v a r i o s  l u g a r e s  de 
l a  R i b e r a  A l t a  y en un i n t e r v a l o  de t i e m p o  que va de 1852 
a 1 8 8 8 ,  Pese a l a s  f l u c t u a c i o n e s  t í p i c a s  de l a s  d i f e r e n c i a s  
g e o g r á f i c a s  y c r o n o l ó g i c a s  y d e l  t i p o  de d o c u m e n ta c ió n  em­
p l e a d o ,  pueden e n c o n t r a r s e  una buena s e r i e  de c o n s t a n t e s  




Cuadro 56 t Rentabilidad da diversos cultivos (en pts. por hanegada)
Eafelguaraf 1852 Alzira 1860 Algemesi 1888
(x ) ( I I ) (III) ( i ) (II) (III) (I) (II) (III)
Arroz 57'75 41' 5 16 25 83'5 60'5 23 93 81 12
Cereales ) í 54'5 34 20'5 78 58 20
117'25 11 '5 5 '75 \
Moreras v J 1 34 20 5 13 5 48 40 8
| ^
Naranjos huerta ) f 95 64 31
128 21' 75 6 25 1
H " noria ) l 89'5 58'75 30'75 116 82 34
Frutales huerta - - - - - - 88 63 25
Hortalizas - - - - - - 116 83 33
Cacahuet - - - - - - 52 42 10
Algarrobos 14'75 9'75 5 14 10'25 3'75 21 13 8
Olivos 21'25 16'25 5 16'75 11 5'75 24 17 7
Viña 11' 25 8' 25 3 35'25 27v5 7 '75 77 63 14
(i) Ingresos* (il) Gastos de cultivo* (ill) Beneficios.
FUENTEt A.M.Rafelguaraf, "Demostración de produotoa y gastos, 1852", A.M.A., leg. 362, "Car­
tilla de produotos y gastos", op. cit. A.M.Algemesí, leg. "Agricultura.Varios". 
Elaboración propia.
S i  e x c e p tu a m o s  e l  caso de R a f e l g u a r a f ,  donde l a  b a j a  
c a l i d a d  d e l  s u e l o  p r o p o r c i o n a b a ,  como v e r e m o s ,  e s c a s o s  r e n ­
d i m i e n t o s ,  a p a r e c e  c l a r a m e n t e  que l o s  m a yo re s  i n g r e s o s  l o s  
p r o p o r c i o n a b a  e l  n a r a n j o ,  y ,  p a r t i c u l a r m e n t e ,  e l  de r i e g o  
e le v a d o  c u l t i v a d o  en s u e l o s  r e c i e n  a r r a n c a d o s  a l  s e c a n o , L o s  
c e r e a l e s  p r o d u c e n ,  a s í  m ismo, a l t o s  i n g r e s o s  y en e l  a r r o z  
queda r e f l e j a d o  e l  d e s c e n s o  n o t a b l e  de l o s  mismos en l a  de­
cada  de l o s  8 0 ,  Cuando a p a r e c e n ,  vemos que l a s  h o r t a l i z a s  
se s i t ú a n  a l  n i v e l  máx imo de i n g r e s o s ,  m i e n t r a s  que l a s  
m o r e r a s  t i e n e n  ya una r e n t a b i l i d a d  m a r g i n a l  y c u l t i v o s  como 
e l  c a c a h u e t e  m a n t i e n e n  b a jo s  i n g r e s o s  que no i m p e d i r á n  su 
c o n s i d e r a b l e  e x p a n s i ó n  p o r  a l g u n a s  zonas  como, p o r  e j e m p l o ,  
l a  de A l g e m e s í .  No e x i s t e ,  p o r  t a n t o ,  un p r e d o m i n i o  a b s o l u ­
t o  de un s á l o  c u l t i v o  s i n o  q u e ,  en c u a l q u i e r a  de l o s  c a s o s  
r e f e r i d o s ,  se da un a b a n i c o  de t r e s  o c u a t r o  p r o d u c c i o n e s ,  
con e l e v a d o s  i n g r e s o s ,  y cuya p e rm a n e n c ia  s i m u l t á n e a  en urea 
misma zona  d u r a n t e  muchas d é cadas  e s t á  p le n a m e n te  j u s t i f i c a ­
d a ;  en f u n c i ó n  de l a s  c o y u n t u r a s  y de l o s  c a r a c t e r e s  e s p e c í ­
f i c o s  de l a  e x p l o t a c i ó n  a g r a r i a ,  se d a r á  e l  p r e d o m i n i o  de 
una u o t r a ,  p e ro  l a  d e f i n i t i v a  e s p e c i a l i z a c i o n  s e r á  un p r o ­
ceso  más a l a r g o  p l a z o .  N úc le o  o r i g i n a r i o  de l a s  p l a n t a c i o ­
nes n a r a n j e r a s ,  en l a  zona de C a r c a i x e n t - A l z i r a ,  Ja i n v e r s i ó n  
de l o s  p r o p i e t a r i o s  se d i r i g i ó  t a n t o  como a l  a r r o z  a l a  
t r a n s f o r m a c i ó n  d e l  s e ca n o  en n a r a n j a l e s  d u r a n t e  l a  p r i m e r a  
m i t a d  d e l  s i g l o ,  Y e l l o  a p e s a r  de q u e ,  aún con l a  s e n s i b l e  
d i f e r e n c i a  de i n g r e s o s  e n t r e  n a r a n j o  y a r r o z ,  una p l a n t a c i ó n  
de a r r o z a l  producíá f^cTesde e l  mismo año de su c o n s t i t u c i ó n ,  
m i e n t r a s  l a s  de n a r a n j o s  e x i g í a n  Un p e r í o d o  m e d io  de 10 años 
en que l a  p r o d u c c i ó n  e r a  n u l a  o m ín im a  y ,  en c a m b io ,  e x i g í a
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c u a n t i o s o s  g a s t o s  de c u l t i v o ;  en e s t e  s e n t i d o ,  e l  a r r o z  se ­
r í a  p r e f e r i d o  p o r  a q u e l l o s  p r o p i e t a r i o s  o c u l t i v a d o r e s  con 
menos r e c u r s o s ,  i n c a p a c e s  de m a n te n e r  una e x p l o t a c i ó n  d e f i ­
c i t a r i a  d u r a n t e  t o d o  ese t i e m p o .  Por  l o  que r e s p e c t a  a l  se ­
c a n o ,  vemos s i e m p r e  que l o s  i n g r e s o s  son de 4 a 6 v e c e s  i n ­
f e r i o r e s :  U n ic a m e n te  l a  v i ñ a  puede p r o p o r c i o n a r  b e n e f i c i o s  
que se a c e r c a n  en a l g u n a  m e d id a  a l o s  d e l  r e g a d í o ,
B) Los i n g r e s o s  a g r í c o l a s .
Complemento  n e c e s a r i o  de l a  t a b l a  s ó b r e l a  r e n t a b i l i d a d  
l o s  d i s t i n t o s  c u l t i v o s ,  es l a  c u e s t i ó n  de l o s  I n g r e s o s  
como e le m e n to  c o n s t i t u t i v o  e s e n c i a l  de l a  p r o d u c c i ó n .  Para  
a b o r d a r l a  i n c l u i m o s  l o s  c u a d r o s  5 7 , 5 8 , 5 9  y 60, que  r e q u i e r e n  
- s i n  e m b a rg o -  dos p r e c i s i o n e s  m e t o d o l ó g i c a s  p r e v i a s :
-  l a  u t i l i d a d  de l o s  c u a d r o s  s ó l o  a d q u i e r e  p l e n i t u d  s i  
se c o n te m p la  a e f e c t o s  r e l a t i v o s ,  es d e c i r ,  de c a r a  
a l a  c o m p a r a c ió n  de unos con o t r o s .  Los v a l o r e s  ab­
s o l u t o s  r e s u l t a n  de i n t e r p r e t a c i ó n  más p r o b l e m á t i c a  
v i s t o  que l a s  s u p u e s t a s  i n f r a v a l o r a c i o n  de l a  p r o ­
d u c c i ó n  y s o b r e v a l o r a c i ó n  de l o s  g a s t o s  en e l  documen 
t o  o r i g i n a l ,  cabe  s u p o n e r l a s  i n c i d i e n d o  de modo homo­
géneo en t o d o s  l o s  c u l t i v o s ; d e  h e c h o ,  en l a s  r e s p u e s -  
t a s q u e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  da a l  p r i m e r  p r o y e c t o  de re n  
d i m i e n t o s  p r e s e n t a d o  p o r  l o s  A y u n t a m i e n t o s ,  se s u e le n  
a p l i c a r  c o r r e c c i o n e s  en t o d o s  l o s  c u l t i v o s  de r e g a d í o  
escapando  a e l j . a s  t a n  s ó l o  l o s  de s e c a n o ,
-  E x i s t e ,  ademas*7 una r a z ó n  f u n d a m e n t a l  p a ra  l a  i n c l u ­
s i ó n  de v a r i o s  c u a d ro s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l u g a r e s  y 
épocas  d i s t i n t a s :  dado q u e ,  en l a s  C a r t i l l a s  de E v a -
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l u a c i á n ,  l o s  d i s t i n t o s  c o n c e p t o s  se c o n s ig n a n  de mane­
r a  muy d i v / e r s a  ( e x i s t e n ,  p o r  e j e m p l o ,  muchas f o rm a s  
de d a r  c u e n t a  de l o s  r e n d i m i e n t o s  de l o s  c e r e a l e s ,  de­
p e n d i e n d o ,  s o b r e  t o d o ,  de l a s  r o t a c i o n e s  i m p e r a n t e s  
en cada momento ,  l a s  c u a l e s ,  además, pueden c a m b ia r  
a n u a lm e n t e  en f u n c i á n  de m u l t i t u d  de f a c t o r e s ,  s i e n d o  
t a m b i é n  d i s t i n t a s  según l o s  l u g a r e s ,  l a s  c a r a c t e r í s t i ­
cas  d e l  s u e l o ,  e t c . ' ) »  hemos c o n s i d e r a d o  que e l  co n te m ­
p l a r  un mayor  número de c a s o s ,  l e j o s  de r e s u l t a r  r e i ­
t e r a t i v o ,  nos l l e v a r í a  a c o n c l u s i o n e s  mas g e n e r a l i z a -  
b l e s .  Además, l o s  r e n d i m i e n t o s  de un mismo campo pue ­
den v a r i a r  n o t a b le m e n t e  de un año a o t r o  en f u n c i ó n ,  
s o b r e  t o d o ,  de l o s  a c c i d e n t e s  m e t e o r o l ó g i c o s .
(C u a d ro s  5 7 , 5 8 , 5 9  y 60 )
Con t o d a s  l a s  r e s e r v a s  d e r i v a d a s  de l a  c o m p a r a c ió n  e n t r e  
l u g a r e s  d i f e r e n t e s  y a l a s  que ya nos hemos r e f e r i d o ,  puede 
s e ñ a l a r s e  e n t r e  1852 y 1888 una i n v e r s i ó n  a b s o l u t a  de l o s  
i n g r e s o s  - p o r  c u l t i v o s .  S i  p a r a  e l  caso de R a f e l g u a r a f  
tenemos que l o s  i n g r e s o s  más e le v a d o s  c o r r e s p o n d e n  a l  
a r r o z ,  muy p o r  enc im a  de l o s  demás c u l t i v o s ,  en l a  década  
de l o s  8 0 ,  en A l g e m e s í ,  e s t e  p r i m e r  p u e s t o  l o  ocupa  ya e l  
n a r a n j o .  C i e r t a m e n t e ,  en e s t a  d i f e r e n c i a  j u e g a  un p a p e l  
f u n d a m e n t a l  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  a g r a r i a s  de l a  zona de Ra­
f e l g u a r a f ,  a l a s  que más a d e l a n t e  nos r e f e r i r e m o s ,  p e r o  
p o r  e n c im a  de e l l o ,  as i n n e g a b l e  l a  t e n d e n c i a  en a q u e l  se n ­
t i d o :  en l o s  dos c a so s  i n t e r m e d i o s ,  A l z i r a  en 1860 y 1 8 8 1 ,  




Cuadro 57» Ingresos por cultivos* Rafelguaraf , 1852 (en pts* por hg*)
Cultivos Producción 
por Hg*(1)







Naranjos 22 0'87 19 '1^ 10 29 '1*1 29 '1^
Cereales 5 3 15 2 17 )
Moreras 8 1 8 o'5 8 '5
| 25 '50
Arroz j 15'25 3 '75 57'18 0'75 57 '93 57 '93
SECANO;
Frutales 3'55 0'75 2 '6 6 - 2 ' 6 6 2 ' 6 6
Viña 1 ' 6 9 1 1 '69 0 ' 19 1 ' 8 8 1 ' 8 8
Algarrobos 3 0 '75 2 ' 2 5 0 O 2 '^5 2'í»5
Olivos 0'30 10 3 0 ' 3 3 3 '33 3 '3 3
(1) La producción está expresada en; Arrobas (nafanlas, frutas, algarrobas y 
aceita); Barchlllas (cereales, arroz); Cántaros (vino)«Los precios se refie­
ren a Miada una de estas unidades*
(2) Los otros productos tanto para el presente cuadro como para los siguientes 
son; salvado (en arroz); paja (en cereales y arroz); leña (en moreras, alga­
rrobos y olivos); alquiler habitad on huerto (en los huertos de naranjos); 
pellorfa y cabos (en maíz); hojarasca para forraje (en caoahuet); orujo (en 
olivo y viña); desperdicios para abono (en las hortalizas)*
Fuente; A*M.Rafelguaraf, "Demostración de productos y gastos, 1852". Elaboración 
propia*
Cuadro 58* Ingresos por cultivos. Alzira¿l860 (en pts. por henegada)
Producción 
por Hg.(1)










noria 111 *66 0 '75 83 "75 5'83 89'58 8 9 '58
Trigo 8 *66 3 ' 6 6 31 "70 2 *66 34 "36
Maíz J 9'33
ce* 17'16 3 '08 20*24
l 5*1 ' 6 0
f *
Arroz 16*66 4* 9k 82 ' 3 0 1 *20 83'50 83'50
Moreras 4o 0 '75 30 4 3*1 3*1
SECANO!
Trigo 7 '50 3 '66 27 '45 0 *2 5 27 *70 2 7 '70
Maíz 7
¿t00% 12 ' 8 8 1 '75 1*»*63 14*63
Cacahuet 6 1 ' 5 0 9 3'75 12*75 12*75
Viña 34 1 3*i 1 *25 35'25 35'25
Algarrobos 12 '33 1 12 '33 1 *66 1*1 14
Olivos 1 '25 13 "08 16*35 0 *6 6 17 '01 17 '01
Moreras y frutal. 20 0 '75 15 1 *25 16*25 16*25
W
Mfi>O*01
(1) La producción está expresada en! arrobas (baranjos, morera, vino, algarrobas y aceite)} 
barchillas (trigo, maíz, arroz y cacahuete I»0® precios se refieren a estas unidades,
(2) Los otros productos! véase cuadro 57
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Cuadro 59. Ingresos por cultivos. Alzira 1881 (en pts. por hanegada )
Producción 










Naranjos noria 99 1 '2 5 123 "75 . 123 '75 123 '75
Naranjos 3ft clase 40 1 "25 50 50 100 100
Cereales 10'66 3'75 40 2 "50 42 "50
Maíz )* 12 2 24 0 "83 2k "83
{ 67'33
Arroz 27 3'12 84 "24 - 84 "24 84 "24
SECANO*
Viña 11 '66 1 '75 20 "40 1 "58 21 '98 21 '98
Cereales 5 '66 3 '75 21 "22 - 21 "22 21 "22
Algarrobos 8 1 '25 10 o"5 o 10 "5 0 10'50
Olivos 1 "08 10 10 "80 0 "58 11 '38 11 '38
(1) La producción esta expresada en* arrobas (naranjas, vino, algarrobas y aceite)j bar- 
chillas (cereales, maíz y arroz). Los precios se refieren a cada una de estas unidades.
(2) Los otros productos! vóase el cuadro 57* La cantidad reflejada para los naranjos de 
3* clase corresponde a hortalizas asociadas.




Cuadro 60. Ingresos por cultivos. Algemesí 1888 (en pts. por hanegada)
Producción 
por hg.(1)









Naranjos huerta 880 ' 5 0 0'10 88 ' 0 5 7'83 95'88 95'88
" " huerto 1 0 7 7'75 M 107'77 8'75 1 1 6 '5 2 1 1 6 '5 2
Frutales huprta 750 0'07 52'5 35'60 88 '10 88 '10
Hortalizas/legum­
bres diversa diverso 115 '75 1 '13 116 '88 116 '88
Cereales 1 '75 28'09 1*9 '15 7 56 '15 )
Maíz 1 '83 11'1* 20'38 2'27 2 2 '6 5
l 78'80
Arroz 2 0 9 '6 6 o '1*3 90 '1 5 3'04 93 '19 93 '19
Cacahuet 3'38 11 '83 39'98 12 '22 5 2 '2 0 5 2 '2 0
Cacahuet huerto ** '16 11 '83 1*9 '21 1 6 '6 6 65'87 65'87
Moreras 791'66 0 ' 0 6 1*7 '¿*9 . 1 '08 1*8 ' 8 7 48 ' 87
SECANO!
Viña 326'08 0 '23 7** '99 2'29 77 '28 77'28













Olivos 16 ' 1 3 1 'bb 23 ' 2 3 Zb ' 6 8 2b '68
(1) La producción está expresada ent kilogramos (frutales, naranjos, hortalizas, arroz, 
morera y algarrobos)) hectolitros (cereales, maíz, cacahuet)) litros (vino, aceite) 
Los precios se refieren a oada una de estas unidades*
(2 ) Los otros productost véase cuadro 57
Puente* A*M.Algemesí, leg. "Agricultura.Varios”. Elaboración propia*
a r r o z  en c o n t r a s t e  con e l  auge i m p o r t a n t e  que e x p e r im e n t a n  l o s  
d e l  n a r a n j o .  Veamos l o s  d i s t i n t o s  v a l o r e s  r e s u m id o s  en e l  s i ­
g u i e n t e  c u a d r o :
C uadro  6 1 .  E v o l u c i ó n  de l o s  i n g r e s o s  p o r  c u l t i v o s
1652 1860 1681 1888
N a r a n jo
C e r e a l e s
f l o r e r a s
A r r o z
1 9 '  1A 
15 
8
5 7 '  18
8 3 '  75 
3 1 '  70 
30
8 2 '  30
1 2 3 '7 5  
40
8 4 '2 4
1 0 7 '7 7  
4 9 '  15 
4 7 '  49 
90 '  15
f u e n t e :  c u a d r o s  5 7 , 5 8 , 5 9  y 6 0 .
S in  duda ,  e l l o  e s t á  r e l a c i o n a d o  con una mayor e s t a b i ­
l i d a d  de l o s  p r e c i o s  de m ercado  de l a  n a r a n j a  - a  p e sa r  de que 
t a m b ié n  en l o s  años 80 se p ro d u c e  una b a ja  i m p o r t a n t e -  en con­
t r a s t e  con l a  c a íd a  v e r t i g i n o s a  que l o s  d e l  a r r o z  r e g i s t r a n  en 
esa misma d e c a d a .  P e r o ,  s o b r e  t o d o ,  nos p a re c e  e v i d e n t e  q u e ,  se ­
gún l o s  r e s u l t a d o s  d e l  c u a d r o  5 6 ,  e l  aumento de l o s  g a s t o s  de 
c u l t i v o  d e l  n a r a n j o  a p e s a r  de s e r  n o t a b l e s ,  c o n t i n u a  r e p r e s e n ­
ta n d o  v a l o r e s  i n f e r i o r e s  a l o s  d e l  a r r o z ,  p e ro  a d e m á s , e l  aumento  d e l  
a l o r  de ^ p r o d u c c i ó n  que acompaña a esa i n v e r s i ó n  c r e c i e n t e  r e ­
s u l t a  muy c o n s i d e r a b l e  en e l  caso d e l  n a r a n j o ,  m i e n t r a s  que se 
da un c i e r t o  e s t a n c a m i e n t o  en e l  d e l  a r r o z ,  c u l t i v o  que p a r e c e  
habe r  a l c a n z a d o  l o s  l í m i t e s  de su r e n t a b i l i d a d .
Es i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  t a m b ié n  l a  n o t a b l e  d i f e r e n c i a  
de r e n d i m i e n t o s  e n t r e  l o s  dos s i s t e m a s  d i f e r e n t e s  de c u l t i v o  
d e l  n a r a n j o .  En t o d o s  l o s  c a s o s ,  l a s  e x p l o t a c i o n e s  en h u e r ­
t o s ,  re g a d a s  con aguas s u b t e r r á n e a s ,  s i t u a d a s  h a b i t u a l m e n t e  
en p ie d e m o n te s  f u e r a  de l a s  h u e r t a s  de l a  l l a n u r a ,  dan una ma­
y o r  p r o d u c c i ó n  que l a s  r e a l i z a d a s  en l a s  h u e r t a s ,  s i e n -
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do l a  d i f e r e n c i a  s u p e r i o r  a l  100$  en e l  caso  de A l z i r a  en 
1881 .  Ya nos hemos r e f e r i d o  a l  hecho de que l a  p r i m e r a  e x ­
p a n s i ó n  d e l  n a r a n j o  se l l e \ / ó  a cabo en t i e r r a s  de s e c a n o ,  
h a b i t u a l m e n t e  i m p r o d u c t i v a s  p a r a  c u a l q u i e r  o t r o  c u l t i v o  y 
que m e d i a n t e  p e r f o r a c i ó n  de po zos  e i n s t a l a c i ó n  de n o r i a s  
p a ra  e x t r a c c i ó n  d e l  a g u a ,  f u e r o n  c o n v e r t i d a s  en r e g a d í o .
T a l  p a r t i c u l a r i d a d  t i e n e  úna i m p o r t a n c i a  p r i m o r d i a l  a l a  
h o ra  de v a l o r a r  l a  a p o r t a c i ó n  d e l  n a r a n j o  a l a  p r o d u c t i v i ­
dad g l o b a l  de l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a :  a l  no d e t r a e r  p a r ­
t e  a l g u n a ,  en un p r i m e r  momento, de l a s  t i e r r a s  más p r o d u c ­
t i v a s  de h u e r t a ,  s i n o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  p o n e r  en c u l t i v o  
á r e a s  d e d i c a d a s  h a s t a  e n to n c e s  a p r o d u c t o s  de secano  o y e r ­
mas, e l  n a r a n j o  aum en tó  c o n s i d e r a b l e m e n t e  a q u e l l a  p r o d u c ­
t i v i d a d  y puede c o n s i d e r a r s e  j u s t a m e n t e  como e l  más ó p t im o  
a p r o v e c h a m ie n t o  de l o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  ( 4 1 ) .  Ya Cava-  
n i l l é s  h a b í a  dado c u e n t a  de e s t e  hecho r e s a l t a n d o  l a  a p o r t a  
c i ó n  d e l  mismo a l  p r o g r e s o  a g r í c o l a :  11. . .  con v i r t i e r o n  l o s  
e r i a l e s  en bo squ e s  de n a r a n j o s . . . 11 ( 4 2 ) ;  y s e ñ a la n d o  tam ­
b i é n  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  que f u e  n e c e s a r i o  i n t r o d u c i r  pa­
ra  l a  i m p l a n t a c i ó n  de l a s  e x p l o t a c i o n e s  n a r a n j e r a s .  P e r o ,  
además de t o d o  e l l o ,  l o  c i e r t o  es que l o s  t i p o s  de s u e l o s  
más adecuados  p a ra  e l  c u l t i v o  s o n ,  p r e c i s a m e n t e ,  l o s  a r e ­
n o s o s ,  a q u e l l o s  que r e s u l t a n  i n a d e c u a d o s  p a r a  l a  m a y o r í a  
de c u l t i v o s :  de ese modo, se p r o d u c e  en l a  p r á c t i c a  d e l  c u l  
t i v o ,  j n a  d i f e r e n c i a  s u s t a n c i a l  e n t r e  l o s  r e n d i m i e n t o s  de 
l a s  e x p l o t a c i o n e s  de h u e r t o  y l a s  de h u e r t a  ( 4 3 ) .  Puede d e -  
c i r s e ,  p o r  t a n t o ,  qtner l a  p r i m i t i v a  e x p a n s ió n  n a r a n j e r a  que 
a r r a n c a  de f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I  no s ó l o  s i g n i f i c ó  un a -  
p o r t e  n e to  a l a  p r o d u c t i v i d a d  a g r a r i a  de l a  zona s i n o  que ,
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además, su p uso  una p e r f e c t a  a d e c u a c i ó n  a l a s  c o n d i c i o n e s  
t é c n i c a s  de l o s  s u e l o s ;  se p r o d u j o  a l l í  donde e s t o s  e ra n  
l o s  más a d e c u a d o s :  zona de \Ji l e l l a  c o m p re n d id a  e n t r e  A l z i -  
r a  y C a r c a i x e n t ,  e x p a n d ié n d o s e  p o s t e r i o r m e n t e  p o r  l a s  e s t r i ­
b a c io n e s  m o n ta ñ o s a s  y l o s  v / a l l e s  i n t e r i o r e s  de i a  S i e r r a  de 
l e a  A g u l l e s . E l  n a r a n j o ,  en suma, s i g n i f i c ó  un cambio  s u s ­
t a n c i a l  en l a s  e s t r u c t u r a s  a g r a r i a s  a l  v a l o r i z a r  t i e r r a s  
que h a s t a  e n to n c e s  e ra n  c a s i  m a r g i n a l e s  y a l t e r a r  a s í  l o s  
t r a d i c i o n a l e s  p a r á m e t r o s  de r e n t a b i l i d a d  a g r a r i a  basados  
en e l  c u l t i v o  i n t e n s i v o  de l a s  h u e r t a s ;  l a  e s p e c u l a c i ó n
con l a  t i e r r a  se c o n v e r t i r í a ,  con e l l o ,  en una buena f u e n t e
de b e n e f i c i o s :
" • • • l a  í n d o l e  misma d e l  c u l t i v o  ha p r o d u c i d o  
en a lg u n a s  l o c a l i d a d e s  una t r a n s f o r m a c i ó n  e -  
co n óm ica  d ig n a  de a t e n c i ó n .  P a r e c í a  n a t u r a l  
que l o s  m e jo r e s  p l a n t i o s • • • se d i e r a n  en l a s  
t i e r r a s  de f o n d o ,  f é r t i l e s  y c a r a c t e r i z a d a s
p o r  su g r a n  p r o d u c t i v i d a d ,  y aue fu e s e  en
cambio  p r e c a r i o  su c u l t i v o  en t i e r r a s  ende­
b l e s  y de poca c o n s i s t e n c i a ;  l e j o s  de s e r  
a s í ,  en l a s  l o c a l i d a d e s  a que hacemos r e f e ­
r e n c i a ,  l o s  h u e r t o s  más p r ó s p e r o s  y de ve g e ­
t a c i ó n  más e x u b e r a n t e  se o f r e c e n  p r e c i s a m e n ­
t e  en l a s  t i e r r a s  de i n f e r i o r  c a l i d a d ,  de 
s u e r t e  que en v a l o r  no s ó l o  ha c a m b ia d o ,  s i ­
no que ha s u p e ra d o  a l  de l a s  t i e r r a s  c l a s i ­
f i c a d a s  de p r i m e r a ;  dd a q u í  que t e r r e n o s  que - 
se a d q u i r i e r o n  p o r  un p r e c i o  í n f i m o  se c o t i ­
cen a c t u a l m e n t e  a 9 . 0 0 0  y 1 0 .0 0 0  p t s .  l a  h e c ­
t á r e a "  (4 4 )  •
S in  d u da ,  l a  p r o p i a  e x p e r i m e n t a c i ó n  de l o s  p r o p i e t a r i o s  
y c u l t i v a d o r e s  s u p l i ó  de modo e f e c t i v o  l o  que en l o s  s i g l o s  
p o s t e r i o r e s  l l e v a r í a n  a cabo l o s  s e r v i c i o s  a g ro n ó m ic o s  y 
e l  r e s u l t a d o  f u e  e l  que r e f l e j a n  l o s  c u a d r o s ,  e s p e c i a l m e n t e
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e l  59 y e l  6 0 :  una p r o d u c c i ó n  p o r  u n id a d  de s u p e r f i c i e  
mucho más e l e v a d o s  en e l  caso  de l o s  n a r a n j o s  de h u e r t o .
S i n  e m b a rg o ,  e s t a  s u p e r i o r i d a d  de l a  p r o d u c c i ó n  no se 
r e f l e j a  en i g u a l  m e d id a  dn l o s  i n g r e s o s  n e t o s  o b t e n i d o s  p o r  
l a  e x p l o t a c i ó n :  s i  a q u e l l a  es un 2 2 ' 1 0  % más e le v a d a  en 
l o s  h u e r t o s  - p a r a  e l  caso  de A lg e m e s í  en 1 8 8 8 -  e s t o s  l o  son 
t a n  s ó l o  en un 9 ' 6 7  %; l o s  g a s t o s  de c u l t i v o  j u e g a n  a q u í  
un p a p e l  f u n d a m e n t a l :  e l  r i e g o  p o r  agua e le v a d a  supone  un 
v o lu m e n  de i n v e r s i ó n  muy s u p e r i o r  a l  que e x i g e  e l  r i e g o  de 
a c e q u i a  ya c o n s t i t u i d o  y que h a b i t u a l m e n t e  se c u b re  con un 
s i m p l e  y r e d u c i d o  c a n o n .  Los g a s t o s  de m a n t e n i m i e n t o  de 
l a s  i n s t a l a c i o n e s  de r i e g o ,  l a s  l a b o r e s  que i m p l i c a  e l  c u l ­
t i v o  de t i e r r a s  a r r a n c a d a s  a l  secano  o a l  m o n te ,  son f a c ­
t o r e s  a d i c i o n a l e s  que e n c a re c e n  l a  e x p l o t a c i ó n  de l o s  h u e r ­
t o s  y r e d u c e n  l a  i m p o r t a n t e  s u o e r i o r i d a d  i n i c i a l  de l o s  i n g r e ­
sos  d e l . c u l t i v o .  De ese modo, s i  e l  p r i m e r  i m p u l s o  de l a  
e x p a n s i ó n  n a r a n j e r a  en e s t a s  zonas  c o n t ó  con t o d a s  l a s  v e n ­
t a j a s  qud r e l a c i o n a m o s  más a t r á s ,  en un segundo  momento ,  
l a s  p l a n t a c i o n e s  de n a r a n j o s  en l a s  h u e r t a s  - d o n d e  ya l o s  
pequeños  y m e d ia n o s  p r o p i e t a r i o s  y a r r e n d a t a r i o s  t e n í a n  una 
mayor  p r e s e n c i a -  se v e r í a n  b e n e f i c i a d a s  p o r  esa menor  i n v e r ­
s i ó n  que r e s a r c i r í a  de l o s  m enores  b e n e f i c i o s .
V o l v i e n d o  a l a  i n t e r p r e t a c i ó n  de l o s  d a t o s  v e r t i d o s  
en l o s  c u a t r o  c u a d r o s  a n t e r i o r e s ,  nos e n c o n t ra m o s  con o t r o s  
dos c u l t i v o s  de r e g a d í o  cuya  r e n t a b i l i d a d ,  s i e n d o  e l e v a d a  
en r e l a c i ó n  con e l  s e c a n o ,  quedaba muy p o r  d e b a jo  de l a  de 
n a r a n j o s  y a r r o z a l e s .  Se t r a t a  de c e r e a l e s  y m o r e r a s  q u e ,  
h a b i t u a l m e n t e ,  se c u l t i v a b a n  a s o c ia d o s  en una misma e x p l o t a -
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c i o n .  P o r  l o  que r e s p e c t a  a l o s  p r i m e r o s ,  hemos v i s t o  ya 
en e l  c a p i t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e  cómo l o s  r e g a d í o s  v a l e n c i a ­
nos  p r o p o r c i o n a b a n  una  r e n t a b i l i d a d  c o n s i d e r a b l e m e n t e  más 
e l e v a d a  que en e l  r e s t o  d e l  E s t a d o ,  i n c l u i d o s ,  p o r  s u p u e s ­
t o ,  l a s  g r a n d e s  z o n a s  p r o d u c t o r a s .  Vimos t a m b iá n  que esa 
r e n t a b i l i d a d  se j u s t i f i c a b a  , s o b r e  t o d o ,  en base a l  e l e ­
vado  p r e c i o  d e l  p r o d u c t o  y que e s ta b a  f u e r t e m e n t e  d e t e r m i ­
nada  p o r  unos g a s t o s  de c u l t i v o  ta m b ié n  mucho más e l e v a ­
d o s .  Las r a z o n e s  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  de l a  s u p e r f i c i e  ce ­
r e a l  e r a n ,  p o r  t a n t o ,  c o m p le j a s  y no d e p e n d e r í a n  e x c l u s i v a ­
mente  de l o s  r e n d i m i e n t o s  a l t o s .  En l o s  ca so s  que nos o c u ­
pan vemos que e l  c e r e a l  es s i e m p r e  más r e n t a b l e  que l a s  
m o r e r a s  e i n c l u s o ,  en a lg u n o s  c a s o s ,  que o t r o s  c u l t i v o s  de 
g ra n  d i f u s i ó n  c o m e r c i a l  como e l  c a c a h u e te  en A l g e m e s í .  Por  
su p a r t e ,  l a  m o r e r a ,  puede c o n s i d e r a r s e  a p a r t i r  de l a s  d é ­
cadas de l o s  5 0 / 6 0  como un c u l t i v o  m a r g i n a l  que ha p e r d i d o  
t o d a  su u t i l i d a d  con l a  c r i s i s  de l a  a c t i v i d a d  s e d e r a .  En 
c i r c u n s t a n c i a s  de p l e n a  r e a l i z a c i ó n  c o m e r c i a l  de l a  p r o d u c ­
c i ó n ,  l o s  i n g r e s o s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  l a  m o r e r a  e ra n  muy 
s e m e ja n te s  a l o s  de l o s  c e r e a l e s .  En l a  o r g a n i z a c i ó n  a g r a ­
r i a  de l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  XIX y en e l  X V I I I ,  l a  mo­
r e r a  p a r e c e  que c u m p l í a  un p a p e l  f u n d a m e n t a l  en l a  r e n t a b i ­
l i d a d  g e n e r a l  de l a  p r o p i e d a d  c a m p e s in a :
"Con e l  p o d e r o s o  a u x i l i o  de l a  h o j a  de l a  
m o r e r a ,  e l  l a b r a d o r  p o d í a  c u l t i v a r  con 
d esahogo  l a s  h u e r t a s "  (4 5 )
4-
& \ m m\
En esa e l a b o r a d a  c o m b in a c ió n  de a g r i c u l t u r a  de s u b s i s ­
t e n c i a  y d e p e n d e n c ia  d e l  m e rc a d o ,  que a lg ú n  a u t o r  ha c o n s i ­
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d e r a d o  c a r a c t e r í s t i c a  de l a  a g r i c u l t u r a  v / a l e n c ia n a  de e s t a  
é poca  ( 4 6 ) ,  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  de l a  h o j a  de m o r e ra  o d e l  
h i l o  de seda  p o s i b i l i t a r í a ,  p u e s ,  l a  d e d i c a c i ó n  de o t r a  
p a r t e  de l a s  t i e r r a s  a l a  s u b s i s t e n c i a  f a m i l i a r *  S in  embar­
g o ,  l a  v e r d a d e r a  r e n t a b i l i d a d  d e l  c u l t i v o  de l a  m o re ra  no 
r e s i d í a  en l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  de l a  h o j a  en s í  s i n o  en l a  
c r í a  de g u sa n o s  de seda  p o r  e l  p r o p i o  a g r i c u l t o r *  La s u p e ­
r i o r  r e m u n e r a c i ó n  en e l  m ercado  d e s h i l o  de s e d a ,  como p r o ­
d u c t o  s e m i - e l a b o r a d o , en r e l a c i ó n  a l a  h o j a  de m o re ra  cuya  
a b u n d a n c ia  en l a s  z o n a s  de l a  R i b e r a  y L ' H o r t a  h a c í a  b a j a r  
con f r e c u e n c i a  su p r e c i o ,  fu n d a m e n ta b a  e s t a  r e n t a b i l i d a d  
que a p r o v e c h a b a ,  además,  l a  mano de o b ra  f a m i l i a r  de mu­
j e r e s  y n i ñ o s .  La c r í a  de g u sanos  e x i g í a ,  s i n  embargo ,  unas 
c i e r t a s  i n s t a l a c i o n e s  s i  no e x c e s i v a m e n t e  c o s t o s a s ,  s í  a l e ­
j a d a s  d e l  a l c a n c e  de l o s  c u l t i v a d o r e s  más e m p o b r e c id o s *
E n t r e  e l  r e s t o  de c u l t i v o s  que r e c o g e n  l a s  t a b l a s  es 
p r e c i s o  d e s t a c a r  l a s  h o r t a l i z a s ,  una de l a s  p r o d u c c i o n e s  
más r e n t a b l e s  de e s t a  z o n a ,  en a lg u n o s  ca so s  p o r  enc im a  
d e l  n a r a n j o *  Los a v a n c e s  en l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  de e s t o s  
p r o d u c t o s ,  e l  a s e n t a m i e n t o  de una demanda i m p o r t a n t e  de l o s  
mismos t a n t o  e x t e r i o r  como en l a s  p r o p i a s  c i u d a d e s  v a l e n c i a  
ñas y e s p a ñ o l a s ,  y l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  de l a s  h u e r t a s  en lcrs 
más a d ecu a d o s  y p r o d u c t i v o s  de e l l o s ,  son l a s  r a z o n e s  que 
e x p l i c a n  que se t r a t e  de una r e n t a b i l i d a d  en a u m e n to ,  pese 
a que l o s  g a s t o s  de c u l t i v o  sean t a m b ié n  muy e l e v a d o s ,  p a r ­
t i c u l a r m e n t e  a causa  de l a  c a n t i d a d  de mano de o b r a  que e x i  
gen*  Pero  l a s  h u e r t a s  p r o d u c í a n ,  a s í  m ism o,  o t r o s  muchos 
p r o d u c t o s  cuya  r e n t a b i l i d a d  hay que v e r l a  en e l  c o n j u n t o  
de l a s  r o t a c i o n e s  o a l t e r n a t i v a s  de que fo rm a b a n  p a r t e .  A s i
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en l a  R i b e r a  d e l  X u q u e r  e ra  f r e c u e n t e  l a  a s o c i a c i ó n  de maíz  
y j u d í a s ,  cu ya  s i e m b r a  se r e a l i z a b a ,  en o c a s i o n e s ,  s i m u l ­
t á n e a m e n t e ,  E l  m a í z ,  s i n  em bargo ,  c o n s t i t u y e  un c l a r o  e je m ­
p l o  de c u l t i v o  e s c a s a m e n te  r e m u n e r a d o r  (4 7 )  en e l  m e rc a d o ,
p e r o  cu yo  m a n t e n i m i e n t o  se daba en f u n c i ó n  de o t r o  t i p o  de
a p r o v e c h a m i e n t o s :
ftA p e s a r  de l o s  a n t e r i o r e s  números no s e r á  
f á c i l  r e e m p l a z a r  e l  m a íz  p o r  o t r a s  p l a n ­
t a s  más ú t i l e s .  Es una de l a s  que más han 
c o n t r i b u i d o  a que d e s a p a r e z c a  e l  b a r b e c h o ,  
a p r o p o r c i o n a r  t r a b a j o  c o n t i n u o  a l  l a b r a d o r ,  
a d e j a r  e l  s u e lo  l i m p i o  y b i e n  d i s p u e s t o  pa­
r a  l a  c o s e c h a  s u b s i g u i e n t e .  E n t r e  l o s  p r o ­
d u c t o s  no se ha c o n ta d o  e l  e x c e l e n t e  f o r r a ­
j e  que l a  p a r t e  t i e r n a  de l o s  t a l l o s ,  l o s
e s p ig o n e s  y l a s  h o j a s  p r o p o r c i o n a n  n i  e l  v a ­
l o r  de l a s  cañas y r a s p a s  em p le a d as  como 
c o m b u s t i b l e ,  donde t a n t o  e s c a s e a ,  n i  de o t r o s  
p equeños  a p r o v e c h a m i e n t o s ”  (4 8 )
T a n t o  e l  m a íz  como l a s  j u d í a s  t e n í a n ,  además, un p a ­
p e l  f u n d a m e n t a l  en l a  a l i m e n t a c i ó n  de l a s  c l a s e s  p o p u l a r e s ,  
en p a r t i c u l a r  de l o s  s e c t o r e s  más e m p o b r e c i o d s , E n t r e  é s t o s  
e l  pan de t r i g o  c u b r í a  ú n ic a m e n te  l a  s u b s i s t e n c i a  de l o s  
meses de v e r a n o ;  e l  r e s t o  d e l  a ñ o ,  l a  a l i m e n t a c i ó n  se b a s a ­
ba en una v a r i e d a d ,  muy c a r a c t e r í s t i c a  de l a  z o n a ,  de pan 
de m a í z .  Por  su p a r t e ,  l a s  j u d í a s  c o m p le ta b a n  una d i e t a  
cuyo d é f i c i t  en p r o d u c t o s  de a l t o  v a l o r  n u t r i t i v o ,  como l a  
ca rne j ;  e s t a b a  en r e l a c i ó n  con l a  esca sa  c a p a c i d a d  a d q u i s i t i  
va de a m p l i a s  ca p as  p o p u l a r e s .
Quedan, f i n a l m e n t e ,  o t r o s  p r o d u c t o s  de menor i m p o r t a n ­
c i a ,  a l g u n o  de l o s  c u a l e s ,  s i n  em bargo ,  t e n í a  c i e r t a  i m p l a n
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t a c i ó n  en l a  R i b e r a ,  Es e l  c a s o ,  p o r  e j e m p l o ,  d e l  c a c a h u e t ,  
c u l t i v o  con un n o t a b l e  a p r o v e c h a m ie n t o  i n d u s t r i a l  ( f a b r i c a ­
c i ó n  de a c e i t e )  y con una d i f u s i ó n  i m p o r t a n t e  en d i v e r s a s  
zo n as  d e l  re .g a d ío  l i t o r a l  ( 4 9 ) ;  en e l  caso  de l a  R i b e r a ,  e l  
c a c a h u e t  e r a  e l  c u l t i v o  m a y o r i t a r i o  en A lg e m e s í  d u r a n t e  t o ­
da l a  s e g un d a  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX ,  En e s t e  c a s o ,  e l  c a c a h u e t  
v i n o  a r e e m p l a z a r  e l  a n t e r i o r  p r e d o m i n i o  de l a  m o r e ra  ( 5 0 ) ,  
a l  t i e m p o  que c u m p l i ó ,  como e l  n a r a n j o ,  l a  f u n c i ó n  de r e c u ­
p e r a r  p a r a  e l  c u l t i v o  zonas  h a b i t u a l m e n t e  i m p r o d u c t i v a s ,  
i n c o r p o r á n d o l a s  a s í  a l  p ro c e s o  de c o m e r c i a l i z a c i ó n  a g r a r i a :
"L a  f a v o r a b l e  t r a n s f o r m a c i ó n  q u e ,  m erced  a 
e s t a  p l a n t a ,  se ha o p e ra d o  en l o s  campos 
de una e x t e n s a  z o n a ,  es b i e n  c o n o c i d a ,  A- 
r e n a l e s  i n m e n s o s ,  e s t é r i l e s  hace a lg u n o s  
a ñ o s ,  s e ca n o s  i m p r o d u c t i v o s  o a b a n d o n a d o s ,  
hánse  c o n v e r t i d o  en f e r a c e s  campos,  cuyo  ' 
f r u t o  o l e a g i n o s o  c o n s t i t u y e  un a r t í c u l o  
de e x p o r t a c i ó n  y de consumo i n t e r i o r  de 
mucha i m p o r t a n c i a "  ( 5 1 )
En e l  r e g a d í o ,  e l  c a c a h u e t  p r o p o r c i o n a b a  una r e n t a b i l i ­
dad m ayor  que l a  d e l  m a íz ,  p o r  e j e m p l o ,  p e r o  quedaba 
muy p o r  d e b a j o  de l a  m a y o r í a  de l o s  c u l t i v o s .  En l o s  ca so s  
en que e s t a  p l a n t a  se c u l t i v a b a  en s e c a n o ,  l o s  r e n d i m i e n t o s  
ya e ra n  c o n s i d e r a b l e m e n t e  b a j o s .  No o b s t a n t e  l a  e scasa  p r o ­
d u c t i v i d a d  de l a s  t i e r r a s  de s e c a n o ,  cabe no o l v i d a r  que 
ta m b ié n  en é l l a s  se daban a l g u n a s  a s o c i a c i o n e s  de c u l t i v o s .  
A s í ,  l a s  v i ñ a s ,  que en muchos ca so s  p r o p o r c i o n a b a n  i n g r e s o s  
s u p e r i o r e s  a muchos c u l t i v o s  de r e g a d í o  - p a r t i c u l a r m e n t e  
en l a  década  de l o s  8 0 ,  cuando e l  v i n o  v í v b  su m e jo r  momen­
to  e x p o r t a d o r - ,  se p l a n t a b a n  muchas ve ce s  d e ja n d o  e n t r e  l a s
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c e p a s  l a  p o s i b i l i d a d  de s e m b ra r  c e r e a l e s  o l e g u m i n o s a s .  En 
e s t e  c a s o ,  e l  m a n t e n i m i e n t o  de l a  f e r t i l i d a d  de l a  t i e r r a  
e x i g í a  l a  u t i l i z a c i ó n  a b u n d a n te  de a b o n o s ,  con l o  c u a l  es ­
t a s  e x p l o t a c i o n e s  se a c e r c a b a n  mucho a l  c u l t i v o  i n t e n s i v o  
de l o s  r e g a d í o s  ( 5 2 ) ,
Los c u a d r o s  r e c o g e n ,  además de l a  r e n t a b i l i d a d  de c a ­
da c u l t i v o  en s í ,  e l  com p le m e n to  de una s e r i e  de p r o d u c t o s  
d e r i v a d o s #t á n t d  p o r  a s o c i a c i ó n  en l a  misma e x p l o t a c i ó n  co ­
mo p o r  t r a t a r s e  de p r o d u c t o s  r e s i d u a l e s  d e l  c u l t i v o .  De 
ese modo, l o s  i n g r e s o s  t o t a l e s  de l a  e x p l o t a c i ó n  se ven 
a u m e n ta d o s  p o r  l o s  i n g r e s o s  que p r o p o r c i o n a n  e s t e  t i p o  de 
a p r o v e c h a m i e n t o s  s e c u n d a r i o s ;  y t a l  aumento  l l e g a  a s e r  en 
a l g u n o s  c a s o s  s u s t a n c i a l ,  h a s t a  e l  p u n to  que suponen  un p o r  
c e n t a j e  i m p o r t a n t e  en e l  i n g r e s o  f i n a l .  La v a r i e d a d  de e s ­
t e  t i p o  de a p r o v e c h a m i e n t o s  es n o t a b l e :  d e s p e r d i c i o s  en e l  
c u l t i v o  de h o r t a l i z a s ,  u t i l i z a d o s  como a b o n o s ;  p a j a  d e l  t r i  
go y d e l  a r r o z  p a r a  d i v e r s o s  u s o s ;  c a ñ a s ,  c a b o s ,  h a c e s , e t c .  
u t i l i z a d o s  como f o r r a j e ;  l e ñ a  p r o c e d e n t e  de l a  poda de l o s  
c u l t i v o s  a r b ó r e o s ;  c o s e c h a s  d e f i c i e n t e s ,  como l a s  n a r a n j a s  
e s t r o p e a d a s  o e l  a r r o z  de segunda  g r a n a c i ó n ,  d e s t i n a d o s  a 
p i e n s o s ;  o r u j o s ,  s a r m i e n t o s  y p a m p a n e ra s ;  h o r t a l i z a s  p l a n ­
ta d a s  e n t r e  á r b o l e s  f r u t a l e s ;  p l a n t e l e s  e x t r a i d o s  de l o s  
á r b o l e s ;  a r r i e n d o  de l o s  p a s t o s  en campos de o l i v o s  y a l g a ­
r r o b o s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ;  e t c .  De e n t r e  t o d o s  e l l o s  m erecen  
una a t e n c i ó n  e s p e c i a l  l a  p a j a  y l a  l e ñ a .  R e s p e c to  a l a  p r i ­
m e ra ,  e l  ganado  de l a b o r  se a l i m e n t a b a  en g r a n  m ed ida  de l a*
p a ja  d e l  t r i g o ;  f  o r i f a b a  p a r t e ,  p o r  t a n t o ,  de esa s e r i e  de 
p r o d u c t o s  con que l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a  s u s t i t u y ó  l o s
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t í p i c o s  f o r r a j e s  de o t r a s  l a t i t u d e s .  Pero  ta m b ié n  l a  p a j a  
d e l  a r r o z  t e n í a  una s e r i e  de a p r o v e c h a m ie n t o s  q u e ,  en c o n ­
j u n t o ,  h a c í a n  de e l l a  un s u b p r o d u c t o  muy a p r e c i a d o ;  a s í ,  
se  u t i l i z a b a  p a ra  cama de g a n a d o s ,  p a ra  p r o t e c c i ó n  de c u l ­
t i v o s  c o n t r a  l a s  h e l a d a s ,  como m a t e r i a l  de c o n s t r u c c i ó n  de 
t e c h o s  de b a r r a c a s  (en l o s  b a r r i o s  p e r i f é r i c o s  de C a r c a i -  
x e n t ,  l a s  cabañas  donde h a b i t a b a n  j o r n a l e r o s  y c u l t i v a d o ­
r e s  p o b r e s  se s e r v í a n  de e s t o s  m a t e r i a l e s ) ,  p a ra  r e c o m p o s i ­
c i ó n  de m árgenes  y l e v a n t a m i e n t o  de p a ra d a s  en l a s  a c e q u i a s  
p a r a  e m b a l a je  de f r u t o s ,  p a ra  r e a l i z a c i ó n  de l o s  h o r m i g u e ­
r o s  que abonaban  l o s  campos, e t c .  ( 5 3 ) .  Por  su p a r t e , l a  
l e ñ a  de o l i v o s ,  a l g a r r o b o s ,  n a r a n j o s  y v i d e s  d e b í a  t e n e r  
una i m p o r t a n t e  demanda en una zona donde l a s  l e ñ a s  de mon­
t e  e s c a s e a b a n  ( 5 4 ) .  No debe e x t r a ñ a r ,  p o r  t a n t o ,  que h a s t a  
s u b p r o d u c t o s  d e l  m a íz  o de l a s  v i d e s  f u e r a n  u t i l i z a d o s  y 
a p r e c i a d o s  como c o m b u s t i b l e .  E s p e c i a l  i m p o r t a n c i a  r e v e s t í a  
e l  c u l t i v o  de h o r t a l i z a s  i n t e r c a l a d o  en e x p l o t a c i o n e s  de 
á r b o l e s  f r u t a l e s .  En l a s  p r i m e r a s  e ta p a s  de e x p a n s ió n  n a ra n  
j e r a  e s t a  a s o c i a c i ó n  de c u l t i v o s  e s t u v o  muy d i f u n d i d a  p e r o ,  
p r o g r e s i v a m e n t e ,  se a f i r m ó  l a  t e n d e n c i a  h a c i a  l a s  p l a n t a d o  
nes e x c l u s i v a m e n t e  de n a r a n j o s  ( 5 5 ) .  P e ro ,  además, e s t a  
c u e s t i ó n  se c o n v i r t i ó  en un m o t i v o  de o p o s i c i ó n  e n t r e  p r o ­
p i e t a r i o s  y a r r e n d a t a r i o s ,  a l  a c t u a r  é s t o s  b a j o  e l  i m p e r a ­
t i v o  de m a x i m i z a r  l o s  b e n e f i c i o s  a c o r t o  p l a z o  y a y u d a r  
a su p r o p i a  s u b s i s t e n c i a :
f,Todo p r o t r d - e t a r i o  debe h a c e r . . .  e l  cam­
b i o  de c u l t i v o s  de l a  manera más a p r o ­
p ia d a  a sus  i n t e r e s e s . . .  F r e c u e n t e m e n te  
e s t o s  i n t e r e s e s  e s t á n  en a b i e r t a  o p o s i ­
c i ó n  a l o s  d e l  c o lo n o  u h o r t e l a n o ,  que
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en su p r o p o s i t o  de o b t e n e r  de l a s  
t i e r r a s  g r a n d e s  r e n d i m i e n t o s ,  im p o ­
nen muchas veces  l a  c o n d i c i ó n  de 
a p r o v e c h a r  l a s  c a l l e s  o i n t e r l i ñ o s  
con e l  c u l t i v o  de o t r a s  p l a n t a s . E s ­
t o  c o n s t i t u y e  una p r á c t i c a  c u l t u r a l  
d i g n a  de c e n s u r a ,  en a t e n c i ó n  a que 
l a  v e g e t a c i ó n  de e s t a s  p l a n t a s  es s 
s i e m p r e  o c a s i  s ie m p r e  a e x p e n sa s  de 
l a  p l a n t a  p r i n c i p a l ,  pues e l  h o r t e l a n o ,
...........................no t e n i e n d o  en c u e n t a  e l  mayor  e s q u i l m o
que l a  t i e r r a  e x p e r i m e n t a ,  no se p r e o c u ­
pa de d a r  a é s t a  e l  s u p le m e n to  de a l i m e n ­
t a c i ó n  que l a s  p l a n t a s  i n t e r c a l a d a s  
e x i g e n . . .  S e r í a ,  p o r  t a n t o ,  muy c o n v e ­
n i e n t e  q u e ,  p r o c e d i e n d o  de común a c u e r ­
do p r o p i e t a r i o  y h o r t e l a n o ,  d e d i c a s e n  
una pequeña  p a r c e l a  d e l  h u e r t o ,  d e s p r o ­
v i s t a  de a r b o l a d o ,  a l  c u l t i v o  de l a s  
h o r t a l i z a s  que se c o n s i d e r e n  n e c e s a r i a s  
p a ra  e l  consumo a n u a l  d e l  h o r t e l a n o ”  (5 6 )
De ese modo,  l o s  a p r o v e c h a m ie n t o s  s e c u n d a r i o s  merma­
ban l a  r e n t a b i l i d a d  de unas e x p l o t a c i o n e s  que e r a ,  p o t e n ­
c i a l m e n t e ,  muy e l e v a d a ;  s e r í a ,  además,  é s t e  uno de l o s  mo­
t i v o s  que i m p u l s a r í a n  a l o s  p r o p i e t a r i o s  a to m a r  en sus 
p r o p i a s  manos e l  c u l t i v o ,  en d e t r i m e n t o  de o t r o s  s i s t e m a s  
de t e n e n c i a  de l a  t i e r r a .
Nos r e s t a ,  p o r  ú l t i m o ,  h a c e r  unas c o n s i d e r a c i o n e s  a 
p r o p ó s i t o  de l a  e s p e c i f i c i d a d  que p r e s e n t a n  l a s  c i f r a s  r e ­
l a t i v a s  a R a f e l g u a r a f .  En e l  c u a d r o  c o r r e s p o n d i e n t e ,  d e s t a ­
ca ,  con c a r á c t e r  de g e n e r a l i d a d ,  una r e n t a b i l i d a d  n o t a b l e ­
mente  b a j a  en l a  m a y a r í a  de c u l t i v o s ;  t a n  s ó l o  e l  a r r o z ,  es ­
casam en te  e x i g e n t e  en c u a n t o  a l a  c a l i d a d  de l o s  s u e l o s ,  p r e ­
s e n ta  unos  i n g r e s o s  que pueden c o n s i d e r a r s e  n o r m a l e s .
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P a r t i c u l a r m e n t e  l l a m a t i v o  es e l  caso  de l o s  n a r a n j o s »  que 
quedan r e d u c i d o s  a un c u l t i v o  c a s i  m a r g i n a l .  La r a z ó n  e s ­
t r i b a ,  n a t u r a l m e n t e ,  en l a  c a l i d a d  de l a  t i e r r a ,  y ,  en con 
c r e t o ,  de l o s  dos c o mp on en te s  f u n d a m e n t a l e s  de e s t a  c a t e g o  
r í a :  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  s u e l o  y l a  d i s p o n i b i l i d a d  de 
r i e g o .  R e s p e c t o  a l  p r i m e r o ,  no e n c o n t r a m o s  en l a  documen­
t a c i ó n  r e g i s t r o s  de t i e r r a s  c l a s i f i c a d a s  de 15 c l a s e ;  p r e ­
d o m i n a n ,  p o r  t a n t o ,  l o s  s u e l o s  poco p r o d u c t i v o s ,  m a y o r i t a -  
r i a m e n t e  de s e c a no ,  muchos de l o s  c u a l e s  p e r m a n e c í a n  y e r ­
mos o c o n t e n i e n d o  s o l o  a l g u n o s  a l g a r r o b o s  u o l i v o s  d i s e m i ­
nados ( 5 7 ) .  En c u a n t o  a l o s  r e g a d í o s ,  se t r a t a b a  de t i e ­
r r a s  poco  v a l o r i z a d a s  p o r  su e s c a s a  d o t a c i ó n  de a g u a , q u e  
d e p e n d í a  muchas v e c es  de l a s  c o r r i e n t e s  s o b r a n t e s  en o t i r o s  
t é r m i n o s  m u n i c i p a l e s .  La c o n s e c u e n c i a  i n e v i t a b l e  e r a  l a  
p e r d i d a ,  muchos a ñ o s ,  de c o s e c h a s  p r e c i s a d a s  d e l  r i e g o .  Lo 
que t o d o  e l l o  nos m u e s t r a  y ,  p a r t i c u l a r m e n t e  s i  c o t e j a m o s  
l o s  r e n d i m e n t o s  de R a f e l g u a r a f  con l o s  r e c o g i d o s  en e l  r e s  
t o  de l o s  c u a d r o s ,  es l a  i m p o r t a n c i a  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  a -  
g r í c o l a  de l a  c a l i d a d  de l a  t i e r r a .  Por  e nc ima  de l a  u n i ­
f o r m i d a d  que ,  en e s t e  s e n t i d o ,  p a r e c e  r e f l e j a r  l a  documen­
t a c i ó n  d i s p o n i b l e ,  es p r e c i s o  c o n o c e r  que e x i s t í a n  zonas  
enormemente p r o d u c t i v a s  j u n t o  a o t r a s  que s ó l o  con c o s t o ­
s í s i m a s  i n v e r s i o n e s  enan c ap ac e s  de i g u a l a r  l o s  r e n d i m i e n ­
t o s  de a q u e l l a s .  Veamos un e j e m p l o  de e s t a  v a r i a b i l i d a d  










d e l  c u l t i v o
Ingresos
t o t a l e s
R E G A D IO :
Naranjos
1* clase 5.500 0 '1 3 715 35 '5 750'5 -5
2§ « 850 n 637 '9 33 670 '9




1* clase k. 150 0'07 290 '5 290'5
940'4 
678
2 » « 3 .8 5 0 w 269'5 - 269 '5
3 # « 2 .5 0 0 n 175 - 175 J
Naranjos
1* Clase 9 .0 0 0 0 '1 3 1 .1 7 0 65 1.235 1.235
2» tt 8 .2 5 0 N 1.0 7 2 '5 60 '5 1.133 1.133












1* clase 20 *10 24*11 484 "61 92 "44 577 "05
1
2 § * 18 '5 0 M 1*46" 03 78 521* "03
3 * « 16 n 385"76 61 "30 1*1*7 "06 904*10
Cacahuet \ • 796
} *
1* clase 25 11 "86 296'50 30*55 327'05 689 "10
2# w 21 ti 249 "06 2 2 *9 0 271 "96
3 » « 19 t 225*34 16*70 21*2 "Ol* é
Arroz
1* oíase 41 31 "73 1.300*93 4 5 '0 7 1.346 1.3^6
2 9 « 37'70 n 1.196*22 1*2*78 1,239 1*239
3 * » 35 '80 w 1 * 135 "93 38*07 1.17^ 1.174
SECANOl
Viña
1§ clase 151 - 295 "36 20*61* 316 316
29 « 137 - 263*08 17*92 280 280












1* clase 12 24'11 289'32 4o 329'32
2§ « 10 w 241 '10 28 269 '1 0
3 § « 9 n 217 20 237 353 '3 2
Moreras 285 '1 0
1* clape 600 0'04 24 - 24 249
2» « 4oo n 16 - 16
3 *  *» 300 N 12 - 12 J
Olivos
1§ clase - - 1 8 6 '6 7 26'33 213 213
2» « - 1 4 2 '5 7 2 5 '4 3 168 168
3 »  « - - 1 0 7 '6 8 21 '3 2 129 129
(1) La producción está expresada ent kilogramos (frutales, naranjos, hortalizas, arroz, hoja 
de morera); hectolitros (cereales, cacahuet); y litros (vino, aceite)*Los precios se refie­
ren a cada una deestas unidades*
(2) Los otros productos son los miemos que en el cuadro 60 
Fuentet idem cuadro 60
\E x i s t e n ,  p o r  t a n t o ,  d i f e r e n c i a s  s u s t a n c i a l e s  e n t r e  l o s  
i n g r e s o s  de t i e r r a s  de d i s t i n t a  c a l i d a d ;  d i f e r e n c i a s  
que se a c e n t ú a n  c uando  de t r a t a  de n a r a n j o s ,  más e x i g e n t e s  
en c u a n t o  a d e t e r m i n a d a s  c u a l i d a d e s  de l o s  s u e l o s  y ,  s o b r e  
t o d o ,  a l o s  r i e g o s  a d ec u a d o s  y c o n s t a n t e s ;  y se r e d u c e n  en 
c a s o s  como l o s  c e r e a l e s  y t a m b i é n  e l  a r r o z ,  qje p r e s e n t a n  
una ma yo r  u n i f o r m i d a d  de r e n d i m i e n t o s  en d i f e r e n t e s  t i p o s  
de t i e r r a s .  De ese modo y de c a r a  a a n a l i z a r  l a  d i s t r i b u ­
c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  de l a  t i  e r r a , contamos a h o r a  con o t r o  
e l e m e n t o  a c o n s i d e r a r :  l a  d i f e r e n c i a c i ó n  e n t r e  p r o p i e t a r i o s  
co mp re nd e  t a m b i é n  e l  t i p o  de t i e r r a s  e x p l o t a d a s ,
C) . Los g a s t o s  de c u l t i v o . -
C o m p l e t a d o  e l  e s t u d i o  de l o s  i n g r e s o s .  de cada c u l ­
t i v o ,  pasamos a h o r a  a un a n á l i s i s  d e t a l l a d o  de l o s  g a s t o s  
de p r o d u c c i ó n  de l o s  m i s m o s .  E l  o b j e t i v o  f u n d a m e n t a l  que 
p e r s e g u i m o s  es e l  c o n o c i m i e n t o  de l o s  e l e m e n t o s  i n t e g r a n ­
t e s  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  , l a  p r o p o r c i ó n  en que cada uno
de e l l o s  i n t e r v i e n e  en l o s  d i s t i n t o s  c u l t i v o s ,  y ,  como c o n ­
s e c u e n c i a ,  e l  modo en que e l l o  a f e c t a  a l a  o r i e n t a c i ó n  c o n ­
c r e t a  de l a  p r o d u c c i ó q i & n  una c o y u n t u r a  d ada ,  es d e c i r ,  l a  
i n c i d e n c i a  de l a  c o m p o s i c i ó n  de l o s  g a s t o s  - d e  l a  i n v e r s i ó n  
en d e f i n i t i v a -  s o b r e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  y e x p e c t a t i v a s  de p r o ­
p i e t a r i o s  y c u l t i v a d o r e s  a l a  h o r a  de o r i e n t a r  l a  p r o d u c c i ó n .  
Creemos que e s t e  he-Ctro t i e n e  t a n t a  t r a s c e n d e n c i a  a l  menos,  
como e l  p r o p i o  i n f l u j o  de l a  r e n t a b i l i d a d  . ,  s o b r e  l a  e v o -
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l u c i ó n  a g r a r i a  g e n e r a l .
Para  e l l o  hemos p r o c e d i d o  d e l  modo s i g u i e n t e :  a p a r t i r  
de l a  d e t a l l a d a  r e l a c i ó n  que de l o s  g a s t o s  de c u l t i v / o  o f r e ­
cen  l a s  C a r t i l l a s  de E v / a l u e c i ó n ,  hemos a g r up a do  l o s  mismos 
en base a t r e s  c o n c e p t o s :  g a s t o s , e n  mano de o b r a ;  g a s t o s  en 
o t r o s  i n p u t s . f u n d a m e n t a l m e n t e  b i e n e s  de p r o d u c c i ó n ;  y o t r o s  
g a s t o s  r e l a c i o n a d o s  con l a  a m o r t i z a c i ó n  d e l  u t i l l a j e ,  c o n t r i ­
b u c i o n e s ,  e t c .  En base a e s t a  c l a s i f i c a c i ó n ,  hemos e l a b o r a ­
do l a s  c u a t r o  t a b l a s  s i g u i e n t e s  que c o r r e s p o n d e n  a l a s  que 
hemos i n c l u i d o  con a n t e r i o r i d a d .  F i n a l m e n t e ,  p r e s en t a m o s  
t a m b i é n  un c u a dr o  donde se resumen l o s  v a l o r e s  p o r c e n t u a ­
l e s  de l o s  c u a t r o  casos  e s t u d i a d o s
Cuadro 63 . Gas tos  c u l t i v o  (en p t s . p o r  h a n . ) .
R a f e l g u a r a f  1852 .
f lano de o b r a
%
O t r o s i n p u t s
%
A m o r t i z a c i ó n  
y o t r o s  %
A r r o z 21 50 1 7 '  25 41 3 '  75 8 ' 9
R9 c e r .  
y m o r e r a s 7 38 1 0 '  5 58 O' 5 2 ' 7
N a r a n j o s  
y f r u t . B ' 5 39 12 55 l '  25 5 ' 7
Seca . f r u t . 12 92 - 1 7 "7
A l g a r r o b . 1 2 ' 5 98 - 0 '  25 1 ' 9
O l i v o s 1 7 '  25 85 - 3 14
V i ña 1 3 '  50 93* - 1 6 ' 8
F u e n t e :  A . n .  R a f e l g u a r a f ,  « D e m o s t r a c i ó n  de p r o d u c t o s  y g a s ­
t o s ,  1 8 52 ” . En e s t e  c u a d r o  como en l o s  t r e s  s i g u i e n t e s  
se ha tomado l o s  g a s t o s  de l a s  t i e r r a s  de 2S c l a s e ,  m i e n ­
t r a s  que p a r a  e l  c u a d r o  56 se ha e x t r a í d o  l a  med ia  de l a s  
t r e s  c a l i d a d e s . D e  a h í  que e x i s t a n  a l g u n a s  d i f e r e n c i a s  en 
l o s  v a l o r e s  r e f l e j a d o s .
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Cuadro 64,
Gastos cultivo (en pts./hgs.) Alzira 186G
Hano de o b r a
%
O t r o s i n p u t s
%
A m o r t i z a c i ó n  
y o t r o s  %
A r r o z 3 2 '  25 53 25 41 3 ' 5 6
T r i g o  4 
maf  z 21 59 1 1 '  5 32 2 '  75 7
M o r e r a s 1 4 '  5 69 4 '  25 20 2 9
N a r a n j o s 13 22 3 9 '  75 67 6 10
A l g a r  r o b . 9 ' 5 93 - l '  75 15
Ol i v /o  s 10 85 - l '  75 15
\ l i ñ a 2 5 '  75 92 - 2 7
F u e n t e :  A . n . A .  352,  " C a r t i l l a  de e v a l u a c i ó n E l a b o r a c i ó n  
p r o p i a .
Cuadl ro 5 5 .
G a s t o s  c u l t i v o  (en p t s . / h g s . ) .  A l z i r a  1881 .
Hano de o b r a  
%
O t r o s i n p u t s
%
A m o r t i z a c i ó n  
y o t r o s  %
A r r o z 34 53 27 42 2 ' 7 5  4 ' 2
C e r e a l e s 28 61 15 33 2 4 ' 3
Na r a m j o s 44 39 57 50 11 9 ' 8
A l g a r  : rob . 7 - -
O l i  vo;s 7 - -
Viña 9 65 5 34 -
Fuent te:  A . n . A .  39,  " C u e n t a  de p r o d u c t o s E l a b o r a c i ó n  p r o ­
p i a .  _L
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Cuadro  66 ,
G a s to s  de c u l t i v o  (en p t s . / h g s . ) .  A lg e m e s í .  1888 .
iMano de o b ra O t r o s  i n p u t s 'A m o r t i z a c i ó n
% % y o t r o s  %
A r r o z 37 44 30 36 1 5 ( 1 )  18
C e r e a l e s 34 52 22 35 7 ( 2 )  11
f l o r e r a s 22 50 20 44 2 5 '  4
N a r a n j a  r i e ­
go a c e q u ia 4 6 ( 4 )  66 18 26 4 6 ' 7
N a r a n j a  r i e ­
go n o r i a 4 9 ( 4 )  56 30 35 7 6 ' 2
F r u t a l e s 38 55 27 39 3 4 ' 9
H o r t a l i z a s  y
le g u m b re s 57 62 30 33 3 3 ' 9
C acahue t 33 73 10 22 2 4 ' 2
Cacahue t  r i e ­
go n o r i a 37 63 11 20 9 16
A l g a r r o b o s 14 95 - 0 ' 6  4
O l i v o s 15 66 - 2 13
V iñ a 26 33 - 5 2 ( 3 )  66
F u e n te :  A.fí . A lg e m e s í ,  Leg. " A g r i c u l t u r a . V a r i o s "
( l )  I n c l u y e  i m p u e s t o s ,  a r b i t r i o s ,  d e re ch o s de m o l i n a j e ,  e t c .
( 2 )  I n c l u y e  i m p u e s t o s ,  a r b i t r i o s
(3 )  I n c l u y e  t r a b a j o s  en e l l a g a r .  La mayor p a r t e  (49 p t s . )  im
p u e s t o s  y a r b i t r i o s  s o b re  e l  v i n o .
(4 )  I n c l u y e  j o r n a lq ja L r ie  r e c o g i d a  y a c a r r e o de n a r a n j a  c a í d a .
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Cuadro 6 7 .
Cuadro resuman de p o r c e n t a j e s  de g a s t o s  d e l  c u l t i v o
R a f e l g u a r a f  1852 A l z i r a  1860 A l z i r a 1881 Algem e s í 1888
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
A r r o z 50 41 8 ' 9 53 41 6 53 42 4* 2 44 36 18
C e r e a l 38 58 2 ' 7 59 32 7 61 33 4 ' 3 52 35 11
Nar • 39 55 5 ' 7 22 67 10 39 50 9 '8 56 35 8 ' 2
O l i v o 85 - 14 85 - 15 100 - - 86 - 13
V iñ a 93 - 6 ' 8 92 - 7 65 34 - 33 - 66
I :  mano de o b ra  
I I :  o t r o s  i n p u t s  
I I I :  a m o r t i z a c i ó n  y o t r o s
De e n t r a d a ,  l a s  p r o p o r c i o n e s  de l o s  d i v e r s o s  casos con­
s i d e r a d o s  r e s u l t a n  b a s t a n t e  homogéneas a l o  l a r g o  d e l  p e r í o ­
do que a b a r c a n ,  a p e s a r  de l a s  l ó g i c a s  f l u c t u a c i o n e s  d e r i ­
vadas d e l  c a r á c t e r  de l a  f u e n t e  y de l a s  p e c u l i a r i d a d e s  d e l  
fenómeno en s í .  La i r r e g u l a r i d a d  que m u e s t ra n  l a s  c i f r a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a A lg e m e s í ,  p ro c e d e  de l a  i n c l u s i ó n  de con ­
c e p to s  que no se i n c l u y e n  en e l  r e s t o  de c a s o s .  E x i s t e n  
o t r a s  i r r e g u l a r i d a d e s ,  p e r o ,  en t é r m i n o s  g e n e r a l e s  hay una 
c o r r e s p o n d e n c i a  b a s t a n t e  e x a c ta  e n t r e  l a s  c i f r a s ,  l o  c u a l  
nos l l e v a  a c o r r o b o r a r  l o  d i c h o  a l  i n i c i o  d e l  c a p í t u l o :  l a s  
C a r t i l l a s  de E v a l u a c i ó n  nos p a re c e n  una f u e n t e  d ig n a  de a -  
t e n c i ó n  p a ra  l a  h i s t o r i a  a g r a r i a  y su g ra do  de f i a b i l i d a d
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puede  c i f r a r s e  a l t o .
E l  p r i m e r  c o n t r a s t e  que l o s  c u a d r o s  e v i d e n c i a n  es e l  
que se da e n t r e  l o s  c u l t i v o s  de secano  y l o s  de r e g a d í o .  
D i f e r e n c i a  en t é r m i n o s  a b s o l u t o s  de l o s  g a s t o s y i n c l u s o  e l  
de mano de o b r a ,  Y d i f e r e n c i a ,  además, en l o s  p o r c e n t a j e s  
que c o r r e s p o n d e n  a cada  uno de l o s  t r e s  g r u p o s  e s t a b l e c i ­
d o s :  a s í , e n  e l  s e c a n o ,  l a  r e m u n e r a c ié n  de l a  f u e r z a  de t r a ­
b a j o  a b s o r b e  l a  p r á c t i c a  t o t a l i d a d  de l o s  g a s t o s ,  no hay  i n ­
v e r s i ó n  en i n s u m o s  y l o s  g a s t o s  de a m o r t i z a c i ó n  y o t r o s  son 
b a j o s ;  l a  mano de o b r a  s u p o n e ,  con o s c i l a c i o n e s ,  a l r e d e d o r  
d e l  90 % m P o r  e l  c o n t r a r i o ,  en e l  r e g a d í o ,  c r e c e n  n o t a b l e ­
m en te  l o s  g a s t o s  en b i e n e s  de p r o d u c c i ó n ,  en p r o p o r c i o n e s  
d i v e r s a s  según l o s  c u l t i v o s  p e r o  l l e g a n d o  en a lg ú n  c a s o ,  
como e l  n a r a n j o ,  a s u p e r a r  a l o s  de mano de o b r a .
Pasando  a un a n á l i s i s  d e t a l l a d o  de l a  c o m p o s i c i ó n  de 
l a  i n v e r s i ó n ,  te n e m os  que l o s  c u l t i v o s  con m ayor  e x i g e n c i a  
de mano de o b r a  en t é r m i n o s  a b s o l u t o s ,  son p r e c i s a m e n t e  l o s  
de m ayor  r e n t a b i l i d a d ,  h o r t a l i z a s ,  a r r o z  y n a t a n j o ,  aunque  
en t é r m i n o s  r e l a t i v o s ,  como hemos d i c h o ,  l o s  c u l t i v o s  de 
secano  a b s o r b a n  más mano de o b r a  que o t r o s  i n p u t s .  E l  c a ­
r á c t e r  i n t e n s i v o  de l o s  c i t a d o s  p r o d u c t o s ,  q u e d a ,  p u e s ,  
p a t e n t e , s i e n d o  muy d i v e r s o s  l o s  t r a b a j o s  que e x i g e n :  a r a r  
l a  t i e r r a  a n t e s  de l a  s ie m b r a  s i  se t r a t a  de h o r t a l i z a s  o 
c e r e a l e s ,  o a l o  l a r g o  d e l  año s i  son c u l t i v o s  a r b ó r e o s ;  
l a b o r e s  de c a v a ,  e s c a r d a ,  e t c ;  t r a n s p o r t a r  y e s p a r c e r  l o s  
a b o n o s ;  t r a b a j o s  r e l a c i o n a d o s  con e l  r i e g o ;  t r a b a j o s  de r e ­
c o l e c c i ó n  y t r a s p o r t e ,  y de t r i l l a  s i  se t r a t a  de c e r e a l e s  
o de m o l i n a j e  s i  de a r r o z ;  s i e m b r a  y t r a s l a d o  de l o s  p l a n -  
t e l e s  d e l  a r r o z ;  poda  y t r a n s p o r t e ; d e  l e ñ a ;  i n j e r t o s ; e t c .
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Veamos en e l  s i g u i e n t e  c u a d r o  l a s  n e c e s i d a d e s  de t r a b a  
j o  de a l g u n o s  c u l t i v o s ,  t a n t o  en j o r n a l e s  como en o b r a d a s  
de y u n t a  de a n i m a l e s ,  en un c á l c u l o  g e n e r a l i z a d l e  a muchas 
z o n a s  d e l  E s ta d o :
C uadro  68*  N e c e s id a d e s  de t r a b a j o  p o r  Ha.
J o r n a l e s Obradas
M a iz 114 35
P a t a t a s 158 54
Nabos 47 19
T r i g o 84 31
P ra d o 45 8
F u e n t e :  G a r c í a  de O t e y z a ,  E x p l o t a c i o n e s  a g r a r i a s  f a m i l i a ­
r e s  . . . . o p .  c i t .  . E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
R e s p e c to  a l  a r r o z  hemos ya i n d i c a d o  en e l  c a p í t u l o  c o ­
r r e s p o n d i e n t e  sus n e c e s i d a d e s  de mano de o b r a  en r e l a c i ó n  
con l o s  e s p e c í f i c o s  s i s t e m a s  de c u l t i v o  s e g u i d o s  y como e s ­
t o s  d e t e r m in a b a n  un a c r e c e n t a m i e n t o  n o t a b l e  de a q u e l l a s  que
s i n  e m b arg o ,  se ve compensado en g r a n  m e d id a ,  p o r  l a  r e n t a ­
b i l i d a d  o b t e n i d a .  V/imos a e s t e  r e s p e c t o  que l a  m o d a l i d a d  
de p l a n t a r  e l  a r r o z  a p a r t i r  de p l a n t e l e s  p r e v i a m e n t e  sem­
b r a d o s ,  en l u g a r  de l a  t r a d i c i o n a l  s i e m b r a ,  i n c r e m e n t a b a  de 
modo i m p o r t a n t e  l a  c a n t i d a d  de mano de o b r a  n e c e s a r i a  p a r a  
e l  c u l t i v o ;  a ca m b io ^  con e s t e  s i s t e m a ,  m e jo r a b a n  c o n s i d e r a  
b le m e n te  l o s  r e n d i m T e n t o s :  se a n t i c i p a b a n  l a s  co se ch a s  p o ­
n i é n d o l a s  a s a l v o  de l o s  a c c i d e n t e s  m e t e o r o l ó g i c o s  d e l  o t o ­
ño ,  se f a c i l i t a b a n  l a s  l a b o r e s  en s e c o ,  se o b t e n í a  una m e jo
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g r a n a c i ó n ,  y se p o s i b i l i t a b a  l a  o b t e n c i ó n  de o t r a s  co s e c h a s  
en e l  mismo campo h a s t a  e l  momento de t r a n s p l a n t a r  e l  arroz* 
Los e le v a d o s  g a s t o s  e s t a b a n ,  p u e s ,  en f u n c i ó n  d e l  i n c r e m e n ­
t o  de l a  r e n t a b i l i d a d *  En c u a n t o  a l a s  h o r t a l i z a s ,  l o s  t r a ­
b a j o s  v a r í a n  enorm em en te  en f u n c i ó n  de l a  e x t r e m a  d i v e r s i ­
dad de c u l t i v o s ,  a u nque  t o d o s  e l l o s  r e s u l t a b a n  i n t e n s i v o s  
en mano de o b r a *  E l  n a r a n j o  p r e s e n t a b a ,  en c a m b io ,  una se­
r i e  de n o v e d a d e s  t é c n i c a s  que h a c í a n  muy c a r a c t e r í s t i c o  su 
c u l t i v o :  l a s  l a b o r e s  de cava  y e s c a r d a  d e b í a n  s e r  f r e c u e n t e s  
a l o  l a r g o  d e l  año, ta n ta s  como r ie g o s  se re a liz a ra n , y e x is t ía n ,  
además, otros trabajos como la preparación del terreno para el rie­
go, o el mucho más complejo de la poda de raíces (de enorme laborio­
sidad: un trabajador re&lizaba esta labor solamente en tres árboles 
como término medio en una jomada) que incrementaban considerable­
mente el coste de la explotación* Pero, además, el carácter arbóreo 
del cultivo dificultaba la utilización de arados y caballerías, y 
había que recurrir para la mayor parte de las labores al trabajo hu­
mano $ existían también una serie de labores, como la cava debajo de 
los árboles, que no podían ser realizadas más que a mano y con ins­
trumental adecuado* Todo ello se daba, por añadidura, en un mercan­
do de trabajo en que los jornales agrícolas solían ser sensiblemen­
te superiores a los de otras zonas agríoolas* Además, si en el con­
texto general de la agricultura valenciana de regadío, la mecaniza­
ción de las labores resultaba muy difícil si la consideramos en re­
lación con los modelos europeos de mecanización agraria (58), en el 
caso del naranjo ello resultaba doblemente cierto* Bajo la presión 
de los relativamente altós salarios, se intentó, ya desde el siglo 
XIX la introducción de determinada maquinaria para algunas labores;
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finalmente, estos intentos se saldaron con el fracaso9 no producién­
dose innovaciones en este sentido más que para labores muy concretas 
oomo es el caso de la máquina acaballonadora, empleada para disponer 
el terreno para el riegp* A la altura de los años 30 del siglo XX 
esta imposibilidad de mecanización aparecía ya claramente admitida:
"Se han abandonado la mayor parte de los intentos de 
laboreo mecánico del naranjal, ya que los daños causados 
al arbolado no siempre compensan el ahorro logrado"(59)
Factor importante en las dificultades para introducir la maqui­
naria, lo oonstituía la tendencia a aprovechar al máximo la superfi­
cie cultivada, plantando los árboles muy próximos entre si* Si es­
te hecho resultará fundamental para explicar la facilidad de trans­
misión de plagas y enfermedades (60), es el origen tambión de la im­
posible mecanización* Nos encontramos, pues, frente a un elemento 
de irracionalidad en un cultivo determinado más por la rentablidad 
inmediata que por la planificación y previsión de ulteriores conse­
cuencias*
Uno de los gastos de la explotación que suponen tambión un im­
portante aporte de mano de obra, lo constituía el riego* En su do­
ble vertiente de precio del agua, que entraría en la partida de bie­
nes de producción, y de fuerza de trabajo necesaria para la opera­
ción del riego, existían importantes variaciones en este elemento 
de los gastos de cultivo segdn se tratara de riego de acequia a par­
tir de aguas superficiales, o de riego elevado aprovechando las a- 
guas subterráneas(61 )• En este segundo caso, los gastos se acrecen­
taban notablemente por multitud de conceptos: trabajos de accionado 
de las nferias mediante caballerías o instalación de motores confor­
me se avanoe en la modemización(62) | conservación y reparación de 
la maquinaria! mantenimiento de las instalaciones mediante personal
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fijo (el sistema de explotación en huerto exigía, además de los tra­
bajadores eventuales, la presenoia de un "hortelano" que, con su fa­
milia, habitaba en las propias tierras); etc* Hay que tener en cuen­
ta, además, que, a diferencia del riego de acequia, cuya infraestruc­
tura venía absolutamente dada desde siglos anteriores, la mayor par­
te de las instalaciones de elevación de agua se construyeron duran­
te el siglo XIX y se encontraban, por tanto, en período de amortica^ 
ción. La diversidad de los suelos arrancados al secano influía tam­
bién en la fluotuación de los gastos, así como las propias caracte­
rísticas del pozos profundidad., disponibilidad de agua, tipo de ma­
quinaria elevadora, etc*(63) Be ese modo, si tomamos, por ejemplo, 
el caso de Algemesí en 1887, los gastos de riego de 1 Ha* de naran­
jos en huerta suponían 86*50 pesetas anuales, desglosadas en 62*50 
para el jornalero regador y 24 como pago de las tasas para monda de 
ELcequias (que no llevaban a cabo los propietarios regantes sino los 
organismos de riego); en cambio, la misma extensión en huerto exi­
gía para su riego la oantidad de 245 pesetas, compuesta del siguien­
te modos 25 como interés del capital de la maquinaria, 136 de gas­
tos de la caballería accionadora, 75 para el personal empleado y 9 
para la monda de los canales (64)* Una diferencia, por tanto, muy 
notable que se veía, en cambio, compensada por la superioridad de 
los rendimientoss hacia la década de los 60 simplemente 1 Ha* de 
naranjal en plena producción era suficiente para amortizar una no­
ria y su correspondiente pozo(65)* Las instalaciones para el riego 
de los huertos eran propiedad, además, de los propios terratenien­
tes quienes, en nruohos casos, vendían las aguas sobrantes a precios 
habitualmente muy altos{66)*
Por el contrario, en las huertas, los cánones por pago del rie­
go resultaban notablemente bajos o inexistentes, Sabido es que, en
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la comarca que nos ocupa, oomo en gran parte de las tierras valencia- 
ñas, el agua de riego va indisolublemente unida a la propiedad de la 
tierra: poseer un campo implicaba el inalienable derecho al riego 
del mismo, particularmente en las zonas de regadío más antiguo* Al 
propio tiempo, nos estamos refiriendo a sistemas de riego con una 
larga tradición, implantados desde muchos siglos atrás y, por tanto, 
plenamente amortizados y sin gastos destacados por instalación, me­
joras, ampliaciones, etc* En. muchos casos se satisfacían exclusiva­
mente tasas para el mantenimiento dé la red de acequias* Asi por 
ejemplo, los regantes de la Acequia Real del X&quer pagaban peque­
ñas cantidades por hanegada a la propia administración de la Acequia 
y a cada Junta Local de riego, más la parte de la veintena si se tra^ - 
tába de regantes del segundo tramo con riego oonoedido por el Du­
que de Eíjar(67)* Su suma, el oanon de riego podía considerarse di­
vidido en dos partes: la "tasa”, cantidad fija destinada a cubrir 
los gastos de conservación y administración? y el “cequiaje”, de im­
porte variable, que cubría la limpia de las acequias*
Los gastos del regadío en las acequias dependían tambión del 
tipo de cultivos y de los sistemas de explotación? así,por ejemplo, 
el naranjo exigía un menor consumo de agua que las hortalizas y, 
por supuesto, que el arroz* En cambio, resultaba más costoso el rie­
go del naranjo por la laboriosidad con que precisaba ser realizado:: 
el encarecimiento se produola, por tanto, por la incorporación de 
mano de obra* En el caso de Algemesí, regar 1 Ha* de naranjos de hu­
erta costaba, en remuneración de la fuerza de trabajo, 62 pesetas
al año? de moreras, 37? de cacahuete, 21? y de arroz, 40*
■ *■'
Por lo que respecta a la inversión en bienes de producción, se 
advierte claramente en los cuadros que son prácticamente inexisten-
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tes en los cultivos de secano, adquiriendo su verdadero peso en el 
regadío intensivo* La parte más sustancial de estos gastos de pro­
ducción corresponde al abonado —en la época que nos ocuparse trata, 
sobre todo, del gffano— que desde los años 40 se utilizaba de forma 
profusa(68)* Asf, en Alzira en 1861, 1 Ha* de cereales oonsumía al 
año 90 pesetas en gitano; de arroz, 150; y de naranjos, 288* A pe­
sar de que la rapidh introducción de los abonos -y en primer lugar 
del gitano- en la agricultura valenciana, deba ser considerada como 
orno de los más claros signos de dinamismo, tal y como ha resaltado 
R* Garrabou(69), la utilización de los mismos no estuvo exenta de 
irracionalidades que, en ocasiones? se volvían claramente disfun- 
oionales. La experiencia tradioional de los agricultores valencias- 
nos, amplia y efectiva a la hora de abordar las transformaciones 
agrarias del siglo XIX, perdía gran parte de su validez ante una 
cuestión como la del abonado con productos químicos* Mientras no se 
desarrolló, promovida por los organismos agronómicos oficiales, la 
técnica de los análisis de suelos, la utilización de abonos se 
guió por la intuición o por algunas iniciativas divulgadoras que 
no llegaban a generalizarse entre los cultivadores abandonados a 
la propia experimentación; hubo con ello, en muchos casos, un em­
pleo inadecuado de los abonos* En la crisis coyuntural que, en los 
años 80, sacudió el cultivo del naranjo, tuvo cierta responsabili­
dad la errónea ele°ción de los abonos que se venían utilizando(70)* 
Qi la década de los 70 tuvieron lugar precisamente en la Ribera del 
Xóquer, numerosos ensayos de abonos minerales dirigidos a sustituir 
el gitano en aquellos casos en que su empleo resultara impropio o 
inadecuado, importantes empresas de este sector en auge, como La 
Reforma Agrícola* de Madrid, llevaron a cabo en Alzira experimenta­
ciones de distintos abonos que dieron como resultado la confirmaci­
ón de que era preciso introducir modificaciones en los sistemas de
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abonado(71)• Ta en la década de los 90, los superfosfatos desplazan 
al guano como abono más utilizado, con la particularidad de que aque­
llos permitían fertilizar también, con totales garantías de rentabi­
lidad, las tierras de secano(72)* A pesar de todo ello, sih embargo, 
la profusa utilización del guano desde los años 40 oonstituía el fun­
damento de los elevados rendimientos que alcanzó la agricultura va­
lenciana durante la segunda mitad del siglo XIX*
El resto de insumos tenían una importancia mucho menor dentro 
de los gastos totales: semillas, esparto, habas para abonar, pienso 
para las caballerías que movían las norias, etc* Lo importante, sin 
embargo, es que, merced sobre todo al guano pero también de manera 
creciente por lo que respecta al resto de inputs, el agricultor re­
curre oada vez más a su adquisición en el mercado; la propia espe- 
cialización agrícola implica el abandono del autoábasteoimiento de 
todos los bienes de producción* Aquí reside, por tanto, uno de los 
elementos más decisivos del desarrollo agrícola de la zona: división 
del trabajo entre productores agrícolas distintos y separación cre- 
oiente entre la agricultura y cierta industria que se convierte en 
abastecedora de aquella»
En cuanto al epígrafe que hemos denominado "gastos de amortiza­
ción y otros1*, engloba cuestiones muy diversas con una menor inciden­
cia en los gastos totales, pero que demuestran en ocasiones el gra­
do de desarrollo de determinadas producciones agríoolas* Guardería 
rural; gastos relacionados con las acequias; desperfectos en los a— 
peros de labranza; custodia de cosechas en las eras; gastos de reno­
vación del arbolado; interés del capital de las norias y desperfec­
tos en las mismas; impuestos, arbitrios y derechos de molino, eto, 
son algunas de las partidas que pueden considerarse aquí* La espe—
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culación sobre la tierra, derivada de los elevados rendimientos agrí­
colas en estas zonas, se convirtió también en un factor importante 
de elevación de los costes de producción al incrementar la renta de 
la tierra y el propio precio de la misma(73)s hacia l864f una hectá­
rea de buenas tierras de naranjos podía sobrepasar los 50*000 reales 
en venta y los 3*000 en arriendo (74)*
D) La inversión en la fuerza de trabajo*
Una cuestión de suma importancia en la valoración de los costes 
de producción, la constituye la distribución temporal delvempleo de 
la mano de obra* Después de haber enumerado los tres componentes de 
la inversión y el peso real de cada tino, vamos ahora a ocupamos bre­
vemente de esa distribución* Pretendemos oon ello oonocer las nece­
sidades de trabajo de cada cultivo, en función tanto del tipo de la­
bores como de las épocas del año en que han de realizarse* T estre­
chamente ligado a estas variables, el hecho fundamental de si tales 
labores pueden ser satisfechas con la estricta fuerza de trabajo fa­
miliar o exigen, por el contrario, el empleo de mano de obra asalst- 
riada(75)« && determinación de toda esta serie de posibilidades so­
bre las opoiones de los propietarios -tanto grandes terratenientes 
como pequeños campesinos— es fundamental a la hora de orientar la 
producción agraria* La elección de un cultivo u otro dependerá, pues, 
como un factor más, de tales variables* Nos henos referido ya a que 
el uso intensivo de mano de obra no es sinónimo de atraso agrícola;
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si "bien la modernización agraria se manifiesta, sobre todo, en un aumen­
to de la productividad del trabajo, también es oierto que el oreoiente 
empleo de determinados bienes de producción, bien sean equipo de capital 
-bombas, transporte, eto.— o insumos intermedios -fértili«antes, eto.— 
puede exigir el inoremento del volumen total de trabajo* De ahí que no 
sólo los inputs, su oomposioión e importancia cuantitativa, meresoan a- 
tenoión a la hora de estudiar la agricultura intensiva, sino también la 
propia inversión en fuersa de trabajo •
Para oonooer la distfribuoiÓn temporal a lo largo del año, de 
las distintas labores, hemos elaborado el cuadro 69 referido a Algemesí 
en 1888, donde se recogen el ndmero de jornales anuales que supone o a- 
da una de las labores agrícolas, y se olasifioan las mismas segdn la 
oonoentraoiÓn o la dispersión temporal de su realisaoiÓnt
Cuadro 69* Necesidades de fuersa de trabajo por culti­
vo y labores agrloolas* Algemesí, 1888
1* Hortalizas (por Ha*)






de 00aechas 90 T-NA
Total 188
T í trabajos-de temporada 
Ds trabajos distribuidos a lo largo 
del aSo
NAt trabajos no directamente agrí- 
00las.
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2. Cereales (por Ha.)














3* Moreras (por Ha.)










4* Arroz (por Ha*)













5» Naranjos riego noria (por Ha*)







ranja caida 24 T
Conduccióna 
idera mercar- 23 T-NA
Acarreo leña 3 D
Pesar fruto 24 T-NA
TOTAL 208
Fuentes A*H*Alg*, leg* "A gricultura*Varios"  
Elaboración propia*
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Entre lo s  trab a jo s  de temporada no aparecen, como cabría  
esperar, lo s  de l a  campaña de reooleoción de l a  n aran ja : son labo­
re s  que no dependen del p ro p ie ta rio  de l a  t ie r r a  sino del comeroian- 
t e  o alm acenista que ha adquirido la  cosecha; no suponen, por ta n to , 
un gasto de produoción c o n ta b iliza b le  directamente en lo s  rendimien­
to s  de la  explotación* Hecha esta salvedad, podemos considerar qpe 
lo s  trab a jo s  de temporada representan, en e l arroz 7  los  cereales, 
un 62$> y  un 69$  respectivam ente; en e l o tro  extremo, en h o rta liz a s , 
nafran jo  y  moreras, suponen, a su vez, e l  47%  e l  42$ y  e l 18*2$•
Una d ife re n c ia c ió n , pues, importante entre  aquellos c u ltivo s  que concen­
t r a n  . su demanda de mano de obra de modo disperso a lo  largo  del 
So y  aquellos o tros  que presentan una demanda más v a ria b le  cronoló­
gicamente* Bn este TÍltimo sentido , destaca e l caso de l a  morera; 
siendo oomo era  su c u ltiv o  predominante en la  zona de l a  R ibera hasta  
l a  m itad del s ig lo  XIX, su sustituc ió n  progresiva por otras produc­
ciones como e l a rro z  o e l naranjo , p ro d u c iría  una a lte ra c ió n  sustan­
c ia l  en la  organización de la s  labores agríco las  a l o r ig in a r  una ma­
yor p o la rizac ió n  en determinadas épocas, determinando también l a  ca¿- 
ra c te riza c ió n  del mercado de tra b a jo : aumento de la  demanda en momen­
to s  concretos hasta e l  punto de e x ig ir  e l  recurso masivo a mano de 
obra ajena a cada comunidad, y , por contraste , acentuación de lo s  
períodos del año en que e l trab a jo  a g ríc o la  dism inuía notablemente*
E3. paso del p o lic u lt iv o  de autoconsumo a la  esp ecia lizac ió n  comerci­
a l parece, pues, que va acompañado de este proceso: l a  reducoión del 
ndmero de producciones que un campesino desarro llaba  para abastecer­
se tan to  de alim entos como de bienes de produoción, im plicaba esta
p o larizac ión  d e l tra b a jo  ag ríco la * C ontribu ía a e l lo ,  además, l a  des-*
aparic ión de una a c tiv id a d  n o -ag ríco la , la  c r ía  d e l gusano de seda, 
que ocupaba to d av ía  más tiempo que la s  propias labores agríoo las re—
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Isocionadas con la  morera*
E l caso d e l arroz muestra muy claramente esta  demanda concentra^ 
da de mano de obra* en dos ¿pocas del ano, concretamente lo s  meses 
de mayo y  septiembre, que coinciden con la s  operaciones de plantada  
y  siega, se concentraba e l 60$ del tra b a jo  ag ríco la  exigido por e l  
c u lt iv o , m ientras que desde e l mes de septiembre hasta f in a le s  de -da 
prim avera s igu ien te  la s  faenas en los  arrozales  resultaban esporádi­
cas* Hasta t a l  punto se daba este descenso de l a  demanda de mané de 
obra que, durante e l  in v ie rn o , en algunas zonas se h a b ilita b a n  o tro  
t ip o  de aprovechamientos * a s í, en C u lle ra , los campos de arroz se 
convertían  en estanys para a tra e r  y p ra c tic a r  l a  oaza(7Ó)« De l a  en­
t id a d  de esa concentración de los trab a jo s  agríco las  y , consiguien­
temente, de la  necesidad de mano de obra, da idea e l hecho de que, díat­
e la  mitad del s ig lo  X IX , un 90$ de los  jo rnaleros  que en l a  R ibera  
llevab an  a cabo e l tran sp lan te  del a rro z , procedían de otras coraar- 
cas(77)» Xa a p rin c ip io s  del s ig lo  XX, cerca de 25*000 jo rn alero s  
provin ien tes sobre todo de la s  comarcas in te r io re s , contribu ían  a 
la s  labores de siega en la s  zonas arroceras, llegando a representar  
mi algunos pueblos proporciones im portantes* a s í,  en A lb e ric , 1*000  
de lo s  1*600 obreros empleados en la  siega eran fo ras te ro s  $ en Sue­
ca, 8*000 de 14*000; en Sollana, 4*000 de los 4*500; e tc * (7 8 )*
Las consecuencias de este proceso sobre los  f lu jo s  intercomaj>- 
cales de la  fu e rza  de tra b a jo , e l aumento del premio de lo s  jo rn a ­
le s  (en algunos casos, como por ejemplo* cuando se cu ltivaban  en 
ro tac ión  arroz y  t r ig o , a l  te n e r que segar e l t r ig o  antes de tiempo 
para proceder a l  tran sp lan te  del a rro z , se encarecían notablemente 
lo s  jo rnales  de siega y  t r i l l a  ante l a  escasez de mano de obra ábsox*- 
b ida  por l a  plantaoiÓn'‘d e l a r ro z ), y  l a  capacidad de re iv in d ic ac ió n  
por parte  de lo s  trab a jadores , es una cuestión que debería ser a te n -
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támente valorada*
Pese a todo, la amplia oferta de mano de obra a que daban lugar 
estos flujos migratorios, determinaba que los salarios, en las épo­
cas de gran demanda de trabajo, si bien aumentaban sensiblemente, 
no lo hacían de un modo espectacular* Sólo en alguna coyuntura en la 
que circunstancias particulares desequilibraban demanda y oferta de 
trabajo -oomo en el caso que hemos referido en el párrafo anterior- 
los salarios podían dispararse* Veamos en el siguiente cuadro, que 
representa el coste de determinadas labores agrícolas, la diferencia 
entre los salarios para una operación habitual como el riego, y los 
valores que alcanzaban en las labores de siegas
Cuadro 70. Jornales agricolas 1863 (en r*v*)






Albaida 7 18 8 -
Alberio 7 22 9 8
Carlet 6 '5 15 10 9
Alzira 7 16 8 8
Llíria 6 14 11 11
Monteada 6 16 10 -
Sagunt 6*5 17 io *5 8
Requena 8 12 11 -
&ieca 16 28 12 14
Torrent 8 7 9 10
Valencia 7 15 11 9
Villar jS 12 10 -
Puente: A*D.P.V. Fomento .Agricultura* Leg* 
25* Elaboración propia.
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Por su parte» e l naranjo» a pesar de la s  o ifra s  que reoogen la s  
tab las»  concent ral) a también su mayor exigencia de mano de obra en 
l a  temporada de reoolección . Pero ésta» en prim er lugar» era  la rg a  
ea re la c ió n , por ejemplo» a l a  siega de lo s  cereales» extendiéndose 
ininterrum pidam ente desde ootubre hasta a b r i l )  y , en segando lugar» 
como hemos dicho ya , no c o rr ía  por cuenta del p ro p ie ta rio * Se tratea­
b a , por ta n to , de una organización d ife re n te  «más moderna, por l a  
in te rven c ió n  d e l sector agro—in d u s tr ia l— de la s  labores agríco las  
y ,  por ta n to , de l mercado de tra b a jo *
TJ-» Las labores d is tr ib u id a s  a  lo  largo d e l año son predominan­
te s  en la s  h o rta liz a s  y  —s i excluimos lo s  trab a jo s  de reoolección— 
en e l naranjo* Corresponden, fundamentalmente, a l arado, cavado, lo s  
r ieg o s  y  algunas o tras  labores menores y  especia lizadas . C u a n tita ti­
vamente, resu lta n  muy importantes en e l naranjo* S i e fecto , durante 
l a  primavera y  e l  verano, l a  explotaoión del n a ra n ja l exige frecuen­
te s  tra b a jo s , que coinciden, además, con e l número de riegos) funda­
mentalmente se t r a t a  de la  preparación de l suelo para la  c irc u la c i­
ón de l agua y  e l p o s te rio r cavado* A f in a le s  del verano lo s  trab a jo s  
se reducen notablemente y , a l e n tra r en la  temporada de recoleoción, 
se suspenden de modo absolutos e l fru to  ya ha madurado y l a  mano de 
obra es absorbida totalm ente por l a  cosecha(7^}»
Por su p a rte , e l a rro z e x ig ía  labores de c ie r ta  im portancia  
antes de su p lan tac ió n ! l a  preparación y  hivelado de l te rre n o , a s í  
como l a  constitu c ión  de márgenes, es d e o ir, faenas derivadas del 
abundante uso d e l agua, o o n stitu ían  uno de lo s  momentos de mayor e -  
xigeno ia en este sentidoT"Como también la s  labores de arado durante 
e l tiempo de l barbecho, que se in ten s ificab an  antes de la  siembra)
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ta le s  labores se complicaban notablemente en la s  eonas pantanosas a l  
te n e r que tra b a ja r , hombres y  c a b a lle r ía s , en e l in te r io r  de l agua* 
Finalm ente, l a  c r ía  del p la n te l e x ig ía , además de lo s  trab a jo s  de (man­
tenim iento de l n iv e l del agua, l a  dedicación continua de un jo rn alero  
(habitualm ente niños) para ahuyentar la s  aves* Una ves plantado e l  
a rro z , la s  labores se lim itab an  a r e t i r a r  y  re in te g ra r  e l agua v a r i­
as veces, para combatir l a  vegetación p e r ju d ic ia l, y a p ra c tic a r  a l­
gunas escardas(7 9 )•
X I I— Trabajos no directamente a g ríco las . Entre lo s  que mayor con­
tr ib u c ió n  hacen & los  gastos to ta le s , están los  relacionados oon e l  
tran sp o rte , que escapan ya a la s  posib ilidades de lo s  p ro p ie tario s*
Se t r a t a ,  en e fec to , y  sobre todo cuando conciernen a cosechas que 
se reoogen de una ves y  suponen velámenes im portantes, de serv ic ios  
que e l a g r ic u lto r  con tra ta  fu e ra  de su propia explotación* Estos 
serv ic ios vienen satisfechos por un grupo de trabajadores que son, 
a l propio tiempo, pequeños p ro p ie tario s  de medios de transporte  
Minos mulos o cabedlos, un carro— y que constituyen un sector inde­
pendiente de l estrictam ente ag rario * E l tran sporte  se organiza a 
p a r t ir  de estas pequeñas unidades s in  que se den concentraciones em­
p resaria les  en este sector* únicamente durante la s  temporadas de re ­
colección los  carreteros o muleros so lían  tra b a ja r  de manera f i j a  
para lo s  alm acenistas(8o)*
Otros trab a jo s , rea lizad o s  en un prim er momento por lo s  pro­
p ie ta rio s  y  cu ltivad o res , o controlados por e llo s , pasan a depender 
con e l tiempo, de un seotor a g ro -in d u s tr ia l en creoim iento* En este
• 4-
sentido, e l a rroz re g is tra  un retraso  evidente respecto a l naranjo: 
en óste ú ltim o , todas la s  funciones no-agríco las  y  también o tras  pu- 
ranente agríoo las como l a  reooleoción, han escapado ya a l cpntro l
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de lo s  p ro p ie ta rio s * La com ercialización del producto9 por su propia  
com plejidad, está  en manos absolutamente ajenas a lo s  p ro p ie tario s  
de l a  t i e r r a  y  a éstos le s  re s ta  ta n  sólo l a  p o s ib ilid a d  de vender 
en lo s  mercados lo ca les  la s  pequeñas cantidades de fru to  desprendi­
das del árbol y  en mal e s ta d o (8 l)*  Este proceso, por e l cual e l ca­
p i ta l  comercial a rreb ata  a l  ámbito estrictam ente a g ríc o la , e l oontro l 
tan to  del proceso de venta y  com ercialización, como de algunas f a ­
ses d e l propio c ic lo  agrario  —la  reco lecc ió n -, constituye un elemen­
to  más de l a  penetración del oapitalism o en e l campo en delación  
con la s  nuevas interdependencias creadas entre  a g ric u ltu ra  e indus­
t r i a ^ )
Con el análisis particularizado de cada uno de los componentes 
de la inversión en mano de obra, hemos perdido, sin duda, la visión 
de conjunto* Es conveniente, por tanto, volver ahora sobre lo andado 
y explicar la caracterización de lo que podríamos denominar los dis­
tintos ciclos agrarios* Veamos una representación gráfica de los tres 
fundamentales en el área que nos ocupas (83)
652
Gráfico 6 . Ciolos agrarios sn la  Ribera del Xúquer. Segunda mitad s . XIX.


























A gosto  -
Octubre.






















Evidentemente, en el primer caso, el de la rotación con el tri­
go y maíz como cultivos fundamentales, la variedad de trabajos y su 
distribución a lo largo del año, son mucho mayores * apenas encontra­
mos en estos aprovechamientos, tiempo de descanso de la tierra (úni­
camente entre la recogida de las judias y la siembra del cereal, a 
principios de octubre)» La sucesión de los cultivos se hacía, además, 
de modo inmediato, en un verdadero uso intensivo del suelo posibili­
tado por el abundante riego y el consumo de abonos* el maíz se sem­
braba nada más levantado el trigo de los campos; el arroz —en los ca­
sos que vimos en el capítulo correspondiente-, de igual modo» Por 
el oontrario, en el haranjo y, sobre todo, en el arroz, existían am­
plios períodos sin realización de labor alguna» En el primer caso, 
desde abril hasta finales de agosto, los trabajos se reducían a al­
gunas cavas y a la preparación del riego; en el segundo, cuando al 
arroz no combinaba con ningdn otro cultivo, la tierra permanecía in­
culta -o mejor dicho, sin sembrar la mayor parte del año, realizán­
dose tan sólo algunas labores preparatorias»
Pero lo que resulta preciso resaltar es la notable inversión en 
fuerza de trabajo que exigían los cultivos intensivos de regadío» En 
determinadas circunstancias, y las inversiones en el regadío son uno 
de los casos más claros, la intensificación del cultivo, las innova^ - 
ciones técnicas y el aumento de los rendimientos, van unidos a un au­
mento y no a una disminución, de las necesidades de mano de obra(84)* 
Be hecho, las nuevas producciones en expansión por las riberas del 
Xtfquer, parece que implicaron un aumento importante de la fuerza de 
trabajo en relación con la situación anterior!
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"la falta de brazos en la Ribera atrae un gran número 
de familias forasteras* Alcira, por ejemplo, que cultiva 
unas 6*700 ha* de tierra, siendo la labor penosa porque se 
halla difundida en varios distritos municipales, ¿qué ha­
ría sin los forasteros que en ella se van estableciendo?*
Sin esa población suplementaria, el cultivo del arroz no 
sería posible en la Ribera"(85)*
Ya hemos visto esta extrema necesidad de mano de obra en deter­
minadas operaciones del arroz que, sin embargo, sólo generaban migra­
ciones temporales de jornaleros* En cambio, hortalizas y naranjo dan 
lugar a una muy distinta demanda de mano de obrar que en determina­
das circunstancias y momentos, ha provocado movimientos de inmigra­
ción permanente, al posibilitar de un modo más efectivo el manteni­
miento de una numerosa población agraria:
"Una de las ventajas que este cultivo reporta, además
del movimiento que comunioa al puerto y ferrocarriles, es 
sin duda, dar ocupación a multitud de hombres y mujeres que, 
en el corazón del invierno, practioan la reoolección y ma­
nipulaciones del empapelado y envase de las naranjas* •• 
y que a no existir tal producción, es probable estuviesen 
parados y sin poder soportar las oargas de la familia"(86)
No nos parece, por tanto, que algunas afirmaciones en el senti­
do de que el naranjo precise menor número de horas de trabajo que 
otros cultivos de huerta (87), puedan generalizarse demasiado f suce­
derá asf, en efecto, en algunos casos -por ejemplo, en relación a 
las hortalizas-, y también puede hablarse, como hemos visto, de que 
la mano de obra representa en el naranjo un menor porcentaje de los 
gastos totales en relación oon el resto de inputs* Pero el monto to­
tal de fuerza de trabajo exigida por este cultivo es muy considera­
ble, superior a otros, oemo se ve en los cuadros 65 y 66 correspon­
dientes a Alzira y Algemesí, y mayor todavía si tenemos en cuenta 
los trabajos de recolección* Lo que se produce, y tiene una trascen-
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delicia difíoil de ocultar para las estructuras agrarias de la zona, 
es un cambio en la distribución temporal de la mano de obra y un dis­
tinto modo de organización del ciolo de trabajo* A diferencia de la 
demanda de mano de obra muy conoentrada que exige, por ejemplo, el 
arros (siembra y siega), y que se satisface oon la llegada de jorna­
leros de otras zonas que permanecen mientras existe aquella demanda, 
el naranjo origina una bipolarización entre una larga temporada —la 
de recolección- en que el trabajo abunda y alcanza una elevada remu­
neración, y otra parte del ano en que la demanda de trabajo queda n0mm 
tablemente reducida* Si la temporada de cosecha, por su duración y 
prosperidad, genera la instalación permanente de trabajadores inmi­
grados -y sus familias-, con el consiguiente aumento de población, 
los restantes meses del año dan origen a una generalización del paro 
agrfcola y a un empeoramiento del nivel de vida de las amplias mar­
eas de jornaleros, acrecentados precisamente por aquella inmigraci­
ón* Aunque, ciertamente, durante la primavera y el verano, las la­
bores que exige el naranjo, son más abundantes que las generadas por 
el arroa entre dos cosechas, no son suficientes para absorber una 
mano de obra aorecentada por la atracción de la temporada invernal.
La i n m i g r a c i ó n  en l a s  á r e a s  de a g r i c u l t u r a  más d e s a r r o ­
l l a d a  d u r a n t e  l a  e t a p a  de e x p a n s i ó n  que se p r o l o n g a r í a  h a s t a  
b i e n  e n t r a d o  e l  s i g l o  XX, m e r e c e r í a  e s t u d i o s  más a t e n t o s  
q u e ,  s i n  d u d a ,  nos r e v e l a r í a n  mucho más que l a s  s i m p l e s  c i f r a s  
de p r o d u c c i ó n  s o b r e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  m o d e lo  de d e s a r r o ­
l l o  a g r a r i o  p r o d u c i d o *  Los t r a b a j o s  s o b re  d e m o g r a f í a  h i s t ó r i c a  
r e f e r i d o s  a l a  zona  d e l  X óque r  ( 8 8 ) ,  s e ñ a la n  l a  p r o f u n d a  t r a n s  
f o r m a c i ó n  que desde  l a s  d e ca d a s  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X IX  e x p e r i -  
m en ta  l a  p o b l a c i ó n  ' r i b e r e ñ a  h a s t a  a l c a n z a r  una c a r a c t e r i z a c i ó n  
p le n a m e n t e  m o d e rn a ;  p e r o ,  s i n  duda p o r  l a  c a r e n c i a  de una f u e n
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t e  d o c u m e n t a l  a p r o p i a d a ,  no se o cupan  de u n a ^ i n m i g r a c i ó n  q u e ,  
p o r  e sa s  m ismas f e c h a s ,  d e b i ó  s e r  i m p o r t a n t e .  H a c ia  l o s  p r i m e ­
r o s  añ os  d e l  s i g l o  XX, en A l z i r a  se l l e v a b a  un r e g i s t r o  de l a s  
f a m i l i a s  i n m i g r a d a s  q u e ,  p o r  p e rm a n e c e r  i n c o m p l e t o ,  no puede 
s e r  a p r o v e c h a d o  p a r s  n u e s t r o s  f i n e s ;  queda ú n ic a m e n te  como 
i n d i c a d o r  de l a  e n t i d a d  d e l  fe n ó m e n o .  P a ra  zo n as  p r ó x im a s  co­
mo l a  h u e r t a  de V a l e n c i a ,  en c a m b io ,  s í  con ta m os  con a l g u n a s  
i n v e s t i g a c i o n e s  que pueden a p o r t a r n o s  d a t o s  de Í n t e r e s .  Se co­
n o c e n ,  p o r  e j e m p l o ,  l a s  c i f r a s  de m i g r a c i ó n  n e t a  - e s  d e c i r ,  
l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  c r e c i m i e n t o  r e a l  y e l  v e g e t a t i v o -  en 
s i e t e  p u e b l o s  de l a  zona s u r  de L ' H o r t a  ( A la q u & s ,  A l d a i a ,  X i r i -  
v e l l a ,  C a t a r r o j a ,  M a s s a n a s s a ,  P i c a n y a  y T o r r e n t ) ,  que son co ­
mo s i g u e  ( 8 9 ) :
1 8 78 —1887 n T ' í T t t ' "  391
1 8 8 8 -1 8 9 7  .................- 7 9 8
1 8 9 8 - 1 9 0 0  .............. 880
1 9 0 1 - 1 9 1 0  ................. -2 2 6
1 9 1 1 - 1 9 2 0  .................- 3 2 8
1 9 2 1 -1 9 3 0  .............. 1874
1 9 3 1 -1 9 4 0  .............. 5572
Las e t a p a s  de c r i s i s  a p a r e c e n  muy c l a r a m e n t e  r e f l e j a d a s  
en l a  e v o l u c i ó n  de l a  m i g r a c i ó n  n e t a ,  a l  d a r  s a l d o s  n e g a t i v o s  
que i m p l i c a n  l a  s a l i d a  - l a  e m i g r a c i ó n -  de i m p o r t a n t e s  c o n t i n ­
g e n t e s  de h a b i t a n t e s .  Se dan t a m b i é n  , s i n  em bargo ,  p e r í o d o s  de;', 
m i g r a c i ó n  en l o s  que ó s t a ^ a l c a n z a  v a l o r e s  c r e c i e n t e s :  a s í ,  s i  
en l a  decada  de 1876 a 1887 ,  e l  s a l d o  m i g r a t o r i o  de l a  com ar­
ca no l l e g a  a 4 0 0 ,  e n * e l  b i e n i o  f i n a l  d e l  s i g l o  se d o b l a  y pa­
sa a 8 8 0 ,  p a r a  a l c a n z a r  v a l o r e s  muy i m p o r t a n t e s  en l o s  años 
20 y ,  s o b r e  t o d o ,  en l o s  30 .E1 b a la n c e  f i n a l  de t o d o  e l  p e r í o d o  
h a s ta  l o s  años  30 o f r e c e , a d e m a s , u n  s a ld o  m i g r a t o r i o  n e g a t i v o ,  l o  
que pone de m a n i f i e s t o  l a  i m p o r t a n c i a  de l o s  p e r í o d o s  de c r i s i s  
j u n t o  a l a s  c o y u n t u r a s  de p r o s p e r i d a d .
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C i e r t a m e n t e ,  l a s  c o n d i c i o n e s  s o c io e c o n ó m i c a s  de l a  zona 
p r t f x i m a  a V a l e n c i a  en e l  p e r í o d o  de e x p a n s i ó n  a g r í c o l a  no son 
l a s  m ismas que l a s  de l a s  R i b e r a s  d e l  X ú q u e r :  l o s  r i t m o s  de 
c r e c i m i e n t o  de l a  a g r i c u l t u r a  de l a s  h o r t a l i z a s  son d i s t i n t o s  
de l o s  de l o s  n a r a n j a l e s ,  como d i s t i n t a s  son t a m b ié n  l a s  e x i ­
g e n c i a s  de mano de o b r a ,  t a l  y como acabamos de v e r»  La l a r g a  
t e m p o r a d a  de t r a b a j o  b i e n  re m u n e ra d o  que o f r e c í a  l a  r e c o l e c ­
c i ó n  de l a  n a r a n j a  d e b i ó  r e s u l t a r  un i m p o r t a n t e  f o c o  de a t r a c -  
c i ó n  p a r a  j o r n a l e r o s  de l a s  zo n as  i n t e r i o r e s  d e l  P a ís  e i n c l u s o  
de l a s  p r o v i n c i a s  c a s t e l l a n a s  más p r ó x i m a s ,  como p a re c e  j u s ­
t i f i c a r l o  e l  d e s a r r o l l o  u r b a n í s t i c o  de a lg u n a s  de l a s  p o b l a c i o ­
n e s  r i b e r e ñ a s :  Ml a  t a r o n j a  va t i n d r e  i n f l u e n c i a  en e l  c r e i x e -  
m e n t  d e m o g r á f i c  de C a r c a i x e n t  en l a  segona  m e i t a t  d e l  s e g l e  
X IX  i  en l a  a c t u a l  c o n f i g u r a c i ó  d e l p o b l e ,  a l  e s t a r - n e  i n f l u i ­
da p e r  l e s  zo n es  de e x t e n s i ó  d e l  co n re u »  A i x í ,  a l  s e r  l a  p a r ­
t i d a  de l a  Qassa d e l  R é i  l a  p r i m e r a  en c o n r e a r - s e  h o r t s ,  es 
d e s e n v o l u p a  e l  b a r r i  de S a n ta  B a r b a r a  en t o r n  a l ' e r m i t a ;  quan 
e l  c o n r e u  s ' e x t e n  cap a V i l e l l a  es va  c r e a r  e l  b a r r i  de l a  Mun- 
t a n y e t a ,  que comenga en 1870 .  En e l  b a r r i  de l e s  B a r r a q u e s  j a  
n ' h i  h a v i a  a lg u n e s  c a s e s  abans de 1 ' i m p l a n t a d o  de l a  t a r o n j a ,  
de l l e n y a t e r s  que t r e v a l l a v e n  r e c o l l i n t  l l e n y a  a l  R e a le n g ;  t a n -  
m a t e i x  quan e l  c o n r e u  s ' e x t é n  a l  B a r r a n q u e t  i  l a  Coma e l  b a r r i  
es p o b l a  de b a r r a q u e s 11 (9 0 )»
E l  n i v e l  de v i d a  g e n e r a l  de l a s  p o b l a c i o n e s  e x p e r i m e n t a  
m e j o r a s  i m p o r t a n t e s  d u r a n t e  l a s  d é cadas  f i n a l e s  d e l  s i g l o X I X ;  
a s í ,  en e l  p r o p i o  C a r c a i x e n t  se l l e v a n  a cabo de fo rm a  muy 
te m p ra n a  l a s  i n s t a l a c i o n e s  de aguas  p o t a b l e s ,  l u z  e l é c t r i c a ,  
e t c » ,  y es en e s t a  éj5oca y p r i n c i p i o s  d e l s i g l o  XX cuando s u rg e  
en l o s  p r i n c i p a l e s  n ú c l e o s  de l a  R i b e r a  - A l z i r a ,  A l g e m e s í ,  C ar­
c a i x e n t -  l a  a r q u i t e c t u r a  de g r a n d e s  c a s a s - r e s i d e n c i a  de l o s  p r o -
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p i s t a r l o s  acom od a d os ,  e x p o n e n te  de l a  buena m archa  de l a  a c ­
t i v i d a d  e c o n ó m ic a  ( 9 1 ) *
J u n t o  a e s t a s  c o n s t r u c c i o n e s  que c o n f i r m a n  e l  auge de l a  
b u r g u e s í a  a g r a r i a ,  s u r g e n  t a m b ié n  p o r  e s t a s  mismas f e c h a s ,  l o s  
b a r r i o s  m a r g i n a l e s  de cabañas  y b a r r a c a s ,  h a b i t a d a s  p o r  j o r n a ­
l e r o s  de m í s e r a  c o n d i c i ó n ,  s e g u ra m e n te  p r o \ / i n i e n t e s  de l a  i n ­
m i g r a c i ó n  r e f e r i d a ,  y que quedan c o n f i r m a d o s  como un a m p l i o  
s e c t o r  que p e rm anece  subem p leado  d u r a n t e  l a  m i t a d  d e l  año» Y 
a q u í  nos  e n c o n t r a m o s  con una p a r a d o j a  que c o n s t i t u y e ,  s i n  du­
d a ,  uno de l o s  r a s g o s  c a r a c t e r í s t i c o s  d e l  d e s a r r o l l o  a g r a r i o  
v a l e n c i a n o »  S i  b i e n  es ta m o s  a n t e  una a g r i c u l t u r a  a va nza d a  y 
p le n a m e n t e  m o d e rn a ,  su  d e p e n d e n c ia  e x t re m a d a  r e s p e c t o  a l a  de* 
manda e x t e r i o r  ( v é a n s e  l a s  p r o f u n d a s  c r i s i s  de l a  13 G u e r r a  
P lu r rd ia l  y de l o s  años t r e i n t a )  y l a s  p r o p i a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
d e l  c u l t i v o ,  que p r o p i c i a n  e l  p a r o  e s t a c i o n a l ,  l l e v a n  a que 
s i  p o r  una p a r t e  se c o n v i e r t e  en p u n t o  de a t r a c c i ó n  p a r a  o t r a s  
zo n as  mas d e p r i m i d a s ,  p o r  o t r a  v u e l v e  i n e v i t a b l e  l a  e m i g r a c i ­
ón de p a r t e  de sus  e f e c t i v o s  humanos,  b i e n  sea t e m p o r a l  o d e f i ­
n i t i v a »  I n m i g r a c i ó n  y e m i g r a c i ó n  c o n v i v e n  a s í  de un modo i n t e ­
g r a d o s  de l o s  s a l d o s  m i g r a t o r i o s  quue hemos r e p r o d u c i d o  mas a -  
r r i b a ,  aun l o s  p o s i t i v o s ,  o c u l t a n  - p r e c i s a m e n t e  p o r  e l  e l e v a ­
do numero de i n m i g r a d o s -  i m p o r t a n t e s  c i f r a s  de e m i g r a c i ó n  p a r ­
t i c u l a r m e n t e  o r i g i n a d a  en l e s  p u e b l o s  a r r o c e r o s ( 9 2 ) •
P o r  t a n t o ,  n e c e s i d a d e s  e v i d e n t e s  de mano de o b r a  p o r  p a r ­
t e  de una a g r i c u l t u r a  q u e ,  en c a m b io ,  no es capaz  de m a n te n e r  
esa p o b l a c i ó n  s u p l e m e n t a r i a *  S i  e s t u d ia m o s  l a  c u e s t i ó n  demo­
g r á f i c a  p o r  c o m a r c a j s ^ í9 3 )  , vemos q u e ,  f u e r a  de l a s  e t a p a s  
de c r i s i s  a b i e r t a ,  l a s  co m arcas  n a r a n j e r a s  c u e n t a n  s i e m p r e  c o n  
u n  s a l d o  m i g r a t o r i o  p o s i t i v o  i m p o r t a n t e ,  l o  que no s u c e d e ,  
p o r  e j e m p l o ,  con l a  R i b e r a  B a i x a  donde e l  l e n t o  d e c l i v e  o e s ­
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t a n c a m i e n t o  d e l  a r r o z  da l u g a r  a v a l o r e s  n e g a t i v o s  p r á c t i c a ­
m en te  d e s d e  1910» En e s p e r a ,  p o r  t a n t o ,  de e s t u d i o s  m o n o g rá ­
f i c o s  que puedan  c o n t r i b u i r  a d e s b r o z a r  e s t a  c u e s t i ó n ,  p o d e ­
mos d e c i r  que a q u e l l a s  n e c e s i d a d e s  de mano de o b r a  s u r g i d a s  
con e l  nuevo  c u l t i v o  y d e t e r m i n a d a s  p o r  e l  modo e s p e c í f i c o  de 
o r g a n i z a r s e  e l  c i c l o  l a b o r a l  d e l  m ismo,  dan l u g a r  a un i m p o r ­
t a n t e  aumento  de l a  p o b l a c i ó n  que se n u t r e  s i n  duda de un bu ­
en número de t r a b a j a d o r e s  i n m i g r a d o s »  Lo c u a l ,  además, r e p e r ­
c u t i r í a  enr un aumento  de ese p o r c e n t a j e  de j o r n a l e r o s  s i n  t i e ­
r r a s ,  que l a s  e s t r u c t u r a s  a g r a r i a s  de l a  zona  - c o n  g r a n  d i f u ­
s i ó n  de l a  p r o p i e d a d — h a b í a n  m a n t e n id o  b a j o  h a s t a  e n to n c e s »
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B) La inversión en la transformación de cultivos
Otro Sasgo definitorio del cultivo naranjero lo oonstituyen los 
elevados gastos que entrañaba la constituoión de la plantación» A di­
ferencia de otros cultivos cuya puesta en explotación era relativa­
mente senoilla, de bajo ooste y de rentabilidad inmediata, el naran­
jo presentaba un carácter bien distinto» La formación de una planta­
ción naranjera, especialmente en los primeros tiempos en que se ha­
cia a partir de tierras de secano, resultaba enormemente costosa por 
las necesidades de adecuación del terreno y montaje de las instala*- 
ciones de riego» Pero, además, su rentabilidad plena no se aloanzaba 
hasta unos diez años después»
No disponemos de información sobre el coste de conversión de un 
secano en regadfo con naranjos, pero puede suponerse que sería ele­
vado, especialmente si se trataba de excavar el pozo e instalar la 
maquinaria elevadora» Otros o ampos que contaban ya con norias para 
el riego de moreras y otros frutales, podrían, sin duda, reducir no­
tablemente aquel coste, pero, en cualquier caso, la adecuación del 
suelo, la cuidadosa canalización del agua que el nuevo cultivo exi­
gía, etc, harían que aquel no fuera, en modo alguno, bajo» Conocemos, 
en cambio, por testimonios diversos de la épooa, los gastos de con­
versión de tierras de huerta .en naranjales» En este caso, hay algu­
nas cuestiones que conviene tener en cuenta, como el heoho de que no 
exista inversión para la puesta en eegadío, o que se trate de tierras 
con un elevada rentabilidad anterior» Veamos cuantifioado el ejemplo 
que nos presenta Bou Gasoó de una explotación en tierras de huerta 
en el término de CasteííJT t creada en 1875» ®1 cuadro 71
tenemos, especificados, los gastos de la misma durante sus primeros 
diez años.
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Cuadro 71. Castos de oreaoida de ana explotaoidn de naranjos 
de 8 hanegadae (en re a le s  de v e l l ó n )  • 1875
año 1 año 2 año 3 aña 4 año 5 5 años 
8Íg.
Total
Planteles 1-075 - - - -
Plantar 32 - - - -
Abonos:
Estiércol 210 400 800
Repartirlo - 76 136 - 200
CKíano 180 - - 480 -
Repartirlo 10 - - 10 -
Hormigueros 320 - - 320 -
Cavas 220 — — mm « .
Arados - 60 30 30 100
Escardas 72 72 72 72 72
Riego 48 48 48 48 48
Contribución 182 182 182 182 182
Arriendo 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080
Total 3.219 1.728 1-948 2.222 2.482 14.310 25.909
Puente: Bou Gaseó, Estudio sobfe el naranjo.... op. cit. pp.
206-209. Elaboración propia.
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L o s  g a s t o s  a p a re c e n  muy c r e c i d o s  en e l  p r i m e r  año en f u n c i ó n  
d e l  e l e v a d o  c o s t e  de l o s  p l a n t e l e s  y de l a  i n v e r s i ó n  en s i s t e m a s  de 
abonado de a l t o  v a l o r  f e r t i l i z a n t e  como e l  guano y l o s  h o r m i g u e r o s .
!
D e s c ie n d e n  d u r a n t e  l o s  dos años s i g u i e n t e s , q u e  c o r r e s p o n d e n  a l  t i e m ­
po de i m p r o d u c t i v i d a d , y  v u e l v e n  a a u m e n ta r  a p a r t i r  d e l  c u a r t o  año cua 
do l a  p r o d u c c i ó n  co m ie n z a  a c r e c e r  y p r e c i s a n  l a  c o n t r i b u c i ó n  de l o s  
f e r t i l i z a n t e s . A  p a r t i r  d e l  q u i n t o  a ñ o , l o s  g a s t o s  suponen una m ed ia  
a n u a l  de 2 . 8 6 2  p t s . P o r  su p a r t e , l o s  i n g r e s o s  de e s t a  misma e x p l o t a ­
c i ó n  son n u l o s  d u r a n t e  l o s  dos p r i m e r o s  años y c o m i e n z a n , t e n i e n d o  una 
e sca sa  i m p o r t a n c i a , a . p a r t i r  d e l  t e r c e r  a ñ o ;e n  s u m a , e l  i n g r e s o  b r u t o  
de l o s  10 años  s u p o n í a  2 8 . 8 0 0  r e a l e s , l o  que p r o p o r c i o n a b a  unos bene­
f i c i o s  de 2 . 6 9 1  r e a l e s . Q u e d a  con e l l o  en e v i d e n c i a  q u e , p a r a  un p r o p i e ­
t a r i o  con l o s  s u f i c i e n t e s  r e c u r s o s  p a r a  l l e v a r  a cabo e s t a s  i n v e r s i o ­
n e s ,  r e s u l t a b a  mas r e n t a b l e  t o m a r  d i r e c t a m e n t e  e l  c u l t i v o  de l a s  t i e ­
r r a s  y p r o c e d e r  p o r  su c u e n t a  a l a  c o n v e r s i ó n  en n a r a n j a l , q u e  l a  ce ­
s i ó n  de l a  t i e r r a  en a r r e n d a m i e n t o . E n  e f e c t o , d u r a n t e  l o s  10 años de 
f o r m a c i ó n  de l a  p l a n t a c i ó n , e l  s u p u e s t o  p r o p i e t a r i o  ha o b t e n i d o  unos 
b e n e f i c i o s  q u e , s i  b i e n  pueden c o n s i d e r a r s e  muy e s c a s o s , s u p o n e n  una 
g a n a n c i a  n e t a  q u e , a d e m á s ,s e  c o n v i e r t e  en l a  base  p a ra  unos f u t u r o s  
r e n d i m i e n t o s  de una m ayor  e n t i d a d : c o n t i n u a n d o  con e l  e j e m p l o , a  p a r t i r  
d e l  déc imo a ñ o , l a  e x p l o t a c i ó n  p r o p o r c i o n a b a  un i n g r e s o  b r u t o  m ín im o  
- q u e  i r á  i n c r e m e n t á n d o s e  a l  a u m e n ta r  l a  p r o d u c c i ó n  de l a  e x p l o t a c i ó n -  
de 2 . 6 8 0  r e a l e s  a n u a l e s , l o  que s u p o n í a  1800 r s .  más de l o  o b t e n i d o  en 
un s u p u e s to  a r r i e n d o  ( 9 4 ) «Aun d e s c o n t a n d o  l o s  c r e c i d o s  g a s t o s  'de l  na­
r a n j a l  en l a s  fa e n a s  h a b i t u a l e s  de c u l t i v o , e l  b e n e f i c i o  r e s u l t a n t e  
e r a  e l e v a d o . E l  i n g e n i e r o  A . N a y l í n  nos p r e s e n t a ,  p a r a  p r i n c i p i o s  de 
s i g l o , u n  e je m p lo  de s e m e ja n te s  c a r a c t e r í s t i c a s , r e f e r i d o  t a m b i é n  a 
t i e r r a s  de h u e r t a  y c o h j j n o s  r e s u l t a d o s  muy p a r e c i d o s s a l  p r o d u c t o  de 
l o s  d i e z  años p o r  h e c t á r e a  s e r í a  de 1 3 .2 0 0  p t s . , q u e  con unos g a s t o s  
de 8 .2 3 1  p t s .  s u p o n í a n  unos  b e n e f i c i o s  n e t o s  de 4 .9 6 8  p t s .
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Pero estos cálculos deben considerarse aplicados a tierras de 
huerta sin las inversiones de la conversión en fregadlo a que nos he— 
mos referido más atrás* Para el oaso de explotadohes de huerto con-
tamos con algunas cifras q.uefailn correspondiendo a un período muy poi 
terior al que nos estamos refiriendo -la década de los 30 en el pre­
sente siglo— pueden ayudarnos a establecer la correspondiente compa­
ración* En efecto, en una primera aproximación podemos decir que la 
oonversión de tierras oon riego elevado en naranjal, aun sin consi­
derar la inversión en las instalaciones de riego, resulta más costo­
sa, en un principio, que en los casos preoedentes* Las oifras de 
Bellver nos hablan de una inversión en los seis primeros años, de 
8*075 pts*, con unos ingresos de 3,775» lo «me representa un consi­
derable défioit; en cambio, a partir del séptimo año, el producto de 
la explotación aumenta considerablemente hasta el punto de que en 
los seis años siguientes los beneficios obtenidos alcanzan las 9*897 
pesetas, lo cual, considerando los doce años de formación del naran­
jal, supone unos beneficios de 5*597 pesetas (95)* SI capital exigi­
do por la explotación en los seis primeros años resulta, por tantea 
muy elevado por razón de la necesidad de desfonde del terreno, ope­
raciones de nivelación, adecuación para el riego, eto, es deoir, re­
conversión de la paroela según las exigentes oondioiones que presen­
ta el nuevo cultivo* Por su parte, R* Font de Kora, para los años 20 
(96) nos presenta el caso de una explotación de semejantes caracte­
rísticas, estudiada en sus diez primeros años de formación, la cual 
arroja un déficit al final de ese período, de 1*381 pesetas* De ese 
modo, se amplia el período de improductividad de la plantación, de 
tal manera que este tipo de explotaciones precisan una mayor capaoi— 
dad inversora por parte^del propietario*
Asi pues, en una u otra medida, la plantación de un naranjal e—
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xige siempre importantes inversiones» muy superiores a las del res-* 
to de los cultivos» y este heoho determina en gran manera la expan­
sión de las mismas* En principio» sólo los grandes propietarios» con 
amplias disponibilidades de oapital» podían haoer frebte a tales in­
versiones; 7» de hecho» puede hablarse de que» a lo largo de toda 
la primera mitad del siglo XIX» la práctica totalidad de las trans­
formaciones en naranjal son obra de estos terratenientes* Sin embar­
go» muy pronto aparecieron algunas soluoiones alternativas median­
te las cuales los medianos y pequeños propietarios» así como aquellos 
de los mayores que no tuvieran suficiente capacidad inversora» pudie­
ron reconvertir tambión sus tierras segán el signo de los tiempos* 
Entre los más pobres de los propietarios» muchas veces fueron sus 
propias posibilidades de intensificar el trabajo familiar» las que 
permitieron roturar tierras o transformarlas en naranjales» a partir 
de pequeñas parcelas de secano cuyo riego obtenían» en un primer mo­
mento» comprando directamente el agua a otros propietarios poseedores 
de posos y» con posterioridad» asooiándose entre ellos para la exca­
vación de un pozo oorniín* Pero existieron otros recursos que» de dis­
tintos modos» contribuyeron a disminuir los efectos retardatarios 
que las cuantiosas inversiones necesarias hubieran significado para 
la expansión del nuevo cultivo* Veamos a continuación tres de ellost
A) El recurso a compaginar el recién plantado naranjal con abun­
dantes cosechas de hortalizas» maíz» etc*» permitió a muchos pequeños 
cultivadores evitar los muchos años de improductividad de los naran­
jos* Esta asociación de cultivos fue especialmente generalizada entre 
los arrendatarios y» muchas veces» como hemos visto» iba más allá del 
estricto período de formación de la plantación y chocaba directamente 
oon los intereses a largo plazo del propietario*
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B) La s o l u c i ó n  más común s e r í a ,  s i n  embargo, l a  que s a l d r í a  de 
l a  c o m p le m e n t a r ie d a d  de i n t e r e s e s  e n t r e  p r o p i e t a r i o s  y a r r e n d a t a r i o s .  
D i v e r s o s  s i s t e m a s  se d i e r o n  a e s t e  r e s p e c t o .  E n t r e  l o s  más f r e c u e n t e s
Ís t a b a  l a  c e s i ó n  en a p a r c e r í a  de l a  t i e r r a ,  en l a  c u a l  p r o p i e t a r i o  y p a r c e r o  c o r r í a n  a p a r t e s  i g u a l e s  con l o s  g a s to s  de l a  p u e s ta  en e x -  l o t a c i ó n ,  p e r c i b i e n d o  ta m b ié n  de i g u a l  modo l o s  p r o d u c t o s .  Has h a b i ­
t u a l  e r a ,  s i n  embargo,  l a  c e s ió n  " p o r  e n t e r o *  de unas t i e r r a s  a un 
a r r e n d a t a r i o :  e s t e  no pagaba r e n t a  a lg u n a  y p o d ía  r e a l i z a r  d i v e r s a s  
c o s e c h a s  a l  t i e m p o  que se c o m p ro m e t ía  a p l a n t a r  e l  n a r a n j a l  d u r a n t e  
l o s  años  n e c e s a r i o s ,  a l  f i n a l  de l o s  c u a le s  l a  t i e r r a  r e t o r n a b a  a l  
p r o p i e t a r i o . En e s te  c a s o :
nLa p a r t e  que l o s  n a r a n j o s  toman d e l  e s t i é r c o l  o g u a n o ,  
d e l  r i e g o  y de l a s  l a b o r e s  que e l  c o lo n o  hace o pone 
p a ra  sus c u l t i v o s  h e r b á c e o s ,  c o n s t i t u y e  l a  r e n t a  d e l  
p r o p i e t a r i o ,  q u ie n  se e n c u e n t r a  con un n a r a n j a l  fo rm a d o  
y r e c o l e c t a  sus f r u t o s ,  s i n  h a b e rs e  c u id a d o  más de é l  
desde  e l  i n s t a n t e  de l a  p l a n t a c i ó n "  (9 7 )
Se daba una c i e r t a  d i v e r s i d a d  en l o s  mecanismos de e s te  s i s te n a  
de c e s i ó n ;  en a lg u n o s  ca so s  e l  p r o p i e t a r i o  p a r t i c i p a b a  en l o s  g a s to s  
de a b on a d o ;  en o t r o s ,  e x i s t í a  l a  p r o h i b i c i ó n  e x p re s a  de c u l t i v a r  
d e t e r m in a d a s  p l a n t a s  como l o s  c e r e a l e s ,  l a  a l f a l f a ;  en o t r o s ,  f i n a l ­
m e n te ,  se e s t a b l e c í a n  c l a r a m e n t e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  p l a n t a ­
c i ó n  de n a r a n j o s .  Muy f r e c u e n t e m e n t e ,  e s t e  p e c u l i a r  s i s t e m a  de t e ­
n e n c i a  de l a  t i e r r a  se daba en l a s  t i e r r a s  de h u e r t a  ( 9 8 ) .
E x i s t í a n ,  f i n a l m e n t e ,  o t r o s  s i s t e m a s  más c o m p l e j o s ;  a s í ,  e l  
que e l  p r o p i o  3 o a q u in  C o s ta  re s e ñ a b a  p a ra  l a  P la n a  de C a s t e l l ó  :
" E l  a r r e n d a t a r i o  hace l a  t r a n s f o r m a c i ó n  de h u e r t a  en 
n a r a n j a l ,  p l& a £ á n d o lo  p o r  su c u e n ta  ( s i n  r e n u n c i a r  
p o r  eso a c u l t i v a r  h o r t a l i z a s  e n t r e  l a s  l í n e a s  de 
á r b o l e s  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  a ñ o s ) ,  s a t i s f a c i e n d o  a l  
p r o p i e t a r i o  l a  misma r e n t a  que a n te s  de l a  p l a n t a c i ó n  
en l o s  nueve o d i e z  p r i m e r o s  a ñ o s ,  y p a r t i e n d o  con é l
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l a  c o s e c h a  en l o s  años s u c e s i v o s ,  como a p a r c e r o  
m e d i e r o ”  ( 9 9 ) .
C ) A s p e c t o  no d e s d e ñ a b le  en e l  e s t í m u l o  p a r a  l a s  p l a n t a ­
c i o n e s  de n a r a n j a l  s e r í a n  t a m b i é n  l a s  e x e n c i o n e s  t r i b u t a r i a s  
en l a  c o n t r i b u c i ó n  t e r r i t o r i a l  a l o s  p r e d i o s  que e ra n  p l a n t a ­
dos  con a r b o l a d o .  La l e g i s l a c i ó n  f i s c a l  d e l  s i g l o  X IX  h a b í a  
d e d i c a d o  s i e m p r e  una c i e r t a  a t e n d i ó n  a e s t e  t i p o  de p l a n t a c i o ­
n e s ,  en c o n s o n a n c i a  con l a  i d e a ,  t a n  d i f u n d i d a  e n t r e  r e f o r ­
madores  a g rónom os  y r e g e n e r a c i o n i s t a s ,  que i d e n t i f i c a b a  e l  á r ­
b o l  como s i g n o  d e l  p r o g r e s o  a g r í c o l a  ( 1 0 0 ) .  Ya l a  Ley de 1845 
que i n s t i t u y ó  e l  n u evo  s i s t e m a  de c o n t r i b u c i ó n  t e r r i t o r i a l ,  
e s t a b l e c í a  en su a r t í c u l o  49 l a  e x e n c i ó n  d e l  pago de c o n t r i b u ­
c i ó n  d u r a n t e  15 a ñ o s .  A l  amparo de e s t a  d i s p o s i c i ó n  p a r e c e  que 
se p r o d u j o  un i n c r e m e n t o  en l a s  p l a n t a c i o n e s  de a r b o l a d o  y ,  
p o r  l o  que  a n o s o t r o s  i n t e r e s a ,  de n a r a n j o s .  A r e v a l o  B a rc a  
a t r i b u í a  a e s t a  m e d id a  l a  p r o s p e r i d a d  de l a  m ayo r  p a r t e  de l o s  
h u e r t o s  a l a  a l t u r a  de l a  decada  de l o s  50 ( 1 0 1 ) .  A p e s a r  de 
que no podamos c o n s t a t a r  d o c u m e n t a lm e n t e ,  p o r  e l  momento,  e l  
a l c a n c e  r e a l  de e s t a  e x e n c i ó n  t r i b u t a r i a ,  p a r e c e  s e r  que su 
i m p o r t a n c i a  s e r í a  m a yo r  que l a  de l o s  años 80 de l a  c u a l  s í  
con tamos con a l g u n a  i n f o r m a c i ó n .
En e f e c t o ,  l a  Ley de 18 de j u n i o  de 1885 s o b r e  r e ­
g u l a c i ó n  de v a r i o s  i m p u e s t o s ,  e s t a b l e c í a  l a s  e x e n c i o n e s  f i s ­
c a le s  en a g r i c u l t u r a  d e l  modo s i g u i e n t e :
nLas p l a n t a c i o n e s  n uevas  de v i ñ a s  o de á r b o l e s  
f r u t a l e s  d i j & f j u t a r á n  de e x e n c i ó n  t e m p o r a l  de l a  
c o n t r i b u c i ó n  de i n m u e b l e s ,  c u l t i v o  y g a n a d e r í a  
p o r  d i e z  a ñ o s ,  y l a s  de o l i v o s  o de á r b o l e s  de 
c o n s t r u c c i ó n  p o r  v e i n t e ,  s i  l o s  t e r r e n o s  en que se
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hagan  se h a l l a b a n  a n t e s  d e b id a m e n te  l i b r e s  de 
p a g a r l a  p o r  su  e s ta d o  i m p r o d u c t i v o ;  y en o t r o  
ca s o  s a t i s f a r á n  s ó l o ,  en l o s  mismos p l a z o s ,  
r e s p e c t i v a m e n t e ,  l a s  c a n t i d a d e s  que a n t e s  d e b i e ­
r o n  s a t i s f a c e r 1* ( 1 0 2 ) .
La c o n c r e c i ó n  de un p l a z o  de e x e n c i ó n  de d i e z  años  
re c o f c ta b a  de un modo i m p o r t a n t e  l a s  v e n t a j a s  f i s c a l e s  de 1845 
que se c i f r a b a n  en c i n c o  años más.  D e b id o  a l  l a r g o  p e r i o d o  de 
c r e c i m i e n t o  d e l  n a r a n j o ,  l a  r e d u c c i ó n  d e l  p e r í o d o  d i s m i n u i r í a  
en a l g u n a  m e d id a  l o s  e f e c t o s  s o b r e  l a s  p l a n t a c i o n e s .  Por  e l  
c o n t r a r i o ,  l a  Ley de 1885 f a v o r e c í a  e s p e c i a l m e n t e  l a s  n u e va s  
r o t u r a c i o n e s ,  l o  c u a l ,  s i n  d u d a ,  r e p e r c u t í a  de modo f a v o r a b l e  
s o b r e  l o s  n a r a n j a l e s  que en e s t a  e t a p a  de su d e s a r r o l l o ,  se 
e x p a n d ía n  s o b r e  t o d o  p o r  t i e r r a s  s e c a n a s  o m o n tu o s a s  muchas 
v e c e s  r e d u c i d a s  a c u l t i v o  p o r  vez  p r i m e r a .
Lo c i e r t o  es que tenem os a lg ú n  t e s t i m o n i o  r e f e r i d o  
a l a  d ecada  de l o s  80 que nos m u e s t r a  una i m p o r t a n t e  i n c i d e n ­
c i a  de l a s  e x e n c i o n e s  p o r  n uevas  p l a n t a c i o n e s .  Se t r a t a  d e l  
" R e g i s t r o  de l o s  t e r r e n o s  b e n e f i c i a d o s  p o r  p l a n t a c i o n e s  de 
n a r a n j o s  j ó v e n e s w que se e l a b o r ó  en A l z i r a  d u r a n t e  esos  años  
( 1 0 3 ) .  A p a re c e n  en e l  100 p r o p i e t a r i o s  con un t o t a l  de 3 .0 8 5  
h g s .  y que d e c l a r a n  p l a n t a c i o n e s  de n a r a n j a l  r e a l i z a d a s  desde  
1 8 7 2 .  E n t r e  e l l o s ,  l o s  más n u m erosos  e r a n  l o s  pequeños  p r o p i e ­
t a r i o s ,  q u e ,  s i n  em b arg o ,  t o t a l i z a n  una r e d u c i d a  e x t e n s i ó n  s u ­
p e r f i c i a l .  Los r e a l m e n t e  b e n e f i c i a d o s  s e r í a n ,  p u e s ,  l o s  m e d ia ­
nos  p r o p i e t a r i o s  en c u a n t o  a l a  c i f r a  de t i e r r a s  a f e c t a d a s .  
E n c o n t ra m o s  t a m b i é n ,  a p e s a r  de t o d o  e l l o ,  a l g u n o s  g r a n d e s  
t e r r a t e n i e n t e s  con cc r tT S lde rab les  e x t e n s i o n e s  i m p l i c a d a s :  a s í ,  
F r e i j a s  B e r t r i n a ,  a p a r e c e  con 109 h g s . ,  E n r i q u e z  de N a v a r r a  
con 1 4 9 ,  Be rga  G i l  con 3 3 0 ,  B u l t ó  B r u n e t  con 1 2 4 ,  e t c .  Es f r e ­
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c u e n t e  t a m b i é n  l a  p r e s e n c i a  de g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  con peque 
ñas  p a r c e l a s  t r a n s f o r m a d a s  en n a r a n j a l »  No cabe  d u d a ,  p o r  t a n  
t o ,  de que l a  b u r g u e s í a  a g r a r i a  a p r o v e c h ó  t o d o s  l o s  m e c a n i s ­
mos que l a  A d m i n i s t r a c i ó n  o f r e c í a  p a r a  e l  f o m e n to  ds l a  a g r i -  
c u l t u r a ,  d e l  mismo modo que ya en l a s  p r i m e r a s  d e cadas  d e l  
s i g l o  XX p r o p i e t a r i o s  y e x p o r t a d o r e s  n e r a n j e r o s  se b e n e f i c i a ­
r í a n  t a m b i é n  de l o s  a n t i c i p o s  r e i n t e g r a b l e s  que e l  E s ta d o  a r ­
b i t r a b a  en é p o ca s  de c r i s i s  ( 1 0 4 ) .  Se t r a t a ,  en d e f i n i t i v a ,  
de un m e ca n ism o  mós que puede c o n t r i b u i r  a e x p l i c a r  cómo e r a  
s u p e ra d o  e l  g r a v e  o b s t á c u l o  de l a s  c u a n t i o s a s  i n v e r s i o n e s  
e x i g i d a s  p o r  l a  p l a n t a c i ó n *
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1 1 . 3 .  LA DEFINITIVA ESPECIALIZACIQN
S o b re  e l  c o n t e x t o  g e n é r i c o  de l a  r e n t a b i l i d a d  a g r a r i a  
q u e  acabam&s de e s t u d i a r ,  debemos i n s c r i b i r  e l  c o n j u n t o  de 
h e c h o s  que c a r a c t e r i z a n  una c o y u n t u r a  e s p e c í f i c a ,  l a  que se 
da  en l a s  d é ca d a s  de l o s  50 y l o s  6 0 .  D u r a n t e  e s t o s  a ñ o s ,  l a  
c o n j u n c i ó n  de una s e r i e  de fe n ó m en o s  en p r i n c i p i o  a d v e r s o s ,  
v a  a m o t i v a r  e l  p r o g r e s i v o  d e t e r i o r o  de l o s  c u l t i v o s  p r e d o ­
m i n a n t e s  y ,  f i n a l m e n t e ,  l a  a p a r i c i ó n  de unas n uevas  e s t r u c ­
t u r a s  p r o d u c t i v a s  b a s a d a s  en n u e v o s  c u l t i v o s ,  f u n d a m e n t a l ­
m e n te  e l  n a r a n j o ,  y en una d e f i n i t i v a  y c o n c r e t a  o r i e n t a c i ­
ón m e r c a n t i l .  Sn r e a l i d a d ,  e n t r e  l o s  h e cho s  a que vamos a r e ­
f e r i r n o s ,  l o s  hay e s t r i c t a m e n t e  c o y u n t u r a l e s ,  m i e n t r a s  que 
o t r o s  s u p o n e n ,  mas b i e n ,  l a  c u l m i n a c i ó n  de l a r g o s  p r o c e s o s  
y c o n s t i t u y e n ,  p o r  t a n t o ,  l a s  v e r d a d e r a s  r a z o n e s  de f o n d o  de 
l o s  c a m b io s  p r o d u c i d o s .  C o r r e s p o n d e n ,  ademas, con l o  que po­
d r í a m o s  l l a m a r  f a c t o r e s  i n t e r n o s  d e s e n c a d e n a n te s  d e l  c a m b io .  
S i  p r e t e n d i é r a m o s  una  c a r a c t e r i z a c i ó n  c o m p le t a  de e s t e  p r o c e ­
so h a b r í a m o s  de t o m a r  en c o n s i d e r a c i ó n  t a m b i é n  l a s  n u e va s  
c i r c u n s t a n c i a s  i n t e r n a c i o n a l e s  que p o s i b i l i t a n  e l  despegue  
dé l a  a g r i c u l t u r a  de e x p o r t a c i ó n ,  a s í  como l o s  f a c t o r e s  e s ­
t r u c t u r a l e s  que c o n s t i t u y e n  l a  f u n d a m e n t a c i ó n  t é c n i c a  de l a  
n ueva  d i r e c c i ó n  to m a d a  p o r  l a  p r o d u c c i ó n  a g r a r i a .
E s t a  c o n f l u e n c i a  de f a c t o r e s  e s t r i c t a m e n t e  p r o d u c t i v o s  
y de c o n d i c i o n e s  n u e v a s  de l a  demanda e u r o p e a  f u e  p u e s t a  de 
r e l i e v e ,  p a r a  e l  c a j ¿  d e l  n a r a n j o ,  p o r  Pl. L i n i g e r - G o u m a z ,  
e l  p r i m e r  a u t o r  que se o cu pó  m o n o g r á f i c a m e n t e  de e s t o s  t e -  
roas ( l o  5 )  • A p a r t i r  de a q u í ,  s e r é  f r e c u e n t a  r e f e r i r s e  a l o s
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o r í g e n e s  de l a  e x p o r t a c i ó n  n a r a n j e r a  en e s t o s  t é r m i n o s ;  a s í
F ,  T o r r e s ,  en base  a ambos c o n j u n t o s  de f a c t o r e s ,  resume
l a s  r a z o n e s  de e s t a  e x p a n s i ó n  d e l  s i g u i e n t e  modo ( 1 0 6 ) :
1» Cambios en l a  e s t r u c t u r a  de l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e ­
r r a :  l i b r e  c i r c u l a c i ó n  de l a  t i e r r a  8 i m p o s i c i ó n  de 
c r i t e r i o s  de r e n t a b i l i d a d ,
2 ,  I n t r o d u c c i ó n  de n u e v o ^ a b o n o s ,  e s p e c i a l m e n t e  e l  
gCíano a p a r t i r  de 1 8 4 5 ,
3 ,  C r i s i s  d e f i n i t i v a  de l a  s e d a ,
4 ,  D e s a r r o l l o  de l a s  t é c n i c a s  de r e g a d í o ,
5 ,  M e j o r a  de  l o s  s i s t e m a s  de t r a n s p o r t e ,
6 ,  Aumento de l a  demanda e u r o p e a ,
7 ,  P la g a s  en l o s  n a r a n j a l e s  p o r t u g u e s e s ,  s i c i l i a n o s
y m a l l o r q u i n e s ,  Los c o m e r c i a n t e s  de e s t a  u l t i m a  zona  
s u s t i t u y e n  i n m e d i a t a m e n t e  l a  p r o d u c c i ó n  a f e c t a d a  p o r  
l a  v a l e n c i a n a ,
8 ,  I n u n d a c i ó n  de 1 8 64 ,
De e s t e  modo, l a  i d e a  de l a  c o n f l u e n c i a  de f a c t o r e s  i n t e r ­
nos y e x t e r n o s  pasa  d e f i n i t i v a m e n t e  a f o r m a r  p a r t e  de l a  i n ­
t e r p r e t a c i ó n *  de e s t a  f a s e  de l a  e v o l u c i ó n  a g r a r i a  v a l e n c i a ­
na ( 1 0 7 ) , E l  p l a n t e a m i e n t o  mas r e c i e n t e  a e s t e  r e s p e c t o ,  e l  de 
R, G a r r a b o u ,  m a t i z a  de fo rm a  més p r e c i s a  a q u e l l a  c o n f l u e n c i a  
y p l a n t e a  l a  c u e s t i ó n  en r e l a c i ó n  con áa d i n á m i c a  s e c u l a r  
de l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a  de r e g a d í o .  A s í ,  segón e s t e  au­
t o r ,  l a  s i m p l e  p r e s e n c i a  de una demanda e x t e r i o r  a c r e c e n t a d a  
no b a s t a r í a  p a r a  e x p l i c a r  l a  e x p a n s i ó n  c o m e r c i a l  d e l  n a r a n j o  
a l o  l a r g o  de l a  se g un d a  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX :  s ó l o  e l  g r a d o  
de d e s a r r o l l o  de l a s  t é c n i c a s  de c u l t i v o  y r i e g o ,  l a  p r e d i s ­
p o s i c i ó n  de l o s  c u l t i v a d o r e s  a l a  r á p i d a  a d o p c i ó n  de l o s  c u l -
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t i v o s  más r e n t a b l e s ,  y l a  c a p a c i d a d  de e s t a  a g r i c u l t u r a  p a r a  
h a c e r  f r e n t e  a l a s  i n n o v a c i o n e s ,  p o s i b i l i t a r o n  e l  O p t im o  a -  
p r o v e c h a m i e n t o  de l a s  nuevas  c o n d i c i o n e s  d e l  m ercado  e u r o p e -  
o ( 1 0 8 ) ,
De t o d a  e s t a  s e r i e  de f a c t o r e s  nos  o cu pa re m o s  a q u í  e x c l u ­
s i v a m e n t e  de a q u e l l o s  más e s t r e c h a m e n t e  r e l a c i o n a d o s  con  l a s  
e s t r u c t u r a s  p r o d u c t i v a s  de l a  z o n a  de l a  R i b e r a  d e l  X u q u e r .
E l  aum en to  de l a  demanda e u r o p e a ,  l a  m e jo r a  de l o s  t r a n s p o r ­
t e s  y ,  en d e f i n i t i v a ,  l a  r e n o v a d a  c a r a c t e r i z a c i ó n  d e l  m e rc a ­
do m u n d i a l  de p r o d u c t o s  a g r a r i o s ,  son c u e s t i o n e s  q u e ,  p o r  su 
c o m p l e j i d a d ,  r e q u e r i r í a n  e s t u d i o s  p a r t i c u l a r i z a d o s  y a un 
d i f e r e n t e  n i v e l  d e l  que p l a n t e a m o s  a q u í .  P a r  su p a r t e ,  f a c ­
t o r e s  como l a  d i f u s i ó n  de l o s  a b o n o s ,  y en p a r t i c u l a r  d e l  
güano ,  c re e m o s  que e s t á n  s u f i c i e n t e m e n t e  e x p l i c a d o s  - d e n t r o  
d e l  n i v e l  a c t u a l  de d e s a r r o l l o  de l a  h i s t o r i a  a g r a r i a  v a l e n ­
c i a n a -  ( 1 0 9 ) .  Oe ese  modo,  e l  p r o c e s o  de c a m b io  de c u l t i v o s  
que se o p e r a  en l a  zona  d e l  X u q u e r  d u r a n t e  l a s  d e cadas  c e n ­
t r a l e s  d e l  s i g l o ,  v e n d r í a  d e f i n i d o ,  en l o  que a l  á m b i t o  de 
l a  p r o d u c c i ó n  se r e f i e r e ,  p o r  l o s  s i g u i e n t e s  p a s o s i
A) La c r i s i s  s e d e r a .  A p a r t i r  de 1 8 5 4 ,  l a  l e n t a  d e c a d e n ­
c i a  que e s t a  p r o d u c c i ó n  v e n í a  a r r a s t r a n d o  desde  f i n a l e s  d e l  
s i g l o  X V I I I ,  se c o n v i e r t e  en c r i s i s  a b i e r t a  corr e l  d e s e n c a ­
d e n a m ie n to  de una g r a v e  p l a g a  e n  e l  gusano  de l a  s e d a :  l a  p e -  
b r i n a .
En l a  e x p l i c a c i ó n  de l a  p á r d i d a  de l a  co se ch a  de 1854 
y de l o s  años  s u c e s i v o s ,  desempeñan un p a p e l  f u n d a m e n t a l  l o s  
f a c t o r e s  m e t e o r o l ó g T c o s ,  s o b r e  l o s  que v o l v e r e m o s  más a d e l a n ­
t e ,  a s í  como l o s  r e f e r i d o s  a l  d e t e r i o r o  b i o l ó g i c o  de l a  s i ­
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m i e n t e »  P e ro  j u n t o  a e l l o s ,  a d q u i e r e n  t a m b i é n  una t r a s c e n d e n ­
c i a  e v i d e n t e  l o s  s i s t e m a s  de c r í a  d e l  gusano  en u s o ,  no p o r  
t r a d i c i o n a l e s  y a r r a i g a d o s ,  menos in a d e c u a d o s »  En e f e c t o ,  mu­
c h o s  a u t o r e s  de l a  é p oca  l l a m a r o n  l a  a t e n c i ó n  s o b r e  e s t e  ex ­
t r e m o ,  en un m o m e n t o , ^ s i n  e m b a rg o ,  en que l a s  n u e va s  c o n d i c i o ­
n e s  de c o m p e t e n c i a  i n t e r n a c i o n a l ,  h a c í a n  i n ú t i l  c u a l q u i e r  i n ­
t e n t o  de m e jo r a »  La d e f i c i e n c i a  de l o s  m é to d o s  s e g u i d o s  en 
l a  p r o d u c c i ó n  s e d e r a  se r e f i e r e  t a n t o  a l  á m b i t o  d e l  c u l t i v o  
de l a  m o r e r a  y l a  p r o d u c c i ó n  de h o j a ,  como a l a  c r í a  d e l  g u ­
sano  a p a r t i r  de a q u e l l a  p r o d u c c i ó n »
R e s p e c to  a l  p r i m e r  o rd e n  de fe n ó m e n o s ,  nos  e n c o n t ra m o s  
con l a  p r e s e n c i a  de p r a c t i c a s  a g r í c o l a s  t r a d i c i o n a l e s  q u e ,  a 
l a  l u z  de l o s  t r a t a d o s  a g r o n ó m ic o s  p u b l i c a d o s  desde e l  s i g l o  
X V I I I ,  a p a r e c í a n  ya  cono i n a d e c u a d a s »  A lg u n a s  de e l l a s  c o n s i s ­
t í a n  s i m p l e m e n t e  en d e f i c i e n c i a s  en l a s  l a b o r e s  a g r í c o l a s :  
a s í ,  l a  poda  y e l  d e s h o j e  e x c e s i v o s  d e t e r i o r a b a n  e l  é r b o l  y ,  
c o n s i g u i e n t e m e n t e ,  l a  p r o d u c c i ó n  r e s u l t a b a  d e  menor c a l i d a d  
(1 1 0 ) »  O t r a s ,  s i n  e m b arg o ,  e s t a b a n  en r e l a c i ó n  e s t r e c h a  con 
l a  m o d a l i d a d  de c u l t i v o  i n t e n s i v o  s e g u id o  en l a s  l l a n u r a s  
l i t o r a l e s  v a l e n c i a n a s ,  e l  c u a l ,  como hemos t e n i d o  o c a s i ó n  de 
v e r  r e p e t i d a m e n t e  s a c r i f i c a b a  l a s  c o n s e c u e n c ia s  U l t e r i o r e s  
de una  e x te rm in a d a  p r á c t i c a  a l a  c o n s e c u c i ó n  de b e n e f i c i o s  i n ­
m e d ia t o s »  S i  te n e m os  en c u e n t a  que e l  r i e g o  y l a  humedad ex ­
c e s i v o s  t e n í a n  c o n s e c u e n c ia s  n e g a t i v a s  en l a  c o n f o r m a c i ó n  de 
l a  h o j a  de m o r e r a ,  l a s  c u a l e s ,  a su  v e z ,  r e s u l t a b a n  a l t a m e n ­
t e  p e r j u d i c i a l e s  p a r a  e l  g u s a n o ,  com pre n d e rem o s  que e l  s i s ­
tema de p l a n t a c i ó n  m fs  h a b i t u a l  c o n s i s t e n t e  en d i s p o n e r  l a s  
m o re ra s  en l o s  l i n d e s  de l o s  campos y ,  p o r  t a n t o ,  j u n t o  a 
a c e q u i a s  y c a n a l e s ,  c o n s t i t u í a  una de l a s  c a u s a s  de d e t e r i o -
675
t o  de l a  c r i a *  S in  d u d a 9 l a s  p l a n t a c i o n e s  de m o re ra s  en e l  
s e c a n o  p r o p o r c i o n a b a n  una p r o d u c c i ó n  de m ayo r  c a l i d a d ,  p e r o  
n o t a b l e m e n t e  i n f e r i o r :  de h e c h o 9 l a s  m o r e r a s  de secano  n u n ­
c a  s o b r e p a s a r o n  e x t e n s i o n e s  muy r e d u c i d a s *  D e l  mismo maido9 e l  
c u l t i v o  a s o c i a d o  a l a  m o re ra  de p l a n t a s  d i v e r s a s 9 p a r t i c u l a r -  
roen t e  h o r t a l i z a s  y a r r o z ,  t e n í a  c o n s e c u e n c ia s  i g u a l m e n t e  ne ­
g a t i v a s :  ademas de l o s  f r e c u e n t e s  r i e g o s  - y  en e l  caso  e x ­
t r e m o  p e r o  muy f r e c u e n t e , d e l  a r r o z ,  e l  e n c h a r c a d o  c o n t i n u o -  
e l  a r a d o  f r e c u e n t e  de l o s  campos,  p o r  e j e m p l o ,  a f e c t a b a  s e ­
r i a m e n t e  a l a s  r a í c e s  de l o s  a r b o l e s *  En suma, en t o d a s  e s ­
t a s  r a z o n e s ,  te n e m os  una e j e m p l i f i c a c i ó n  de l o s  e f e c t o s  c o n ­
t r a p r o d u c e n t e s  a que l l e v a b a ,  en d e t e r m in a d a s  c i r c u n s t a n c i ­
a s ,  e l  c u l t i v o  i n t e n s i v o : :  e l  máximo a p r o v e c h a m ie n t o  de l o s  
cam pos ,  a c e n t u a d o  d u r a n t e  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX  cor» 
l a  i n t r o d u c c i ó n  de l o s  c u l t i v o s  a s o c i a d o s ,  r e l e g a b a  l a  m o re ­
r a  a una  s i t u a c i ó n  m a r g i n a l  en l o s  p r e d i o s  y a l  d e s c u i d o  de 
su  c u l t i v o  en b e n e f i c i o  de p r o d u c c i o n e s  con e x i g e n c i a  más i n ­
m e d i a t a  de l a b o r e s  y c u i d a d o s ( 1 1 1 ) *  S e r í a  l a  o t r a  c a r a  de 
l a  i n t e n s i f i c a c i ó n  p r o d u c t i v a  que v i v e  d u r a n t e  e s t e  s i g l o  l a  
a g r i c u l t u r a  cb r e g a d í o *  Pese a t o d o ,  l a  e x p e r i m e n t a c i ó n  a g ro ­
n ó m ic a  f r a n c e s a  de f i n a l e s  d e l  s i g l o  X I X ,  r e l a c i o n a d a  con l a  
m o r e r a ,  s e r í a  r á p i d a m e n t e  d i f u n d i d a  en t i e r r a s  va le n e ia n a s , -»  
p e r o ,  t a l  y como hemos v i s t o ,  l a  c r i s i s  e r a  a l g o  más que 
p r o d u c t i v a  y r e s u l t a b a  ya  i r r e v e r s i b l e »
En c u a n t o  a l a s  d e f i c i e n c i a s  en e l  p r o c e s o  de c r í a ,  se 
t r a t a b a ,  en p a l a b r a s  de un m e m o r i a l i s t a  de la < á p o c a ,  de " • • • v i ­
c i o s a s  y a r r a i g a d a ^ J c p a t u m b r e s " ( 1 1 2 ) :  f a l t a  de r e g u l a r i d a d  
en l a  t e m p e r a t u r a  de l a s  andanas  o c r i a d e r o s ;  m a la  v e n t i l a ­
c i ó n  de l o s  mismos y h a c i n a m i e n t o  de l o s  g u s a n o s  en l o s  l e -
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c h o s ;  a l i m e n t a c i ó n  d e s i g u a l ; e t c .  ( 1 1 3 )
En d e f i n i t i v a ,  p o r  t o d 8 s  e s ta s  r a z o n e s ,  i n t i m a m e n t e  r e ­
l a c i o n a d a s  con l a s  e s t r u c t u r a s  t é c n i c o - p r o d u c t i v a s  de l a s  z o ­
nas s e d e r a s ,  a s í  como p o r  l o s  f a c t o r e s  l i g a d o s  a l  c o m e rc io  
y a l a  o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l  de l a  p r o d u c c i ó n ,  l a  seda decae  
d e f i n i t i v a m e n t e  como a c t i v i d a d  e c o n ó m ic a  p r e d o m i n a n t e  en 
t i e r r a s  de l a  R ib e r a »  E l  h u n d i m i e n t o  t o t a l  no s e r a ,  s i n  embar­
g o ,  i n m e d i a t o :  c o n t i n u a r ó n  l o s  i n t e n t o s  por p a r t e  de l o s  a g r i ­
c u l t o r e s  de r e v i t a l i z a r  l a  p r o d u c c i ó n  (a p a r t i r ,  s o b r e  t o ­
do ,  de l a  o b t e n c i ó n  de s i m i e n t e s  n u eva s  t r a í d a s  desde  l o s  
g ra n d e s  n ú c l e o s  p r o d u c t o r e s  de E x t re m o  O r i e n t e )  y ,  p a sa d a s  
a lg u n a s  d é c a d a s ,  se a s i s t i r é  a l a  i n c i e r t a  r e c u p e r a c i ó n  á 
que nos  hemos r e f e r i d o  en e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r »
Las c o n s e c u e n c i a s  s o c i a l d s  de e s t e  p r o c e s o  r e s u l t a n  d i ­
f í c i l e s  de c o n o c e r  p o r  l a  a u s e n c i a  de d o c u m e n ta c ió n  e s p e c í ­
f i c a  a l  r e s p e c t o ;  podemos,  s i n  e m b a rg o ,  h a c e r  a l g u n a  a p r o ­
x im a c ió n »  Queda e x c l u i d o  e l  h u n d i m i e n t o  t o t a l  de l o s  s e c t o ­
re s  r e l a c i o n a d o s  con l a  a c t i v i d a d  s e d e r a :  ya  hemos v i s t o  có ­
mo en l a  m ayor  p a r t e  de l a s  e x p l o t a c i o n e s  se daba l a  a s o c i a ­
c i ó n  de c u l t i v o s ,  e x i s t i e n d o  una c i e r t a  d i v e r s i f i c a c i ó n  - b i e n  
d i s t i n t a ,  s i n  e m b a rg o ,  d e l  p o l i c u l t i v o  de s u b s i s t e n c i a -  en 
l o s  c u l t i v o s  y p r o d u c c i o n e s  de c u l t i v a d o r e s  y p r o p i e t a r i o s »
La c r i s i s  de l a  seda  s u p o n d r í a ,  p o r  t a n t o ,  e l  d e t e r i o r o  de 
una p a r t e  i m p o r t a n t e  de l a  e co n o m ía  de a q u e l l o s ,  p e ro  no su 
q u i e b r a  t o t a l »  P a ra  a lg u n o s  s e c t o r e s ,  s i n  e m b arg o ,  su e x t r e ­
mada d e p e n d e n c ia  de l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e l  p r o d u c t o  s e d e ro  
pa ra  h a c e r  f r e n t e  a l a s  r e n t a s  en d i n e r o  de l a  t i e r r a ,  c r e a ­
r í a  v e r d a d e r a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  s a t i s f a c e r  l o s  pagás  y s u ­
p o n d r í a  en muchos c a s o s  l a  r u i n a  o su v e r s i ó n  a p la z a d a  que
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e r a  e l  e n d e u d a m ie n to  e x c e s i v o *  S i  tenemos e n  c u e n t a ,  además, 
q u e  l a  d e c a d a  de l o s  50 a s i s t e  a una ' . s e r ie  d a  fenómenos  c l i ­
m á t i c o s  a d v e r s o s  que hacen  de l a  misma una c o y u n t u r a  d i f í c i l  
p a r a  l a  a g r i c u l t u r a ,  podemos s u p o n e r  que l a s  c o n s e c u e n c ia s  
d e  l a  c r i s i s  s e d e r a  se  v e r í a n  a m p l i f i c a d a s *  Los s í n t o m a s  que 
co n oce m o s  h a b l a n  en e s t e  s e n t i d o ;  a s í :  l a s  a g i t a c i o n e s  s o c i a ­
l e s  y l a  p o b r e z a ;  e l  p r o c e s o  de c o n c e n t r a c i ó n  de la* p r o p i e ­
d a d  de l a  t i e r r a  a que nos  hemos r e f e r i d o  en o t r a  p a r t e ;  l o s  
r e t r a s o s  en e l  pago de l o s  a r r e n d a m i e n t o s ;  e i n c l u s o  l a  e vo ­
l u c i ó n  de l a  p o b l a c i ó n ;  e t c *  Vease a e s t e  r e s p e c t o  l a  e v o l u ­
c i ó n  de l o s  s a l d o s  v e g e t a t i v o s  en C a r c a i x e n t  - u n o  de l o s  c e n ­
t r o s  s e d e r o s  más i m p o r t a n t e s -  d u r a n t e  lors años  en t o r n o  a 
l a  c a í d a  de l a  s e d a r  ( 114)
1 8 5  1 ...................... 120
1 8 5  2 ...................... 101
1 8 5  3 .....................  27
1 8 5  4 .....................  64
1 8 5  5 ................... - 1 0 1
1 8 5  6 ...............  54
1 8 5  7 ..................... 57
1 8 5  8 ................. . * 1 7 3
1 8 5  9 ...................... 103
S )  D i f i c u l t a d e s  p a r a  l a  e x p a n s i ó n  d e l  a r r o z .  Los años 
de l a  d e cad a  de l o s  50 s o n ,  p o r  t a n t o ,  de una  c r i s i s  a c e n t u -  
ada p a r a  e x t e r m in a d a s  zo n as  a g r í c o l a s  d e l  P a í s  y ,  e s p e c i a l ­
m e n te ,  p a r a  l a s  r i b e r a s  d e l  X u q u e r *  E l  a l c a n c e  r e a l  de e s t a
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c o y u n t u r a ,  a s í  como su s  c a r a c t e r í s t i c a s  y m a n i f e s t a c i o n e s ,  
son c u e s t i o n e s  t o d a v í a  p o r  d e s e n t r a ñ a r  ( .115)» p o r  l o  c u a l  
no podemos h a c e r  a q u í  más que r e f e r e n c i a s  t a n g e n c i a l e s »  A l a  
c r i s i s  a b i e r t a  de l a  s e d a s e  suman,,  p o r  l o  que se r e f i e r e  a 
l a s  c o m a rc a s  que nos  ocupare, l a s  d i f i c u l t a d e s  l i g a d a s  a l  c u l ­
t i v o  d e l  a r r o z t  en su d o b l e  m a n i f e s t a c i ó n  de  l a  amenaza de 
l i b e z r t a d  de i m p o r t a c i o n e s ,  y de r e s t r i c c i o n e s  l e g a l e s  a l e  
e x p a n s i ó n  de l a  s u p e r f i c i e  d e d i c a d a »
La p r i m e r a  de l a s  c u e s t i o n e s  t u v o  en e s t o s  años una p r e ­
s e n c i a  r e i t e r a d a :  en 1 8 5 3 ,  1857 y 1862 s u r g i e r o n  c o n f l i c t o s  
e n t r e  c u l t i v a d o r e s  y A d m i n i s t r a c i ó n  en t o r n o  a l o s  i n t e n t o s  
de l i b e r a l i z a r  l a s  i m p o r t a c i o n e s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a l a s  c r i ­
s i s  de s u b s i s t e n c i a s »  E l  r e s u l t a d o  f i n a l  f u e  que e l  a r r o z  que­
do p r e s e r v a d o  de l a  s u p u e s t a  c o m p e t e n c ia  e c t e r i o r ,  p e ro  l a  
t r a s c e n d e n c i a  d e l  h echo  r e s i d í a  en q u e ,  p o r  vez  p r i m e r a ,  l a  
amenaza de una c o n c u r r e n c i a  de p r o d u c c i o n e s  e x t r a n j e r a s  p e ­
saba s o b r e  e l  a r r o z  v a l e n c i a n o  y comenzaba a p o n e r  de m a n i ­
f i e s t o  l a  f r a g i l i d a d '  de l a  p r o s p e r i d a d  y de l o s  b e n e f i c i o s »
Por l o  que r e s p e c t a  a l a s  l i m i t a c i o n e s  g u b e r n a m e n t a l e s  a l a  
e x p a n s ió n  i n d i s c r i m i n a d a  de l a  s u p e r f i c i e ,  es i m p o r t a n t e  t e ­
n e r  en c u e n t a  que l a s  p l a n t a c i o n e s  de a r r o z  se v e í a n  r e l a n ­
zadas p r e c i s a m e n t e  d e sde  que l a  m o r e r a  a c e n t u ó  su c r i s i s »
Oe ese modo, l a  l e g i s l a c i ó n  de 1860 y 1 8 6 1 ,  que i n t r o d u c í a  
i m p o r t a n t e s  l i m i t a c i o n e s  a l  c u l t i v o ,  p r o v o c o  un r e c r u d e c i m i e n ­
to  de l o s  e n f r e n t a m i e n t o s  e n t r e  p r o p i e t a r i o s  y A d m i n i s t r a c i ó n  
en t o r n o  a l  r e s p e t o  de l o s  a c o t a m i e n t o s »  En c u a l q u i e r  c a s o ,  
to d o  e l l o  no i m p e d i r í a  un nuevo  r e l a n z a m i e n t o  de l a s  p l a n -  
t a c i o n e s  t r a s  l a  i r í u m J a c io n  de 1 8 6 4 ,  s i n  duda a l  s o c a i r e  de 
l a  p e r m i s i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  en un  c o n t e x t o  de s i t u a c i ó n
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s o c i a l  de e m e r g e n c ia .
P o r  t o d a s  e s t a s  r a z o n e s ,  podemos a f i r m a r  q u e ,  a f i n a ­
l e s  de l a  d écada  d e  l o s  6 0 ,  se p r e s e n t a n  f r e n t e  a l  a r r o z  l í ­
m i t e s  i n f r a n q u e a b l e s :  l a  v e r t i g i n o s a  e x p a n s i ó n  d e l  pasado 
d e j a r é  de s e r  p o s i b l e  y e l  a r r o z  no q u e d a ra  c o n f i r m a d o  como 
una  a l t e r n a t i v a  c a p a z  de o r i e n t a r  l a s  f u t u r a s  e s t r u c t u r a s  p r o ­
d u c t i v a s ,
C) E l  t e r c e r  f a c t o r  l o  c o n s t i t u y e n  l a s  c o n d i c i o n e s  c l i ­
m a t o l ó g i c a s  a d v e r s a s  ( 1 1 6 ) ,  S i  b a j o  e l  A n t i g u o  Régimen son 
s u f i c i e n t e m e n t e  c o n o c i d o s  l o s  e f e c t o s  efe e s t e  t i p o  de f e n ó m e -  
nos s o b r e  l a  s u b s i s t e n c i a  de l a  p o b l a c i ó n  y ,  p o r  t a n t o ,  s o ­
b re  e l  panoram a s o c i a l ,  en s o c ie d a d e s  a g r í c o l a s  més d e s a r r o ­
l l a d a s ,  y pese  a l a  menor d i s p o n i b i l i d a d  de e s t u d i o s ,  l o s  
e f e c t o s  no, p 'a recen  m enores  s i  b i e n  t i e n e n  una c a r a c t e r i z a c i ­
ón b i e n  d i s t i n t a :  menor  i m p o r t a n c i a  d e l  hambre  g e n e r a l i z a d a  
como c o n s e c u e n c ia  mas s a n g r a n t e , y  mayor  i n c i d e n c i a ,  en cam­
b i o ,  de l a s  d i f i c u l t a d e s  e c o n ó m ic a s  s o b r e  l a  o r i e n t a c i ó n  de 
l a  p r o d u c c i ó n  y s o b r e  l a s  e s t r u c t u r a s  de l a  p r o p i e d a d  y t e ­
n e n c i a  de l a  t i e r r a .  Veremos en e l  c a p í t u l o  s i g u i e n t e  e l  i n ­
f l u j o  q u e ,  en e s t e  s e n t i d o ,  t u v o  l a  i n u n d a c i ó n  de 1864 so ­
b re  l a  e v o l u c i ó n  a g r a r i a ,  p e ro  l a s  d i f i c u l t a d e s  m e t e o r o l o g í a  
cas de e s t o s  años  no se l i m i t a r o n )  a e s t a  i m p o r t a n t e  c a t á s ­
t r o f e :  s e q u í a s ,  v i e n t o s ,  h e l a d a s ,  se a c u m u la r o n  con una f r e ­
c u e n c i a  a t í p i c a ,  h a s t a  e l  p u n t o  de que su r e s p o n s a b i l i d a d  en 
l a  c r í t i c a  c o y u n t u r a * q u e  se v i v e  d u r a n t e  e s t a  é p o c a ,  s i  b ien )  
t o d a v í a  no ha s i d o  e s t u d i a d a ,  d e b i ó  s e r  n o t a b l e .  B á s te n o s ,  
por  e l  momento ,  r e t e n e r  l a  r e a l i d a d  de e s t e  i n f l u j o  como un
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f a c t o r  más en e l  p r o c e s o  de c a m b io  a g r a r i o  que p re te n d e m o s  
d e s c r i b i r •
En e s t e  c o n t e x t o  g e n á r i c o  s o b r e v i n i e r o n  l a s  c a t a s t r ó f i ­
cas  i n u n d a c i o n e s  de 1 8 64 ,  cu yo s  e f e c t o s  s o b r e  l o s  c u l t i v o s  
y l a  a g r i c u l t u r a  f u e r o n  e s p e c i a l m e n t e  g r a v d s .  E s t e  año m a r -  
c a ,  s i n  n i n g u n a  d u d a ,  e l  f i n a l  de l a s  m o r e r a s  como c u l t i v o  
d o m in a n te  en l a  R i b e r a  d e l  X u q u e r ;  un hecho a p a r e n t e m e n t e  n i ­
m io  ayuda  a e x p l i c a r  l a  t a l a  m a s iv a  de m o r e r a s :  h a b ie n d o  t e ­
n id o  l u g a r  p o cos  d í a s  a n t e s  l a  s i e g a  d e l  a r r o z ,  l a s  a guas  des ­
b o r d a d a s  e n c o n t r a r o n  en l o s  campos t o d a  l a  p a j a  r e s i d u a l ;  
a r r a s t r a d a s  e s t a s  in m e n sa s  c a n t i d a d e s  de p a j a  de a r r o z  se 
e n m a ra ñ a ro n  de t a l  modo en l o s  r a m a je s  de l a s - m o r e r a s  q u e ,  
en unos ca s o s  c o n t r i b u y e r o n  a su a r r a s t r e  p o r  l a s  a g u a s ,  y , 
en o t r o s ,  no d e j a r o n  más o p c i ó n  a l  p r o p i e t a r i o  que l a  quema 
o l a  t a l a  ( 1 1 7 ) .  Y e l l o  en c o r r e s p o n d e n c i a  con l a  f a l t a  de 
r e n t a b i l i d a d  que e s t e  c u l t i v o  v e n í a  e x p e r im e n t a n d o  d esde  l a  
decada a n t e r i o r .  A s í  p u e s ,  l a  r i a d a  de 1864 t i e n e  una i m p o r ­
t a n c i a  d e c i s i v a  en l o s  cam b ios  de c u l t i v o s  en l a  R i b e r a ,  a l  
a c e l e r a r  l a s  s u s t i t u c i o n e s ,  y m u e s t r a ,  una vez  más, e l  p a p e l  
de l a  n a t u r a l e z a  en s o c ie d a d e s  a g r a r i a s  cuya  e x t r e m a  d e p e n ­
d e n c ia  de l o s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  de a q u e l l a ,  se m a n i f e s t a b a  
f r e c u e n t e  y r e i t e r a d a m e n t e  en fenómenos  de mayor  o m enor  g r a ­
vedad .
■ é !
A lg u n o s  a u to rd T T “t l l 8 )  c o n s i d e r a n  e s t e  h i t o  como e l  im ­
p u ls o  d e f i n i t i v o  p a r a  l a  i m p l a n t a c i ó n  d e l  n a r a n j o  en l a  zona d e l
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Xiuquer ; s i n  e m b a rg o ,  a l a  l u z  de l o s  a n a l i s t a s  de l a  época 
( 1 1 9 ) ,  l a  d e s a p a r i c i ó n  de l a s  m o r e r a s  no r e p e r c u t i ó  de in m e ­
d i a t o  en l a  p r o g r e s i ó n  de l o s  n a r a n j a l e s ,  s i n o  que f u e  e l  a r r o z  
e l  más i n m e d i a t o  b e n e f i c i a r i o *  En e f e c t o ,  d i v e r s a s  c i r c u n s t a n ­
c i a s  e x p l i c a n  que muchas t i e r r a s  de m o re ra s  f u e r a n  t r a n s f o r m a ­
d a s  en a r r o z a l e s ;  p o r  una p a r t e  e s t a b a  e l  hecho  de que l o s  a -  
r r o z a l e s  h a b í a n  r e s u l t a d o  e l  c u l t i v o  menos p e r j u d i c a d o  p o r  l a  
i n u n d a c i ó n ,  m i e n t r a s  l a s  h e la d a s  s o b r e v e n i d a s  desde 1860 h a b ía n  
dañado  n o t a b l e m e n t e  l o s  n a r a n j a l e s  ya e x i s t e n t e s .  Por o t r a ,  
r e s u l t a b a  menos o n e r o s o  t r a n s f o r m a r  una h u e r t a  en a r r o z a l  que 
en n a r a n j a l ,  a l  t i e m p o  q u e ,  p a r a  unos p r o p i e t a r i o s  a f e c t a d o s  
p o r  l a s  p é r d i d a s  de l a  i n u n d a c i ó n ,  e l  a r r o z a l  p r o p o r c i a n a b a  
b e n e f i c i o s  con mucha mayor  p r o n t i t u d .  A s í  p a r e c e n  c o n f i r m a r ­
l o  l a s  c i f r a s :  l a s  6 .4 4 6  h a n .  d e d i c a d a s  a l  a r r o z  en 1860 en 
A l z i r a ,  c a s i  se han d o b la d o  cuando  a f i n a l e s  de 1865 e l  i n s ­
p e c t o r  Bosch O u l i á  r e c o r r e  l a  z o n a ;  D e ja n d o  a p a r t e  l a s  i r r e ­
g u l a r i d a d e s  de l a s  c i f r a s  d e b i d a s  a l a  p e c u l i a r i d a d  d e l c u l t i -  
vo  ( p l a n t a c i o n e s  f u e r a  de c o t o ,  mayor  o menor  r i g o r  de l a s  
a u t o r i d a d e s ,  e t c )  l a  d i f e r e n c i a  es s u f i c i e n t e m e n t e  e l o c u e n t e  
p a r a  c o n o c e r  l a  o r i e n t a c i ó n  de l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  de c u l t i ­
vos  d u r a n t e  e s t a  c o y u n t u r a .
A l a r g o  p l a z o ,  s i n  em bargo ,  l a  i n u n d a c i ó n  -como c u l m i n a ­
c i ó n  d e l  p r o c e s o  de d e g r a d a c i ó n  d e l c u l t i v o  de l a s  m o r e r a s -  a b r i ­
r í a  e l  cam ino  p a r a  l a  i m p l a n t a c i ó n  de una n ueva  p r o d u c c i ó n  
a g r a r i a  en l a  R i b e r a .  Pa ra  l o  c u a l  s e r á  n e c e s a r i o  que o t r o  
c u l t i v o  con e le v a d o s  r e n d i m i e n t o s  - e l  a r r o z -  e n t r a r a  ta m b ié n  
en c r i s i s .  E l l o  c o m ie n z a  a s u c e d e r  ya a f i n a l e s  de l a  década
de l o s  70 -a u n q u e  no c o b r a r á  e n t i d a d  a p r e c i a b l e  h a s t a  l o s  años
• #
8 0 -  cu a nd o  l a  i m p o s T t í i l i d a d  de v e n d e r  l a s  c o s e c h a s  p r o v o c ó  
l a  f u e r t e  c a í d a  de l o s  p r e c i o s ,  l a  c r i s i s  en l a s  zonas  a f e c t a ­
das y l a  s u s t i t u c i ó n  de l o s  a r r o z a l e s  s o b r e  t o d o  p o r  e l
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n a r a n j o .  H a s ta  e n t o n c e s ,  s i n  embargo ,  l a  e x p a n s ió n  de e s t e  se 
r e a l i z a r á  a expensas  de o t r o  t i p o  de c u l t i v o s .  Veamos l a  evo ­
l u c i ó n  e x p e r im e n t a d a  en A l z i r a  e n t r e  1860 y 1882  a t r a v é s  d e l  
s i g u i e n t e  cuiadro:
Cuadro 7 2 .
EvoluoiÓn de c u lt iv o s  ( e n h g s . ) .  A lz ir a .
1860 1882 V a ria c ió n C u lt iv o  s u s t itu id o
1.196 h u e rta  oerea l
N a ra n jo s /fru ta le s 9-360 15.605 6.245 i 684 t r ig o  secano1.969 a lga rrobos
2.408 o liv o s
*
A rroz 6.446 6.520 74 h u e rta  ce rea l
C ereales 12.636 11.366 - 1.270
T rig o  y  moreras 4.584 3.900 -684
V iña 3.312 3.821 509 o liv o s
A lgarrobos 12.470 10.511 -1 .969
O livo s 9.636 6.951 - 2.685
Fuente: A .M .A ., 348(2) ,  "V a r ia c ió n  de c u lt iv o s  desde e l ú lt im o  A- 
ra illa ra m ie n to 11. E labo rac ión  p ro p ia .
La v i g o r o s a  e x p a n s ió n  e x p e r im e n t a d a  por  e l  n a r a n j o  - p a ­
r a l e l a  a l a  c a s i  e s t a b i l i z a c i ó n  d e l  a r r o z -  se p r o d u j o ,  p o r  t a n ­
t o ,  p o r  l a  p u e s ta  e n * r e g a d í o  de t i e r r a s  de s e c a n o .  A s í ,  en 1882  
4 .2 5 8  h an .  de t i e r r a s  r e c i é n  p l a n t a d a s  de n a r a n j o s  e r a n  regaceas 
con aguas  de pozos e l e v a d a s  con m o t o r ,  m i e n t r a s  l a ~ A c e q u i - a - R e a l
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p r o p o r c i o n a b a  r i e g o  t a n  a d ío  a 1 . 3 0 0  h a n .  E l  aumento  de l a  su ­
p e r f i c i e  d e d i c a d a  a e s t e  c u l t i v o ,  e s ,  como r e s u l t a  e v i d e n t e ,  
i m p o r t a n t e  y d e m u e s t r a ,  a l  p r o p i o  t i e m p o  e l  a va n ce  de l a  meca­
n i z a c i ó n  en l a  e x t r a c c i ó n  de a g u a :  l a s  a n t i g u a s  n o r i a s  m o v id a s  
p o r  a n i m a l e s  h a b í a n  d e ja d o  paso  a l a s  m á q u in a s  de v a p o r  y é s t a s  
e n t r a d o  e l  s i g l o  XX, c o m e n z a r ía n  a s e r  s u s t i t u i d a s  p o r  l o s  mo­
t o r e s  e l é c t r i c o s .  E l  c a r á c t e r  de e s t a  e x p a n s i ó n ,  r e s p e t a n d o  
g r a n d e s  e x t e n s i o n e s  de c u l t i v o s  de r e g a d í o  como l o s  c e r e a l e s ,  
s i  p o r  una p a r t e  nos  s e ñ a l a  a sus  p r i n c i p a l e s  i m p u l s o r e s  - l o s  
g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  con c a p a c i d a d  p a ra  l l e v a r  a d e l a n t e  l a s  
e l e v a d a s  i n v e r s i o n e s - ,  p o r  o t r a  nos p e r m i t e  p e n s a r  en e l  m a n te ­
n i m i e n t o ,  t o d a v í a  en l a s  p o s t r i m e r í a s  d e l  s i g l o ,  de un i m p o r ­
t a n t e  s e c t o r  de l a  a g r i c u l t u r a  l i g a d o  a l o s  pequeños p r o d u c t o ­
r e s ,  y q u e ,  basada  en e l  c e r e a l ,  se r e p r o d u c í a  a s í  misma s i n  
p o s i b i l i d a d  de m o d i f i c a c i ó n  d e b i d o ,  en p a r t e ,  a l a  p r o p i a  i n ­
c a p a c i d a d  e c o n ó m ic a  de l o s  pequ e ñ o s  p r o p i e t a r i o s  p a ra  l l e v a r  
a d e l a n t e  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  de c u l t i v o s .  Los m ecan ism os  de 
c o n v i v e n c i a  de c i e r t o  a u to co nsu m o  con l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  e x ­
p o r t a d o r a ,  y l a s  r a z o n e s  d e l  d e f i n i t i v o  d e c a n t a m i e n t o  p o r  l a  
segunda  c o n s t i t u y e n  l o s  a s p e c t o s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  p r o c e s o  de 
t r a n s f o r m a c i ó n  a que es tam os r e f i r i é n d o n o s .
Lo i n n e g a b l e ,  s i n  em bargo ,  es l a  f u e r t e  e x p a n s ió n  e x p e r i ­
m en tada  p o r  un c u l t i v o  cu yo s  r e n d i m i e n t o s  r e s p e c t o  a sus  p r e c e ­
d e n te s  e r a n  n o t a b l e m e n t e  e l e v a d o s .  Bosch c a l c u l a b a  p a r a  1865 
l o s  r e n d i m i e n t o s  de una hanegada de n a r a n j o s  en r e l a c i ó n  a o t r a  
de m o r e r a s  y c o n c l u í a  que m i e n t r a s  l a  p r i m e r a  p r o d u c í a  p o r  v a ­
l o r  de 798 r e a l e s ,  l_á segunda a p e n a s  l l e g a b a  a i o s  1 8 0 ,  a l  
t i e m p o  que e l  p r e c i o  de l a  t i e r r a  aumentaba  v e r t i g i n o s a m e n t e ,  
a l c a n z a n d o  en l a  zo n a  de A l z i r a - C a r c a i x e n t , l o s  3000 r e a l e s  p o r  
h a n e g a d a ,  m i e n t r a s  en a r r i e n d o  p o d í a  l l e g a r  a 200 r e a l e s  ( 1 2 0 ) .
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A l  p r o p i o  t i e m p o ,  se t r a t a b a  de una p r o d u c c i ó n  c a s i  e n t e ­
r a m e n t e  d i r i g i d a  a su e x p o r t a c i ó n ,  i n s e r t a ,  p o r  t a n t o ,  p l e n a ­
m e n te  en l a s  c o r r i e n t e s  d e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l .  E s te  hecho 
además de e s t a r  en e s t r e c h a  r e l a c i ó n  con l o s  p r o g r e s o s  d e l  
t r a n s p o r t e  c o m a r c a l  ( v í a  f e r r e a  V a l é n c i a - X & t i v a ,  t r a n v í a  C a r -  
c a i x e n t - D e n i a )  y l a  n a v e g a c i ó n  a v a p o r ,  supone  l a  a p a r i c i ó n  
d e  una a c t i v i d a d  e c o n ó m ic a  p a r a l e l a ,  l o s  a lm a c e n e s  de n a r a n j a ,  
q u e  a d q u i r i r á  un c i e r t o  p r e d o m i n i o  s o b r e  l a  p r o d u c c i ó n  a p a r t i f c  
d e  l a  p o s i b i l i d a d  de l o s  c o m e r c i a n t e s  de f i j a r  p r e c i o s  y p r i o ­
r i d a d e s  a l o s  p r o p i e t a r i o s .  A l z i r a ,  t r a d i c i o n a l  c e n t r o  d e l  mer­
c a d o  c o m a r c a l  de p r o d u c t o s  a g r a r i o s ,  a s i s t i r á  a l a  p r o l i f e r a ­
c i ó n  de c o m e r c i a n t e s  de n a r a n j a  e n t r e  l o s  c u a l e s  m a l l o r q u i n e s  
y  f r a n c e s e s  e s ta b a n  a m p l i a m e n te  r e p r e s e n t a d o s .  Las c i f r a s  de 
e x p o r t a c i ó n  a n i v e l  e s t a t a l  dan c u e n t a  de l a  f u l g u r a n t e  e xpan ­
s i ó n :  de l o s  7 0 . 7 2 4  Qm d e l  q u i n q u e n i o  1 8 5 0 - 5 4 ,  se pasó  a 
9 8 5 .  440 en 1 8 8 0 - 8 4  ( 1 2 1 ) .
E s t a  e v o l u c i ó n ,  no f u e  l i n e a l  n i - e s t u v ó  e x e n t a  de c r i s i s .
En l o s  años 1 8 8 4 - 8 5 ,  l o s  i n t e n s o s  f r í o s  p r o v o c a r o n  un p r i m e r
/
f r e n o  a l a  t r a n s f o r m a c i ó n  de c u l t i v o s , a l  d e t e r i o r a r  muchas de 
l a s  p l a n t a c i o n e s  e x i s t e n t e s  y r e t r a e r ,  p o r  t a n t o ,  a l o s  p r o p i e ­
t a r i o s  con r e c u r s o s  e s c a s o s .  A p a r t i r  de 1886 l a  c r i s i s  ae agu­
d i z a  a l  c o n c u r r i r  una s e r i e  de ca u sa s  e x t e r n a s  como l a  r e d u c c i ó n  
de l a  demanda i n g l e s a  y e l  aum en to  de l a  c o m p e t e n c ia  i n t e r n a c i o -  
n a l , c o n  o t r a s  e s t r i c t a m e n t e  i n t e r n a s  y e s t r u c t u r a l e s :  r o t u r a c i ó n  
de t i e r r a s  i n a d e c u a d a s ,  d e f i c i e n t e  u t i l i z a c i ó n  de l o s  a b o n o s ,  
a c t i v i d a d e s  e s p e c u l a t i v a s  de l o s  c o m e r c i a n t e s  y t r a n s p o r t i s t a s ,  
e n c a r e c i m i e n t o  de l o a  t r a n s p o r t e s ,  e t c .  ( 1 2 2 ) .  En A l z i r a ,  l a  
c a n t i d a d  de h a ne g a d as  de n a r a n j a l  r e g i s t r a d a s  p a r a  1885 apenas 
e x p e r i m e n t a  v a r i a c i ó n  r e s p e c t o  a l a  de 1 8 8 2 .  Pese a t o d o ,  en­
t r a d o  e l  nuevo  s i g l o ,  l a  e x p a n s i ó n  se r e i n i c i a r á  y a c e l e r a r á  
h a s ta  d e v e n i r  e l  c u l t i v o  que hoy  conocem os .
685
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La e v o l u c i ó n  que l l e v a  a l a  l i q u i d a c i ó n  de l o s  c u l t i v o s  
t r a d i c i o n a l e s  y a l a  a d o p c i ó n  m a s iv a  de un c u l t i v o  c a s i  ú n i ­
co  en t o r n o  a l  c u a l  g i r a r á  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m ic a  de l a  zona 
a p a r t i r  de e n t o n c e s ,  no es un p r o c e s o  u n í v o c o  cuya  c u l m i n a ­
c i ó n  p u d i e r a  p r o v e e r s e .  En c i e r t o  modo, se t r a t a  de un r a s g o  
más d e l  p r o c e s o  de t r a n s f o r m a c i ó n  a g r a r i a :  ! t . . . L a  s u s t i t u c i ó n  
de c u l t i v o s  y l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  no se p ro d u c e n  de manera  au­
t o m á t i c a  s i n o  que es un p r o c e s o  l e n t o  que r e q u i e r e  i n n o v a c i o ­
n e s  t é c n i c a s  y t o d o  un p e r í o d o  de e x p e r i m e n t a c i ó n  a n t e s  de des ­
p l a z a r  c u l t i v o s  t a n  t r a d i c i o n a l e s  como e l  t r i g o ”  ( 1 2 3 ) .
Nos hemos r e f e r i d o  ya a l  h echo  de que l a s  t r a n s f o r m a c i o ­
nes  i n m e d i a t a m e n t e  p o s t e r i o r e s  a l a s  i n u n d a c i o n e s  de 1 8 6 4 ,  se 
h i c i e r o n  en l a  R i b e r a  más en b e n e f i c i o  d e l  a r r o z  que d e l  na­
r a n j o ;  s ó l o  l a  c r i s i s  p o s t e r i o r  d e l  p r i m e r o  e x c l u i r í a  d e f i n i t i ­
va m e n te  l a  o p c i ó n  a r r o c e r a  p a r a  l a s  t i e r r a s  r i b e r e ñ a s .  Es tam ­
b i é n  s i g n i f i c a t i v o  que l a  e x p a n s i ó n  d e l  n a r a n j o  f u e r a  muy l i ­
m i t a d a ,  p o r  e j e m p l o ,  en t i e r r a s  de A lg e m e s í  donde l a  s u p e r f i c i e  
d e d i c a d a  a l  c a c a h u e t e  f u e  t o d a v í a ,  d u r a n t e  muchas d e c a d a s ,  su ­
p e r i o r  a l a  d e l  n a r a n j o  ( 1 2 4 ) ,  c o n s t i t u y e n d o ,  a s í  m ism o,  un c u l ­
t i v o  a l t a m e n t e  r e n t a b l e .  S in  e m b arg o ,  c u a l q u i e r  c r i s i s  i m p r e ­
v i s t a  p o d í a  h a c e r  v a r i a r  e l  s e n t i d o  de una t r a n s f o r m a c i ó n  ya 
i n i c i a d a .  Hemos v i s t o  l o  s u c e d i d o  con e l  n a r a n j o  a r a í z  de l o s  
d i f í c i l e s  años de l a  década  de l o s  8 0 ;  fenómeno que se r e p i t e  
en c i e r t o  modo con e l  c a c a h u e t e ,  cuyo  auge q u e d a rá  a s í  i n t e r r u m ­
p i d o .  En e f e c t o ,  h abJfen d o 3e basad o  l a  e x p a n s i ó n  d e l  c a c a h u e te  
en l a s  e x p o r t a c i o n e s  a F r a n c i a  p a r a  l a  f a b r i c a c i ó n  de a c e i t e s  
f i n o s ,  l a  l l e g a d a  a E u ropa  de p r o d u c c i o n e s  a f r i c a n a s  e i n d i a s  
d e s p l a z ó  l a s  e s p a ñ o l a s  no s ó l o  d e l  mercado  f r a n c é s ,  s i n o  i n c l u s o
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de l a s  p r o p i a s  f á b r i c a s  e s p a ñ o l a s  c o m p ra d o ra s  ( 1 2 5 ) .
Puede c o n s i d e r a r s e  q u e ,  a l o  l a r g o  de a lg u n a s  d e c a d a s ,  l a s  
e s p e c t a t i v a s  de t r a n s f o r m a c i á n  a g r a r i a  qud se a b r i e r o n  a n t e  l o s  
p r o p i e t a r i o s  f u e r o n  d i v e r s a s  y que s ó l o  t r a s  un p e r í o d o  de com­
p l e j a  e v o l u c i ó n ,  se d e c a n t a r o n  p o r  e l  n a r a n j o *  O rg a n ism o s  como 
l a  S o c ie d a d  E co n óm ica  de Amigos d e l P a í s ,  o l a  S o c ie d a d  V a l e n c i a ­
na de A g r i c u l t u r a ,  p r o m o v i e r o n  d u r a n t e  l a s  d á ca d a s  c e n t r a l e s  
d e l  s i g l o  y ,  s o b r e  t o d o ,  t r a s  l a  c r i s i s  de l a  m o r e r a ,  e x p e r i e n ­
c i a s  de c u l t i v o s  en b u sca  s i e m p r e  de una p r o d u c c i ó n  a g r a r i a  en 
l a  c u a l  l a  zona  de l a  R i b e r a  p u d i e r a  e s p e c i a l i z a r s e *  A s í ,  p o r  
e j e m p l o ,  en 1664 se a n a l i z a r o n  en l a  S . V . A .  ramas de a lg o d ó n  
p r o c e d e n t e s  de l a  zona  de A l z i r a  y se d e b a t i e r o n  l a s  p o s i b i l i ­
dades  de p r o m o c ió n  de e s t e  c u l t i v o *  O t r a s  p r o d u c c i o n e s ,  de e s ­
t r i c t o  c a r á c t e r  c o m e r c i a l ,  como l a s  f r e s a s ,  p a s a ro n  de l a  h u e r ­
t a  de V a l e n c i a  h a c i a  l a  R i b e r a  d e l  Xuquer  y a s í ,  en 1 8 6 6 ,  e l  
vo lu m e n  de f r e s a s  s a l i d a s  de C a r c a i x e n t  se e le v a b a  a 4 3 * 2 2 0  l i ­
b r a s ,  m i e n t r a s  l a  de l a  zona de V a l e n c i a ,  mucho más e x t e n s a ,  no 
pasaba  de 1 0 0 * 0 0 0  l i b r a s *  En muchos p u e b l o s  de l a  R i b e r a  y en 
l a  zona  de T a v e r n e s - S i m a t , e l  c u l t i v o  de l a s  f r e s a s  l l e g ó  a 
a d q u i r i r  una i m p o r t a n c i a  n o t a b l e ,  d i r i g i é n d o s e  su c o m e r c io  a l  
m ercado  i n t e r i o r ,  e s p e c i a l m e n t e ,  M a d r i d  ( 1 2 6 ) .
La p r á c t i c a  e x p e r i m e n t a d o r a  en m a t e r i a  de c u l t i v o s  no e r a  
nueva en e l  P a ís  V a l e n c i a n o ,  s i n o  que puede c o n s i d e r a r s e  h e r e ­
d e ra  d i r e c t a  o c o n t i n u a d o r a  de l a  que i m p u l s a r o n  de modo t a n  
f i r m e  l o s  c í r c u l o s  i l u s t r a d o s  y que p r o s i g u e  d u r a n t e  t o d a  l a  
p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  XIX ( 1 2 7 ) ,  D e l  mismo modo que en B a r c e ­
l o n a  l a  Academia  de C i e n c i a s  y A r t e s ,  en V a l e n c i a  l a  R e a l  S o c ie ­
dad E co n óm ica  l l e v a r í a  t o d o  e l  peso  d e l  f o m e n to  y d i f u s i ó n  de 
nuevos c u l t i v o s *  En l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX ,  l o s  más va­
r i a d o s  c u l t i v o s  f u e r o n  e x p e r i m e n t a d o s  p o r  p r o p i e t a r i o s  p a r t i c u -
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l a r e s ,  h a b i t u a l m e n t e  s o c i o s  de l a  S o c ie d a d  E c o n ó m ic a ,  que l l e ­
v a b a n  a cabo  l a  p r u e b a  en sus  p r o p i a s  t i e r r a s ,  c o m u n ica n do  l o s  
r e s u l t a d o s  a l a  S o c ie d a d  q u e ,  a su v e z ,  l e s  daba d i f u s i ó n  a 
t r a v é s  de p u b l i c a c i o n e s  e s p e c í f i c a s  o desde  l a s  p á g i n a s  de su 
B o l e t í n . De ese  modo p a s a r o n  fu g a z m e n te  p o r  l o s  campos v a l e n c i a  
n o s  p r o d u c t o s  como r e m o la c h a s  de S i l e s i a ,  c o l e s  Q u i n t a l ,  t a b a ­
c o ,  caña  b r a v a ,  p a n i z o  a m e r i c a n o ,  a ñ i l ,  e t c . ,  muchos de l o s  cua 
l e s  e ra n  de d udosa  u t i l i d a d  de c a r a  a l  m e rcado  y o t r o s  v e r d a d e ­
r a s  p l a n t a s  e x ó t i c a s ,  de d i f í c i l  a c l i m a t a c i ó n  en e l  P a ís  ( 1 2 8 ) .  
O t r o s ,  en c a m b io ,  t u v i e r o n  m a yo r  f o r t u n a  y a l c a n z a r o n  c i e r t a  
i m p l a n t a c i ó n  e i n c l u s o  a lg u n a  c o n t i n u i d a d  p o s t e r i o r ;  es e l  ca ­
so d e l  c a c a h u e t e ,  l a  caña  de a z ú c a r ,  l a  c o c h i n i l l a ,  e t c ,
La caña  de a z ú c a r ,  abandonada  en e l  s i g l o  X V I I I  ( 1 2 9 )  se
i n t e n t ó  r e c u p e r a r  d e sde  l a  u l t i m a  decada  de esa c e n t u r i a  ( 1 3 0 ) .
C o n s t i t u y e  un caso  de r e a p a r i c i ó n  s u c e s i v a  s i n  á x i t o  r e a l  en 
n in g u n o  de l o s  c a s o s :  a s í ,  s i  l o s  i n t e n t o s  de r e i m p l a n t a r l a  a 
p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  X IX  f r a c a s a r o n  a n t e  l a  c o m p e t e n c ia  de l a  
p r o d u c c i ó n  a m e r i c a n a ,  v u e l v e  a i n t e n t a r s e  h a c i a  l a  década  de 
l o s  70 en l a  que s u r g e n ,  con e x t r a o r d i n a r i o  v i g o r , p l a n t a c i o n e s  
de ca ñ a  en c a s i  t o d a s  l a s  h u e r t a s  l i t o r a l e s ,  e i n c l u s o  se i n s ­
t a l a n  i n g e n i o s  p a r a  su t r a n s f o r m a c i ó n  en zonas  t a n  i d e n t i f i c a ­
das con  e l  n a r a n j o  como l a  de A l z i r a .  Su d e s a p a r i c i ó n  d e f i n i ­
t i v a  se  p r o d u j o  a p a r t i r  de l a s  h e la d a s  de 1876 y 1879 ( 1 3 1 ) .
P o r  su p a r t e ,  l a  g r a n a ,  c o l o r a n t e  d x t r a i d o  a p a r t i r  de 
una e s p e c i e  de i n s e c t o  que a n id a b a  en l o s  n o p a l e s  ( c o c h i n i l l a ) ,  
f u e  uno de l o s  que más ¿ t e n c i ó n  r e c i b i ó  p o r  p a r t e  de l o s  c í r c u ­
l o s  a g r o n ó m i c o s ;  se t r a t a b a  de una i n i c i a t i v a  p r o p i a  d e l  Duque 
d e l  I n f a n t a d o  ( 1 3 2 J ^ q u i e n  no s ó l o  c e d i ó  l a  t i e r r a  p a r a  su ex­
p e r i m e n t a c i ó n ,  a i n o  q u e ,  h a c i a  1839 f i n a n c i ó  v i a j e s  de e x p e r ­
t o s  v a l e n c i a n o  a l u g a r e s  de p r o d u c c i ó n  en A n d a l u c í a ,  d i f u n d i ó
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e l  c u l t i v o  p o r  d i v e r s a s  zonas  d e l  P a í s ,  e i n c l u s o  r e d a c t o  un 
t r a t a d o  a l  r e s p e c t o  ( 1 3 3 ) .  S i e n d o ,  s i n  em b arg o ,  un p r o d u c t o  
que  e s t a b a  en f u n c i ó n  de l a  i n d u s t r i a  s e d e r a ,  s i g u i ó ,  con e l  
t i e m p o  l a  misma s u e r t e  que a q u e l l a  ( 1 3 4 ) .
E l  c a c a h u e t e  f u e ,  s i n  d u d a ,  e l  que a l c a n z ó  una i m p l a n t a ­
c i ó n  más d u r a d e r a ,  p a san d o  a s e r  e l  c u l t i v o  p r e d o m i n a n t e  d u r a n ­
t e  muchas dócad a s  en a lg u n o s  l u g a r e s :  en A l g e m e s í ,  p o r  e j e m p l o ,  
en e l  ú l t i m o  t e r c i o  d e l  s i g l o  X IX  p re d o m in ó  s o b r e  e l  n a r a n j o  
y r e t r a s ó  n o t a b l e m e n t e  l a  i m p l a n t a c i ó n  de é s t e .  Ya a f i n a l e s  
d e l  s i g l o  X V I I I  ( Í 3 5 ) a p a r e c í a  como un p r o d u c t o  con g r a n d e s  
p o s i b i l i d a d e s  de p r o p a g a c i ó n  a p a r t i r  de l a  p r i m e r a  a c l i m a t a ­
c i ó n  r e a l i z a d a  p o r  T a b a r e s  de U l l o a  ( 1 3 6 ) .  Su f i n a l i d a d  i n d u s ­
t r i a l  - f a b r i c a c i ó n  de a c e i t e s -  h a c í a n  de e l  un c u l t i v o  moderno
( 1 3 7 )9 y de e le v a d o s  r e n d i m i e n t o s ,  y a d e c u a d o ,  además* a a l t e r ­
n a r  con o t r a s  p r o d u c c i o n e s  de l a  h u e r t a .
N u e s t r o  i n t e r é s ,  s i n  e m b a rg o ,  va d i r i g i d o  p re d o m in a n te m e n ­
t e  a l a s  e x p e r i m e n t a c i o n e s  de c u l t i v o s  que en l a s  d é cadas  cen ­
t r a l e s  d e l  s i g l o ,  se l l e v a r o n  a cabo con l a  m i r a d a  p u e s t a  en 
l a  s u p e r a c i ó n  de l a  c r i s i s  p r o v o c a d a  p o r  e l  d e r ru m b e  de l a  se ­
da y l o s  l í m i t e s  n a t u r a l e s  p a r a  e l  a r r o z .  Tan c l a r a  es e s t a  v o ­
l u n t a d  de s u p e r a c i ó n  q u e ,  p o r  e j e m p l o ,  no e n c o n t ra m o s  d u r a n t e  
e s t a  época  n in g ú n  i n t e n t o  t e ó r i c o  de i n t r o d u c i r  m e jo r a s  en e l  
c u l t i v o  a r r o c e r o ;  l a s  n u m erosas  p u b l i c a c i o n e s  que s u r g i e r o n  
d u r a n t e  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  en t o r n o  a l a  p o s i b i l i d a d  
d e l  a r r o z  de s e c a n o ,  d e s a p a r e c e n  a h o ra  cuando  l a  e x p a n s ió n  ha 
cesado  y l o s  p r o b le m a s  a p a r e c e n  como i n s o l u b l e s .  S i  r e c o r r e m o s  
l a s  p á g i n a s  de La A g r i c u l t u r a  V a l e n c i a n a , p u b l i c a c i ó n  que a b a r ­
í a s  décadas  de l o s  60 y l o s  70 
a m b i c i o s a s  en m a t e r i a  de r e n o ­
ca p r e c i s a m e n t g A o s  añ os  c l a v e  de 
y que re c o g d  l a s  i n i c i a t i v a s  más
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v a c i ó n  a g r í c o l a ,  vemos que j u n t o  a una a t e n c i ó n  i m p o r t a n t e  
a c u l t i v o s  como e l  n a r a n j o  que e s t á  v i v i e n d o  e l  despegue  de 
su  e x p a n s i ó n  o a l a s  p o s i b i l i d a d e s  de r e c u p e r a c i ó n )  de l a  p r o ­
d u c c i ó n  s e d e r a ,  abundan  l o a  a r t í c u l o s  d i r i g i d o s  a n u e va s  mo­
d a l i d a d e s  de a p r o v e c h a m ie n t o  d e l  s u e l o ,  b i e n  se t r a t e  de v a r i e ­
d a d e s  s i n  f i n  de h o r t a l i z a s ,  c u l t i v o s  i n d u s t r i a l e s  como e l  c á ­
namo o e l  a l g o d ó n ,  m e j o r a s  en l a  e x p l o t a c i ó n  f o r e s t a l  o i n t e n ­
t o s  d e  i n t r o d u c i r  s i s t e m a s  m i x t o s  de a g r i c u l t u r a / g a n a d e r í a * ( 1 3 8 )  
E n t r e  t o d a s  e s t a s  p r o p u e s t a s  nos  ocu pa re m o s  a q u í  b re vem e n ­
t e  de l a  u l t i m a ,  s i n  duda l a  que a d q u i r i ó  f o r m u l a c i o n e s  más r i ­
g u r o s a s  y p r e c i s a s ,  p e r o  p r e c i s a m e n t e  t a m b i é n  l a  que quedó 
más l e j o s  de s e r  l l e v a d a  a l a  p r á c t i c a .  C i e r t a m e n t e ,  i n c l u s o  
p a r a  una  zona  q u e ,  como l a  R i b e r a  d e l  X u q u e r ,  h a b í a  o p t a d o  d e s ­
de e l  s i g l o  X V I I I  p o r  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  de c u l t i v o s ,  e x i s t í a  
una e s t r e c h a  r e l a c i ó n  e n t r e  d e t e r m i n a d o s  c a m b io s  en l o s  s i s t e ­
mas de c u l t i v o s  y l a  g a n a d e r í a ,  ya  se t r a t e  de o v in a /v a c u n a /c fe  
c e r d a ,  e s c a s a  como hemos v i s t o  en r e l a c i ó n  con o t r a s  z o n a s  d e l  
E s t a d o ,  ya  se r e f i e r a  a l  ganado  de l a b o r ,  uno de l o s  i n s t r u ­
m e n to s  de p r o d u c c i ó n  más p r e c i a d o s  en e s t e  t i p o  de a g r i c u l t u r a  • 
E l  h e c h o  que e x p r e s a  más c l a r a m e n t e  a q u e l l a  r e l a c i ó n  e s ,  s i n  
d u da ,  e l  m a n t e n i m i e n t o  en e l e v a d o s  n i v e l e s  de l a  s u p e r f i c i e  
d e d i c a d a  en e l  se ca n o  a l  a l g a r r o b o .  Ya nos hemos r e f e r i d o  a 
l a s  c i f r a s  y a su s i g n i f i c a c i ó n :  en A l z i r a ,  l a  e x t e n s i ó n  de a l ­
g a r r o b o s  aumenta  d u r a n t e  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  X I X ,  c o ­
m ie n z a  a d e s c e n d e r  d u r a n t e  l a  se g un d a  p e ro  de modo muy l e n t o  
y t o d a v í a  en 1 9 5 6 ,  l a  c i f r a  de 5 . 6 5 3  h g s .  a penas  es i n f e r i o r
a l a  de  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I .  Todo e l l o ,  además, de modo
• &
s i m u l t á n e o  a l a  p r á c t i c a  d e s a p a r i c i ó n  de o t r o s  c u l t i v o s  de 
secano a n t e  e l  i m p u l s o  v i g o r o s o  de l a  t r a n s f o r m a c i ó n  en n a ­
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r a n j a l .  Se t r a t a ,  como ya  d i j i m o s ,  de una o p c i ó n  muy c l a r a  
y p e r f e c t a m e n t e  r a c i o n a l :  s u p r i m i d a  p r o g r e s i v a m e n t e  l a  p a r t e  
de r e g a d í o  s u s c e p t i b l e  de s e r  d e d i c a d a  a l a  a l i m e n t a c i ó n  d e l  
g a n a d o ,  l a  p r o d u c c i ó n  de l o s  a l g a r r o b o s  se v o l v í a  i n d i s p e n s a ­
b l e  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  de l o s  a n im a l e s  de l a b o r * .  S in  duda 
e l l o  e x p r e s a  c i e r t a  d e f i c i e n c i a  en l a  a r t i c u l a c i ó n  d e l  m ercado  
de p r o d u c t o s  a g r a r i o s :  p o d r í a  s u p o n e r s e  que l o s  a g r i c u l t o r e s  
de l a  zona  d e l  X u q u e r  p o d í a n  r e n u n c i a r  a p r o d u c i r  l a  a l i m e n t a ­
c i ó n  de sus  a n i m a l e s ,  pasando a a d q u i r i r l a  de l a s  zonas  i n t e ­
r i o r e s  d e l  P a í s *  A p e s a r  de t o d o ,  l o  h i c i e r o n  a s í :  una s u p e r ­
f i c i e  de a l g a r r o b o s  en  d e c l i v e  l e n t o  d u r a n t e  l a  segunda  m i t a d  
d e l  s i g l o  y o t r a  de a l f a l f a  en p r o c e s o  de d e s a p a r i c i ó n  mucho 
mas a c e l e r a d o ,  no p o d í a n  a s e g u r a r  l a  a l i m e n t a c i ó n  de un nume­
ro  c r e c i e n t e  de a n i m a l e s  de l a b o r *  Tenemos c o n s t a n c i a ,  ademas, 
de que e x i s t í a  un c o m e r c i o  f l u i d o  de a l g a r r o b a s  h a c i a  l a s  R i ­
b e r a s  d e l  X u q u e r ,  que se nos a p a r e c e  c l a r a m e n t e  en d e t e r m in a d a s  
c o y u n t u r a s  como l a  de 1 8 64 ,  t r a s  l a  p e r d i d a  de l a  c o s e c h a  a l ­
macenada p o r  ca u sa  de l a  i n u n d a c i ó n ,  o l a  de unos años a t r á s ,  
cuando l a s  f u e r t e s  h e la d a s  d e s t r u y e r o n  muchos de l o s  a l g a r r o ­
bos de l a  zo n a *  Cabe d e d u c i r ,  p u e s ,  que se c o m b in a ro n  l a s  dos 
s o l u c i o n e s :  l a  p r o d u c c i ó n  p r o p i a  y l a  compra en e l  m e r c a d o ,  
e s ta n d o  l a  p r i m e r a ,  s i n  d u d a ,  muy en f u n c i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o  
de l o s  a l g a r r o b o s  en zonas  m o n ta ñ o s a s  de d i f í c i l  c o n v e r s i ó n  
en r e g a d í o *
E x i s t í a n  o t r o s  t i p o s  de i n t e r r e l a c i ó n  e n t r e  a g r i c u l t u r a  
y g a n a d e r í a *  A s í ,  l a  e x p a n s i ó n  d e l  c a c a h u e te  p o r  l a  R i b e r a  
d u r a n t e  l a  se gunda  m ^ ta d  d e l  s i g l o  XIX  p o s i b i l i t ó  y p r o p i c i ó  
l a  e x t e n s i ó n  d e l  ganado  va cu no  p o r  e s t a  misma com arca  en base 
e l a  a l i m e n t a c i ó n  que l a s  ramas de e s t e  c u l t i v o  p r o p o r c i o n a b a n
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( 1 3 9 ) »  A lg u n o s  d e s p e r d i c i o s  de d e t e r m i n a d a s  c o s e c h a s  -como 
e l  s a l v a d o  d e l  a r r o z ,  l a s  f r u t a s  c a í d a s  d e  l o s  á r b o l e s ,  e t c . -  
t e n í a n  un a p r o v e c h a m ie n t o  i m p o r t a n t e  en e l  e n g o r d e  de c e r d o s *
Y ,  en t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  l o s  e f e c t i v o s  g a n a d e r o s  y l o s  s i s t e ­
mas de e x p l o t a c i ó n  de l o s  m is m o s ,  se v e í a n  e s t r e c h a m e n t e  de­
t e r m i n a d o s  p o r  e l  rumbo que to m a b a  l a  e x p a n s i ó n  a g r í c o l a :
" L o s  p a s t o s  son p r i n c i p a l m e n t e  de i n v i e r n o  y p r i ­
m a v e ra ,  en que l o s  g a n a d o s  pueden r e c o r r e r ,  ademas efe 
l o s  m o n te s ,  l o a  a l g a r r o b e r a l e s ,  o l i v a r e s  y v i ñ a s ,  y a -  
un l o s  m a r j a l e s ,  y  e n t r a r  en c i e r t a s  h u e r t a s ,  y en v e ­
ra n o  e s t a s  u l t i m a s  e s t á n  o cu pa d a s  p o r  l a s  c o s e c h a s  y 
s u c e s i v a m e n t e  se t i e n e n  que v e d a r  l a s  v i ñ a s ,  a l g a r r o ­
b e r a l e s  y o l i v a r e s ,  a l  p r o p i o  t i e m p o  que e l  c a l o r  d e l  
e s t í o  a g o s t a  l a  poca  h i e r b a  que o f r e c e n  n u e s t r o s  e s ­
t é r i l e s  y e s c u e t o s  b o s q u e s ,  y e s t o  s i n  c o n t a r  con que 
l o s  de l a  zo n a  i n f e r i o r  e s t á n  o cu p a d o s  p o r  a l g a r r o ­
b o s *  E s t a  s i t u a c i ó n  o b l i g a  a l o s  d ueños  a v e n d e r  l a  
m a y o r í a  de l o s  g a na d o s  en l a  p r i m a v e r a ,  o d e spu é s  que 
se han a p r o v e c h a d o  de l o s  r a s t r o j o s  de l o s  c e r e a l e s ;  
y no r e e m p l a z a r l o s  h a s t a  l a  v e n d i m i a ,  cuando e n t r a n  
a comer l a  h i e r b a  de l o s  a l g a r r o b e r a l e s  y e l  pámpano 
d e l  v i ñ e d o n ( l 4 0 )
La c o n v i v e n c i a ,  s i n  duda d i f í c i l  de una a g r i c u l t u r a  i n t e n ­
s i v a  y de c i e r t a  g a n a d e r í a ,  c r e a b a ,  p u e s ,  f o r m a s  e s p e c í f i c a s  
de a p r o v e c h a m i e n t o  de l a s  p o s i b i l i d a d e s  a l i m e n t a r i a s  p a r a  esa  
g a n a d e r í a *  S in  e m b a rg o ,  l a s  p r o p u e s t a s  que l l e v a n  a cabo v a r i o s  
ag rónom os y p r o p i e t a r i o s ,  y que se a r t i c u l a n  en t o r n o  a l a  So­
c i e d a d  V a l e n c i a n a  de A g r i c u l t u r a ,  e ra n  a l g o  b i e n  d i s t i n t o  y s u ­
p o n í a n  una v e r d a d e r a  a p l i c a c i ó n  d e l  mode lo  i n g l é s  de e x p l o t a ­
c i ó n  a g r o - p e c u a r i a *  Una a p l i c a c i ó n  con buenas  d o s i s  de r i g i d e z  
y e s q u e m a t is m o  y  q u e ,  en c u a l q u i e r  c a s o ,  t e n í a  e s c a s a s  p o s i b i -
■ 4-
l i d a d e s  de é x i t o *  S ir r r  d u d a ,  l o s  r e g a d í o s  l i t o r a l e s  e ra n  s u s c e p ­
t i b l e s  de d e s a r r o l l a r  t a l e s  p r o p u e s t a s  en l a  p r á c t i c a  y ,  a d e ­
más, co n  r e n d i m i e n t o s  s e g u r a m e n te  e l e v a d o s ,  p e r o  n i  p o r  l a
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t r a d i c i ó n  a g r a r i a  de l a  zona  - b a s a d a  desde e l  s i g l o  X V I I I  en 
d e t e r m i n a d o s  c u l t i v o s  c o m e r c i a l e s -  n i  p o r  l a  c r e c i e n t e  e s p e -  
c i a l i z a c d ó n  r e g i o n a l  e s p a ñ o la  que h a b í a  i m p l a n t a d o  m o d e lo s  
s e m e j a n t e s  a l o s  p r o p u e s t o s  en l a  zona  c a n t a b r i c a » d o n d e  po ­
d í a n  p r o p o r c i o n a r  una  r e n t a b i l i d a d  muy s u p e r i o r 9 p e r m i t í a n  p en ­
s a r  que l o s  r e g a d í o s  v a l e n c i a n o s  a f r o n t a r a n  una r e c o n v e r s i ó n  
de t a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s *  Quedan a s í  e s t a s  p r o p u e s t a s  como un 
i n t e n t o  i n f r u c t u o s o  en un momento de e v i d e n t e  d e s c o n c i e r t o  de 
l o s  a g rónom os  y l o s  p r o p i e t a r i o s  más c o n s c i e n t e s  de l a  c r i s i s  
de l o s  c u l t i v o s  t r a d i c i o n a l e s ,  r e s p e c t o  a cómo o r i e n t a r  l a s  
p r o d u c c i o n e s  a l t e r n a t i v a s *
Las p r o p u e s t a s  de V i c e n t e  L a s s a l a  c o n t a b a n ,  en p r i n c i p i o ,  
con e l  d a t o  f a v o r a b l e  de b a s a r s e  en sus p r o p i a s  e x p e r i e n c i a s *
En e f e c t o ,  en una m a s ía  de s u p r o p i e d a d  en L l í r i a ,  e s t e  t e r r a ­
t e n i e n t e  y agrónomo h a b í a  d e s a r r o l l a d o  una v e r d a d e r a  e x p l o t a ­
c i ó n  i n t e g r a d a ,  en l a  que un p o r c e n t a j e  de l a  t i e r r a  e s t a b a  
d e s t i n a d o  a p r o p o r c i o n a r  l a  a l i m e n t a c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  l a  c r í a  
de v a c a s  e s t a b u l a d a s ,  cu ya  p r i n c i p a l  f u n c i ó n  r e s i d í a  en l a  
o b t e n c i ó n  de e s t i é r c o l  p a r a  abonado  de l o s  c a m p o s ( l 4 l ) *  A p a r ­
t i r  de l o s  e n s a y o s  r e a l i z a d o s  en t a l e s  ( c i r c u n s t a n c i a s ,  L a s s a l a  
proponía(142) l a  g e n e r a l i z a c i ó n  de p l a n t a s  f o r r a j e r a s  en l a s  
r o t a c i o n e s  de l a s  h u e r t a s :  s o r g o ,  c e b a d a ,  a v e n a *  En l a s  c o n ­
d i c i o n e s  e s p e c í f i c a s  de l o s  r e g a d í o s  v a l e n c i a n o s  c o n s i d e r a b a  
como más p r o d u c t i v a s  c o s e c h a s  como n a b o s ,  z a n a h o r i a s ,  r e m o l a ­
chas b l a n c a s ,  d e s p u é s  de e x c l u i r  o t r a s  de g r a n  i m p l a n t a c i ó n  
en E u ro p a  como e l  t r é b o l *  En d e f i n i t i v a ,  l a s  p r o p u e s t a s  de L a s -
s a la  i m p l i c a b a n  l a  r e c o n v e r s i ó n  de una p a r t e  de l a s  h u e r t a s
*
en c u l t i v o s  d e s t i n a d o s  a l a  a l i m e n t a c i ó n  d e l  g a n a d o ,  l o  q u e ,  
s i n  d u d a ,  i m p l i c a b a  una  o p c i ó n  p r o d u c t i v a  b i e n  d i s t i n t a  de l a  
que se e s t a b a  a b r i e n d o  paso en e s o s  mismos momentos*
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Que e l  p u n t o  común de o r i g e n  de t o d a s  e s t a s  p r o p u e s t a s  e r a  
l a  s i t u a c i ó n  que v i v í a  l a  a g r i c u l t u r a  de l a s  r i b e r a s  d e l  X ú -  
q u e r  t r a s  e l  d e r ru m b e  de l a  s e d a 9 queda de m a n i f i e s t o  en l a s  
s i g u i e n t e s  p a l a b r a s :
" L a  i n d u s t r i a  a g r í c o l a  v a l e n c i a n a  a t r a v i e s a  una 
c r i s i s  d i f í c i l *  La p é r d i d a  de l a  c o s e c h a  de l a  s e d a ,  
e q u i v a l e n t e  p a r a  l a s  r e n t a s  a g r í c o l a s  de l a  p r o v i n c i a  
a l a  de 16 o más m i l l o n e s  a n u a l e s ,  ha c o lo c a d o  a l  l a ­
b r a d o r  en una  s i t u a c i ó n  a n g u s t i o s a  que en t o d o s  l o s  
p u e b l o s  se r e s u e l v e  b uscando  i n ú t i l m e n t e  en l a s  c o s e ­
ch a s  de c e r e a l e s  una c o m p e n s a c ió n  e q u i v a l e n t e  a su s  
t r a b a j o s  y a l a  r e n t a  que ha de p a g a r ,  y como no l a s  
o b t i e n e n  n i  m e d ia n a s  s i q u i e r a ,  e s c a s e a n  l o s  abonos  y 
l a s  l a b o r e s  y se c o n c l u y e  p o r  d e j a r  e l  a r r i e n d o  o p o r  
p e d i r  r e b a j a  en l a  re n ta  de l a  t i e r r a * * *  Creemos, p u e s ,  
que p a r a  p o n e r  c o r r e c t i v o  a un e s t a d o  de co sa s  t a n  po ­
co s a t i s f a c t o r i o  se d e b e r í a  r e c u r r i r  a l a  r e c r í a  o c e ­
bo de a n i m a l e s * (1 4 3 )
S i n  e ipba rgo ,  l a  p e r s p e c t i v a  de un d e s a r r o l l o  i n t e g r a d o  de 
l a  a g r i c u l t u r a  y l a  g a n a d e r í a  es v i s t a ,  en o c a s i o n e s ,  con p r u ­
d e n te  m o d e s t i a *  P a ra  e l  a u t o r  d e l  p á r r a f o  p r e c e d e n t e  no se 
t r a t a  de  l a  o b t e n c i ó n  de g r a n d e s  b e n e f i c i o s  - s i n  duda l o  c o n ­
s i d e r a b a  en n e l a c i o n  con l o s  que p r o p o r c i o n a b a n  o t r o s  c u l t i v o s  
r i b e r e ñ o s  como e l  a r r o z -  s i n o  de o b j e t i v o s  mucho más l i m i t a d o s *  
En e s t e  c a s o ,  l a  c r í a  de ganado t e n d r í a  dos c o n s e c u e n c ia s  f u n ­
d a m e n ta le s  p a r a  l a  p r o d u c c i é n  a g r í c o l a ( 1 4 4 ) :
a )  La i n t r o d u c c i é n ,  en p r o p o r c i o n e s  i m p o r t a n t e s ,  de 
l o s  f o r r a j e s  en l a s  r o t a c i o n e s  de c u l t i v o s ,  e l i m i n a ­
r í a  l a s  a l t e r n a n c i a s  v i g e n t e s  en l a  R i b e r a ,  que e r a n ,  
a j u i c i o  de e s t e  a u t o r ,  causa  p r i m e r a  d e l  a g o t a m i e n ­
t o  y perdíxLfiLcb f e r t i l i d a d  de l a  t i e r r a *  A s p e c to  é s t e  
apenas  c o n s i d e r a d o  p o r  l a  mayor  p a r t e  de l o s  m e m o r ia ­
l i s t a s  c o e t á n e o s ,  p a r e c e  que p u d i e r a  t e n e r  una c i e r t a
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i m p o r t a n c i a  en l a s  d i f i c u l t a d e s  que v i v e n  a l o  l a r g o  
de e s t a s  d e c a d a s  buena  p a r t e  de l o s  c u l t i v o s ;  l a  r o t a ­
c i ó n  de t r i g o  con e l  m a í z 9 l a s  h a b i c h u e l a s  y e l  c a c a ­
h u e t e  r e s u l t a r í a  e s q u i l m a n t e  de l o s  s u e l o s ,  que ú n i c a ­
m en te  con l a  i n c o r p o r a c i ó n  m a s iv a  de abonos r e c u p e r a ­
r í a n  su f e r t i l i d a d *
b )  E l  aum en to  de l a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  de abono o r g á n i c o  
o r i g i n a d o  en l a  g a n a d e r í a  c o n t r i b u i r í a  en buena m e d i ­
da a a q u e l l a  r e c u p e r a c i ó n *
Oe ese  modo9 e l  a p r o v e c h a m ie n t o  p r o p i a m e n t e  g a n a d e ro  - c a r ­
n e ,  l e c h e -  quedaba r e l e g a d o  a un segundo  p l a n o *  La i n t e g r a c i ó n  
g a n a d e r a  en l a  a c t i v i d a d  a g r í c o l a  se c o n c e b í a  a s í  de modo sub­
s i d i a r i o ,  mas a c o r d e  q u i z a  con e l  c a r á c t e r  r e a l  de l a  a g r i c u l ­
t u r a  de l a  z o n a*
M a yo r  s e m e ja n z a  con l o s  m o d e lo s  e u r o p e o s  de e x p l o t a c i ó n  
g a n a d e r a  p r e s e n t a b a n  o t r a s  p r o p u e s t a s *  En 1865 e l  a g r i m e n s o r  
Jo sé  F e r r e r ,  de C a r c a i x e n t 9 e l a b o r ó  p a r a  l a  S o c ie d a d  V a l e n c i a ­
na de A g r i c u l t u r a  un a m p l i o  i n f o r m e ( 1 4 5 )  en e l  que no s ó l o  de ­
f e n d í a  l a  c o n v e n i e n c i a  de d e d i c a r  l a s  t i e r r a s  de l a  R i b e r a  a 
p a s t o s  con d e s t i n o  a l a  c r í a  de g a n a d o 9 s i n o  q u e 9 además, es ­
t u d i a b a  l a  p o s i b i l i d a d  de c o m p a g in a r  e s t o s  p a s t o s  con c u l t i ­
vo s  a r b ó r e o s *  Según su e s t u d i o ,  e l  d e d i c a r  l a s  t i e r r a s  de h u e r ­
t a  a f o r r a j e  p a r a  c r í a  de b e c e r r o s  p r o p o r c i o n a r í a ,  r e s p e c t o  
a l o s  t r a d i c i o n a l e s  c u l t i v o s  de t r i g o / p a n i z o ,  unos  r e n d i m i e n ­
t o s  s u s t a n c i a l m e n t e  s u p e r i o r e s *  Las t i e r r a s  d e  r e g a d í o  de l a  
zona de  A l z i r a  p o d r í a n  e n c o n t r a r  a s í ,  según  F e r r a r ,  e l  c u l ­
t i v o  más adecuado  p a r a  d a r  l u g a r  a una  a c t i v i d a d  capaz  de 
s u s t i t u i r  l a  de l a  se d a *
Nos e n c o n t r a m o s ,  p u e s ,  con  unos  r e i t e r a d o s  p o s i c i o n a m i e n -  
t o s  c o n t r a  l a  p e r m a n e n c ia  de l o s  c e r e a l e s  en l a s  h u e r t a s *  Pe­
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s e  a l o s  e l e v a d o s  r e n d i m i e n t o s  de é s t o s  « r a z ó n  f u n d a m e n t a l  de 
s u  p e r m a n e n c ia  h a s t a  b i e n  e n t r a d o  e l  s i g l o  XX- p a r a  muchos a -  
g ro n o m o s  a p a r e c í a  c l a r o  e l  c a r á c t e r  r e t a r d a t a r i o  d e l  c u l t i v o  
y  l a  n e c e s i d a d  de su s u s t i t u c i ó n  p o r  o t r a s  p r o d u c c i o n e s  más 
a c o r d e s  con e l  s i g n o  de l o s  t i p m p o s  y con l a s  p o s i b i l i d a d e s  
p r o d u c t i v a s  de l a  z o n a .  Sabemos que l o s  c u l t i v a d o r e s  s i g u i e r o n  
d e d i c a n d o  i m p o r t a n t e s  s u p e r f i c i e s  a l  t r i g o ,  p e r o  r e s u l t a  de 
g r a n  i n t e r é s  c o n o c e r  e s t a s  p r o p u e s t a s  que t e n d í a n  a s o c a v a r  
p r e c i s a m e n t e  l o  que l a  a g r i c u l t u r a  de l a  zona  t e n í a  de más a -  
t r a s a d o .  P a ra  F e r r e r  no h a b í a  d u d a :  según su s  c á l c u l o s ,  l o s  
i n g r e s o s  de 10 h g s .  de t r i g o  y m a íz  en r o t a c i ó n  no c u b r í a n  
l o s  g a s t o s  de c u l t i v o .  E l  h e c h o ,  aunque e v i d e n t e m e n t e  desme­
s u r a d o ,  puede  c o n t e n e r  una p a r t e  de v e r d a d  en c u a n t o  que e l  
c u l t i v o  d e l  c e r e a l  no i b a  d e s t i n a d o  m a y o r i t a r i a m e n t e  a l  m e rc a ­
do s i n o  a l  a u to c o n s u m o  y ,  de ese modo, no e n t r a b a  en l o s  pa­
r á m e t r o s  de una c o n t a b i l i d a d  a g r a r i a  q u e ,  p o r  o t r a  p a r t e , e r a  
b a s t a n t e  a j e n a  a l o s  p e qu e ñ o s  a r r e n d a t a r i o s ,  p r i n c i p a l e s  c u l ­
t i v a d o r e s  de l o s  c e r e a l e s .  E l  c o n s i d e r a b l e  p r o d u c t o  o b t e n i d o  
se c o n v e r t í a ,  en c a m b io ,  en l a  p r i n c i p a l  r a z ó n  de su m a n te ­
n i m i e n t o  en l o s  campos v a l e n c i a n o s .
Con l a  misma c a n t i d a d  de t i e r r a ,  a s e g u r a b a  F e r r e r ,  d e d i ­
cada  a f o r r a j e , s e  c r i a b a n  c u a t r o  b e c e r r o s  que ( a l  p r e c i o  v i ­
g e n t e  en l a  f e r i a  de ganado  de X & t i v a )  se v e n d í a n  a 500 r e a ­
l e s ;  a ñ a d ie n d o  a e s t a  c a n t i d a d  l a  o b t e n i d a  con l a  c o s e c h a  de 
p a n i z o  que l a  s i e g a  d e l  f o r r a j e  p o s i b i l i t a b a ,  a s í  como l a  
v e n t a  cbl e s t i é r c o l  p r o d u c i d o ,  F e r r e r  c i f r a b a  l o s  b e n e f i c i o s  
en más de 1 .0 0 0  r e a l e s  d e sp u é s  de p a g a r  e l  a r r e n d a m i e n t o .
Nos e n c o n t ra m o s ^  p u e s ,  f r e n t e  a p r o p u e s t a s  e l a b o r a d a s  y 
de una i n n e g a b l e  c o h e r e n c i a  q u e ,  s i n  em bargo ,  t u v i e r o n  esca so  
é x i t o .  E n t r e  l o s  p r o p i e t a r i o s  más p o b r e s  y l o s  c o l o n o s  hay 
que s u p o n e r l e s  una e s c a s a  c a p a c i d a d  p a r a  e l  cam b io  p r o d u c t i -
696
vo y  una i n e r c i a  muy l i g a d a  a c i e r t o  c a r á c t e r  de s e m i - s u b s i s -  
t e n c i a  en l a  ( e x p l o t a c i ó n  a g r a r i a .  En l o s  p r o p i e t a r i o s  em pren ­
d e d o r e s ,  en c a m b io ,  e n c o n t ra m o s  l a  o p c i ó n  d e c i d i d a  p o r  a q u e l  
c u l t i v o  - e l  n a r a n j o -  que s u p o n í a  un a p r o v e c h a m ie n t o  más í n t e ­
g r o  de l o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s :  c o n d i c i o n e s  n a t u r a l e s  ó p t i ­
m a s ,  n e c e s i d a d e s  de t r a b a j o  r e l a t i v a m e n t e  r e d u c i d a s  y ,  en t o d o  
c a s o ,  p o s i b l e s  de s a t i s f a c e r  s i n  c o n f l i c t o s  p o r  l a s  e s t r u c t u r a s  
s o c i a l e s  y de l a  p r o p i e d a d  v i g e n t e s ;  a u s e n c i a  de c o m p e t e n c ia  
en t o d o  e l  E s ta d o  y ,  p o r  t a n t o ,  l u g a r  p r o p i o  en e l  p r o c e s o  de 
e s p e c i a l i z a c i ó n  r e g i o n a l  en f o r m a c i ó n ;  c r e c i e n t e  demanda e u r o ­
pea y p r e c i o s  en p r o g r e s i v o  a u m e n to ;  e t c .  De ese  modo, s i  l a  
c r i s i s  de l o s  c u l t i v o s  c o m e r c i a l e s  t r a d i c i o n a l e s  se r e s u e l v e  
en b e n e f i c i o  d e l  n a r a n j o ,  e l l o  no su ce de  s i n o  t r a s  un p e r í o d o  
en que se m u l t i p l i c a n  l a s  o p c i o n e s .  La r e s o l u c i ó n  de I s t i a s  
c o n s t i t u y e ,  p u e s ,  un p r o c e s o  c o m p le j o  y en e l  que i n t e r a c c i o -  
nan l o s  m ú l t i p l e s  f a c t o r e s  que a q u í  hemos p r e t e n d i d o  a p u n t a r .  
Con p o s t e r i o r i d a d  a e s t a s  d e c a d a s  se e n t r a  en una se g u n ­
da e t a p a  en l a  que l o  f u n d a m e n t a l  no es ya  l a  búsqueda  de nue­
vos c u l t i v o s  - l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  de l a  zona  e s t á  más o me­
nos o r i e n t a d a -  s i n o  l a  m e jo r a  de l o s  ya  e x i s t e n t e s .  La m e j o r  
e j e m p l i f i c a c i ó n  de e s t e  cam b io  de d i r e c c i ó n ,  l a  o f r e c e r í a  l a  
t r a y e c t o r i a  de l a  G r a n j a - E s c u e l a  de V a l e n c i a ( . 1 4 0 ) : a l o  l a r ­
go de l o s  p r i m e r o s  años  de su e x i s t e n c i a ,  p o r  l o  que r e s p e c t a  
a c a m b io s  de a p r o v e c h a m ie n t o  a g r í c o l a ,  t a n  s ó l o  se l l e v a r o n  
a cabo en sus  campos de e x p e r i m e n t a c i ó n  e n s a y o s  con p r o d u c ­
t o s  d e s t i n a d o s  a l a  a l i m e n t a c i ó n  d e l  g a n a d o :  z a n a h o r i a s ,  na ­
bos,  r e m o la c h a  f o r r a j e r a ,  s o r g o  de f l i n e s s o t t a ,  e t c . ,  en una e -  
v i d e n t e  c o n t i n u i d a d ~ ! f f e s p e c t o  a l a  e ta p a  a n t e r i o r .  En c a m b io ,  
l a  m a yo r  p a r t e  de l o s  e s f u e r z o s  f u e  o r i e n t a d a  a c o n s e g u i r  me­
j o r a s  t é c n i c a s ,  i n t r o d u c c i ó n  de m a q u i n a r i a  y a d o p c ió n  de es ­
p e c ie s  n u e v a s ,  en l o s  c u l t i v o s  y a  i m p l a n t a d o s :  v i d ,  p a t a t a s ,
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a r r o z ,  t r i g o ,  a s í  como a l  c o n o c i m i e n t o  de g r a n  v a r i e d a d  de 
h o r t a l i z a s .  Los i n t e n t o s  de i n t r o d u c i r  c u l t i v o s  n u e vo s  son 
e s c a s o s  en e s t o s  ú l t i m o s  años  d e l  s i g l o  X IX  y p r i m e r o s  d e l  
XX. Es e l  c a s o ,  p o r  e j e m p l o ,  de l a  i n s t a l a c i ó n  de campos de 
e x p e r i m e n t a c i ó n  p a r a  l a  p l a n t a  d e l  t a b a c o ,  que t i e n e  l u g a r  ha­
c i a  1900 como r e s p u e s t a  a l a  c r i s i s  a r r o c e r a  o c a s io n a d a  p o r  
l a  p é r d i d a  d e  l a s  c o l o n i a s ( 1 4 7 ) •  S in  em bargo ,  e l  em p u je  de l o s  
c u l t i v o s  c o m e r c i a l e s  - n a r a n j o , h o r t a l i z a s -  e s t é  ya d e c i d i d o  y m  
p a r t i r  de a h o r a ,  t o d a  s u s t i t u c i ó n  de p r o d u c c i o n e s  en d e c a d e n ­
c i a  se  h a r á ,  p r e c i s a m e n t e ,  en base  a e l l o s .
- *
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NOTAS DEL CAPITULO 11
( 1 )  O m i t im o s  a q u í  t o d a  r e f e r e n c i a  b i b l i o g r á f i c a  a c u e s t i o ­
nes  ya e s t u d i a d a s  en a q u e l  c a p í t u l o :  c a r á c t e r  y s i g n i f i ­
c a c i ó n  de l a  J u n t a  P e r i c i a l ,  p r o b l e m á t i c a  de l a s  o c u l t a ­
c i o n e s ,  e t c *
( 2 )  FERNANDEZ NABARRETE, D . , l fLa e v o l u c i ó n  h i s t ó r i c a  de l a  
C o n t r i b u c i ó n  T e r r i t o r i a l  R u s t i c a 11, A g r i c u l t u r a  y S o c i e ­
d a d , n °  8 ( 1 9 7 0 ) ,  p p .  1 8 4 -1 8 5
(3 )  A e s t e  r e s p e c t o ,  se c u e n t a  con un n o t a b l e  c u e rp o  l e g a l  
s o b r e  r e c t i f i c a c i ó n  de l a s  c a r t i l l a s  e v / a l u a t o r i a s :
-  C i r c u l a r  d o c t r i n a l  de 16 de d i c i e m b r e  de 1878
-  R e g la m e n to  de 30 de s e p t i e m b r e  de 1885
-  C i r c u l a r e s  de 2 ,  3 ,  4 y 13 de s e p t i e m b r e  de 1887
-  R ea l  D e c r e t o  de 11 de a g o s t o  de 1887
-  E s ta d o  de p r e c i o s  m e d io s  de 30 de n o v ie m b r e  de 1887
(4 )  \tease r e f e r e n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s  en e l  c a p í t u l o  4*
(5 )  BERNALjA.M. y D R A IN ,M . ,  Les campaqnes s e v i l l a n e s . . . , o p . 
c i t . ,  p p * 5 3 - 5 6
(6 )  G I R A L T , E . ,  " T é c n i c a s ,  c u l t i v o s  y p r o d u c c i ó n "  en ANES,G* 
o t r o s ,  La econom ía  a g r a r i a . . , , o p . c i t . ,  p . 2 6
(7 )  RUIZ TORRES,P. ,  " E l  P a ís  V a l e n c i a n o  en e l  s i g l o  X V I I I . . .  
o p . c i t • , p p •171  y s s .  o f r e c e  una a m p l i a  r e l a c i ó n  de e s t o s  
e s t u d i o s  y sus p r i n c i p a l e s  a p o r t a c i o n e s .
(8) GARRAB0U,R., Un f a l s  d i l e m a . . . . o p . c i t . , p p .  59 y s s .  y 
1 7 6 -1 7 7
(9)  IB IDEFl , p p . 86 y 1 7 6 .  En c u a l q u i e r  c a s o , l a s  c i f r a s  a p o r ­
t a d a s  p o r  R .G a r r a b o u  d i f i e r e n  s u s t a n c i a l m e n t e  de l a s  que
o f r e c i ó  en l o s  años  30,1*1. de T o r r e s ,  Una c o n t r i b u c i ó n . . . , 
o p . c i t . ,  p p . 1 - 1 9 ,  y que son u t i l i z a d a s  p o r  PALAFOX GAñIR, 
J . , " E x p o r t a c i o n e s f demanda i n t e r n a  y c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i ­
co en e l  P a ís  V a T e n c i a n o " , op. c i t . ,  p. 327*
Según e s t a s  c i f r a s ,  d u r a n t e  e l  p r i m e r  t e r c i o  d e l  s i g l o  
XX, e l  n o t a b l e  a um en to  d e l  r e g a d í o  s e r í a  s o b re p a s a d o  t o ­
d a v í a  p o r  e l  s e c a n o .  En e s t e  p u n t o  e n c o n t ra m o s  l a  d i f e -
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rencia más considerable; veamos los datos comparados:
P r o v .  de V a l e n c i a
R. G a r ra b o u  
1 9 0 3 -1 2  1922
Fl. de T o r r e s  
1900 1922
Ha. de se ­cano 2 7 7 . 0 8 9  2 7 6 .6 8 2 2 4 3 .8 7 0  2 8 3 .8 8 2
S i  b i e n  e l  r e s u l t a d o ,  a l a  a l t u r a  de 1922 es muy s e m e ja n ­
t e ,  l a  d i s i m i l i t u d  de l a s  c i f r a s  de p a r t i d a ,  p r o v o c a  i n ­
t e r p r e t a c i o n e s  r a d i c a l m e n t e  d i s t i n t a s :  m i e n t r a s  l o s  da­
t o s  de G a r ra b o u  hacen p e n s a r  en una e s t a b i l i z a c i ó n  de 
l a  s u p e r f i c i e  de s e c a n o ,  h a c ie n d o  r e c a e r  t o d o  e l  aumen­
t o  de l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  en l a  e x t e n s i ó n  d e l  r e g a ­
d í o ,  l o s  de Fl.de T o r r e s  m o s t r a r í a n  un d in a m ism o  p a r a l e ­
l o  de l a s  dos á r e a s .  La e v o l u c i ó n  e n t r e  1922 y 1 9 2 8 ,  en 
l a  que G a r r a b o u  ya no e n t r a ,  c o n f i r m a r í a  y a c e n t u a r í a
e s t a  t e n d e n c i a .  Veamos r e s u m id a s  l a s  c i f r a s  de Fl.de To­
r r e s * ___________________________  ___________________  _______
P ro v  • de V a l e n c i a
Area
Ha.
c u l t i v a d a
n S i n d i c e




1900 3 5 8 . 6 7 0 100 1 1 4 .8 0 0 100 2 4 3 .8 7 0 100
1922 4 1 9 .0 9 9 117 1 3 5 .2 1 7 118 2 8 3 .8 8 2 116
1928 4 8 8 .6 0 3 136 1 4 3 .6 0 0 125 3 4 5 .0 0 3 141
Y r e s p e c t o  a l a  d i s t r i b u c i ó n  p o r c e n t u a l  de l a  s u p e r f i -
c i é  t o t a l  de l a  p r o v i n c i a : Area Area
R e o a d ío Secano C u l t v • no c u l t v . T o t a l
1900 1 0 ' 5 3 2 '  7 4 3 '  2 5 6 '  8 100
1922 1 2 '  3 3 8 '  3 5 0 '  6 4 9 '  4 100
1928 1 3 '  1 4 4 '  6 5 7 '  7 4 2 '  3 100
No es n u e s t r o  o b j e t i v o  e n t r a r  en una e v a l u a c i ó n  c r í ­
t i c a  de e s t o s  c o n t r a s t e s ,  c u e s t i ó n  que m e r e c e r í a  un es ­
t u d i o  m o n o g r á f i c o .  E l  te m a ,  s i n  em bargo ,  es de g r a n  i n ­
t e r é s  y m u e s t r a  h a s t a  que p u n t o  l a  h i s t o r i a  a g r a r i a  en­
c i e r r a  aun l i m i t a c i o n e s  i m p o r t a n t e s  h a s t a  en l a s  c u e s t i o ­
nes  más b á s i c a s  como s e r í a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  de l a  s u p e r ­
f i c i e  a g r í c o l a  y * s u s  a p r o v e c h a m i e n t o s .  S in  duda ,  l a  a -  
p o r t j a c i ó n  de R . tT a r ra b o u  a e s t e  r e s p e c t o  no t e n í a  p r e c e ­
d e n t e s  y c o n s t i t u y e  un h i t o  en l a  h i s t o r i o g r a f í a  v a l e n ­
c i a n a ;  e l  r i g o r  y l a  e x h a u s t i v i d a d  de l a s  c i f r a s  a p o r t a ­
das es n o t a b l e . P e r o , s i n  em bargo ,  t a m b ié n  Fl .de T o r r e s  so ­
m e t i ó  a c r í t i c a  l a s  c i f r a s  con que c o n ta b a  en l a s  e s t a ­
d í s t i c a s  de l a  época  y r e c t i f i c ó  muchas de e l l a s .  E l  h e -
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cho de que se p r o d u z c a  e s t a  d i f e r e n c i a  n u m é r i c a  no hace 
s i n o  c o n f i r m a r  l a  n e c e s id a d  u r g e n t e  de p r o f u n d i z a r  en 
e s t a s  c u e s t i o n e s .
( 1 0 )  MATEU TORTOSA,E. ,  E l  c u l t i v o  d e l  a r r o z  . . . t o p . c i t p p . 
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( 1 1 )  IB IDEM, p .1 1 2
( 1 2 )  GARRABOU,op• c i t • ,  p . 6 3
( 1 3 ) 3AUBERT DE PASSA, C a n a le s  de r i e g o . . . , o p . c i t . , p .3 4 9
( 1 4 )  ” . . .  s i  l e s  r o t a c i o n s  amb p l a n t e s  f o r r a t g e r e s  no van 
a c o n s e g u i r  i m p l a n t a r - s e  p e r  l e s  r a o n s  e xp osa d e s  mes 
a m u n t ,  1 %a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a  va s a b e r  t r o b a r  s u b s -  
t i t u t s  com e l  g a r r o f e r  en l a  m a t e i x a  l i n i a  que l ' E s -  
panya  i n t e r i o r  va d e s e n v o l u p a r  l a  p r o d u c c i ó  de c e r e a l s -  
p i n s o  p e r  i n c r e m e n t a r  e l s  r e c u r s o s  a l i m e n t a r i a  d e l  b e s -  
t i a r ,  p e r o  m o l t  mes e f i c a g m e n t ,  j a  que l i  p e r m i t i a  l a  
u t i l i t z a c i ó  de l e s  t e r r e s  de b a i x a  q u a l i t a t  i  d e s t i n a r  










A .M .A .  L e g .  3 6 2 ,  " E s t a d í s t i c a . P r o d u c c i ó n , e x p o r t a c i ó n  
y consumo”
A .M .A ,  L e g .  348 ( 2 ) .  " E s t a d í s t i c a . V a r i o s  1 8 1 8 - 6 0 "
A .M .A .  L e g .  3 6 2 ,  "Resumen de l a  r i q u e z a  p o r  que t r i b u ­
t ó  e s t e  t é r m i n o  m u n i c i p a l  en e l  e j e r c i c i o  1 8 8 5 - 8 6 "
A .M .A .  L e g .  3 4 7 ( 1 ) ,  " E s t a d o  de a lg u n o s  p u e b l o s ,  1 8 1 1 "
IBIDEM
A .M .A .  L e g .  3 5 2 ( 6 )
A .M .A .  L e g s . 0 6 0 / 1 6 1 - 1 7 7
A .M .A .  Padrón  de R iq u e z a ,  1838
#•
Las c i f r a s  de 1880 p r o c e d e n  d e :  A .M .A .  L e g .  362 "Nuevo 
N o m e n c l á t o r . A l c i r a " , y l a s  de 1900 de A .M .A .  L e g . 3 5 2 ( 6 )
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(24) MARTINEZ SANTOS,V/., Cara y cruz.... op . cit. t pp. 165 y ss.
( 2 5 )  A .M .A ,  L e g .  3 5 1 ( 5 ) ,  " E s t a d í s t i c a • V e n ta  de s e d a ” . M a t r í ­
c u l a  de h i l a n d e r o s  de seda de 1779 y 1784
( 2 6 )  TORRES F A U S ,F . ,  " A p r o x i m a c i ó  a l ' e s t r u c t u r a  s o c i o - e c o ­
n ó m ica  de dos p o b l e s  de l a  R i b e r a  d e l  Xúque r  en l a  p r i ­
mera m e i t a t  d e l  s e g l e  X V I I I :  A lg e m e s í  i  C a r c a i x e n t " •  Co­
m u n i c a d o  i n é d i t a  a l a  I I  Assem b lea  d ' H i s t o r i a  de l a  R i ­
b e r a ,  p . 1 3 .  Como c o n t r a s t e ,  véase  l a  e s c a s a  i m p o r t a n c i a  
que e s t a s  a c t i v i d a d e s  t e n í a n  t o d a v í a  h a c i a  m e d ia d o s  d e l  
s i g l o  X V I I :  en A l z i r a ,  en 1646 r e p r e s e n t a b a n  e l  2'b6%
de l a  p o b l a c i ó n  a c t i v a ;  \Jéase GIL SAURA,E.,  " E l  censo 
de 1646 en A l z i r a :  a n á l i s i s  d e m o g r á f i c o  y s o c i o - p r o f e ­
s i o n a l ” , C u a d e rn o s  de T r a b a j o , E s c u e la  U n i v e r s i t a r i a  d e l  
P r o f e s o r a d o  de EGB, n22 ( 1 9 8 3 ) ,  p . 4 4 .
(2 7 )  Mease ANDRES ROBRES,F. y FRANCH BENAVENT, R . , "La  p r o ­
d u c c i ó n  s e d e r a  v a l e n c i a n a  en l a  segunda m i t a d  d e l  s i g l o  
X V I I I  a p a r t i r  d e l  e s t u d i o  de l o s  e j e m p l o s  de A l c i r a  y 
A l b e r i q u e " ,  E s t u d i s  ns 10 ( 1 9 8 3 ) , p p .1 7 6 - 1 7 8
(28 )  A.M A . ,  L e g .  3 5 1 ( 5 )  " E s t a d í s t i c a . V e n t a  de s e d a " . M a n i ­
f i e s t o s  de seda  de h i l a n d e r o s  y c o s e c h e r o s  de A l z i r a
(29)  SANCHEZ ALBORNOZ,N. ,  Esoaña hace un s i g l o . . . , o p . c i t . ,
p p . 4 8 - 4 9
(3 0 )  A . G . M . A . ,  S i g .  1 2 /1 2
(31 )  A . G . M . A . ,  S i g .  6 0 / 6 ,  S o l i c i t u d  de c o t o  de a r r o c e s ,  1861 
P.  (2 0 )
(32)  A . G . M . A . ,  S i g .  6 2 / 6
(33)  IBIDEM
(34)  BOSCH J U L IA ,  M e m o r ia  s o b r e  l a  i n u n d a c i ó n . . . , o p . c i t . ,  
p p .  2 3 9 - 2 4 0 .  ^
( 3 5 )  M A R T I N E Z  SANT OS ,  C a r a  y  c r u z . . , ,  op. c i t . ,  pp. 2 3 9  y s s
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( 3 6 )  N E LL,E»3» ,  " C i r c u l a c i ó n  d e l  c r é d i t o  e i n t e r c a m b i o  en l a  
t r a n s f o r m a c i ó n  de l a  s o c i e d a d  a g r a r i a " ,  en H i s t o r i a  y 
t e o r í a  e c o n ó m ic a , B a r c e l o n a ,  1 9 8 4 ,  p» 9 8 ,  M arx  p l a n t e a ­
ba e s t a  c u e s t i ó n  c o n s i d e r a n d o  que en l a  e conom ía  c a m p e s i ­
na no se  c u m p l í a  l a  l e y  d e l  v a l o r  s i n o  que e ra n  o t r o s  
f a c t o r e s  l o s  que d e t e r m in a b a n  l a  p r o d u c c i ó n »  P o r  su p a r ­
t e ,  Chayanov p o n í a  de r e l i e v e  e l  f a c t o r  s u b j e t i v o  d e l  
c a m p e s in o  a l  e v a l u a r  l a  i n t e n s i d a d  d e l  t r a b a j o  en base
a un b a la n c e  e n t r e  e l  consumo f a m i l i a r  ( s a t i s f a c c i ó n  de 
n e c e s i d a d e s )  y l a  e x p l o t a c i ó n  de l a  f u e r z a  de t r a b a j o »  
Vease A R C H E T T I ,E » P . , " P r e s e n t a c i ó n " ,  Bn CHAYANOV,A.V.
La o r g a n i z a c i ó n  de l a  u n i d a d  e co nó m ica  campes i toa , Bue­
nos  A i r e s ,  1 9 7 4 ,  pp» 1 0 -13 »
( 3 7 )  (TARRABOU, Un f a l s  d i l e m a » » , , op» c i t » ,  p» 117»
( 3 8 )  IB IOED, p» 84»
( 3 9 )  "»» » E n  l a  a c t i t u d  de l a  b u r g u e s í a  a g r a r i a  y ,  p o r  s u p u ­
e s t o ,  c o m e r c i a l ,  se deduce  una búsqueda  d e l i b e r a d a  de un 
p r o d u c t o  a g r a r i o  capaz  de h e g e m o n iz a r  l a  e x p o r t a c i ó n  v a ­
l e n c i a n a »  • • " ,  SERNA ALONSO, P re n s a  e i d e o l o q í a  a q r a r i s -  
tjLs-S-t* op» c i t » ,  p» 350»
( 4 0 )  Los mas d e s t a c a d o s  i n t e n t o s  en e s t e  s e n t i d o  se deben a :  
P1ATEU T0RT0SA, E l  c u l t i v o  d e l  a r r o z , , , , op»  c i t » ,  pp»
117 y s s » ,  que e s t u d i a  de manera  p a r t i c u l a r i z a d a  d i v e r ­
sas  c u e s t i o n e s  como l o s  x e n d im ie n t o s  p o r  c u l t i v o  y un idad 
de s u p e r f i c i e ;  l a  e s t r u c t u r a  de l o s  c o s t e s  de p r o d u c c i ó n ;  
l o s  r e n d i m i e n t o s  de s u s t i t u c i ó n  e n t r e  c u l t i v o s ;  e t c »  P o t  
su p a r t e ,  PALAFOX, " E x p o r t a c i o n e s ,  demanda i n t e r n a »
op» c i t , , p # 3 2 6 ,  e s t u d i a  l o s  r e n d i m i e n t o s  de d i v e r s o s  
c u l t i v o s  a p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  XX en base  a una mas e -  
l a b o r a d a  c o n c e p t u a l i z a c i ó n  e c o n ó m ic a ,  p o n ie n d o  en r e l a ­
c i ó n  l a  i n v e r s i ó n ,  l o s  i n g r e s o s ,  l a  r e n t a ,  l o s  b e n e f i ­
c i o s ,  y c a l c u l a n d o  l a s  tasas  r e s p e c t i v a s »
(4 1 )  GARRABOU, op» c i t » ,  pp» 103 y 1 0 7 ,  En o t r a s  z o n a s ,  en 
c a m b io ,  l a  e x p a n s i ó n  n a r a n j e r a  s í  d e s p l a z ó  d e l  r e g a d í o  
o t r o s  c u l t i v o s  “Como l o s  c e r e a l e s ,  e l  m a í z ,  e t c » ;  ve a s e  
TORRES FAUS,F»,  " N o t e s  s o b r e  e l  c o n r e u  i  e l  comer?  de 
l a  t a r o n j a  a l  P a í s  V a l e n c i a  i  l e s  l i l e s  B fe le a rs  d u r a n t
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e l  s e g l e  X I X ” , en A c te s  d e l  C on q ré s  d e l  B i c e n t e n a r i  de 
l a  t a r o n j a  ( 1 7 8 1 - 1 9 8 1 ) . C a r c a l x e n t , '  1 9 8 3 ,  p .  18*
) " E s t a  p o r c i ó n  p r i v i l e g i a d a £ l a  h u e r t a j  e s t á  c e r c a d a  de 
campos a r e n i s c o s  p o r  e l  m e d i o d í a » • .d e x a n d o  como m e d ia  l e ­
gua de a r e n a s  e s t é r i l e s  h a s t a  que p r i n c i p i a  l a  h u e r t a »  \* 
P u d i e r a  e s t e  a r e n a l  r e d u c i r s e  a p i n a r e s  p a r a  a u m e n ta r  
l a  l e ñ a  y  p r e p a r a r  coro e l  t i e m p o  un s u e l o  f é r t i l »  Los 
campos a r e n i s c o s  que h a c i a  e l  m e d io d í a  h u b i e r a n  quedado 
e s t é r i l e s  en o t r a s  manos, se han a p ro v e c h a d o  de p o cos  
años  a e s t a  p a r t e  con g r a n d e s  v e n t a j a s »  S a b ía n  l o s  de 
C a r c a l x e n t  que l o s  n a r a n j o s  p r o s p e r a b a n  en t e r r e n o s  a r e ­
n i s c o s  s i  se b e n e f i c i a n  de e s t i é r c o l  y r i e g o s :  c o n v i d á ­
b a l e s  l a  n a t u r a l e z a  de l o s  campos,  p e r o  c a r e c í a n  de agua 
e n t e r a m e n t e ,  que o c u l t a b a  l a  t i e r r a  en sus  e n t r a ñ a s : -  em­
p e z a r o n  a t a l a d r a r l a  con p o z o s ,  h i c i e r o n  n o r i a s ,  s u a v i ­
z a r o n  con e s t i é r c o l  l a s  á r i d a s  a r e n a s  y c o n v i r t i e r o n  l o s  
e r i a l e s  en b o s q u e s  de n a r a n j o s  c h i n o s  y g r a n a d o s " ,  O b s e r ­
v a c io n e s »  » . . op» c i t » ,  v o l .  I ,  p» 207» T a m b ié n ,  e n t r e  
o t r o s  muchos t e s t i m o n i o s :  "¿Nb es b i e n  s a b id o  que g r a n  
numero  de e sos  h u e r t o s » » » e r a n  o se c a n o s  de esca so  p r o ­
d u c t o  o a r e n a l e s  d e s i e r t o s  d e s p r o v i s t o s  de v e g e t a c i ó n ? "  
L .E U ,  "Un s i g l o  a g r í c o l a " ,  La A g r i c u l t u r a  V a l e n c i a n a  , 
v o l .  V ( 1 8 6 7 - 6 8 ) ,  p» 1 0 3 .
I " L a  n a r a n j a  de menos c a l i d a d ,  d e no m inada  p o r  e l  com er­
c i o  " n a r a n j a  de h u e r t a " ,  es l a  p r o d u c i d a  p o r  n a r a n j a l e s  
s i t u a d o s  en l a  p a r t e  b a j a  d e l  t é r m i n o ,  y cuyo t e r r e n o  
ha s i d o  c l a s i f i c a d o  de l im o s o »  • •  Los s u e l o s  donde l o s  
n a r a n j a l e s  p r o d u c e n  n a r a n j a  de c a l i d a d  c o r r e s p o n d e n  a l o s  
v a l l e s  d e t e r m i n a d o s  p o r  l a s  e s t r i b a c i o n e s  de l a s  S i e r r a s  
de La H u r t a  y Las  A g u ja s ,  t e r r e n o s  de r e l a t i v a  a l t i t u d ,  
que se r i e g a n  con agua e le v a d a  y que c l a s i f i c a m o s  como a -  
r e n o s o s » • «Los s u e l o s  a r e n o s o s  i n f l u y e n  n o t o r i a m e n t e  en 
e l  p o r t e  d e l  a r b o l a d o ,  que es de g r a n  d e s a r r o l l o ,  y l a  
n a r a n j a  en e l l o s  p r o d u c i d a  t i e n e  m a n i f i e s t o s  c a r a c t e r e s  
de d i f e r e n c i a c i ó n  cuando se l a  c o m p a ra  con l a  p r o d u c i d a  
en l o s  s u e l o s  f u e r t e s " ,  HERRERO DE EGAÑA,H», y PEÑASCO 
CAHACHO, " L o s  s u e l o s  d e l  n a r a n j o  en e l  t é r m i n o  de A l c i -  
r a " »  B o l e t í n  d e l * I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de I n v e s t i g a c i o n e s  
A g r o n ó m i c a s . voT» 18 ( 1 9 4 8 ) ,  p» 117»
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( 4 4 )  M A Y L IN ,A . ,  M a n u a l  p r á c t i c o  p a r a  e l  c u l t i v o  d e l  n a r a n j o  
V a l e n c i a ,  1 9 0 5 ,  pp» 1 6 1 - 1 6 2 ,  Según BOU GASC0,F«, E s t u d i o  
s o b r e  e l  n a r a n j o ,  l i m o n e r o ,  c i d r o  y o t r o s  a r b o l e s  de l a  
f a m i l i a  de l a s  a u r a n c i á c e a s  que se c u l t i v a n  en l a  p r o v i n ­
c i a  de C a s t e l l ó n , C a s t e l l ó n ,  1 8 79 ,  p ,  2 1 4 ,  en l a s  r i b e r a s  
d e l  X u q u e r ,  t e r r e n o s  que h a b í a n  s i d o  a d q u i r i d o s  a 4 5 - 6 0  
r e a l e s ,  a l  c o n v e r t i r l o s  en h u e r t o s  a l c a n z a r o n  p r e c i o s  de 
8 ,0 0 0 '  y 1 0 , 0 0 0  r e a l e s »
(45 ) ,  B0SCH J U L IA ,  M e m o r ia  s o b r e  l a  i n u n d a c i ó n , , , , o p ,  c i t , ,  
p , 2 5 6 ,
( 4 6 )  RUIZ TORRES, " E l  P a í s  V a l e n c i a n o  en e l  s i g l o  X V I I I » . . " ,  
o p ,  c i t , „  p p ,  1 8 0 - 1 8 1 ,
( 4 7 )  Los t e s t i m o n i o s  de a u t o r e s  de l a  época  - s e g ú n  Bosch J u l i á  
o p ,  c i t , ,  p ,  2 5 0 ,  e l  m a íz  no c u b r í a  l o s  g a s t o s  de c u l t i ­
v o -  y l o s  p r o p i o s  d a t o s  que recogem os  en l o s  c u a d r o s ,  con ­
t r a d i c e n  l a  a f i r m a c i ó n  de GARRABOU, o p ,  c i t » ,  p ,  9 4 ,  que 
e x p l i c a  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e l  ma íz  d e l  s i g u i e n t e  modo: 
" I g u a l  que l ' a r r d s ,  es t r a c t a  d ' u n  c o n re u  de r e n d i b i l i t a t  
s u p e r i o r  a i s  c e r e a l s  t r a d i c i o n e l s  i , p e r  t a n t ,  r e s u l t a  l ó -  
g i c  que o c u p i  una  p a r t  s i g n i f i c a t i v a  de l a  zona r e g a d a " .  
O t r o s  muchos a u t o r e s  c o i n c i d e n ,  ademós, con e s t a  o p i n i ó n :  
e l  m a íz  t e n d r í a  unos  r e n d i m i e n t o s  s u p e r i o r e s  a t o d o s  l o s  
c e r e a l e s  e x c e p t o  e l  a r r o z *  Las v e n t a j a s  d e l  ma íz  t a l  vez  
e s t u v i e r a n ,  s i n  em bargo ,  mas l i g a d a s  a o t r o  t i p o  de f e ­
nóm enos :  e l  m a íz  " , , » p r o v o c ó  una a u t e n t i c a  r e v o l u c i ó n  a -  
g r o - p e c u a r i a  p o r  su c i c l o  v e g e t a t i v o ,  d e s a r r o l l a d o  en sój 
m a yo r  p a r t e  d u r a n t e  l o s  meses en que d e s c a n s a b a  l a  t i e ­
r r a  de l o s  demas c e r e a l e s  ( c e n t r a d o  en e l  e s t í o )  y p o r  
s e r  p l a n t a  e s c a r d a d o r a  que l i m p i a  y m u l l e  l a  t i e r r a " ,  
v e a s e  BIELZA 0E 0 R Y , V . ,  " E l  s e c t o r  a g r o - p e c u a r i o  y f o r e s ­
t a l " ,  en ANDRES~GALLEGt), J ,  ( c o o r , ) ,  H i s t o r i a  g e n e r a l  d e 
España  y A m e r ic a .T o m o  X V I , 1 ,  R e v o l u c i ó n  y R e s t a u r a c i ó n  
( 1 8 6 8 - 1 9 3 1 ) , M a d r i d ,  1 9 8 2 ,  p .  4 1 6 .
(48 )  BOSCH J U L IA ,  o p ,  c i t , ,  p .  2 5 1 ,
(49 )  GARRABOU, o p ,  c i t , ,  p p ,  9 7 - 9 8 ,
(50 )  CASTELL LLACER, E l  p a i s a j e  a g r a r i o . , . ,  op» c i t . ,  P* 53
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( 5 1 )  L * ® * ,  "Un s i g l o  a g r í c o l a " ,  op*  c i t * ,  p .  103*  Por  su p a r ­
t e ,  BOSCH J U L IA ,  op*  c i t * ,  p *  2 5 2 ,  a f i r m a  ta m b ié n  q u e ,  
g e n e r a l m e n t e ,  se d e d i c a b a n  a l  c a c a h u e t  l a s  t i e r r a s  de i n ­
f e r i o r  c a l i d a d *
( 5 2 )  JAUBERT DE PASSA, C a n a le s  de r i e g o * * * * o p *  c i t * ,  p *  545*
( 5 3 )  BOSCH J U L I A ,  o p .  c i t * ,  p*  23 6*
( 5 4 )  " L o s  m o n te s  a l t o  y b a j o  de e s t a  d e m a r c a c ié n  m u n i c i p a l  
c a r e c e n  de l e f i a s  en su t o t a l i d a d ,  t a n t o  como l o s  v e c i n o s  
se ve n  en l a  n e c e s i d a d  de r e c u r r i r  a l o s  de e x t r a ñ a  j u ­
r i s d i c c i ó n  y a p r o p i e d a d e s  p a r t i c u l a r e s  p a r a  s u r t i r s e  de 
c o m b u s t i b l e * * * " ,  A *M *A * ,  l e g *  3 6 2 ,  " E s t a d í s t i c a "
( 5 ? )  A r c h i v o  M u n i c i p a l  de R a f e l g u a r a f ,  " D e m o s t r a c i ó n  de p r o ­
d u c t o s  y g a s t o s ,  1 8 5 2 " *
( 5 5 )  BOU GASCO, E s t u d i o  s o b r e  e l  n a r a n j o * * » , o p *  c i t * , p *  2 1 5 .
( 5 6 )  MAYLI f i ,  M a n u a l  p r a c t i c o * * » , op*  c i t . ,  pp*  5 8 - 5 9 .
( 5 8 )  GARRABOU, op*  c i t . ,  p *  4 1 .
( 5 9 )  FONT DE M O R A ,R a fa e l ,  E l  n a r a n j o *  su c u l t i v o  y e x p l o t a ­
c i ó n » M a d r i d ,  1935 r  p *  125*
( 6 0 )  S o b re  e s t e  d e t a l l e ,  de c a r á c t e r  t é c n i c o  p e r o  de i m p o r t e i -  
c i a  n o t a b l e  en l a  r e n t a b i l i d a d  f u t u r a  de l a s  e x p l o t a c i o n e s  
v é a s e :  FONT DE M0RA,R* ,  " E l  n a r a n j o  en \ / a l e n c i a * U n a  r i q u e ­
za y muchos e j e m p l o s " ,  E l  S o l . S u p le m e n t o  de A g r i c u l t u r a
y G a n a d e r í a . 2 de j u l i o  de 1 9 2 0 ,  p*  1*
(61); P a ra  una c u a n t i f i c a c i o n  t e ó r i c a  de l o s  r i e g o s  e x i g i d o s  
p o r  cada  c u l t i v o :  LOPEZ SANCHEZ,E», V a l o r a c i ó n  de l o s  ca ­
p i t a l e s  y e x p l o t a c i o n e s  a q r í c o l a s . E x p o s i c i o n  d e l  m é to d o  
g e n e r a l  p a r a  a p r e c i a c i ó n  de t e r r e n o s  c u l t i v a d o s * C a r t a ­
g e n a ,  1 8 9 3 ,  p *  1 2 6 *
( 6 2 }  A f i n a l e s  de s i g l o  t o d a v í a  se u t i l i z a b a n  l a s  n o r i a s  pa ­
r a  a q u e l l a s  peq l j  af tas e x p l o t a c i o b e a  en l a s  que no r e s u l ­
t a b a  r e n t a b l e  l a  i n s t a l a c i é n  de una m é q u in a  de v a p o r ;  v e ­
ase  GINER A L IÑ O , ® . ,  T r a t a d o  com p le to )  d e l  n a r a n j o * V a l e n ­
c i a ,  1 8 93 ,  p*  96 *
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( 6 3 )  SANZ BREMON, M a n u e l ,. " C o n t e s t a c i ó n  a l  i n t e r r o g a t o r i o  pu ­
b l i c a d o  p o r  l a  O i r e c c i ó n  G e n e r a l  de A g r i c u l t u r a  coro f e ­
cha  20 de e n e ro  de 1 8 8 1 " ,  E s t u d i a  d ' H i s t ó r i a  A g r a r i a , rofi 
2 ( 1 9 7 9 ) ,  p .  2 7 2 .
( 6 4 )  A r c h i v o  M u n i c i p a l  de A l g e m e s í ,  l e g .  " A g r i c u l t u r a  v a r i o s " ,  
" C u e n t a  de p r o d u c t r ó s  y g a s t o s . . . "
( 6 5 )  BOSCH J U L IA ,  o p .  c i t . ,  p .
( 6 6 )  C u a n t i f i c a r  de fo r m a  s e r i a d a  l o s  cá nones  de r i e g o  r e s u l ­
t a ,  p o r  e l  momento ,  muy d i f í c i l .  U n ic a m e n te  l a  d o c u m e n ta ­
c i ó n  r e f e r i d a  a a c e q u i a s  c o n c r e t a s  puede p r o p o r c i o n a r  da­
t o s  a e s t e  r e s p e c t o .  En a u s e n c i a  de e l l o ,  damos a q u í  u n as  
e s c a s a s  c i f r a s  que p e r m i t a n  t e n e r  a l g ú n  e le m e n to  de j u i ­
c i o  s o b r e  e s t a  c u e s t i ó n .  A s í ,  a p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  XX, 
m i e n t r a s  en canon  a n u a l  de r i e g o  en l a  A c e q u ia  R e a l  d e l  
X ú q u e r ,  v e n í a  a s e r  de 6 a 12 p e s e t a s  p o r  h e c t á r e a ,  p o ­
d í a  l l e g a r  a 120 pese tas  en B u n y o l  y a 150 en C a r l e t  t r a ­
t á n d o s e  de aguas  s u b t e r r á n e a s ;  vease  M e d io s  que se u t i l i ­
zan  pnara s u m i n i s t r a r  e l  r i e g o  a l a s  t i e r r a s  y d i s t r i b u ­
c i ó n  de c u l t i v o s  en l a  zona  r e g a b l e . M a d r i d ,  1 918 ,  v o l , I ,  
p p .  365 y 3 7 9 .  En l a  V a l l d i g n a  se a l c a n z a b a n  c i f r a s  de 
h a s t a  300 p t s . / H a .  En t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  l a  u n id a d  de 
c u e n t a  en e l  ca so  d e l  agua e x t r a í a  de p o z o s  e r a n  l o s  l i ­
t r o s  p o r  m i n u t o  ( b a j o  l a s  d i s t i n t a s  v a r i a b l e s  l o c a l e s :  
" f i l a s " ,  e t c . )  y e l  i m p o r t e  se f i j a b a  en p e s e t a s  p o r  h o r a  
de r i e g o :  a s í ,  p o r  l a s  mismas f e c h a s ,  e l  p r e c i o  m e d io  p o r  
h o r a  e r a  de 2 * 7 5  p e s e t a s ;  v e a s e  JAN1NI 3 A N I N I , R . ,  D a to s  
de r i e g o s  con a g ua s  s u b t e r r á n e a s  e l e v a d a s  p o r  m a q u i n a r i ­
as en l a  p r o v i n c i a  de V a l e n c i a . V a l e n c i a ,  1 9 11 ,  p p .  7 y 
1 4 .  En A l z i r a ,  h a c i a  l o s  a ñ o s  30 d e l  p r e s e n t e  s i g l o ,  e l  
p r e c i o  e r a  de 2 * 7 5  p t s . / h o r a ,  r e s u l t a n d o  e l  m e t r o  c ú b i ­
co de agua a 0 ' 0 4 5 6 ;  en C a r c a i x e n t ,  4 ' 1 0  p t s . ; -  en G a n d ía  
h a s t a  7 p t s .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  l a  v e n t a  d e  agua  p o r  p a r ­
t e  de l o s  p o s e e d o r e s  de p o z o s  c o n s t i t u í a  una a c t i v i d a d  
t a n  r e n t a b l e  c o r t o  Ha misma ¡ e x p l o t a c i ó n  d e l  n a r a n j a l :  "Es  
un e s p l é n d i d o  n e g o c i o .  E x i s t e n  i n s t a l a c i o n e s  de v a p o r  en 
que s i  c o s t e  d e l  agua es de 0 #034 p t s  m e t r o  c ú b i c o ,  y que 
es v e n d i d a  e s t a  s a n t i d a d  de agua  en O ' l O  p e s e t a s " ,  FONT 
DE MORA, E l  n a r a r T l o . . . .  o p .  c i t . ,  p .  1 4 4 .  Mas d a t o s  s o ­
b r e  e l  p r e c i o  d e l  agua pueden  h a l l a r s e  e n :  G1NER ALIÑO, 
T r a t a d o  c o m p l e t o . . . . o p .  c i t . ,  p p .  1 0 5 - 1 0 6 .
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£6 7 )  FONT DE MORA, E l  n a r a n j o . , . ,  op* c i t . ,  p .  1 4 4 ,
( 6 8 )  CTarrabou ha s e ñ a l a d o  l a  r á p i d a  a d o p c i ó n  d e l  gOano como 
abono y l a  g e n e r a l i z a c i ó n  que e x p e r i m e n t ó  en muy p o c o s  ^  
ñ o s ;  ve a s e  o p*  c i t . ,  p p .  4 4 - 4 5 *
( 6 9 )  IB IDEM, pp 4 4 - 4 5
( 7 0 )  AREVALO BACA,3 * ,  E s ta d o  a c t u a l  de l a  p r o d u c c i ó n  de l a
n a r a n j a  y m e d io s  de m e j o r a r l o . V a l e n c i a ,
1 8 8 6 ,  p • 9 .
( 7 1 )  SANZ BREMQN, " M e m o r ia  s o b r e * . * " ,  o p *  c i t » ,  pp» 2 3 1 - 2 3 3 ;  
y La C r i s i s  A r r o c e r a * * * , o p .  c i t . ,  p*  1 1 8 ,  s o b r e  l a s  e x ­
p e r i e n c i a s  de La R e fo rm a  A g r í c o l a *
( 7 2 )  SANZ FERNANDEZ,Jesús, " L a  a g r i c u l t u r a  e s p a ñ o l a  en e l  p r i ­
mer t e r c i o  de s i g l o :  ¿ e s t a n c a m i e n t o  o t r a s f o r m a c i ó n ? "  Se­
m i n a r i o  H i s t o r i a  E c o n ó m ic a  de España*  U * I * M * P * ,  S a n ta n ­
d e r  1 9 8 5 ,  c o p i a  m e c a n o g r a f i a d a *
( 7 3 )  CARNERO ARBAT, " L a  g r a n  d e p r e s s i ó * . * " ,  op*  c i t * ,  p*  108*
( 7 4 )  BOSCH J U L IA ,  o p .  c i t . ,  p .  2 6 2 .
( 7 5 )  E l  emp leo  m a yo r  o menor  de mano de o b r a  c o n t r a t a d a  d e pe n ­
de t a m b i é n ,  y t a l  ve z  en m ayo r  m e d id a ,  de l a  o r g a n i z a c i ­
ón y c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  m ercado  de t r a b a j o ;  v e a s e :  B0SE- 
RUP, E . ,  Las c o n d i c i o n e s  d e l  d e s a r r o l l o  en l a  a g r i c u l t u r a  
M a d r i d ,  1 9 6 7 ,  pp» 1 8 1 - 1 8 3 *
(7 6 )  BOSCH J U L IA ,  crp* c i t * ,  p *  244*  Sobre  l a  c o m p a g in a c ió n  
d e l  t r a b a j o  en l o s  a r r o z a l e s  con l a  p e s c a  en l a s  m á rg e ­
nes  de l a  A l b u f e r a ,  v á a s e :  SANMARTIN ARCE,R», La A l b u f e ­
r a  y sus  h o m b re s .U n  e s t u d i o  de a n t r o p o l o g í a  s o c i a l  en 
V a l e n c i a . M a d r i d ,  1 9 8 2 ,  Pp .  1 7 - 2 7 *
(7 7 )  " E s t o s ,  c o n o c i d o s  con e l  nombre de b l a u s  o b l a v e t s . p o r  
l a  c h a q u e t a  a z u l  que  s u e l e n  v e s t i r ,  p a san  a l a  R i b e r a  en 
mayo ,  t e r m i n a n  l a s  o p e r a c i o n e s  p o r  San O n o f r e ,  o m e j o r  
p o r  San A n t o n i o ,7“ *ápoca en que se m archan  a s e g a r  a su t i e ­
r r a " ,  BOSCH J U L I A ,  o p .  c i t . ,  p . 2 4 5 *
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( 7 8 )  GARCIA DE CACERESY ANSALDO,F*, I n f o r m a c i ó n  a c e r c a  de l a s  
c o n d i c i o n e s  s o c i a l e s  en que se r e a l i z a  e l  c u l t i v o  de a r r o z  
en l a  p r o v i n c i a  de V a l e n c i a , M a d r i d ,  1 9 1 3 ,  pp*  2 2 - 2 5 *
( 7 B ' )  FONT DE MORA, E l  n a r a n j o * * » , op*  c i t * ,  p p *  119 y s s .
( 7 9 )  DANVILA Y COLLADO, M e m or ia  s o b r e  e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z » » *  
o p *  c i t * ,  pp*  2 2 - 3 5 *
( 8 0 )  S o b re  l o s  m o d e lo s  de o r g a n i z a c i ó n  d e l  t r a n s p o r t e  de txac- 
c i ó n  a n i m a l ,  e l  t i p o  de e m p re s a s ,  l o s  p r e c i o s , e t c * ,  v e a ­
s e :  RINGROSE, D . R . , Los t r a n s p o r t e s  y e l  e s t a n c a m ie n t o * » . *  
o p *  c i t * ,  pp*  6 0 - 1 2 8 *
( 8 1 )  Vease e l  caso  de A l g e m e s í :  A » M *A lg » ,  l e g *  " A g r i c u l t u r a *  
V a r i o s " •
( 8 2 )  L IS O V S K IJ ,  J u r i j ,  " L a  r e l a c i ó n  a g r i c u l t u r a - i n d u s t r i a  en 
e l  m arco  d e l  d e s a r r o l l o  c a p i t a l i s t a " ,  en ETXEZARRETA,M., 
( e d * ) 9 La e v o l u c i ó n  d e l  c a m p e s in a d o * L a  a g r i c u l t u r a  en e l  
d e s a r r o l l o  c a p i t a l i s t a , M a d r i d ,  1 9 7 9 , pp» 3 0 2 -3 0 3 *
(8 3 )  E l a b o r a d a  a p a r t i r  d e :  C a v a n i l l e s ,  O b s e r v a c io n e s *  * » , op* 
c i t . ,  p p * 1 7 3 - 1 7 6 ;  JAUBERT DE PASSA, C a n a le s  de r i e g o * * * , 
op *  c i t . ,  p p .  5 7 8 - 5 8 0 ;  BOSCH J U L IA ,  M e m or ia  s o b re  l a  i -  
m j n d a c i ó n * * *  * b p .  c i t . ,  p p .  2 4 5 -2 5 2 ; :  FONT DE MORA, E l  
n a r a n j o *  * » , op*  c i t * ,  pp*  1 1 9 -1 2 6 ; -  y SANZ BREMON, "C o n ­
t e s t a c i ó n *  * * " ,  o p *  c i t * ,  pp*  2 5 4 -2 5 9 *
( 8 4 )  JOHNSTON,B.F* , y K I L B Y , P * , A q r i c u l t u n a  y t r a n s f o r m a c i ó n  
e s t r u c t u r a l , M é x i c o ,  1 9 7 5 ,  p*  1 8 2 ,
(8 5 )  BOSCH J U L IA ,  op *  c i t * ,  p *  245*  E l  s u b ra y a d o  es n u e s t r o *
(8 6 )  SANZ BREMON, "M e m o r ia  s o b r e  e l  e s t a d o » * » " ,  op*  c i t * *  
p*  2 4 4 .
(87 )  PALAFOX G A M IR ,J * , " P r ó l o g o " ,  en PERPIÑA CRAU,R*, De eco ­
no m ía  c r í t i c a  ( 1 9 3 0 - 1 9 3 6 ) , V a l e n c i a ,  1 9 8 2 ,  p» 15*
J00 ) FERNANDEZ ROS, 3 ,^1* ,  La p o b l a c i ó n  de C a r c a i x e n t :  un  e s t u ­
d i o  de demoqraft í-ar h i s t ó r i c a  ( 1 7 0 0 - 1 9 3 0 ) V a l e n c i a ,  1 9 8 2 ,  
F a c u l t a d  de G e o g r a f í a  e h i s t o r i a ,  t e s i s  de l i c e n c i a t u r a
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i n é d i t a ; ;  y d e l  mismo a u t o r :  " L a  d e m o g r a f í a  de S u m a cá rce r  
en l a  época  c o n te m p o r á n e a :  1 8 7 0 - 1 9 5 0 ” , c o m u n i c a c ió n  i n é ­
d i t a  a l a  I I 18 A ssem b lea  d ' H i s t o r i a  de l a  R i b e r a ,  C a r c a i -  
x e n t ,  19 83 *  Y t a m b i é n :  PITARCM TORTAJADA,O.L1. , "D e m o g ra -  
f i a  de S i l l a  - W o r t a  de V a l e n c i a -  de 1750 a 1 8 9 1 " ,  P r i m e r  
C ong reso  de H i s t o r i a  d e l  P a í s  V a l e n c i a n o , V a l e n c i a ,  1 9 7 6 ,  
v o l .  I I I ,  p p .  8 2 1 - 8 2 7 .
( 8 9 )  BURRIEL DE 0 R U E T A ,E .L . ,  " E s t u d i o  d e m o g r á f i c o  de l a  H u e r ­
t a  de V a l e n c i a . Z o n a  S u r " ,  E s t u d i o s  g e o g r á f i c o s , X X I ,  121 
( 1 9 7 0 ) ,  p .  5 6 6 .  O t r o s  e s t u d i o s  c o n f i r m a n  p o r  v í a  i n d i r e c ­
t a  l a  e x i s t e n c i a  de una i n m i g r a c i ó n  i m p o r t a n t e ; '  a s í ,  " I n ­
m i g r a d o s  en e l  á r e a  M e t r o p o l i t a n a  de V a l e n c i a " ,  C u a d e rn os  
de G e o g r a f í a . 20 ( 1 9 7 7 ) ,  p .  1 5 ,  donde s e ' a p r e c i a  qae l a  
l l e g a d a  de muchos de l o s  a c t u a l e s  r e s i d e n t e s  v e n i d o s  de 
o t r a s  z o n a s ,  se p r o d u j o  ya  en l a s  p r i m e r a s  décadas  d e l  
s i g l o .
( 9 0 )  SOLER ESTRUCH,E.,  C a r c a i x é n . B i o g r a f í a  d ' u n  p o b l é  de l a  
R i b e r a . C a r c a l x e n t ,  1 9 7 7 ,  p .  2 7 9 .
( 9 1 )  MGNTAGUD;:B., A l z i r a .  A r t e  e H i s t o r i a . A l z i r a ,  Í 9 7 8
( 9 2 )  BURRIEL DE 0RUETA, " E s t u d i o  d e m o g r á f i c o . . . " ,  o p .  c i t . ,
p .  5 6 3 .  Sob re  l a  i d e a  d e l  P a í s  V a l e n c i a n o  como e ta p a  i n ­
t e r m e d i a  en l a  e m i g r a c i ó n  d e f i n i t i v a  desde  l a s  zonas  s u b -  
d e s a r r o l l a d a s  d e l  E s t a d a ,  puede v e r s e :  MOLLA B£NEYT0,D . ,  
E s t r u c t u r a  y d i n á m i c a  de l a  p o b l a c i ó n  en e l  P a í s  V a l e n ­
c i a n o . V a l e n c i a ,  1979 ,  P p .  8 6 - 9 5 .
(9 3 )  :. TONAS CARPI, 3 .  A . ,  La l ó g i c a  d e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o :  
e l  caso  v a l e n c i a n o  V a l e n c i a ,  1 9 8 5 ,  p p .  703 y s s .
(9 4 )  MAYLIN, M a n u a l  p r á c t i c o . . . . o p .  c i t . ,  p p .  1 6 4 - 1 6 7 .
(9 5 )  BELLVER MUSTIELES, Esbozo de l a  f u t u r a  econom ía  v a l e n c i a ­
n a . V a l e n c i a ,  1 9 3 3 ,  p p .  1 6 6 - 1 6 9 .
(9 6 )  FONT DE MORA, E l  n a r a n j o . . ♦ . o p .  c i t . ,  p p .  2 3 8 - 2 4 3 .
(9 7 )  C O S T A .Jo a o u ín .  |_a f ó r m u l a  de l a  a g r i c u l t u r a  e s p a ñ o la  ,
en Obras  C o m p l e t a s . v o l . I ,  p p .  7 6 - 7 7 .
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9 8 )  FONT DE HORA, E l  n a r a n j o . . * . o p . c i t , * p * 2 3 6 *  A lg u n a  r e f e r e n c i a  
a e s t e  s i s t e m a  puede  e n c o n t r a r a s e  en:ROCERO GONZALEZ, P r o ­
p ie d a d  a g r a r i a . . . . o p . c i t *
99 )  COSTA, La f ó r m u l a * * * * o p . c i t . ,  p . 7 7 .
100)  IB IDEM.
101)  AREl/ALO BACA,3 * ,  E s ta d o  a c t u a l  de l a  p r o d u c c i ó n .  ♦ .  . o p . c i t .  * p *1 3
1 0 2 )  MARTINEZ ALCUBILLA,!*!• ,  D i c c i o n a r i o  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  Es­
p a ñ o l a * M a d r i d ,  1 9 1 6 ,  v o l . V ,  p *3 9
103)  A . M . A * ,  Leg*  3 5 2 / 6 ,  " E s t a d í s t i c a ” •
104)  Véanse l o s  e f e c t o s  d e l  R*D* de 7 de d i c i e m b r e  de 1917 a t r a ­
vés  de l a s  r e l a c i o n e s  de s o l i c i t u d e s  de a n t i c i p a s  e n :  B o l e -
* t í n  O f i c i a l  de l a  P r o v i n c i a  de V a l e n c i a . 15 de mayo de 1919 
y 6 de j u n i o  de 1 9 1 9 ,  p o r  l o  que r e s p e c t a  a l o s  t é r m i n o s  de 
A l b e r i c ,  A l z i r a ,  C a r c a i x e n t ,  e t c *
105)  LINIGER GQUMAZ,M., L * o r a n q e  d^Espaqne  s u r  l e s  m a rc h é s  e u -  
r o p é e n s . G i n e b r a ,  1 9 6 2 ,  p . 5 2 .
106)  TORRES FAUS, " N o t e s  s o b r e  e l  c o n r e u . o p . c i t . , p p . 1 9 - 2 0
107)  V é a n s e , e n t r e  o t r o s : P I Q U E R A S , La a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a  . . . «op.  
c i t . , p . 1 8 1 ; ROMERO GONZALEZ,P r o p ie d a d  a g r a r i a . * * , o p . c i t * , p * 2 7 1 -  
2 7 2 ;  ABAD.H i s t o r i a  de l a  n a r a n j a . o p . c i t * . p p . 2 2 - 2 3 .
108)  GARRABOU, Un f a l s  d i l e m a * . * ,  o p . c i t , ,  p . 1 0 7 .
109)  GIRALT RAVENTOS,E.,  " I n t r o d u c c i ó n  d e l  guano como f e r t i l i z a n ­
t e  en e l  P a ís  V a l e n c i a n o  y C a t a l u ñ a " ,  en Dos e s t u d i o s  s o b r e  
e l  P a í s  V a l e n c i a n o , V a l e n c i a , 1 9 7 8 , p p . 6 7 - 8 8 .  GARRABOU,op. c i t . 
p p .  4 3 - 4 8 .
110) MARTINEZ CATAL A, V . ,  Examen de l a s  c a u sa s  que han p r o d u c i d o
l a  p é r d i d a  de l a  c o se ch a  de seda  desde  1 8 5 4 , V a l e n c i a , 1 8 9 6 . p *16
111) " P e r o  como l a s  m o r e r a s  en e l  campo no r e p r e s e n t a n  un v e g e ­
t a l  con  d e r e c h o  a c u l t i v o ,  s i n o  que e s t á  c o n s i d e r a d o  y se 
l e  t r a t a  como un o b s t á c u l o  que se t o l e r a  p o r  a p r o v e c h a r
l a  h o j a  y l e ñ a  que p r o d u c e , v e g e t a  p o r  su p r o p i a  p u j a n z a  y ,  
como l a s  m a la s  h i e r b a s  de l o s  campos, se n u t r e  d e l  p i l l a j e  
que puede e j e r c e r  en l a s  p l a n t a s  b a j a s * L a  a d o l e s c e n c i a  d e l  
á f b o l  r e s u l t a ,  p o r  l o  d i c h o , m u y  l a r g a , d a n d o  t i e m p o  a que 
a n t e s  de su c o m p le t o  d e s a r r o l l o , s e  p r e s e n t e n  l a s  e n f e r m e d a -  
d e s * * * D e  modo q u is ^ a l  l l e g a r  l a  edad v i r i l  d e l  á r b o l ,  puede 
a s e g u r a r s e  que a n t i c i p a d a m e n t e  ha e n t r a d o  é s t e  ya en l a  e -  
dad c a d u c a " ,  IB IDEM, p . 2 0 .
,112) BODI C0NGR0S,S*, I n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  l a  p é r d i d a  de l a  co ­
s echa  de l a  seda en l a  p r o v i n c i a  de V a l e n c i a . A ñ o  de 1 8 5 4 * 
V a l e n c i a , 1 8 5 5 ,  p * 3 3
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(1 2 1 )  ABAD, H i s t o r i a  de l a  n a r a n j a , o p . c i t . .  p .  5 4 .
(1 2 2 )  AREVAL0 BACA. E s ta d o  a c t u a l  . . .  , o p .  c i t . ,  p .  5
(1 2 3 )  GARRABOU,R. y SANZ FERNANDEZ, "L a  a g r i c u l t u r a  e s p a ñ o l a . . . . "  
o p .  c i t . ,  p .  7 4 .
(1 2 4 )  CASTELL L L A C E R ,V . , E l  p a i s a j e  a g r a r i o  de A l q e m e s í .  V a l e n ­
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( 1 2 6 )  La A g r i c u l t u r a  V a le n c ia n a , v o l .  I I I  ( 1 8 6 5 ) ,  pp. 194 y s .
( 1 2 7 )  V é a n s e :  GARCIA S A N Z ,A . ,  " A g r o n o m ía  y e x p e r i e n c i a s  a g r o n ó ­
m ic a s  en Esparta d u r a n t e  l a  se gunda  m i t a d  d e l  s i g l o  X V I I I " ,  
Moneda y C r é d i t o .  131 ( 1 9 7 4 ) ,  p p .  2 9 - 5 4 ;  LLUCH, E r n e s t ,  E l  
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r a n t e  l a  Edad M o d e rn a ,  y l a  i n c i p i e n t e  i n d u s t r i a  a p a r e c i d a  
a su a l r e d e d o r ,  puede  v e r s e :  FONTAVELLA,V., La H u e r t a  de 
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a p r o v e c h a m i e n t o ' ^ / '  e t c .  A. RSEAPV, C -3 3 ,  I ,  4 .
(1 3 6 )  TABARES DE U L L 0 A , F . ,  O b s e r v a c io n e s  p r á c t i c a s  d e l ,  c a c a h u e ­
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gue en e s t a  p r o v i n c i a " ,  La A g r i c u l t u r a  V a l e n c i a n a , v o l ,  I  
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Ha s i d o  a p u n t a d a  en a p a r t a d o s  a n t e r i o r e s  l a  i n f l u e n c i a  de l o s  
f a c t o r e s  m e t e r e o l ó g i c o s  en l a  e v o l u c i ó n  a g r a r i a .  A p es a r  de que 
se t r a t a  de una c u e s t i ó n  escasamente  d e s b r oz ad a  en n u e s t r a  h i s ­
t o r i o g r a f í a ,  no podemos d e j a r  de r e f e r i r n o s  a e l l a ,  aun cuando de 
f o r m a  n e c e s a r i a m e n t e  b r e v e .  A l a  misma,  por  t a n t o ,  ded ica re mo s  es­
t e  a p a r t a d o  en e l  c u a l ,  más que c o n c l u s i o n e s  o f recemos  a l gu n o s  
e l e m e n t o s  de j u i c i o  s o b re  l o s  que poder  r e f l e x i o n a r  con p o s t e r i o ­
r i d a d .
De p a r t i d a  l a  i n f l u e n c i a  de l a  m e t e o r o l o g í a  sobre  l a  a g r i c u l ­
t u r a  no es más que un e j e m p l o  d e l  hecho más g e n e r a l  que podr í amos  
denominar  l a s  d e t e r m i n a c i o n e s  d e l  medio g e o g r á f i c o ,  o,  más g en e -  
r i c a m e n t e ,  de l o s  f a c t o r e s  n a t u r a l e s .  E s ta  i n t e r r e l a c i ó n  d e l  me­
d i o  f í s i c o  con l a  e v o l u c i ó n  h i s t ó r i c a  f u e  p u e s t a  de r e l i e v e  de 
forma m o d é l i c a  por  P i e r r e  \ I i l a r  en r e l a c i ó n  con l e  uña moder -
n a ( l ) ,  r e s a l t a n d o ,  por  e j e m p l o ,  l a  i m p o r t a n c i a  de 0 t  n inados  
fenómenos c l i m á t i c o s  como l a s  l l u v i a s  t o r r e n c i a l e s  o e l  p e d r i s c o  
sobre  l a  a g r i c u l t u r a  m e d i t e r r á n e a .  S i n  embargo,  o t r o  t i p o  de f e ­
nómenos n a t u r a l e s  no r e l a c i o n a d o s  e s t r i c t a m e n t e  con e l  á m b i t o  de 
l o  g e o g r á f i c o ,  t i e n e n  t a m b i é n  su peso en l a  v i d a  a g r a r i a  de una 
comunidad;  a s í  por  e j e m p l o ,  l a s  p l a g a s  en l o s  v e g e t a l e s .  No en­
t r a r e m o s  a q u í  en e s t a  c u e s t i ó n ,  pe r o  tampoco podemos p as a r  por  
a l t o  su t r a s c e n d e n c i a :  son c o n o c i d a s  l a s  numerosas y en o c a s i o ­
nes p r o f u n d a s  a l t e r a c i o n e s  que en e l  s i g l o  X IX  y en e l  a c t u a l ,  han 
p r o d u c i d o  d e t e r m i n a d a s  p l a g a s  d e l  campo sobre  l a s  p r o d u c c i o n e s  a -  
g r í c o l a s .  A s í ,  r e s u l t a »  p a r t i c u l a r m e n t e  e l o c u e n t e s  a l g u na s  de es­
t a s  p l a g a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  á m b i t o  e s p e c í f i c o  de n u e s t r o  e s t u ­
d i o  y ,  en g e n e r a l ,  a l  de toda  l a  a g r i c u l t u r a  c o m e r c i a l  v a l e n c i a ­
na;  l a  r e l a c i ó n  s e r í a  l a r g a :  l a  e p i d e m i a  de l a  p e b r i n a  en e l  gu -
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sano de seda ,  a l a  que ya nos hemos r e f e r i d o  y que supuso e l  hun­
d i m i e n t o  d e f i n i t i v o  de l a  a c t i v i d a d  s e d e r a ;  l a s  r e p e t i d a s  e n f e r ­
medades de l a  gomosis y l a  s e r p e t a  sobre  l o s  n a r a n j a l e s  de l a  P l a ­
na de C a s t e l l ó  , que i m p l i c a r o n  s e r i o s  o b s t á c u l o s  a l  d e s a r r o l l o  
de e s t a  p r o d u c c i ó n ( 2 )  ; l a  misma p l a g a  de l a  f i l o x e r a ,  de t an  im­
p o r t a n t e  i n f l u j o  en l a  e v o l u c i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n  v i n í c o l a  espa­
ñ o l a  y p a r t i c u l a r m e n t e  v a l e n c i a n a  ( 3 ) ,  e t c .  En o c a s i o n e s  d e t e r ­
m inadas  p l a g a s  se v o l v í a n  c r ó n i c a s ,  como es e l  caso de l a  l a n g o s ­
t a  en l a  kancha  d u r a n t e  l a s  u l t i m a s  décadas d e l  s i g l o ( 4 ) .  Las r e s ­
p u e s t a s  f r e n t e  a e s t a  amenaza p er ma ne n te  sobre  l a  a g r i c u l t u r a  r e ­
q u i r i e r o n  c i e r t o  n i v e l  de d e s a r r o l l o  t é c n i c o  y de a p l i c a c i ó n  de 
i n n o v a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  a l a  a g r i c u l t u r a  - e s p e c i a l m e n t e  p r o c e ­
d en tes  de l  s e c t o r  q u í m i c o - ,  a t r a v é s  d e l  d e s a r r o l l o  de i n s e c t i c i ­
das y p l a g u i c i d a s ,  a s í  como una d e d i c a c i ó n  de r e c u r s o s  por  p a r t e  
de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  a l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  p r e v e n c i ó n  y combate de 
e s t a s  p l a g a s  ( 5 ) .  Al  p r o p i o  t i e m p o ,  l o s  p r o g r e s o s  r e a l i z a d o s  en 
e s t e  campo suponen una mayor i n t e r d e p e n d e n c i a  e n t r  g r i c u l t u -
r a  y l a  i n d u s t r i a  por  v í a  de l a  a m p l i a c i ó n  d e l  mere-  Je i n p u t s  
en e l  s e c t o r  a g r a r i o :  a p a r t i r  de un d e t e r m i n a d o  momento,  y por  
l o  que r e s p e c t a  a l a s  zonas de a g r i c u l t u r a  más a v a n z a d a s ,  l o s  i n ­
s e c t i c i d a s  pasan a c o n s t i t u i r  un f a c t o r  más,  muchas veces i m p r e s ­
c i n d i b l e ,  de l a  p r o d u c c i ó n .
Pese a l  i n t e r é s  e v i d e n t e  que p r e s e n t a  e s t a  c u e s t i ó n ,  a s í  co­
mo o t r a s  que n i  s i q u i e r a  c i t a m o s ,  en e s t e  a p a r t a d o  pre tendemos  
ocuparnos t an  s ó l o  de l o s  fenómenos m e t e o r o l ó g i c o s ,  en b a s e ,  p r e ­
c i s a m e n t e ,  a l  i n f l u j o  que ,se gún  hemos i n t u i d o  en p á g i na s  p r e c e d e n ­
t e s ,  t u v i e r o n  sob re  l o s  cambios a g r í c o l a s  de l a s  décadas c e n t r a ­
l e s  de l  s i g l o  y ,  en g e n e r a l ,  s ob re  l a  e v o l u c i ó n  a g r a r i a  v a l e n c i a ­
na de l a  segunda m i t a d  d e l  X I X .  La d ep e n d e n c i a  de l a  a g r i c u l t u r a  
r e s p e c t o  a l  es t ado  d e l  t i e m p o ,  ha s i d o  c o n s u s t a n c i a l  a l  p r o p i o  de­
s a r r o l l o  a g r a r i o  a l o  l a r g o  de t o d a  l a  h i s t o r i a :  d u r a n t e  l o s  t i e m -
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pos p r i m i t i v o s  y t o d a v í a  en l a  Edad M e d i a ,  l o s  g r andes  cambios c l i ­
m á t i c o s  t u v i e r o n  una i m p o r t a n c i a  de p r i m e r  o rden  en l a  e v o l u c i ó n  
a g r a r i a ( 6 ) . No cabe duda ,  s i n  embargo,  de que l a  m a gn i t ud  de t a l  
d e p e n d e n c i a  ha e x p e r i m e n t a d o  cambios  s u s t a n c i a l e s  según l a s  épo­
cas en f u n c i ó n  d e l  n i v e l  de d e s a r r o l l o  t é c n i c o  y de d o mi n io  sobre  
l a  n a t u r a l e z a  de l a s  d i s t i n t a s  s o c i e d a d e s ,  h a s t a  e l  punto  que pue­
de s u s c r i b i r s e  t o t a l m e n t e  l a  o p i n i ó n  de un a u t o r  r e f e r i d a  a l a  s i ­
t u a c i ó n  a g r a r i a  v a l e n c i a n a  en l a  segunda m i t a d  d e l  o c h o c i e n t a s ,  
según l a  c u a l  " . . . l a  p e r v i v e n c i a  de una a g r i c u l t u r a  t o d a v í a  some­
t i d a  a l o s  d e s a s t r e s  m e t e o r o l ó g i c o s . . . "  s e r i a  s i gno  d e l  " . . .  es ­
caso d e s a r r o l l o  de l a s  f u e r z a s  p r o d u c t i v a s . . . " ( 7 ) .  R e s u l t a  e v i d e n ­
t e ,  por  t a n t o ,  que ,  por  encima de un d e t e r m i n a d o  grado de dependen­
c i a  i r r e d u c t i b l e  a l  d om in i o  humano,  e x i s t e  un a m p l i o  margen de ma­
n i o b r a  a p a r t i r  d e l  c u a l  e l  d e s a r r o l l o  t é c n i c o  y l a  e x p e r i e n c i a  
humana pueden m i t i g a r  en grados  d i v e r s o s  a q u e l  s o m e t i m i e n t o  de l a  
a c t i v i d a d  económica a g r a r i a  a l o s  f a c t o r e s  n a t u r a l e s .
La i n c i d e n c i a  de l a  m e t e o r o l o g í a  sobre  l a  agr  r a  e s t á
en f u n c i ó n ,  además,  d e l  t i o o  de e s t r u c t u r a  p r o d u c t i w  - g r a r i a  de 
que se t r a t e .  En e s t e  s e n t i d o  podemos c o n t a r  con c i e r t a s  a p o r t a ­
c i o ne s  h i s t o r i o g r á f i c a s  en t o r n o  a l  p rob l ema d e l  i n f l u j o  m e t e o r o ­
l ó g i c o  s o b r e  l a  a g r i c u l t u r a  de t i p o  t r a d i c i o n a l  en l a s  c u a l e s  l a  
s u b s i s t e n c i a  de l a  p o b l a c i ó n  depende de l a  c o n se cu c i ón  de cose­
chas a n u a l e s  i n i n t e r r u m p i d a s .  Son c o n o c i d a s ,  a e s t e  r e s p e c t o ,  l a s  
pác i n a s  de E. La b ro u ss e  d e d i c a d a s  a l a s  c o n s e c u e n c i a s  s o c i a l e s  de 
l a  malas cosechas  de 1 7 8 8 - 8 9 ,  de 1830  y de 1 8 4 6 - 4 7 ,  en l o s  mov i ­
mientos  r e v o l u c i o n a r i o s  f r a n c e s e s  ( 8 ) .  Y, e n t r e  n o s o t r o s ,  l o s  co­
noc idos  t r a b a j o s  de N . Sánchez  A l b o r n o z  par a  épocas más t a r d í a s  cu­
ya c a r a c t e r i z a c i ó n  r e s p o n d e r í a  p l e n a m e n t e ,  según l a  o p i n i ó n  de l  
a u t o r ,  a l o s  mismos mecanismos de l a s  c r i s i s  d e l  A n t i g u o  Régimen ( 9 )  
Nuest ra  p r e t e n s i ó n ,  s i n  embargo,  va d i r i g i d a  a l  c o n o c i m i e n t o  de l
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peso de l a  c l i m a t o l o g í a  sobre  a g r i c u l t u r a s  más d e s a r r o l l a d a s ,  en 
l a s  c u a l e s  l a  s u b s i s t e n c i a  no sea e l  c a r á c t e r  d e t e r m i n a n t e ,  y don­
de e l  r e s u l t a d o  f i n a l  no e s ,  por  t a n t o ,  e l  hambre g e n e r a l i e a d a  y 
l a s  c o n s e c u e n c i a s  de e l l a  d e r i v a d a s .  Y en e s t e  s e n t i d o  cabe d e c i r  
que t a l  peso se m a n i f i e s t a  de modo muy d i f e r e n t e  en ambos t i p o s  de 
a g r i c u l t u r a .  E l  i n f l u j o  de fenámenos m e t e o r o l á g i e o s  sobre  p r o d u c ­
c i o n e s  a g r a r i a s  de c a r á c t e r  c o m e r c i a l  podr í amos c o n c r e t a r l o  en doa  
c u e s t i o n e s  b á s i c a s :  por  una p a r t e ,  da l u g a r  a cambios en l a  o r i e n ­
t a c i ó n  p r o d u c t i v a  de a c u e r d o  con l o s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  s o c i a l e s ,  
de m er c ad o ,  e t c . ,  que se den en ese mismo momento;  a s í ,  una c a t á s ­
t r o f e  m e t e o r o l ó g i c a  puede p r o v o c a r  e l  abandono de unos c u l t i v o s  y 
l a  o r i e n t a c i ó n  de l o s  r e c u r s o s  h a c i a  o t r o s .  Por o t r a  p a r t e ,  e x c l u i ­
da e l  hambre g e n e r a l i z a d a  e i n m e d i a t a  pue sto  que no se t r a t a  de 
p r o d u c c i o n e s  p a r a  e l  consumo de l a  p r o p i a  p o b l a c i ó n  r u r a l ,  l a s  con­
s e c u e n c i a s  en e l  o rden  s o c i a l  de e s t e  t i p o  de fenómenos s u e l e  con­
c r e t a r s e  en l a  r u i n a  o e m p o b r e c i m i e n t o  de l o s  pequeños campes inos  
- q u e ,  por  e l l o ,  pueden v e r s e  o b l i g a d o s  a vender  su r as  dando
o r i g e n  a s í  a un p r o c e s o  de c o n c e n t r a c i ó n  de l a  p r o p i e d a d ,  o a en­
deu dar se  mucho más a l l á  de sus p o s i b i l i d a d e s -  y en l a  d e s c a p i t a ­
l i z a c i ó n  de l a s  g r a n d e s  e x p l o t a c i o n e s  - q u e  puede p r o d u c i r  l a  des ­
v i a c i ó n  de r e c u r s o s  h a c i a  o t r a s  a c t i v i d a d e s  económi cas ,  y t a m b i é n  
l a  r e g i e s i ó n  en l a s  c o n d i c i o n e s  de t r a b a j o  de l a  mano de ob r a  a s a ­
l a r i a d a -  t o d o  e l l o  a n t e  l a  i m p o s i b i l i d a d  de v a l o r i z a r  en e l  me r ca ­
do una p r o d u c c i ó n  mermada o i n e x i s t e n t e .  Nos enc on t ra mo s ,  por  t a n ­
t o ,  a n t e  una p e c u l i a r  d e p e n d e n c i a  de l a  a g r i c u l t u r a  c o m e r c i a l  r e s ­
pec to  a l a  c l i m a t o l o g í a ;  un t i p o  de dep e nd en c ia  sobre  l a  que l a  h i s  
t o r i o g r a f í a  ha i n c i d i d o  muy l i m i t a d a m e n t e  y a l a  que dedicamos l a s  
p ág i na s  que s i g u en  coüJLel ánimo modesto de a p o r t a r  t a n  s ó l o  a l g u ­
nas i d e a s .  No es p o s i b l e  o c u l t a r ,  a n t e s  de p a s a r  a l  a n á l i s i s  de 
l o s  da t os  de que d i sponemos ,  l a s  d i f i c u l t a d e s  m e t o d o l ó g i c a s  que
719
e n t r é ñ a  e l  e s t u d i o  de las r e l a c i o n e s  e n t r e  c l i m a  y economía ,  d i f i ­
c u l t a d e s  que hacen r e f e r e n c i a  t a n t o  a l a  e sc asez  de da t os  s e r i a -  
d o s ( l O ) ,  como a l  e s t a b l e c i m i e n t o  de un modelo i n t e r p r e t a t i v o  ope­
r a t i v o  ( 1 1 ) .  No s i e n d o  n u e s t r a  i n t e n c i ó n  r e c o n s t r u i r  e l  c l i m a  v a l e n ­
c i a n o  de l a  época que nos ocupa,  quedamos,  por  e l  momento,  a s a l ­
vo de t a l e s  d i f i c u l t a d e s .
Comenzamos,  p ue s ,  a n a l i z a n d o  a l gu no s  e j e m p l o s  c o n c r e t o s  de a -  
q u e l l a  d e p e n d e n c i a ,  t e n i e n d o  en c u e n t a ,  como punto  de p a r t i d a ,  e l  
hecho s e ñ a l a d o  por  I g n a c i  T e r r a d a s  de que "a vegades e l s  d e s a s t r e s  
n a t u r a l s  s e r v e i x e n  p e r  f e r  a p a r e i x e r  a l a  s u p e r f i c i e  c o n f l i c t e s  o 
t e n s i o n s  que en c i r c u m s t a n c i e s  n or má i s  h i  ha l a t e n t s .  L l a v o r s  l ' e s -  
t u d i  d ' u n a  s o c i e t a t  en un p e r í o d e  de d e s a s t r e s  po t  r e v e l a r  a s p e e -  
t e s  normal ment  amagats  d ' a q u e s t a 1' ( 1 2 ) .  El  caso de l  i n f l u j o  de l o s  
fenómenos m e t e o r o l ó g i c o s  a d v er s os  sobre  l a  p l a g a  de l a  p e b r i n a ,  r e s ­
p o n s a b l e ,  como se sabef d e l  d e f i n i t i v o  h u n d i m i e n t o  de l a  a c t i v i d a d  
s e d e r a ,  r e s u l t a  e s p e c i a l m e n t e  s i g n i f i c a t i v o  t a n t o  pa r a  v a l o r a r  l a  
t r a s c e n d e n c i a  d e l  p a p e l  que desempeñan t a l e s  f e n ó r  l a  a g r i ­
c u l t u r a  como p a r a  comprobar  cómo l o s  contemporáneos  ¿nzaban a
a d q u i r i r  una i d e a  b a s t a n t e  a p r ox i m ad a  de a q u e l  i n f l u j o .  En e f e c t o ,  
l a  p e r d i d a  de l a  p r o d u c c i ó n  de seda en 1854 d i ó  l u g a r  a i n m e d i a t a s  
i n v e s t i g a c i o n e s  d e s t i n a d a s  a e s c l a r e c e r  l a s  causas de un hecho  
que a p a r e c í a  b a s t a n t e  i n e x p l i c a b l e .  En t a l e s  i n v e s t i g a c i o n e s ,  l o s  
f a c t o r e s  m e t e o r o l ó g i c o s  pasan a desempeñar  un p a p e l  f u n d a m e n t a l .
A s í ,  p a r a  5 .  Bodí  Ca n gr ó s ,  hombre,  como ver emos ,  e s p e c i a l m e n t e  i n ­
t e r e s a d o  en c l i m a t o l o g í a  y m e t e o r o l o g í a ,  l a s  a l t e r a c i o n e s  en e l  es­
tado d e l  t i e m p o  a l o  l a r g o  de l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  año 1 8 5 4 ,  t u v i e ­
ron un d o b l e  i n f l u j o :  sobre  l a  cosecha de l a  h o j a  de m o r e r a ,  y so­
bre  e l  p r o c e s o  de d e s a r r o l l o  d e l  gusano ( 1 3 ) .  Respecto  a l a  p r i m e ­
r a ,  l a  a c c i ó n  combinada de una humedad e x c e s i v a  en l o s  c a m p o s * f r u ­
t o  de l a s  c op i o s a s  l l u v i a s  e i n u n d a c i o n e s  de d i c i e m b r e  de 1 8 5 3 ,  y 
l o s  f r í o s  i n t e n s o s  de ese mismo i n v i e r n o ,  d i ó  l u g a r  a una p r o d u c -
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c i ó n  de escasa  c a l i d a d .  S i m u l t á n e a m e n t e ,  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  me­
ses d e l  año s i g u i e n t e ,  e l  p r o p i o  Bodí  s e ñ a l ó  en su o b s e r v a t o r i o  
de C a r c a i x e n t  una r e i t e r a d a  s e r i e  de a l t e r a c i o n e s  m e t e o r o l ó g i c a s :  
t e m p e r a t u r a s  i r r e g u l a r m e n t e  f r í a s ;  cambios b r uscos  y r e p e n t i n o s  
de l a s  mismas;  v i e n t o s  p e r t i n a c e s ;  b o r r a s c a s  f r e c u e n t e s  y calmas  
b o c h o r n o s a s ;  e t c . ;  l a  i n f l u e n c i a  de l a s  c u a l e s  sobre  e l  e s t a do  d e l  
i n s e c t o  p a r e c e  que r e s u l t ó  a l t a m e n t e  n e g a t i v a .  En suma, una c o n f l u e  
c i a  de f a c t o r e s  que,  a c tu a n d o  cómo d e s e n c a d e n a n te  de una s i t u a ­
c i ó n  de c r i s i s  i n d u s t r i a l  y c o m e r c i a l  a r r a s t r a d a , s i n  d u d a ,d e s d e  
muchas d ecadas  a t r á s , e x p l i c a  ese derrumbe s ú b i t o  de una a c t i v i d a d  
a g r a r i a  de t a n t a  t r a s c e n d e n c i a  en l a  comarca .  I n d e p e n d i e n t e m e n t e  
de l a  mayor  o menor p r e c i s i ó n  en l a  i n t e r p r e t a c i ó n  de l a  ^ i n f l u e n ­
c i a  de t o d o s  a q u e l l o s  fenómenos - d e t e r m i n a d a ,  lógicamente* ' ,  por  
e l  n i v e l  de l o s  c o n o c i m i e n t o s  de l a  épo c a -  l o  que nos p a r e c e  i mp o r ­
t a n t e  r e s a l t a r  es l a  c r e c i e n t e  c o n c i e n c i a  que ,  por  l a  v í a  c i e n t í ­
f i c a ,  comenzaba a c o b r a r  forma r e s p e c t o  a l a  ex t rema 'J° p e n d e n c i a  
m e t e o r o l ó g i c a  de l a  a g r i c u l t u r a ,  s i  b i e n  l a  r e s p u t .  i"a misma
s e r í a  l e n t a  y d i f i c u l t o s a  ( 1 4 ) .
La decada de l o s  50 c o n o c i ó ,  además,  muchas o t r a s  m s n i f e s t a c i o  
nes c l i m a t o l ó g i c a s  a d v e r s a s ,  h a s t a  e l  punto que puede a f i r m a r ­
se s i n  e x a g e r a c i ó n  que f u e  una ápoca p r o l i j a  en e s t e  t i p o  de f e n ó ­
menos de i n d u d a b l e s  c o n s e c u e n c i a s  económicas y s o c i a l e s .  Veamos 
en e l  c u a dr o  s i g u i e n t e  l a  d i s t r i b u c i ó n  c r o n o l ó g i c a  de t a l e s  a l t e ­
r a c i o n e s  m e t e o r o l ó g i c as a l o  l a r g o  de un p e r í o d o  para  e l  que,  ex­
c e p c i o n a l m e n t e  , contamos con i n f o r m a c i ó n  c o m p l e t a :
( G r á f i c o  7 )
*
La c o n c e n t r a c i ó n  de r asgo s  c l i m a t o l ó g i c o s  adv er s os  a p a r e c e  
c l a r a :  d u r a n t e  t o d a  l a  decada de l o s  50 y p r i m e r o s  años de l o s  60 ,
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G r á f i c o  7 .  D i s t r i b u c i ó n  c r o ­
n o l ó g i c a  da v a r i o s  fa n o m a -  
nos m e t e o r o l ó g i c o s ,  C a r c a i -  
x e n t ,  1 8 3 7 - 1 8 7 9 .
•  Darlos en l o s  n a r a n j a l e s  
p o r  h e la d a s  
▲ D e s b o rd a m ie n to s  d e l  Xúquer  
■ T e m p e ra tu ra s  b a j o  c e r o  
O L l u v i a s  s u p e r i o r e s  a 500 mm 
A Arlos se co s  
□  Nevadas
F u e n t e :  80DI C0NGR0S, O b s e r v a c i o n e s . , op 
7 7 - 8 0 ,  8 6 - 9 0 ,  120,  934 ,  987 y 1016 .  
p r o p i a .
1 8 3 7 - •  ■ O □
1 8 3 8 - ▲
1 8 3 9 - •  ■
1 8 4 0 - A O
1 8 4 1 - A
1 6 4 2 - •  A B O D
1 8 4 3 - A O
1 8 4 4 - O
1 8 4 5 -
1 8 4 6 - O
1 8 4 7 -
1 8 4 8 - B A
1 8 4 9 - A □
1 8 5 0 - •  B O
1 8 5 1 - O
1 8 5 2 -
1 8 5 3 - •  A B O
1 8 5 4 - •  BO
1 8 5 5 - •  A B O
1 8 5 6 - A
1 8 5 7 - a b o
1 8 5 8 - A B O
1 8 5 9 - A
1 8 6 0 - •  A B □
1 8 6 1 -
1 8 6 2 - •  A B
1 8 6 3 - A O
1 8 6 4 - •  A B O D
1 8 6 5 - O
1 8 6 6 -
1 6 6 7 -
1868—^ •  B □
1 8 6 9 - •
1 8 7 0 - A B O D
1 8 7 1 - •  A B O
1 8 7 2 -
1 8 7 3 -
1 8 7 4 - O
1 8 7 5 - •  □
1 8 7 6 - B O
1 8 7 7 -
1 8 7 8 - B A
1 8 7 9 - A
c i t . ,  f o l s .  
E l a b o r a c i ó n
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se e c u m u la n  l o s  d e s b o r d a m ie n t o s  d e l  X u q u e r ,  l a s  h e la d a s  y l a s  l l u ­
v i a s  c o p i o s a s ,  fenóm enos  to d o s  e l l o s  de c o n s e c u e n c ia s  muy n e g a t i ­
vas  p a r a  e l  t i p o  de a g r i c u l t u r a  de l a  z o n a .  S i  agrupamos l o s  d a to s  
p o r  d é c a d a s  vemos p e r f e c t a m e n t e  e s t a  c o n c e n t r a c i ó n :
NS de i n u n d a c i o n e s  N2 de h e la d a s  
1 8 4 0 -4 9  3 2
1 8 5 0 -5 9  5 6
1 8 6 0 -6 9  4 4
1 8 7 0 -7 9  2 4
Además, l a  a c u m u l a c ió n  de v a r i o s  de e s t o s  fenómenos  en un 
mismo a ñ o ,  r e p r e s e n t a  una a g r a v a c i ó n  n o t a b l e  de l a s  c o n s e c u e n c ia s  
s o c i o - e c o n ó m i c a s ,  a l  i n c i d i r  s o b r e  una a g r i c u l t u r a  ya a f e c t a d a  y 
s o b r e  unos c a m p e s in o s  r e s e n t i d o s  ya p o r  l a  p é r d i d a  de a l g u n a  co­
s echa  ( 1 5 ) .  Por e l  c o n t r a r i o ,  l a s  décadas  de l o s  40 y l o s  70 apa­
r e c e n  con una m e t e o r o l o g í a  mucho más r e g u l a r  y e s t a b l e ,  s i n  a l t e ­
r a c i o n e s  e x c e s i v a s  ( 1 6 ) ,
E l  a l c a n c e  s o c i a l  de e s t a  s e r i e  de fenóm enos  no ha e scapado  
a l a  c o n s i d e r a c i ó n  de l o s  h i s t o r i a d o r e s .  A s í  a p a r e c e ,  p o r  e j e m p l o ,  
en r e l a c i ó n  con l o s  d i s t u r b i o s  de 1 8 5 5 -5 6  en- V a l e n c i a :  " P e r  t o t  e l  
b i e n n i ,  e l s  t r a s b a l s o s  m e t e o r o l o g i c s  - a r a  r i u a d e s ,  a ra  s e c a d e s -  
a f e c t e n  l ' a g r i c u l t u r a . Les p l u g e s  de novembre  de 1855 t r e i e n  de nra* 
r e  e l  X u q ue r  des d ' A l g e m e s í  f i n s  a l a  P o b la  L l a r g a ,  i  a l a  Canal  
de N a v a r r é s  a r r a s a v e n  l e s  c o l l i t e s  de b l a t  i  d ' o l i  de l a  v i l a  de 
T o u s .  La s e q u i a  R e i a l  d e l  Xuquer  a v a lu a v a  l e s  p e rd u e s  d e i s  seus 
r e g a n t s  en 2 5 0 .0 0 0  p e s s e t e s .  A q ü e s te s  c a t á s t r o f e s  c o n c o r r i e n  amb 
1% a l g a  c o n s t a n t  d e i s  p r e u s ,  c o n s e q ü e n c ia  de l a  c r i s i  de s u b s i s t é n -  
c i e s  g e n e r a l  a t o t a  EsjSanya, a l a  q u a l  f o u  m o l t  s e n s i b l e  e l  n o s t r e  
P a í s ,  on una a g r i c u l t u r a  d i v e r s i f i c a d a  i  h a b i t u a l m e n t e  p r o s p e r a  
h a u r i a  h a g u t  d ' a t e n u a r - n e  e l s  a f e c t e s ,  s i  l a  m e t e o r o l o g í a  no ho
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hagues  i m p e d í t M( 1 7 ) .  Además de l a s  i t r e g u l a r i d a d e s  c l i m á t i c a s  que 
en 1 8 5 3 - 5 4  p r o p i c i a r o n  l a  e p i d e m i a  de l a  p e b r i n a ,  en l a  zona de 
l a s  r i b e r a s  d e l  X uque r ,  t u v i e r o n  un p a r t i c u l a r  i n f l u j o  l a s  h e l a ­
das de l o s  p r i me aos  años 6 0 .  La i n c i d e n c i a  de l o s  f r i o s  i n t e n s o s  
s o b r e  á r b o l e s  y p l a n t a s  de escasa  r e s i s t e n c i a ,  como e l  n a r a n j o  y 
l a s  h o r t a l i z a s ,  a d q u i r í a  con f r e c u e n c i a ,  c a r a c t e r e s  d r a m á t i c o s ;  
a s í ,  l a s  h e l a d a s  a l a s  que nos r e f e r i m o s  p r o v o c a r o n  no s á l o  p é r d i ­
das en l a s  c o s ec ha s ,  s i n o  i m p o r t a n t e s  d e s t r o z o s  en l o s  á r b o l e s ,  
h a s t a  t a l  punto  que se p r o d u c í a  un descenso de l a  p r o d u c c i ó n  a l o  
l a r g o  de v a r i o s  años c o n s e c u t i v o s .  E l  a l c a n c e  de e s t o s  fenómenos  
se nos a p a r e c e  más c l a r a m e n t e  s i  c on s i de r amos  que l o s  e f e c t o s  de 
e s t a s  h e l a d a s  en l o s  n a r a n j o s  c o n t r i b u y e r o n  a e n f r i a r  e l  ánimo  
t r a n s f o r m a d o r  de l o s  p r o p i e t a r i o s ;  a s í ,  cuando t r a s  l a  i n u n d a c i ó n  
de 1864  se imponga l a  s u s t i t u c i ó n  de l a s  m o r e r a s ,  e l  n a r a n j o  habra  
p e r d i d o  - c o y u n t u r a l m e n t e -  a t r a c t i v o  p a r a  r e e m p l a z a r l a s .  J u n t o  a 
e s t e  t i p o  de fenómenos t e n d r í a n  t a m b i é n  un i n f l u j o  rr • n e g a t i v o  
sob re  l a s  p r o d u c c i o n e s  de r e g a d í o  l o s  f r e c u e n t e s  pe. os de ve ­
r a n o ,  t a n  c a r a c t e r í s t i c o s  d e l  c l i m a  m e d i t e r r á n e o .  La i n c i d e n c i a  de 
e s t a  l l u v i a  de h i e l o  s o l í a  se r  i m p o r t a n t e :  un g r a n i z o  p o d í a  aca bar  
en escasos m i n u t o s  con t o da  l a  cosecha de una zona:
11 La p a r t e  s u p e r i o r  d e l  r i o  Magro e s t á  t an  c a s t i ­
gada por  e s t a  p l a g a ,  que l o s  p r o p i e t a r i o s  de 
v i ñ a s  de l a  p a r t e  de Requena no h a l l a n  buena a -  
c o g i d a  en l a s  s o c i e d a d e s  de seguros mutuos a g r í ­
c o l a s  c o n t r a  p i e d r a  y g r a n i z o . ( 1 8 ) .
Y desde l u e g o ,  l a s  a c u m u l a c i o n e s  y c o n c a t e n a c i o n e s  de v a r i o s  f e ­
nómenos t a l  y como hemos apuntado más a t r á s ;  a s í  s u c e d i ó ,  por  e jem­
p l o  en 1667  cuando t r a s  un ver ano  e s p e c i a l m e n t e  seco ,  l a s  e s p e r a ­
das l l u v i a s  de s e p t i e m b r e  v i n i e r o n ,  en muchas z on a s ,  en f or ma  de 
p e d r i s c o  y de l l u v i a s  t o r r e n c i a l e s  que i n u n d a r o n  l o s  campos,  des­
t r u y e r o n  numerosos e d i f i c i o s  r u r a l e s  y p r o v o c a r o n  l a  p é r d i d a  de
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c os echas  como e l  cáñamo y e l  a r r o z  ( 1 9 ) .
Si  h e l a d a s ,  p e d r i s c o s  y s e q u í a s  t e n í a n  una p r e s e n c i a  r e g u l a r  
p e r o  no c a t a s t r ó f i c a  en t i e r r a s  v a l e n c i a n a s ,  l o  que c o n s t i t u í a  
e l  d e s a s t r e  c l i m a t o l ó g i c o  más t e m id o  eran  l a s  i n u n d a c i o n e s  y des­
b o r d a m i e n t o s  de r i o s ,  e s p e c i a l m e n t e  d e l  Xu quer .  Nos hemos r e f e r i ­
do ya a a l g u n o s  de l o s  e f e c t o s  de l a  i n u n d a c i ó n  de 1864 en l a  R i ­
b e r a  d e l  X u qu er ,  y hemos c o n c l u i d o  que tuvo una i m p o r t a n c i a  f u n d a ­
m e n t a l  en l a  p r e c i p i t a c i ó n  d e l  cambio de o r i e n t a c i ó n  p r o d u c t i v a  
de l a  a g r i c u l t u r a  de l a  z ona .  Nos detendeemos a q u í ,  por  t a n t o ,  en 
o t r o s  a s p e c t o s  de e s t a  misma i n u n d a c i ó n  que nos da r á  p i e ,  además,  
p a r a  poner  en c o n s i d e r a c i ó n  l a s  causas a n t r ó p i c a s  de e s t e  géner o  
de fenómenos y su r e l a c i ó n  con e l  modelo de d e s a r r o l l o  a g r a r i o  
e m p r e n d i d o .  El  a n á l i s i s  más o menos p o r m e n o r i z a d o  de l o s  e f e c t o s  
de l a  i n u n d a c i ó n  de 1864  se j u s t i f i c a  por  e l  hecho de que nos en­
cont ramos  a n t e  un fenómenos f r e c u e n t e  y r e p e t i d o ;  en e f e c t o ,  des­
de comi enzos  de l  S i g l o  XIX h a s t a  l a  f e c h a  que nos ocu^a ,  se ha­
b í a n  p r o d u c i d o  12 i n u n d a c i o n e s  en l a s  R i b e r a s  d e l  X. de i n c i ­
d e n c i a  v a r i a b l e ,  per o  a l g u n a s  de e l l a s  c a t a s t r ó f i c a s  ( 2 0 ) .  Se t r a ­
t a ,  por  t a n t o ,  de un hecho de gr an  t r a s c e n d e n c i a  t a n t o  sob re  l a  
p r o p i a  a g r i c u l t u r a  como sobre  l a s  c o n d i c i o n e s  de v i d a  de l o s  ha­
b i t a n t e s  de l a  z ona ,  r e s p e c t o  a l  c u a l ,  e l  e s t u d i o  de un caso con­
c r e t o  - y  l a  i n u n d a c i ó n  d e l  64 e s ,  s i n  dudam e l  de mayores con se ­
c u e n c i a s -  puede i l u s t r a r  muy b i e n  sob re  todos  l o s  demás.
Veamos,  en p r i m e r  l u g a r ,  de qué modo a f e c t a b a  l a  i n u n d a c i ó n  
a l a s  d i s t i n t a s  p r o d u c c i o n e s  a g r í c o l a s  se l a  zona ( 2 1 ) .  En p r i n c i ­
p i o ,  t a l  i n c i d e n c i a  e s t a b a  i n t i m a m e n t e  r e l a c i o n a d a  con l a  época  
de l a s  i n u n d a c i o n e s ,  l a  m a y o r í a  de l a s  c u a l e s  - o c ho  de l a s  doce  
a n t e r i o r m e n t e  c i t a d a l T ^  t e n í a n  l u g a r  en e l  ú l t i m o  t r i m e s t r e  de l  
año.  A s í ,  p r o d u c t o s  como e l  a r r o z ,  o e l  m a í z ,  cuya s i e g a  y r e t i r a ­
da de l o s  campos se r e a l i z a  f u e r a  de esos meses,  no s u f r i e r o n  ape -
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ñas l a s  c o n s e c u e n c i a s  de l a  i n u n d a c i ó n ,  s i  exceptuamos l a  p é r d i d a  
en l o s  a l macenes  y g r a n e r o s .  5 i n  embargo como vimos en un a p a r t a d o  
a n t e r i o r ,e n  1864 e l  a r r a s t r e  de l a  p a j a  d e l  a r r o z  t o d a v í a  d i s p e r ­
sa p o r  l o s  campos t uvo  un p a p e l  p r i m o r d i a l  en e l  a r r a n q u e  de á r b o ­
l e s  - a l  enmar añar se  en e l  r am a j e  y o f r e c e r  una mayor  s u p e r f i c i e  
a l  embate  d e l  agua .  G t r o s  c u l t i v o s  como e l  t r i í j o ,  que acababa de 
s er  sembrado,  s u f r i ó  a l gu n o s  daños y sobre  t o d o ,  v i o  su c i c l o  v i ­
t a l  amenazado por  e l  p o s t e r i o r  e n c h a r c a m i e n t o  de l o s  campos,  en 
p r i m e r  l u g a r ,  y l a  i m p o s i b i l i d a d  de r i e g o  a n t e  e l  d e s t r o z o  de l a s  
a c e q u i a s ,  más t a r d e .  O t r a s  cosechas se p e r d i e r o n  en su t o t a l i d a d ;  
a s í ,  l a  c eb ada ,  l a  avena  y sobre  t o d o ,  l a  a l f a l f a  y l a s  z a n a h o r i a s ,  
con l a s  c o n s i g u i e n t e s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  l a  a l i m e n t a c i ó n  d e l  gana­
do de l a b o r  y e l  r e c u r s o  n e c e s a r i o  a l a  a d q u i s i c i ó n  de f o r r a j e s  en 
o t r a s  z o n a s .  Del  mismo modo, l a s  habas d e s t i n a d a s  a l  abonado de 
h u e r t a s , a r r o z  0 t r i g o ,  se p e r d i e r o n  t o t a l m e n t e .  A s í ,  en l o  que con­
c i e r n e  a l o s  sembrados - q u e  a f e c t a b a n  t a n t o  a l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  
como a l  consumo c a m p e s i n o - ,  l o s  daños f u e r o n  c u a n t i
"La i n u n d a c i ó n  ha s o b r e v e n i d o  en un p e r í o d o  c r í ­
t i c o  e i m p o r t a n t e  pa r a  l a  a g r i c u l t u r a :  l a  época  
de l o s  c e r e a l e s  y f o r r a j e s  de o t o ñ o .  Las semen­
t e r a s  hechas han d e s a p a r e c i d o ;  l a s  s i m i e n t e s  
p r e p a r a d a s  en l o s  g r a n e r o s ,  l o s  abonos d i s p u e s ­
t o s  en l o s  campos y muchos aperos  de l a b r a n z a  
han s i d o  a r r e b a t a d o s  o i n u t i l i z a d o s  por  l a  co­
r r i e n t e  de l a s  a g u a s lf( 2 2 ) .
Por l o  que r e s p e c t a  a l  a r b o l a d o ,  e l  más a f e c t a d o  r e s u l t ó  l a  more­
r a ,  por  t oda s  l a s  r a z o n e s  ya e x p u e s t a s ,  que s u p u s i e r o n  su d e f i n i ­
t i v o  h u n d i m i e n t o  como c u l t i v o  p r e d o m i n a n t e  en l a  R i b e r a ;  c á l c u l o s  
de p r i m e r a  hora  c i f r a b a n  l a s  m o r e r a s  p e r d i d a s  e n t r e  A l b e r i c ,  A l -  
z i r a  y A l ge me s í  en ceTca de 3 2 . 0 0 0  e j e m p l a r e s .  Por su p a r t e ,  e l  
n a r a n j o  p e r d i ó  toda  l a  cosecha de ese año ,  a s í  como buen numero 
de á r b o l e s ,  m i e n t r a s  e l  a r b o l a d o  de secano s u f r í a  daños muy i n f e ­
r i o r e s  por  su s i t u a c i ó n  t o p o g r á f i c a  más e l e v a d a .  En todos e s t o s
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danos hay que d i s t i n g u i r  muy c l a r a m e n t e  loe que suponen p é r d i d a s  
de c o s e c h a s ,  cuya i n c i d e n c i a  se c i r c u n s c r i b e  a ese mismo año,  de 
l a s  p é r d i d a s  de a r b o l a d o  y p l a n t a s  que s i g n i f i c a n  l a  i n u t i l i z a c i ó n  
de l a  e x p l o t a c i ó n  a g r í c o l a  y su o b l i g a d a  r e c o n s t i t u c i ó n  con l o s  
c o n s i g u i e n t e s  años i m p r o d u c t i v o s .
Las c o n s e c u e n c i a s  n e g a t i v a s  de l a  i n u n d a c i ó n  f u e r o n ,  s i n  em­
b a r g o ,  más a l l á  de l a  e s t r i c t a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a .  D e c i s i v o s  f u e ­
r o n ,  por  e j e m p l o ,  l o s  daños s u f r i d o s  en e l  t e r r e n o ,  s i  tenemos en 
c u e n t a  que l a s  m i n u c i o s a s  l a b o r e s  de r i e g o  e x i g e n  una n i v e l a c i ó n  
p e r f e c t a  de l o s  campos y l a  e x i s t e n c i a  de már gene s ,  desagües y 
s a l va d a ñ o s  p e r f e c t a m e n t e  a c o n d i c i o n a d o s .  La i m p o r t a n c i a  de l a  su­
p e r f i c i e  i n u nd a d a  a s í  l o  d e m u e s t r a :  4 9 1 . 1 8 4  hg s .  f u e r o n  i n v a d i ­
das por  l a s  aguas desde Ayora h a s t a  e l  mar ,  de l a s  c u a l e s  1 7 . 0 8 8  
r e s u l t a r o n  a r r a s a d a s  y 8CL544 muy d e t e r i o r a d a s  ( 2 3 ) .
La r e a d e c u a c i ó n  de e s t a  n o t a b l e  s u p e r f i c i e f con l o s  medios  
t é c n i c o s  de l a  época y l a  escasez  de r e c u r s o s  de l e  'ueños p r o ­
p i e t a r i o s ,  d e b ió  r e s u l t a r  c o s t o s í s i m a  y ,  s i n  duda r.. e v e r í a  
cu l mi n ad a  h a s t a  muchos años d es pués .  As í  mismo,  fue  de gr an  t r a s ­
c en d e n c i a  l a  r o t u r a  de numerosas a c e q u i a s  con l a  c o n s i g u i e n t e  
i m p o s i b i l i d a d  de r i e g o  d u r a n t e  muchos meses;  l o s  daños en l a  red  
de a c e q u i a s  a s c e n d i e r o n  a más de s i e t e  m i l l o n e s  de r e a l e s  y f u e r o n  
e s p e c i a l m e n t e  g r a v e s  en A n t e l l a ,  C a s t e l l ó ,  A l gemes í  y C a r c a i x e n t ,  
h a s t a  e l  pun to  que l a  a c c i ó n  p r i o r i t a r i a  de l a  D i p u t a c i ó n  se d i r i ­
g i ó  p r e c i s a m e n t e  a l a  s o l u c i ó n  de e s t e  p r o b l e m a ,  f u n d a m e n t a l  p a r a  
a s e g u r a r  l a s  cosechas de i n v i e r n o :
fl. . .  c on o c i e nd o  que l a  c a l a m i d a d  t o m a r í a  mayores  
p r o p o r c i o n e s  t o d a v í a ,  s i  l a  s i em br a  no p od ía  
l l e v a r s e  i r~ ca bo ,  l o  c u a l  no e r a  p o s i b l e  s i n  t e n e r  
agua p ar a  e l  r i e g o ,  y é s t a  no p o d í a  o b t e n e r s e  
s i n  l a  monda y r e c o m p o s i c i ó n  de a c e q u i a s ,  c o n s i ­
d er a b a  de u r g e n t e  n e c e s i d a d  a u s i l i a r  l a  e s p r e s a ­
da monda y r e c o m p o s i c i ó n . . . w ( 2 4 ) .
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Aunque i n d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o s  con l a  a g r i c u l t u r a ,  f u e r o n  
de g r a n  t r a s c e n d e n c i a  l o s  daños o c a s i o na do s  en l a  i n f r a e s t r u c t u r a  
v i a r i a ,  t a n t o  en caminos r u r a l e s  como en l a s  v í a s  de c o m u n i c a c i ó n .  
La v í a  f é r r e a  de V a l e n c i a  a X & t i v a , v e r d a d e r o  e j e  de a r t i c u l a c i ó n  
de t o d a  l a  zona de a g r i c u l t u r a  c o m e r c i a l  r i b e r e ñ a ,  s u f r i ó  d e s t r u c ­
c i o n e s  en 23 pun tos  de su t r a z a d o  por  a r r a s t r e  de g r a v a s ,  derrumbe  
de t e r r a p l e n e s ,  a s í  como l a  d e s t r u c c i ó n  de 12 p u e n t e s ,  a l gu n o s  de 
e l l o s  d e s p a r e c i d o s .  No cabe duda de que t a n t o  l a  s a l i d a  de l a s  es­
casas  cosechas  s a l v a d a s  de l a s  aguas como l a  l l e g a d a  de a l i m e n t o s  
y a u x i U o s  r e s u l t a r í a  o b s t a c u l i z a d a  por  e s t a  c i r c u n s t a n c i a .  Ot ro  
a s p e c t o ,  por  ú l t i m o ,  de suma t r a s c e n d e n c i a  p a r a  l a  a g r i c u l t u r a  de 
l a  z o n a ,  l o  c o n s t i t u í a n  l a s  p é r d i d a s  d e l  ganado de l a b o r ,  p r i n c i ­
p a l m e n t e ,  a s í  como d e l  r e s t o  de e s p e c i e s  a n i m a l e s ,  Sólo en l a  c i u ­
dad de A l z i r a  se p e r d i e r o n  661 c a b a l l e r í a s ,  es d e c i r ,  l a  mayor  
p a r t e  de l a s  e x i s t e n t e s .  En l a  misma c i u da d  se p e r d i e r o n  39 cabe­
zas de v ac uno ,  133 de c e r d a ,  a s í  como más de 9000  aves de c o r r a l  
( 2 5 ) .  Y en l o s  p u e b l o s  c e r c a n o s ,  l a s  p é r d i d a s  r e s u l *  n de seme­
j a n t e  e n t i d a d .  La p r á c t i c a  d e s a p a r i c i ó n  de un medio p r o d u c c i ó n  
f u n d a m e n t a l  en l a  a g r i c u l t u r a  de r e g a d í o ,  s u p o n d r í a  no s ó l o  g r ave s  
i n c o n v e n i e n t e  p a r a  l a  r e c u p e r a c i ó n  a g r a r i a  de l a  zona ,  s i n o ,  ade­
más,  una p é r d i d a  de c o n s i d e r a c i ó n  pa r a  l a  economía f a m i l i a r  de l o s  
pequeños p r o p i e t a r i o s  que d i f i c i l m e n t e  po d ía n  d i s p o n e r  de r e c u r ­
sos ,  en unos años de d i f i c u l t a d e s  a g r a r i a s  acumu lad as ,  p a r a  r e p o ­
ner  l o s  a n i m a l e s  de l a b o r .  No cabe e x c l u i r  que hechos como e s t e  
e s t u v i e r a n  en e l  o r i g e n  d e l  p r oceso  de c o n c e n t r a c i ó n  de l a  p r o p i e ­
dad de l a s  c a b a l l e r í a s  que señalamos en e l  c a p í t u l o  c o r r e s p o n d i e n ­
t e .
En d e f i n i t i v a ,  r e s u l t a  f á c i l  h ac e r  una v a l o r a c i ó n  b a s t a n t e  
a p r o x i m a d a ,  y en t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  d e l  i mp a c t o  que sup on í a  pa­
r a  una s o c i e d a d  a g r a r i a  d e p e n d i e n t e  de l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  de l a s  
cosechas y con un gr ado  e l ev a d o  de d i f u s i ó n  de l a  p r o p i e d a d ,  una
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i n u n d a c i ó n  de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  d e l  6 4 .  Sin duda,  se t r a ­
t a  de un caso e x c e p c i o n a l ,  per o  l a  f r e c u e n c i a  de l o s  d e s b o r da m i en ­
t o s  d e l  X u qu er ,  aunque de menor e n t i d a d ,  p r o d u c í a n  r e s u l t a d o s  se­
m e j a n t e s  a l o s  a q u í  d e s c r i t o s  s i  b i e n  a e s c a l a  d i s t i n t a .  Veamos 
s i s t e m a t i z a d o s  l o s  p r i n c i p a l e s  e f e c t o s  de e s t a  i n u n d a c i ó n  que pue­
den s e r  e x t e n s i v o s ,  con l a  c o r r e s p o n d i e n t e  g r a d a c i ó n ,  a t o d a s  e l l a s
-  p e r d i d a  a b s o l u t a  de gr an  p a r t e  de l a s  cosechas
-  p e r d i d a  de a r b o l a d o  y p l a n t a s
-  daños c u a n t i o s o s  en e l  t e r r e n o :  a r r a s t r e  de s u e l o s ,  d e p ó s i ­
t o  de p i e d r a s ,  d e s n i v e l a c i ó n .
-  daños en i n f r a e s t r u c t u r a :  r e d  de a c e q u i a s ,  cami nos ,  p u e n t e s ,
-  p é r d i d a  de l a  mayor  p a r t e  d e l  ganado,  t a n t o  de l a b o r  como 
de o t r a s  e s p e c i e s ,  a s í  como de l o s  pequeños a n i m a l e s  de co­
r r a l ,  de gr an  i m p o r t a n c i a  en e l  a b a s t e c i m i e n t o  de l a  f a m i ­
l i a  c am p es in a .
-  p é r d i d a  de cosechas  a l m a c e na d as ,  ape ro s  de l a b r a n z a ,  abo­
nos ,  e t c .
Por t a n t o ,  j u n t o  a a c c i d e n t e s  m e t e o r o l ó g i c o s  c¡~ . a s  h e l a d a s  
o l a s  s e q u í a s ,  hay que s i t u a r ,  p a r a  l a  zona c o n c r e t a  que nos ocu­
pa,  l a s  i n u n d a c i o n e s  como un f a c t o r  de p r i m e r a  i m p o r t a n c i a  en e l  
de enc a de na mi e nt o  de d e t e r m i n a d a s  c r i s i s  a g r a r i a s  y ,  por  ende ,  so­
c i a l e s :
” . . . l a  i n u n d a c i ó n  v i n o  a a g r a v a r  el  t r i s t e  e s t a d o  
de l o s  p u e b l o s  de l a  cuenca d e l  J u c a r ,  m o t i v a d o  
por  l a  en f e r meda d  d e l  gusano de seda ,  l a s  ma l as  
cosechas de l o s  a l g a r r o b o s  y l o s  n a r a n j o s ,  c a s ­
t i g a d o s  en l o s  ú l t i m o s  años por  n i e v e s  y h i e l o s  
i n t e m p e s t i v o s ,  y l a  i n d o l e n c i a  en que pa r e ce  que 
ha c a l d o  e l  o l i v o ” ( 2 6 ) .
*
El empobrecimier íTcT o l a  r u i n a ,  e l  r e c u r s o  a l  e n d e u da m i en t o ,  
l a  e m i g r a c i ó n ,  l a  c o n c e n t r a c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a ,  e t c .  
son a l g u n o s  de l o s  e f e c t o s  que sob re  l a s  e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s  t e n -
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d r í a n  e s t e  t i p o  de f enómenos.  Y s e r í a n  p r e c i s a m e n t e  l a c e r a n t e s  
p a r a  l o s  s e c t o r e s  más d e s f a v o r e c i d o s :  j o r n a l e r o s ,  pequeños c o l o ­
nos y p r o p i e t a r i o s :
" . . .  muchos p r o p i e t a r i o s  se e n c u e n t r a n  con t i e ­
r r a s  i m p r o d u c t i v a s  por  haber  quedado unas s i n  
l a  capa v e g e t a l  y c u b i e r t a s  o t r a s  de bancos de 
a r en a  y p i e d r a s ,  v i e n d o  a l  mismo t i e m p o  l o s  co­
l o nos  des p lo ma r s e  l a s  casas o b a r r a c a s  en que 
v i v í a n ,  d e s a p a r e c e r  sus ganados,  sus s e m i l l a s  
y h a s t a  l a  e s p e r a n z a  de sus c o s ec ha s .  Tan tos
e s t r a g o s  o c a s i o n ad os  por  l a  r e c i e n t e  i n u n d a ­
c i ó n ,  no habrán  d e j a d o  a l o s  l a b r a d o r e s  o t r o s  
r e c u r s o s  p a r a  v i v i r  que l o s  pequeños a h o r r o s  
que t u v i e r a n  en d i n e r o . F a l t a n d o  a l a  mayor  p a r ­
t e  v i v i e n d a s  y t e r r e n o s  que c u l t i v a r  en unos 
pue b l os  donde t a l  vez p a s a r án  a l g u n o s  años pa ­
r a  que e l  e u l t i v o  pueda r e c o b r a r  su a n t i g u o  
d e s a r r o l l o  y en donde l a  p o b l a c i ó n  e x c e d e r á ,  
por  a l g ó n  t i e m p o ,  a l a  que r e q u i e r a n  l o s  t r a ­
b a j o s  a g r í c o l a s . "  ( 2 7 ) .
Quien a s í  h a b l a b a  e r a  un gran  p r o p i e t a r i o  ande que p r opo ­
n í a  r e a s e n t a r  a campes inos  a r r u i n a d o s  por  l a  inunda».  en t i e ­
r r a s  suyas de f’l a r b e l l a .  Todo l o  c u a l  da una i d e a  de que se t r a t a  
de un fenómeno de i n d u d a b l e  peso a g r í c o l a  y s o c i a l ,  cuyo p a p e l
en l a  e v o l u c i ó n  e s p e c í f i c a  de l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  de l a  zona
hemos p u e s t o  de r e l i e v e  más a t r á s .
Todos l o s  e f e c t o s  a q u í  d e s c r i t o s  se c o n f i r m a n  en e l  e s t u d i o  
de a q u e l l a s  o t r a s  i n u n d a c i o n e s  de l a s  que disponemos de a l g u n a  i n ­
f o r m a c i ó n .  As í  sucede con l a s  i m p o r t a n t e s  i n u n d a c i o n e s  de 1 8 8 5 ,  ge­
n e r a l e s  a g r a n  p a r t e  de l a  zona m e d i t e r r á n e a  e s p a ñ o l a  con e s p e c i a l  
i n c i d e n c i a  en P' iurcia ( 2 8 ) ,  l a s  c u a l e s ,  por  l o  que r e s p e c t a  a l  caso 
c o n c r e t o  de l a s  R i b e r a s  d e l  Xuquer  y d e l  a r r o z  p u s i e r o n  de m a n i ­
f i e s t o  un hecho e s p e c í f i c o  del  t i p o  de a g r i c u l t u r a  que nos ocupa:  
su dep e nd en c ia  r e s p e c t o  a l o s  c a n a l e s  de c o m e r c i a l i z a c i ó n ,  l e á ­
moslo con a l g o  de d e t e n i m i e n t o  c e n t r a n d o  l o s  e f e c t o s  de l a  i n u n -
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d a c i ó n  s o b re  e l  caso c o n c r e t o  d e l  a r r o z .  Ya hemos apuntado más 
a t r á s ' q u e  l o s  f a c t o r e s  m e t e o r o l ó g i c o s ,  ac t uan do  sobre  causas es­
t r u c t u r a l e s  g e s t a d a s  desde mucho t i empo a t r á s ,  t u v i e r o n  un p a p e l  
i n n e g a b l e  en e l  d e s e n c a d en am i e n t o  de l a  c r i s i s  a r r o c e r a  que t i e n e  
uno de sus momentos á l g i d o s  en e l  b i e n i o  1 8 8 4 - 8 5 ,  Se t r a t a ,  en e -  
f e c t o ,  de un caso de a c u m u l a c i ó n  de fenómenos m e t e o r o l ó g i c o s  ad­
v e r s o s  ( 2 9 ) .  La cosecha  de 1884  se h a b í a  i n i c i a d o  con g r and es  l l u ­
v i a s  en l o s  meses de a b r i l  y mayo,  con e l  e n c h a r c a m i e n t o  de l o s  
campos y ,  por  t a n t o ,  con e l  c o n s i g u i e n t e  r e t r a s o  y d i f i c u l t a d e s  pa­
r a  l a  r e a l i z a c i ó n  de l a s  l a b o r e s  en seco p r e v i a s  a l a  p l a n t a d a .  
L l u v i a s  y v e n d a v a l e s  en j u n i o  p e r j u d i c a r o n  l o s  p l a n t e l e s ,  m i e n t r a s  
que f u e r t e s  v i e n t o s  de p o n i e n t e  en a g o s t o ,  d i f i c u l t a r o n  l a  g r a n a ­
zón .  Por t odo  e l l o ,  l a  cosecha de ese año r e s u l t ó  e x c e p c i o n a l m e n ­
t e  e s c a s a .  A su v e z ,  l o s  p r o p i o s  f a c t o r e s  n a t u r a l e s  e j e r c i e r o n  
una i n f l u e n c i a  i n d i r e c t a  sobre  l a  p r o d u c c i ó n  a t r a v é s  de l o s  con­
d i c i o n a m i e n t o s  d e l  mercado:  por  una p a r t e ,  l a  e p i d e m ' *  de c ó l e r a  
que a f e c t a b a  a l g u n a s  p r o v i n c i a s  l i m í t r o f e s ,  t r a d i c i  e n t e  abas ­
t e c e d o r a s  de l a  f u e r z a  de t r a b a j o  e x i g i d a  por  l a  s i e g a ,  p rovocó  
una r e d u c c i ó n  de l a  o f e r t a  y ,  por  t a n t o ,  un e n c a r e c i m i e n t o  de aque­
l l a  mano de o b r a ;  por  o t r a ,  e l  hecho de que t o d a  l a  a g r i c u l t u r a  
v a l e n c i a n a  se v i e r a  a f e c t a d a  por  e s t a s  c o n d i c i o n e s  a d v e r s a s ,  r e d u ­
j o  s e n s i b l e m e n t e  l a  c a p a c i d a d  de consumo de l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  p r o ­
vocando una mayor d e p r e c i a c i ó n  d e 1 a l i m e n t o  b á s i c o  que sup on í a  e l  
a r r o z ,  de t a l  modo que n i  s i c u i e r a  p u d i e r o n  b e n e f i c i a r s e  l o s  p r o p i e  
t a r i o s  d e l  a l z a  d e l  p r e c i o  i n h e r e n t e  a una cosecha e sc a s a .
Al año s i g u i e n t e ,  r e c o g i d a  l a  c os echa ,  dos i n u n d a c i o n e s  con­
s e c u t i v a s  d i f i c u l t a r o n  o i m p i d i e r o n  su c o m e r c i a l i z a c i ó n  ( 3 0 ) .  Los 
d e s b o r d a m i e n t o s  d e l  r?T~al 19 de s e p t i e m b r e  de 1885 p r o d u j e r o n  im­
p o r t a n t e s  d e s t r o z o s  en l a  red  f e r r o v i a r i a  v a l e n c i a n a ,  quedando  
i n u t i l i z a d a s  l a s  de M a l  e n c i a - A l m a n s a , G a n d í a - D e n i a  y \ / a l e n c i a -  
T a r r a g o n a ,  a l  t i empo que t a mb iá n  en muchas zonas i n t e r i o r e s  ( O n t i -
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n y e n t ,  B u n y o l . . . )  se p e r d í a n  cosechas  y se daban daños de c o n s i d e ­
r a c i ó n  en a b a n c a l a m i e n t o s , c a m i n os ,  e t c .  Pero de mucha mayor  t r a s ­
c e n d e n c i a  f u e  l a  gr an  i n u n d a c i ó n  de nov iembr e  en l a s  r i b e r a s  de l  
X u q u e r ,  l a  C o s t e r a ,  e t c .  Habiendo a l c a n z a d o  l a s  aguas una menor  
a l t u r a  que en 1 6 6 4 ,  l a  s u p e r f i c i e  i nundada  r e s u l t ó  mucho más ex­
t e n s a  y l o s  daños causados de más c o n s i d e r a c i ó n .  Además de l a s  
c o n s e c u e n c i a s  sobre  l a  p r o d u c c i ó n  a g r a r i a ,  l a s  aguas desbor dada s  
d e s t r o z a r o n  l a  l í n e a  f e r r e a  V a l e n c i a - A l m a n s a  en numerosos puntos  
y c o r t a r o n  l a  mayor  p a r t e  de caminos y c a r r e t e r a s .  Se p r o d u j o ,  por  
t a n t o ,  una g e n e r a l  i n u t i l i z a c i ó n  d e l  t r a n s p o r t e ,  l a  c u a l ,  sumada 
a l a  i n c i d e n c i a  de l a  e p i d e m i a  de c ó l e r a  de ese mismo año - m a n i ­
f i e s t a  en l a s  d i f i c u l t a d e s  p ar a  l a  c i r c u l a c i ó n  y en l a  r e s t r i c c i ó n  
de l o s  d e s p l a z a m i e n t o s  de mano de o b r a - ,  i m p i d i ó  l a  s a l i d a  de l a  
p r o d u c c i ó n  a g r a r i a .  Se t r a t ó ,  pue s ,  de una c r i s i s  de r e a l i z a c i ó n  
de l a s  m e r c a n c í a s  que puso de m a n i f i e s t o  l a  f r a g i l i d a d  de l a  i n ­
f r a e s t r u c t u r a  v i a r i a  ( f e r r o v i a r i a )  a s í  como e l  a t r a r  ^ e c n i c o  r e s ­
p o n s a b l e ,  por  e j e m p l o ,  de que l a s  r e p a r a c i o n e s  se p. ga r an  du­
r a n t e  meses y l a  nueva pu e s t a  en s e r v i c i o  d e l  t r a y e c t o  se r e t r a -   ^
sa r a  n o t a b l e m e n t e .  Nos enc on t ra mo s ,  pues,  con una a g r i c u l t u r a  a -  
vanz ada  en c ua nto  a su grado de i n t e g r a c i ó n  m e r c a n t i l  pe r o  e x t r e ­
madamente d e p e n d i e n t e  t a n t o  r e s p e c t o  a l a s  i n c l e m e n c i a s  m e t e o r o l ó ­
g i c a s  - e l  v i e j o  temor  campesino a que e l  mal  t i em po  m a lo g r a r a  
una cosecha de c e r e a l ,  baae de su s u b s i s t e n c i a ,  ha s i d o  s u s t i t u i d o  
por  l a  c o n t i n u a  e x p e c t a t i v a  a n t e  l a  p o s i b i l i d a d  de un p e d r i s c o ,  u -  
na s e q u í a ,  capaces de a r r u i n a r  una p r o d u c c i ó n  de enorme v a l o r  en 
e l  mercado y en l a  c u a l  se han i n v e r t i d o  más r e c u r s o s  que l a  s im­
p l e  f u e r z a  de t r a b a j o -  como a l  escaso d e s a r r o l l o  de l a  i n f r a e s t r u c ­
t u r a  d e l  t r a n s p o r t e .  TT~ d e s a r r o l l o  de l a s  f u e r z a s  p r o d u c t i v a s  pa­
l i a r í a  en gr an  manera muchos de e s t o s  l a s t r e s ,  pero  s i e m p r e  perma­
nece un e l e v a d o  n i v e l  de d e p en de n c i a  r e s p e c t o  a l o s  fenómenos na­
t u r a l e s  .
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La c u e s t i ó n  de l a s  i n u n d a c i o n e s ,  t an  c a r a c t e r í s t i c a s ,  como 
hemos v / i s t o ,  de l a  cuenca d e l  X u q u e r ,  y en g e n e r a l ,  de t od a  e l  á r e a  
m e d i t e r r á n e a ,  e s t á  i n t i m a m a n t e  r e l a c i o n a d a  -además de l a s  causas  
e s t r i c t a m e n t e  c l i m á t i c a s -  con e l  fenómeno de l a  d e f o r e s t a c i ó n  que,  
en u l t i m o  exteemo nos r e m i t e  a l a  e x p l o t a c i ó n  económica de l o s  
bosques ( 3 1 ) ,  De e s t e  tema nos i n t e r e s a r á  no t a n t o  l a s  r e l a c i o n e s  
de c a u s a - e f e c t o  que se e s t a b l e c e n ,  c u e s t i ó n  que p e r t e n e c e r í a  a l  
á m bi t o  e s t r i c t o  de l a  g e o g r a f í a ,  s i n o ,  sobre  t o d o ,  e l  g r a do  en que 
t a l e s  r e l a c i o n e s  d en o ta n  una forma e s p e c í f i c a  de a p r o v e c h a m i e n t o  
f o r e s t a l  que podr í amos  c a l i f i c a r  s i n  e x a g e r a c i ó n  de e x p o l i o  i r r a c i o ­
n a l .  Se ha p u e s t o  de m a n i f i e s t o  cómo e l  p r oceso  de d e f o r e s t a c i ó n  
g e n e r a l  en l a  mayor p a r t e  de l a s  zonas de a g r i c u l t u r a  d e s a r r o l l a *  
d u r a n t e  e l  s i g l o  X I X ,  c o n s t i t u y e  una de l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  de l  
p r oceso  de d e s c o mp os i c i ó n  de l a  economía campesina  t r a d i c i o n a l ( 3 2 ) .  
Los s e c u l a r e s  a p r o v e c h a m i e n t o s  campesinos de l  bosque,  l i g a d o s  a 
l a s  c o m p l e j a s  formas de p r o p i e d a d  d e l  mundo s e ñ o r i a ]  que i m p l i ­
caban c i e r t a  r e l a c i ó n  a r mó n i c a  d e l  hombre con e l  me ceden an­
t e  e l  i mp u l s o  de l a s  r e l a c i o n e s  m e r c a n t i l e s ;  p a r a  e l  caso de I t a ­
l i a ,  l a  c u e s t i ó n  ha s i d o  a c e r t a d a m e n t e  e x p l i c a d a :  "En muchas p a r t e s  
de I t a l i a ,  desde l a  U n i d a d ,  e l  d e s a r r o l l o  de l o s  medios de comu­
n i c a c i ó n  da ,  por  una p a r t e ,  un v a l o r  c o m e r c i a l  a l o s  bosques secu­
l a r e s  que h a b í a n  c o n s t i t u i d o ,  en e l  pasado,  una de l a s  bases f u n ­
d am en ta l es  de l a  economía " s em b r a d o ra "  de l o s  campe s i nos ,  y que 
c o n s t i t u í a ,  más aun ,  un p o t e n t e  r e g u l a d o r  d e l  rég i men de l a s  aguas .  
Basta  l a  c o n s t r u c c i ó n  de una c a r r e t e r a ,  de un f e r r o c a r r i l ,  p a r a  
que e l  p r o p i e t a r i o  d e l  bosque sea empujado a su d e s t r u c c i ó n ,  ahora  
par a  v e n d e r ,  g r a c i a s  a l a s  f a c i l i d a d e s  de l o s  t r a n s p o r t e s  a un a l ­
to  p r e c i o  de l a  madera1^  3 3 ) •  Es tos  a p r o v e c h a m i e n t o s  d e l  bosque o r i e n ­
t ados  a l a  o b t e n c i ó n  de mader a ,  no f u e r o n  i n e x i s t e n t e s  en e l  Pa ís  
V a l e n c i a n o :  l a  s u p e r f i c i e  f o r e s t a l  de l a  p r o v i n c i a  de l / a l e n c i a ,
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por  e j e m p l o ,  ocupaba en 193 1 ,  e l  s e x t o  l u g a r  d e n t r o  de l  Es tado  es­
p a ñ o l  en cua nt o  a e x t e n s i ó n ,  después de p r o v i n c i a s  t r a d i c i o n a l m e n ­
t e  boscosas  como Huesca ,  León,  D v i e d o ,  S a n t a n d e r  y Z a ra g oz a  ( 3 4 ) .
A p e s a r  de e l l o ,  e l  a b s o l u t o  p r e d o m i n i o  de l a  a g r i c u l t u r a  de l a s  
l l a n u r a s  y l a  c o n c r e t a  o r i e n t a c i ó n  c o m e r c i a l  d e l  campo v a l e n c i a n o  
m a r g i n ó  de manera c r e c i e n t e  l o s  a p r o v e c h a m i e n t o s  f o r e s t a l e s ;  a s í  
h a c i a  1 9 0 7 ,  e l  v a l o r  de d i chos  a p r o v e c h a m i e n t o s  eo l a  p r o v i n c i a  de 
V a l e n c i a  e r a  e l  s i g u i e n t e  ( 3 5 ) :
Madera  ---------------------  3 0 . 3 8 3  p t s .
Leñas b a j a s  ------------  1 1 . 2 0 2  "
Pa s to s  -----------------------  7 8 . 9 7 5  "
E s p a r t o  ------------------------ 7 . 2 1 0  "
P a l m i t o  ------------------------ 1 . 0 4 8  "
M i r t o   287 "
J u n c o   236 "
C a z a ------------------------------  5 . 2 8 1  "
P i e d r a    2 . 9 7 4  "
A r e n a   126 11
Sin embargo,  se t r a t a  de una f e c h a  muy t a r d í a ,  en l a  c u a l  l o a  
a p r o v e c h a m i e n t o s  enumerados ,  gran  p a r t e  de l o s  c u a l e s  v e n í a n  a 
c o n s t i t u i r  m a t e r i a s  p r i m a s  p a r a  l a  f a b r i c a c i ó n  por  p a r t e  d e l  cam­
p e s i n o  de sus i n s t r u m e n t o s  de t r a b a j o ,  ha b ía n  p e r d i d o  g r an  p a r t e  
de su a n t i g u a  f u n c i o n a l i d a d .  Con a n t e r i o r i d a d ,  a l o  l a r g o  d e l  s i ­
g l o  X I X ,  l a  e x p l o t a c i ó n  de l o s  bosques v a l e n c i a n o s ,  aun cuando no 
contemos con da t os  f e h a c i e n t e s ,  d e b i ó  ser  mucho más i n t e n s a .  En Itb 
p r o p i a  cuenca de l  r i o  Xuquer  tenemos c o n s t a n c i a  de l a  e x i s t e n c i a  
de una a c t i v a  e x t r a c c i ó n  de madera u t i l i z a n d o  l a  v í a  f l u v i a l  como 
s i s t e ma  de t r a n s p o r t e ;  desde l o s  montes c i r c u n d a n t e s  a l a  M ue l a  
de C o r t e s  de P a l l á s ,  l a  madera d e s c e n d í a  por  e l  r í o  d u r a n t e  de­
t e r m i n a d a s  épocas d e l  año - cuand o  e l  c a u da l  e r a  ma yo r -  h a s t a  l o s
734
a l m acene s  y a s e r r a d e r o s  que se u b i c a b a n  p r i n c i p a l m e n t e  en A l z i r a  
y o t r o s  p u e b l o s  de l a  R i b e r a  B a i x a .  E r a ,  por  t a n t o ,  una a c t i v i d a d  
h a b i t u a l  l l e v a d a  a cabo por  t r a b a j a d o r e s  e s p e c i a l i z a d o s ,  l o s  " r a i e r s
( 3 6 )  y que ,  f r e c u e n t e m e n t e ,  e n t r a b a  en c o n f l i c t o  con o t r o  t i p o  de
a p r o v e c h a m e i n t o s  f l u v i a l e s  como l o s  r e g a d í o s  o l o s  m o l i n o s ,  e x i g i e n -
%
do l a  i n t e r v e n c i ó n  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  pa r a  r e g u l a r  e l  t r a n s p o r t e
( 3 7 ) . La e x t r a c c i ó n  de madera e s t a b a  i m p u ls a da  por  c o m e r c i a n t e s  que 
l a  a d q u i r í a n  en l o s  bosques d e l  i n t e r i o r ,  y l a  h a c í a n  t r a n s p o r t a r  
h a s t a  sus a s e r r a d e r o s ;  a l gu no s  de e l l o s  er an  i m p o r t a n t e s  p o t e n t a ­
dos como l o s  hermanos Juan \7te.  y C r i s t ó b a l  Pardo P é r e z ,  que p o s e í a n  
d u r a n t e  l a  segunda m i t a d  d e l  X I X ,  además de a l macenes  de madera en 
A l z i r a ,  g r a nd es  e x t e n s i o n e s  de t i e r r a s ,  l a  f á b r i c a  de e l e c t r i c i d a d  
de C a s t e l l ó  de l a  R i b e r a ,  y d i v e r s o s  m o l i n o s .  O t r o s  como Tomás Ro-  
g e r ,  Pedro C o s in ,  Pedro A l c ó n ,  Be rn ar do  B a y a r r i ,  e t c .  apa r e c en  co­
mo más modestos  t r a n s p o r t i s t a s  y a s e r r a d o r e s ,  aunque a l guno  de e -  
l l o s  o pe ra ba  t q n t o  en e l  Xuquer  como en e l  T u r i a .  Desconocemos e l  
volumen de madera que se h a b r í a  s u s t r a i d o  a l o s  bos v a l e n c i a ­
nos,  p e r o ,  s i n  duda d e b i ó  s e r  c o n s i d e r a b l e :  l a  no t abx e  r e d u c c i ó n
de l a  s u p e r f i c i e  a r b o l a d a  en zonas mont añosas ,  r e d u c c i ó n  no a t r i b u i -  
b l e  i n t e g r a m e n t e  a l  avance  de l a  a g r i c u l t u r a ,  a s í  p a r e c e  c o n f i r ­
mar lo  ( 3 8 )  .
P e r o ,  s i n  duda,  e l  hecho de mayor t r a s c e n d e n c i a  en e l  p roceso  
de d e f o r e s t a c i ó n ,  l o  c o n s t i t u y e n  l a s  r o t u r a c i o n e s  d e s t i n a d a s  a 
hacer  c u l t i v a b l e  l a  t i e r r a .
C o n t r a  d e t e r m i n a d a s  i d e a s  s i m p l i f j i c a d o r e s ,  ha s i do  d e s o s t r a -  
do ya f e h a c i e n t e m e n t e  que e l  aumento de l a  p r o d u c c i ó n  a g r a r i a  en 
l a  España d e l  s i g l o  X I X ,  se d i ó  por  l a  c o n j u n c i ó n  de l a  e xp ans i ón  
r o t u r a d o r a  y l a  i n t e n s i f i c a c i ó n  de l a s  e x p l o t a c i o n e s .  En e s t e  sen­
t i d o ,  y por  l o  que hace r e f e r e n c i a  a l o s  bosques ,  l a  " . . . a m p l i a ­
c i ón  d e l  á r e a  c u l t i v a d a . . .  supuso p a r a  l a  e c o l o g í a  v e g e t a l  p e n i n s u ­
l a r  una r u p t u r a  de d i m en s i o ne s  r e v o l u c i o n a r i a s "  ( 3 9 ) .  En e f e c t o ,  e l
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i m p u l s o  r o t u r a d o r  r e d u j o  de manera  i m p o r t a n t e  l a  s u p e r f i c i e  f o r e s  
t a l  y ,  en e s t e  s e n t i d o ,  e l  P a ís  V a l e n c i a n o  r e s u l t a  e s p e c i a l m e n t e  
p a r a d i g m á t i c o :  e n t r e  1860 y 1 9 2 2 ,  l a  r e d u c c i ó n  d e l  bosque  f u e  en 
l a s  p r o v i n c i a s  de V a l e n c i a  y A l a c a n t  de un 15 % f y en l a  de Cas te  
l i ó  de c e r c a  d e l  30 % ( 4 0 ) ,  E l  fenóm eno  se v i ó  e s p e c i a l m e n t e  p r o ­
p i c i a d o  p o r  l o s  p r o c e s o s  d e s a m o r t i z a d o r e s  que p u s i e r o n  en manos 
de b u r g u e s e s  e m p re n d e d o re s  g r a n  p a r t e  de l o s  m o n te s  c o m u n a le s  y 
de l o s  m u n i c i p i o s ,  r e d u c i e n d o  de modo i m p o r t a n t e  l a  s u p e r f i c i e  de 
l o s  m o n te s  p ú b l i c o s  - q u e  a f i n a l e s  de s i g l o  son s ó l o  de un 20 % 
d e l  t o t a l  de l a  s u p e r f i c i e  f o r e s t a l  en e l  E s ta d o  e s p a ñ o l  ( -4 1 ) -  y 
f a c i l i t a n d o ,  p o r  una p a r t e ,  l a  r e d u c c i ó n  a t i e r r a s  c u l t i v a b l e s ,  y 
s u s t r a y e n d o ,  p o r  o t r a ,  e l  c o n t r o l  d e l  bosque a l a s  d i s p o s i c i o n e s  
m i n i s t e r i a l e s ,  A f a l t a  de d a t o s  más p r e c i s o s  podemos c o n o c e r  l a  
i m p o r t a n t e  r e d u c c i ó n  e x p e r i m e n t a d a  p o r  l o s  b o squ e s  p ú b l i c o s  va ­
l e n c i a n o s  en l o s  años  d e l  p r o c e s o  d e s a m o r t i z a d o r  i n i c i a d o  en 1855 
V e á m o s lo ,  p a r a  l a  c u e n ca  d e l  X ú q u e r ,  a t r a v é s  de dos c l a s i f i c a d o  
nes de m o n te s  no v e n d i d o s  ( 4 2 ) :
1859 1862
Cuenca a l t a  d e l  Xúquer 7 . 3 0 9 Ha. 7 . 2 4 5 Ha
La R i b e r a 2 5 . 7 8 2 n 2 . 5 7 6 ti
V a l í -  d%A i o r a 1 0 . 6 9 5 ti 8 . 3 3 9 tt
Cuenca d e l  E s c a lo n a 6 . 7 2 1 ti 8 . 2 7 9 tt
Cuenca d e l  S a l l e n t 1 0 . 9 5 2 tt 8 . 3 0 8 tt
V a l í  de M o n te sa 2 1 . 3 4 4 tt 6 . 5 2 3 tt
V a l í  d ' A l b a i d a 2 3 . 4 1 7 tt 1 3 . 3 6 1 ti
Cuenca d e l  N ag ro 3 7 . 0 9 8 tt 2 0 . 5 3 3 tt
R e s u l t a  e s p e c i a l í z a t e  i l u s t r a t i v o  e l  caso  de l a  R i b e r a ,  zona 
de monte  b a j o ,  f á c i l  de r o t u r a r  y a d e c u a r  p a r a  l a  p l a n t a c i ó n  de 
n a r a n j o s  o á r b o l e s  de s e c a n o ,  donde l a  s u p e r f i c i e  f o r e s t a l  p ú b l i ­
ca se r e d u c e  de un modo e s p e c t a c u l a r .  Los p r o p i o s  c o n te m p o rá n e o s
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c o b r a r o n  c o n c i e n c i a  de l a s  d i m e n s i o n e s  d e l  p r ob l ema  y de sus u l ­
t e r i o r e s  c o n s e c u e n c i a s :  abundan l o s  t e s t i m o n i o s  a l o  l a r g o  d e l  s i ­
g l o  X I X  ( 4 3 ) ,  y l a - p r o p i a  a d m i n i s t r a c i ó n  empr end ió  desde 10B8 t r a ­
b a j o s  de r e p o b l a c i ó n  de l a s  c a b e c e r a s  f l u v i a l e s  comenzando prec isaa -  
mente  por  l a  d e l  X uque r .  Po rq ue ,  en e f e c t o ,  e l  p r i n c i p a l  y más 
p e r n i c i o s o  i n f l u j o  de e s t a  d e f o r e s t a c i ó n  g a l o p a n t e  l o  c o n s t i t u í a n  
p a r a d ó g i c a m e n t e ,  j u n t o  a l a  s e q u í a  y d i s m i n u c i ó n  de p r e c i p i t a c i o n e s  
( 4 4 )  l a  mayor  f r e c u e n c i a  y g r a v e d a d  de l a s  i n u n d a c i o n e s  - l a  ausen­
c i a  de v e g e t a c i ó n  i m p e d í a  l a  r e t e n c i ó n  de: agua c a í d a  y ,  por  t a n t o ,  
p r ov o ca ba  su r á p i d a  p r e c i p i t a c i ó n  h a c i a  e l  l l a n o - :  s i  d u r a n t e  t o ­
do e l  s i g l o  XV/111 l o s  d e s b o r d a m i e n t o s  d e l  Xuquer  h a b í a n  s i d o  s e i s ,  
a l o  l a r g o  de l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  XIX e r an  ya s i e t e  y en l a  segun­
da m i t a d  d e l  s i g l o  a s c e n d i e r o n  a doce ( 4 5 ) .  C i e r t a m e n t e  l a  v e g e t a ­
c i ó n  a c t ú a  de r e g u l a r i z a d o r  de t e m p e r a t u r a s  y p r e c i p i t a c i o n e s ,  con­
t r i b u y e  a una m e j o r  d i s t r i b u c i ó n  s u p e r f i c i a l  de l a  humedad y d e t e r ­
m i n a ,  por  t a n t o ,  l a  r e g u l a c i ó n  de aguas s u b t e r r á n e a s  s u p e r f i c i a ­
l e s ;  por  e l  c o n t r a r i o ,  su f a l t a  r e p e r c u t e  en e l  aba:  cam ie n t o
d e l  t e r r e n o ,  en e l  a r r a s t r e  de s u e l o s  y en l a  d e s a p a r i c i ó n  de l a  
r e t e n c i ó n  de l a s  agua de l l u v i a  c a í d a s  que ,  de ese modo, l l e g a n  
con r a p i d e z  por  l a s  p e n d i e n t e s  a l o s  cursos  de l o s  r i o s  ( 4 6 ) ,
E x i s t e ,  por  t a n t o ,  una e s t r e c h a  r e l a c i ó n  e n t r e  i n u n d a c i o n e s  
f r e c u e n t e s  y c a t a s t r ó f i c a s ,  d e f o r e s t a c i ó n  o e x p l o t a c i ó n  i n a de c u a d a  
de l o s  bosques y l o  que podr í amos  c o n s i d e r a r  como a p r o v e c h a m i e n ­
t o s  i n d e b i d o s  d e l  s u e l o .  E l  i m p o r t a n t e  c r e c i m i e n t o  a g r a r i o  v a l e n c i a ­
no de l  s i g l o  XIX i m p l i c ó  no pocas p r á c t i c a s  a g r í c o l a s  i n ad ec u a d a s  
en l a s  c u a l e s  e l  b e n e f i c i o  inmed i a tq f f ar ivaba  s o b re  l a  p l a n i f i c a c i ó n
r a c i o n a l  de l o s  e f e c t o s  u l t e r i o r e s .  Ya l o  hemos v i s t o  a l  r e f e r i r -
* -
nos a l a  r á p i d a  d i s m i n u c i ó n  de l a  s u p e r f i c i e  f o r e s t a l  por  l a s  r o ­
t u r a c i o n e s  y por  l a  e x p l o t a c i ó n  m a d e r e r a ;  añadimos ahora  a l gunos  
usos t r a d i c i o n a l e s  que ,  aunque p r o f u nd a m e n t e  a r r a i g a d o s  en l a  eco-
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nomía campes ina  y su r e l a c i ó n  con e l  bosque,  c o n t r i b u y e r o n  t amb i én  
a l  d e t e r i o r o  p r o g r e s i v o  de l  mismo.  A s í ,  e l  p a s t o r e o  i n d i s c r i m i n a d o  
y no Regul ado que r e p e r c u t í a  s o b r e  todo en e l  c r e c i m i e n t o  de l o s  
p i m p o l l o s ;  l a  poda d e f i c i e n t e  de l o s  á r b o l e s ,  en o ca s i o n e s  i n t e n ­
c i o n a d a  p a r a  o b t e n e r  e l  per mi so  de t a l a ;  l o s  i n c e n d i o s  f r e c u e n t e s  
; o p e r a c i o n e s  como e l  r a s c a t  ( q u i t a r  e l  m a n t i l l o  y l a  h o j a r a s ­
ca de l o s  montes p a r a  u t i l i z a r l o  como cama de ganado y p o s t e r i o r m e n  
t e  p a r a  abono)  o e l  ca rboneo ( f a b r i c a c i ó n  de carbón a p a r t i r  d e l  
r a m a j e  y l a s  r a i c e s  de d e t e r m i n a d o s  m a t o r r a l e s ) ;  e t c .  ( 4 7 ) .  Algunos  
de e s t o s  usos como e l  r a s c a t  y e l  carboneo c o n s t i t u í a n  además una 
p a r t e  s u s t a n c i a l  de l a  s u b s i s t e n c i a  de l a s  capas más pobres  de l  
campes inado ,  f r e c u e n t e m e n t e  s i n  t i e r r a s .  Pero e x i s t í a n  o t r a s  p r á c ­
t i c a s  a g r í c o l a s  cuya i n f l u e n c i a  t a n t o  sobre  e l  aumento d e l  p e l i g r o  
y l o s  e f e c t o s  de l a s  i n u n d a c i o n e s ,  como sobre  e l  p r o p i o  p r oce so  de 
d e f o r e s t a c i ó n ,  e r a  mayor ;  veamos t r e s  de e l l a s  ( 4 8 ) :
-  l a s  p a r a d a s  o muros p e r p e n d i c u l a r e s  a l a s  c o r r i e n t e s  ctel 
agua en b a r r a n c o s  y c á r c a v a s  que se l e v a -  n p a r a  r e ­
t e n e r  una c a n t i d a d  s u f i c i e n t e  de t i e r r a  q_ p o s i b i l i t a ­
r a  r e a l i z a r  a l gún  c u l t i v o ,  c e d í a n  a n t e  l a s  l l u v i a s  t o ­
r r e n c i a l e s  pr ovocando e l  a r r a s t r e  de t i e r r a  y p i d d r a s  
h a c i a  l a s  zonas más b a j a s .
-  en d e t e r m i n a d o s  montes se t a l a b a n  p i n o s  p a r a ,  s i n  p r e v i a  
a d e c u a c i ó n  d e l  t e r r e n o ,  sembrar  c e r e a l e s  d u r a n t e  dos o 
t r e s  años ,  abandonando más t a r d e  un s u e l o  ya i mproduc ­
t i v o  y d e s p r o t e g i d o  por  l a  d e s a p a r i c i ó n  de l a  v e g e t a c i ó n
"Porque  es de n o t a r  que a l l í  no se t r a t a  de f o r ­
mar b a n c a l e s  en g r a d e r í a s ;  e s t o  s e r í a  c os tos o  y 
l a s  u t i l i d a d e s  no dan p ar a  t a n t o .  Por e s t e  p r o ­
c e d i m i e n t o  s e m i v a n d á l i c o  se han e s t e r i l i z a d o  
consTcferabies  e x t e n s i o n e s  de t e r r e n o  en l a s  s i e ­
r r a s  de V a l e n c i a .  En un p r i n c i p i o  l o s  c e r e a l e s  
han d e s a l o j a d o  a l  p i no  r o d e n o ,  pero  a su vez han 
d e s a p a r e c i d o  con l a  t i e r r a  v e g e t a l ,  y apenas t i e ­
nen v a l o r  a l g un o  l o s  m i s e r a b l e s  pa s to s  que a l l í  
se c r í a n " ( 4 9 )
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-  en l a s  zonas de l a  cuenca b a j a  d e l  Xuquer y d e l  Tu-  
r i a ,  l a  t e n d e n c i a  d e l  c u l t i v o  a i n v a d i r  todo t e r r e ­
no d i s p o n i b l e ,  l l e v a b a  a poner  en c u l t i v o  l o s  cau­
ces de r a m b l a s  y b a r r a n c o s , r e l l e n a d o s  de t i e r r a  o 
p r o g r e s i v a m e n t e  e s t r e c h a d o s  h a s t a  e l  punto de de­
s a p a r e c e r .  La s u p r e s i ó n  de e s t o s  cur sos  n a t u r a l e s  
de l  agua s u p o n í a ,  en épocas de l l u v i a ,  e l  i n m e d i a t o  
d e s b o r d a m i e n t o .
Podr íamos d e c i r ,  por  t a n t o ,  que e l  modelo e s p e c í f i c o  de de­
s a r r o l l o  a g r í c o l a  de e s t a  zona que combina una p r o f u n d a  i n t e n s i ­
f i c a c i ó n  d e l  c u l t i v o  con una e x t e n s i ó n  o b s e s i v a  de l a  s u p e r f i ­
c i e  p r o d u c t i v a  ( 5 0 ) , i m p l i c a b a  una r u p t u r a  d e l  e q u i l i b r i o  e c o l ó g i ­
co q u e , c o n  e l  t i e m p o ,  s e r í a  una amenaza p a r a  l a  misma a g r i c u l ­
t u r a  s i  c i e r t a  p l a n i f i c a c i ó n  e s t a t a l  no h u b i e r a  i n t e r v e n i d o :  r e ­
g u l a c i ó n  de l a s  cuencas h i d r o g r á f i c a s ,  c o n t r o l  de l a s  r o t u r a c i o ­
nes i n d i s c r i m i n a d a s ,  l e g i s l a c i ó n  de bosques.
De l a  mano de e s t a  u l t i m a  c u e s t i ó n ,  no podemos c o n c l u i r  
e s t e  c a p í t u l o  s i n  r e f e r i r n o s  aunque sea b r e v e m e n t e ,  a l  i r r e g u l a r  
modo en que l a  a g r i c u l t u r a  ha t r a t a d o  de d e f e n d e r s e  de su depen­
d e n c i a  r e s p e c t o  a l o s  f a c t o r e s  n a t u r a l e s ,  a l  menos por  l o  que 
r e s p e c t a  a l o s  años en que cen t r amos  n u e s t r o  e s t u d i o .  T a l e s  de f en  
sas c o n s t i t u y e n  además un e j e m o l o  muy e l o c u e n t e  de l a  a p l i c a c i ó n  
de l o s  c o n o c i m i e n t o s  t e ó r i c o s  y t é c n i c o s  a l a  s o l u c i ó n  de l o s  
pr ob l emas  p l a n t e a d o s  a l a  a g r i c u l t u r a  y ,  por  t a n t o ,  d e l  modo en 
que é s t a  se a r t i c u l a  en e l  seno de l a  t o t a l i d a d  de l a  economía  
y p a r t i c u 1 á r m e n t e ,  en e l  mercado de i n p u t s  y t é c n i c a s .  P . \ / i l a r  
l o  ha e xp r esado  a s í : ‘~"yrLa c o n s t a t a t i o n  d ' u n e  c o n j o n c t u r e ,  pour  
l ' a n a l y s e  h i s t o r i q u e ,  n ' e s t  pas un f i n .  C ' e s t  une donnée.  L ' i n -  
t é r é t  e s t  dans l a  reponse  du systéme a g r o - s o c i a l  au d é f i  m é t éo -
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r o l o g i q u e ,  e t  dans 1 %i n f o r m a t i o n  que c e t t e  r eponse  f o u r n i t  sur  
ce sys teme l u i - m 6 m e ,  sur  ses moyens,  sa p s y c h o l o g i e ,  ses i n s t i -  
t u t i o n s "  ( 5 1 ) ,  E l  n i v e l  a c t u a l  de n u e s t r o s  c o n o c i m i e n t o s  no nos 
p e r m i t e  r e s p o n d e r  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  a t a l e s  e x i g e n c i a s  - s e  t r a ­
t a ,  e n t r e  n o s o t r o s ,  de un tema apenas  e n t r e v i s t o -  s i no  h a c e r  t an  
s ó l o  a l g u n a s  a p o r t a c i o n e s  p u n t u a l e s .
R e s u l t a  e v i d e n t e  p a r a  q u i e n  se ac e rq ue  a l a  a gr onomí a  de l  
s i g l o  X IX  y ,  p a r t i c u l a r m e n t e ,  de su segunda m i t a d ,  que e x i s t í a  
una v e r d a d e r a  c o n c i e n c i a  r e s p e c t o  a l  p e l i g r o  que e l  i n f l u j o  d e l  
medio f í s i c o  p o d í a  t e n e r  sobre  l a  a g r i c u l t u r a ,  e s p e c i a l m e n t e  
por  l o  que se r e f i e r e  a l  ámb i to  m e t e o r o l ó g i c o .  T r a d i c i o n a l m e n t e  
l a  e v i d e n c i a  d e 1., i n f l u j o  de l o s  fenómenos m e t e o r o l ó g i c o s  sobre  
l a  v i d a  y l a  m u e r t e  de l a s  comunidades r u r a l e s  h a b í a  d e s a r r o l l a ­
do una e s p e c i a l  s e n s i b i l i d a d  e n t r e  l o s  campesinos p ar a  p r e v e e r  
e l  t i empo y o r i e n t a r ,  por  t a n t o ,  l a  p r o d u c c i ó n  a g r a r i a  ( 5 2 ) .
En t i e r r a s  v a l e n c i a n a s ,  a l o s  s e c u l a r e s  p e l i g r o s  de "as i n u n d a c i o ­
nes p r o p i a s  de l  c l i m a  m e d i t e r r á n e o  pero  i n t e n s i f i c a  j a s , como 
vemos 9 por  l a  d e f o r e s t a c i ó n ,  se a ñ a d í a ,  con l a  g e n e r a l i z a c i ó n  
de l o s  p r o d u c t o s  de h u e r t a  y cosechas  de a l t o  v a l o r  como l a  na­
r a n j a ,  un a g r a v a m i e n t o  de l a  v u l n e r a b i l i d a d  f r e n t e  a a c c i d e n t e s  
a t m o s f é r i c o s  como l a s  h e l a d a s  o e l  g r a n i z o  ( 5 3 ) .  Hemos comproba­
do s u f i c i e n t e m e n t e  en e s t e  mismo c a p í t u l o ,  l a  i n f l u e n c i a r  d e c i ­
s i v a  de e s t o s  a c c i d e n t e s  en e l  f r e n o  e m o d i f i c a c i ó n  de l a s  t r a n s ­
f o r m a c i o n e s  de c u l t i v o s  e m p r e n d i d a s .  Ante todo e l l o ,  l a  n e c e s i ­
dad de con ocer  y poder  p r e v e e r  l a  e v o l u c i ó n  m e t e o r o l ó g i c a  se h i ­
zo e v i d e n t e  y ,  en l a  p r á c t i c a ,  p r o l i f e r a r o n  l o s  o b s e r v a t o r i o s  en 
e s c u e l a s ,  a y u n t a m i e n t o s ,  e t c . ,  se d e s a r r o l l ó  l a  c i e n c i a  m e t e o r o ­
l ó g i c a  y se a s i s t i ó  "aT^un c i e r t o  p r oce so  de d i f u s i ó n  de t a l e s  p r e o ­
c u p a c i o n e s .  Fue p r e c i s a m e n t e  l a  i n u n d a c i ó n  de 1864 y su enorme 
i n c i d e n c i a  uno de l o s  hechos d e c i s i v o s  que i m p u l s ó  l a  a v e r i g u a -
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c i ó n  de l a s  causas m e t e o r o l ó g i c a s  ( 5 4 ) .  A s í ,  M . I r a n z o  B e n e d i t o ,  
uno de l o s  más n o t a b l e s  m e t e o r ó l o g o s  v a l e n c i a n o s  de todos  l o s  
t i e m p o s ,  d e d i c a b a  en su obr a  una e s p e c i a l  a t e n c i ó n  a f e n ó ­
menos e s p e c í f i c o s  v a l e n c i a n o s  como e l  rég i men  c l i m á t i c o  de i n ­
v i e r n o  con l a  f r e c u e n c i a  de h e l a d a s ,  l a s  t o r m e n t a s  de v e r a n o ,  
l a  a b u n d a n c i a  de l l u v i a s  en e l  o t o ñ o ,  e t c .  ( 5 5 ) .  No es c a s u a l  
tampoco que una de l a s  empresas más n o t a b l e s  en e l  campo de l a  
m e t e o r o l o g í a  se l l e v a r a  a cabo p r e c i s a m e n t e  desde l a  R i b e r a ,  l a  
zona a g r i c o l a m e n t e  más a va nz ada  d e l  P a í s :  se t r a t a  de l a s  ob­
s e r v a c i o n e s  d i a r i a s  que e n t r e  1837 y 1879 l l e v ó  a cabo e l  s a c e r ­
do t e  S . B o d í  Cangros en C a r c a i x e n t  y que s i s t e m a t i z ó  en una obra  
p i o n e r a  en e s t e  t e r r e n o  ( 5 6 ) ;  pese a un c i e r t o  d e s c o n o c i m i e n t o  
de l o s  más r e c i e n t e s  p r i n c i p i o s  de l a  m e t e o r o l o g í a ,  e s t e  a u t o r  
i n i c i ó  l a  e x p l o r a c i ó n  de l a s  c o r r i e n t e s  s u p e r i o r e s  de l a  a tmós­
f e r a ,  h a b i t u a l m e n t e  d e s c u i d a d a s  por  l o s  o b s e r v a t o r i o s .  Fueron  
muchos o t r o s ,  e s p e c i a l i s t a s  o no,  l o s  que se ocuparon de temas  
r e l a c i o n a d o s  con l a  m e t e o r o l o g í a ,  temas que ,  ademá sa r on  a
ocupar  un l u g a r  en l a s  p u b l i c a c i o n e s  agr onómicas  de l a  épo ca .  
I n d u d a b l e m e n t e ,  l a  c o n e x i ó n  e n t r e  e s t e  t i p o  de i n i c i a t i v a s  y l a  
n e c e s i d a d  de a s e g u r a r  l a s  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  t é c n i c a s  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  a g r a r i o ,  es i n n e g a b l e .  El  p r o p i o  Bodí  l o  e x p r e s a b a  
a s í :
"La gr an  i m p o r t a n c i a  s i n  d i s p u t a  a l g u n a  que 
pueden p r e s t a r  a l a  a g r i c u l t u r a . . .  l o s  c o n o c i ­
m i e n t o s  m e t e o r o l ó g i c o s  merece e l  que se tome 
una más d e c i s i v a  y a c t i v a  manera de e x t e n d e r  
y m e j o r a r  e l  e s t u d i o  de l a s  a f e c c i o n e s  atmos­
f é r i c a s ,  p r e p a r a n d o  a l  e f e c t o  buenas y b i e n  
d i r i g i d a s  e s t a c i o n e s  según l o s  a d e l a n t o s  de 
e s t a  ci  en-e^-a . . . " ( 5 7 )  .
Nos e n c o n t ra m os ,  p ue s ,  a n t e  un t r a b a j o  d e l i b e r a d a m e n t e  o r i e n ­
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t a d o  a c o n t r i b u i r  a l a  p r o t e c c i ó n  de esa a g r i c u l t u r a  e m e r g e n t e ,  
l o  que ,  s i n  n i nguna  duda,  c o n s t i t u y e  un i n n e g a b l e  p r o g r e s o  t é c ­
n i c o  en un a s p e c t o  f u n d a m e n t a l  p a r a  l a s  c o n d i c i o n e s  a g r í c o l a s  
e s p e c í f i c a s  v a l e n c i a n a s .
Pero además de e s t e  d e s a r r o l l o  c i e n t í f i c o  de l a  c i e n c i a  de l  
t i e m p o ,  se p r o d u j o  un proceso  de d i f u s i ó n  y g e n e r a l i z a c i ó n  de 
d e t e r m i n a d o s  c o n o c i m i e n t o s  p r á c t i c o s  r e l a c i o n a d o s  con l a  misma,  
como no p o d í a  se r  de o t r o  modo dada l a  c r e c i e n t e  i m p o r t a n c i a  de 
l a  a g r i c u l t u r a  c o m e r c i a l  a p a r t i r  de p r o d u c t o s  de a l t o  v a l o r .
En e f e c t o ,  como a f i r m a b a  uno de e s t o s  d i v u l g a d o r e s ,  . s o s t e ­
nemos que s i n  e l  c o n o c i m i e n t o  de l a s  c o n d i c i o n e s  c l i m a t o l ó g i c a s  
no es c o n v e n i e n t e  a r r i e s g a r s e  en empresas a g r í c o l a s ” ( 5 6 ) .  L ó g i ­
camente ,  e s t a  d i v u l g a c i ó n  e r a  de un c i e r t o  n i v e l  e i b a  d e s t i n a d a  
a a q u e l l o s  que t e n í a n  a l g u n a  f u n c i é n  d e n t r o  de l a  d i f u s i ó n  a g r o ­
nómica o b i e n  a p r o p i e t a r i o s  acomodados i n t e r e s a d o s  en una e x p l o ­
t a c i ó n  r a c i o n a l  de sus t i e r r a s .  A s í ,  p u b l i c a c i o n e s  como e l  B o le ­
t í n  E n c i c l o p é d i c o  de l a  Real  So c i edad  Económica de os d e l
P a í s d e  l / a l e n c i a » La A g r i c u l t u r a  E s p a ñ o l a , E l  A g r a r i a  L e v a n t i n o ,
El  P ro g r e s o  A g r í c o l a  y P e c u a r i o s i n c l u i r á n  muchas veces s e c c i o ­
nes f i j a s  d e d i c a d a s  a l a  i n f o r m a c i ó n  m e t e o r o l ó g i c a .  A n i v e l  más 
p o p u l a r ,  l a  p r en s a  v a l e n c i a n a  i n f o r m a r í a  t ambién  d i a r i a m e n t e  so­
bre  e l  e s t a d o  d e l  t i e mp o  y l a s  p r e v i s i o n e s  que l o s  a g r i c u l t o r e s  
pod ían  h a c e r .  E l  p r o p i o  Bodí  c o n c l u í a  su obra  con un c a p í t u l o  
ded i ca do  a l a  p r e v i s i ó n  de l  t i empo a p a r t i r  de normas p r á c t i c a s  
coro l a  o b s e r v a c i ó n  de l a s  e s t r e l l a ,  l a s  a c t i t u d e s  de l o s  an i ma­
l e s ,  l a  l u n a ,  e t c .  En e s t e  s e n t i d o ,  Bo d í ,  como o t r o s  m e t e o r ó l o ­
gos de más p r o f u n d a  f o r m a c i ó n  c i e n t í f i c a ,  r e c o g í a  a p o r t a c i o n e s  
de l a  c u l t u r a  p o p u l a r *basada en l a  e x p e r i e n c i a  ( 5 9 ) .  Todo e l l o  
c u l m i n a r í a  en l a  f u n d a c i ó n  en 1910 d e l  S e r v i c i o  H e t e o r o l ó g i c o  
de L e v a n t e  ( 6 0 ) .
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Una de l a s  c u e s t i o n e s  que c o n o c i ó  una mayor  a p l i c a c i ó n  de 
i n n o v a c i o n e s  t é c n i c a s  fue  e l  g r a n i z o .  En l o s  ú l t i m o s  años d e l  
s i g l o  se i n i c i a r o n  l o s  p r i m e r o s  i n t e n t o s  de s o l u c i ó n  t é c n i c a  
m e d i a n t e  l o s  c o h e t e s  g r a n í f u g o s  de p r o c e d e n c i a  f r a n c e s a  que,  
con e l  t i e m p o ,  a c a b a r í a n  i m p l a n t á n d o s e  f i r m e m e n t e  en l a s  zonas  
a g r í c o l a s  más s e n s i b l e  a e s t e  p r ob l em a  ( 6 1 ) .  Las r e l a c i o n e s  de 
e s t a  s o l u c i ó n  con e l  d e s a r r o l l o  de l a  i n d u s t r i a  p i r o t é c n i c a  va ­
l e n c i a n a  no d e b e r í a n  se r  pasadas por  a l t o .  Además de l o s  cohe­
t e s  se e n s a ya r o n  numerosos i n g e n i o s  como l o s  cañones g r a n í f u ­
gos o l o s  n i á g a r a s  e l é c t r i c o s  (basados  en e l  p r i n c i p i o  d e l  pa­
r a r r a y o s )  que,  s i r / L l e g a r  a g e n e r a l i z a r s e  p r o v o c a r o n  c o n t i n u a s  
r e f e r e n c i a s  en l a  p r e n s a  y c i e r t a  p o l é m i c a  que r e p r o d u c í a  en c i e r ­
t o  modo l a  e x i s t e n t e  en F r a n c i a ,  su l u g a r  de o r i g e n ,  en t o r n o  a 
l a  e f i c a c i a  de l o s  mismos ( 6 2 ) .  En suma, un v e r d a d e r o  e s f u e r z o  
t a n t o  por  p a r t e  de l o s  organ ismos agronómicos  como de a l gunos  
p a r t i c u l a r e s ,  por  da r  s o l u c i ó n  t é c n i c a  a uno de l o s  ^ás p e r n i ­
c i o so s  a c c i d e n t e s  m e t e o r o l ó g i c o s  que se c e r n í a n  s o t . e  l a s  p r ó s ­
per as  p r o d u c c i o n e s  de l o s  r e g a d í o s  l i t o r a l e s  y de l o s  v i ñedo s  
del  i n t e r i o r .  Conexo t a n t o  con el p e d r i s c o  como con o t r o  t i p o  
de amenazas cono l a s  h e l a d a s ,  e s t u v o  también  e l  d e s a r r o l l o  de 
l os  s eg ur os  a g r a r i o s ,  cuya e x p r e s i ó n  más e l o c u e n t e  l a  c o n s t i t u ­
ye l a  So c i e da d  La Ed e ta n a  c o n s t i t u i d a  en V a l e n c i a  en 1656 y que 
i n d em n i z a b a  a l o s  s o c i o s  por  l o s  daños causados por  e l  g r a n i z o  
( 6 3 ) .  A p l i c a c i ó n  de s o l u c i o n e s  t é c n i c a s  y c r e a c i ó n  de una i n f r a e s ­
t r u c t u r a  a d m i n i s t r a t i v a  se aunaban,  por  t a n t o ,  en l a  d e f e n s a  
c o n t r a  l a  d e p e n d e n c i a  r e s p e c t o  a l  med i o .
Por l o  que r e s p e c t a  a l a  l u c h a  c o n t r a  l a s  i n u n d a c i o n e s  he­
mos pu e s t o  ya de r e l i e v e  l a  p r o n t a  toma de c o n c i e n c i a  de l o s  con­
t emporáneos  r e s p e c t o  a una de l a s  causas - l a  más s u s c e p t i b l e ,  
además,  de ser  c o m b a t i d a -  de l a  cada vez mayor  i n c i d e n c i a  de los
v
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d e s b o r d a m i e n t o s  de l o s  r i o s :  l a  d e f o r e s t a c i ó n .  De ese modo,  l a  
n e c e s i d a d  de l a  r e p o b l a c i ó n  a p a r e c e  exp re s am ent e  r e c o n o c i d a  en 
t o d a s  l a s  memor ias que se ocupaban d e l  tema,  *fei b i e n ,  no d e j a ­
ban de c o n s i d e r a r s e  l o s  i n n e g a b l e s  o b t á c u l o s  que se opon ían  a 
t a l  r e p o b l a c i ó n ,  en p a r t i c u l a r  l o s  r e l a c i o n a d o s  con l a  a p r o p i a ­
c i ó n  p r i v a d a  de l o s  mont es :
” » . . . l o s  p r o p i e t a r i o s  de l o s  t e r r e n o s  que l o s  desmonta­
ron p a r a  h a c e r l o s  más p r o d u c t i v o s ,  no se r e s o l v e r í a n  
hoy a r e p o b l a r l o s ,  r e n u n c i a n d o ,  en gr an  p a r t e ,  a l a s  
u t i l i d a d e s  que l o s  mismos t e r r e n o s  l e s  r e p o r t a n  en 
su e s t a do  a c t u a l ,  y por  c o n s i g u i e n t e  e s t a  r e p o b l a ­
c i ó n  no p o d r í a  h a c e r s e  s i n o  m e d i a n t e  l a  i n t e r v e n c i ó n  
d e l  E s t a d o ,  a q u i e n  no c o n s i d e r a . . .  con r e c u r s o s  su­
f i c i e n t e s  p a r a  t a l  empr es a ;  además de que,  p a r a  l l e ­
v a r l a  a c ab o ,  t e n d r í a  que v a l e r s e  de l a  p r á c t i c a  de l  
p r i n c i p i o  de e x p r o p i a c i ó n  f o r z o s a  h a s t a  un punto mu­
cho más o d i o s a  y a l a r m a n t e  que adonde hoy se l l e g a  
en su a p l i c a c i ó n ” ( 6 4 ) .
Pese a t o d o ,  l a  r e p o b l a c i ó n  se Empr end ió ,  aunr  t i m i d a m e n -  
t e  y o t r a s  medidas  como l a  r e g u l a c i ó n  de l o s  r í a s ,  i n t i m a m e n t e  
r e l a c i o n a d a s  con l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  r i e g o ,  se v i e r o n  t a m b ié n  
i m p u l s a d a $ .En todo c a s o ,  l a  d e f e n s a c o n t r a  l a s  i n u n d a c i o n e s  con­
t a b a ,  desde l o s  r i emp os  m e d i e v a l e s ,  con r e a l i z a c i o n e s  de g r an  
i n t e r é s  en e l  t e r r e n o  de l a  i n g e n i e r í a :  l e v a n t a m i e n t o  de d i q u es  
d e s v i a c i ó n  de c a u c e s ,  p l a n e s  i n t e g r a l e s  de d e f e n s a ,  e t c ( 6 5 ) .
3 i n  embargo,  s ó l o  l a  o r g a n i z a c i ó n  ya en e l  s i g l o  XX de l a s  cuen­
cas h i d r o g r á f i c a s ,  s e n t a r í a  l a  base  p a r a  a b o r d a r  de manera más 
t o t a l i z a d o r a  l a  s o l u c i ó n  d e l  p r o b l e m a .
E n cont r am os ,  en d e f i n i t i v a ,  en a l gu n a s  de l a s  c u e s t i o n e s  
e x p u e s t a s  a q u í  -como l a  d e f e n s a  c o n t r a  e l  g r a n i z o -  y en o t r a s  
que s ó l o  henos c i t a d o  de pasada -como e l  combate de l a s  p l a g a s  
de l  campo-  un n i v e l  n o t a b l e  de a p l i c a c i ó n  t é c n i c a  a l a  s o l u c i ó n  
de l o s  o r ob l em as  a g r í c o l a s ;  s e r í a  l a ” r e s p u e s t a M a l a  que se r e f e ­
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r í a  P . V i l a r  d e l  s i s t e m a  a g r o - s o c i a l  v a l e n c i a n o  a l a s  e x i g e n c i a s  
d e l  m e d io .  Se t r a t a ,  a n u e s t r o  e n t e n d e r ,  de o t r o s  t a n t o s  r a s g o s  
que c a r a c t e r i z a n  un e s p e c í f i c o  d e s a r r o l l o  t é c n i c o  en t o r n o  a l a  
a g r i c u l t u r a :  j u n t o  a l a  p r o f u s a  u t i l i z a c i ó n  de abonos o a l a  im ­
p o r t a n t e  i n c o r p o r a c i ó n  de m a q u i n a r i a  p a ra  l a  e x t r a c c i ó n  de a g ua s ,  
l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a ,  a t r a v é s  de t a l e s  r e a l i z a c i o n e s ,  c o n -  
f i g u r a f en p a l a b r a s  de R .G a r r a b o u  ( 6 6 ) f un d in a m is m o  p r o p i o  y o r i ­
g i n a l  p o r  l o  que r e s p e c t a  a su t e c n i f i c a c i ó n ,  en base s i e m p r e  a 
n e c e s i d a d e s  c o n c r e t a s  y e s p e c í f i c a s  d e r i v a d a s  t a n t o  de l a s  e x i ­
g e n c i a s  d e l  m e d io  g e o g r á f i c o  como de l o s  s i s t e m a s  de e x p l o t a c i ó n  
y e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s  i m p e r a n t e s .
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v e r s i b l e .  . .  ós l a  c o n f r o n t a d o  e n t r e  l a  nova economia de m e r -  
c a t  i  l ' e c o n o m i a  m o r a l  t r a d i c i o n a l . . . " ( p . 2 0 0 ) • Son de g ra n  
i n t e r é s  como e je m p lo s  de l a  i n c i d e n c i a  de l a  e x p l o t a c i ó n  d e l  
b o s q u e :S I G A U T ,F . , " G l i  a l b e r i d a  f o r a g g i o  i n  E u r o p a " , Q u a d e rn i  
S t o r i c i . 49 ( 1 9 8 2 ) , p p . 4 9 - 5 8 ; y P IU S S I , P . , " U t i l i z z a z i o n e s  d e l  
bosco  e t r a s f o r m a z i o n e  d e l  p a e s a g g i o . i l  caso d i  Monte  F a l c o -  
ne ( X V I I - X I X  s e c o l o ) " . Q u a d e rn i  S t o r i c i , 4 9 ( 1 9 8 2 ) , p p . 6 4 - 1 0 7 .
(3 3 )  SERENI, o p . c i t . ,  p .  201 .
(34 )  BIELZA DE 0 R Y , V . , " E 1  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  y f o r e s t a l " , e n  AN- 
DRES-GALLEG0,3 .  ( c o o r ) , H i s t o r i a  g e n e r a l  de España y A m é r i c a , 
Tomo X V I . 1 . R e v o l u c i ó n  y R e s t a u r a c i ó n  ( 1 8 6 8 - 1 9 3 1 ) , M a d r i d ,
1 982 ,  p .  4 5 2 .  -----
(3 5 )  A . D . P . V . ,  Sec. F o m e n t o / A g r i c u l t u r a , L e g . 4 1 ; " L a s  maderas l o  
mismo l a s  de marco  que l a s  que se venden en r o l l o ,  aumentan 
de v a l o r  de año en año ,  a causa de su mayor escasez  y consu­
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mo. Por  e l  c o n t r a r i o  l a s  l e ñ a s  b a j a s  a n t e s  muy s o l i c i t a d a s  
p a r a  u t i ’ i z a r l a s  como c o m b u s t i b l e  han d es me r ec i do  mucho en 
v a l o r  por  l a  c o m p e t e n c i a  que l e s  hace l a  l e ñ a  p r o c e d e n t e  de 
l a  poda de v i ñ e d o s  y por  v e n i r l e  r ee mpl a za nd o  e l  carbón de 
c o k e " .
( 3 6 )  M e a s e  M ALUQUER DE MOTES, 3 .  , " L ' e x p l o t a d o  d e l  bosc i  e l  
t r a n s p o r t  de l a  f u s t a  ( e l s  r a i e r s ) " ,  L* Aveng, n2 34 ( 1 9 8 1 ) ,  
pp.  3 6 - 4 3 .  Y SANZ D I A Z , 3 . ,  "La v i d a  nómada de l o s  gancher os  
d e l  3 u c a r  y d e l  A l t o  3 u c a r " ,  B o l e t í n  de l a  Real  Soc iedad  
G e o g r á f i c a , L X X X I I I  ( 1 9 7 4 ) ,  pp.  6 7 0 - 6 7 5 .
( 3 7 )  Los r e s u l t a d o s  de t a l  i n t e r v e n c i ó n  quedan plasmados en l a  
abu ndant e  doc ument ac i ón  c o n t e n i d a  en e l  A . D . P . V .  r e f e r e n t e  
a p e r m i s o s  de t r a n s p o r t e ,  c o n f l i c t o s ,  e t c .
( 3 8 )  "A p e s a r  d e l  mal  e s t a do  en que se e n c u e n t r a n  l o s  montes de 
e s t e  grupo montañoso ( v e r t i e n t e s  d e l  r í o  M o n t e s a ) . . . su de­
v a s t a c i ó n  no ha l l e g a d o  a l  l í m i t e ;  como l a  gran  d e s t r u c c i ó n  
d e l  a r b o l a d o  d a t a  de pocos a ño s ,  y en a l gu no s  p a r a j e s  se 
con s er v an  aun pequeñas m u e s t r a s  de l o  que ha deb ido  s e r . . . "  
B03CH 3 UL IA ,  o p . c i t . ,  p.  2 6 7 .
( 3 9 )  GARRABOU,R. y SANZ FERNANDEZ, 3 . ,  "La a g r i c u l t u r  e s p añ o l a  
d u r a n t e  e l  s i g l o  X I X . . . " ,  op.  c i t . ,  p . 1 0 9 .
( 4 0 )  GARRABOU,R.,  Un f a l s  d i l e m a . . . . op.  c i t .  , pp.  5 8 - 6 0 .
( 4 1 )  GARRABOU,R. y SANZ, 3 . ,  I B I D E M , p .  106 .
( 4 2 )  BOSCH 3 U L I A , o p . c i t . , pp.  2 7 5 - 2 7 7
( 4 3 )  M e a s e  l o s  r e c o g i d o s  por  DUPRE DLL I l / I E R , M . , "Los montes:  su 
e s t a do  y p o l í t i c a  en l a  Cuenca d e l  3 u c a r .  Pa pe l  h i d r o l ó g i c o  
f o r e s t a l " ,  Cuadernos de G e o g r a f í a , n2 3 2 / 3 3  ( 1 9 8 3 ) ,  pp.  265 
290 ;  a s í  como l a  e x h a u s t i v a  b i b l i o g r a f í a  sob re  e s t e  tema re  
c o g i d a  por  l a  a u t o r a .
( 4 4 )  T a m b i é n  l o s  c o n t e m p o r á n e o s  t u v i e r o n  c o n c i e n c i a  de e s t e  p r o ­
b l e m a .  M e a s e :  B A C H I L L E R , B u e n a v e n t u r a , D i c t a m e n  s o b r e  l a s  
c a u s a s  que  i n f l u y e n  en l a s  c o n t i n u a d a s  s e q u í a s  que  e x p e r i ­
m e n t a  l a  p r o v i n c i a  de V a l e n c i a  y m e d i o s  que  t i e n d a n  a c o ­
r r e g i r l a s  , V a l e n c i a ,  i e 7 8 .  En o t r a s  z o n a s ,  como A l b a c e t e ,  
l o s  t r a s t o r n o s  c l i m á t i c o s  d e r i v a d o s  de l a  d e f o r e s t a c i ó n ,
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i n c i d i r í a n  s o b r e  l a  g a n a d e r í a  c o n t r i b u y e n d o  a un p e r í o d o  de 
c r i s i s :  MARTINEZ CARRION,J.M. ,  " E x p l o t a c i ó n  g a n a d e ra  y t r a n s ­
f o r m a c i o n e s  p e c u a r i a s  en t i e r r a s  de A l b a c e t e  en e l  s i g l o  
X IX  y p r i m e r a  m i t a d  d e l  X X " , A c t a s  d e l  C ong re so  de H i s t o r i a  
de A l b a c e t e » A l b a c e t e ,  1 9 8 4 ,  v o l , I V ,  p . 2 8 3 - 2 8 4 .
( 4 5 )  BODI CONGROSf S . ,  A p r e c i a c i o n e s  s o b r e  m e t e o r o q o n í a  o sea e s -  
p o s i c i ó n  de t e o r í a s  en e l  i m p o r t a n t e  ramo de l a s  c i e n c i a s  
f í s i c a s . B . U . V . ,  Ms. na 510 ( 1 8 8 1 ) , F o l .  8 6 - 9 0 .  Sob re  e l  au­
m e n to  de l a  e n t i d a d  de l a s  i n u n d a c i o n e s  en e l  b a j o  Xuquer  
con  e l  paso d e l  t i e m p o ,  p e san  t a m b ié n  r a z o n e s  g e o m o r f o l ó g i -  
c a s ;  vé a se  MATEU SELLES,3 . F . , " E l  l l a n o  de i n u n d a c i ó n  d e l  Xu­
q u e r  : g e o m e t r í a  y r e p e r c u s i o n e s  m o r f o l ó g i c a s  y p a i s a j í s t i c a s " ,  
C ua d e rn o s  de G e o g r a f í a , na 27 ( 1 9 8 0 ) ,  p .  1 3 2 - 1 3 3 . I n f o r m a c i ó n  
s o b r e  l a s  más i m p o r t a n t e s  i n u n d a c i o n e s  d e l  Xuque r  desde  1328 ,  
puede  e n c o n t r a r s e  en F O G U E S ,F ra n c is c o ,  " L a s  i n u n d a c i o n e s  de 
l a  R i b e r a " , A n a le s  d e l  C e n t r o  de C u l t u r a  V a l e n c i a n a , v o l . I V  
( 1 9 3 1 ) ,  p p . 2 3 2 - 2 5 0 .
( 4 6 )  OUPRE 0 L L I 9 I E R , M • ,  o p . c i t . ,  p .  2 7 6 .
( 4 7 )  BOSCH J U L IA ,  o p . c i t . ,  p p .  2 7 9 - 2 8 3 .
( 4 8 )  IB ID E M • p p . 2 1 9 -2 2 2
( 4 9 )  IB IDEM , p .  2 2 1 .
( 5 0 )  " E l  S r .  Fages de Rom& c o n s i d e r a  c i e r t a  l a  u r g e n c i a , f u n d a d a
en que e l  d e s c u a j e  de l o s  m o n te s  ha aum en tado  l a s  p e n d i e n t e s ,  
y con  e l l a s  l a  f u e r z a  de l a s  aguas  que b a j a n  a l o s  r í o s ,  en 
que l o s  p r o p i e t a r i o s  r i b e r e ñ o s , usando  d e l  d e r e c h o  de a l u v i ó n  
han e n g r a n d e c i d o  sus  p r o p i e d a d e s  a e xp e n s a s  de l o s  c a u c e s ,  
en que con o b r a s  de d e fe n s a  de a q u e l l o s  han e n c a jo n a d o  e s t o s  
y aum en tado  e l  v o lu m e n  de l o s  r í o s , e n  que con l a s  m ismas o -  
b r a s  p r a c t i c a d a s  s i n  i n t e l i g e n c i a  y h a s t a  con i n t e n c i ó n  r e ­
p r o b a b l e , h a n  d i r i g i d o  l a  f u e r z a  de l a s  c o r r i e n t e s  a l a s  he­
r e d a d e s  f r a n t e r i z a s  o i n f e r i o r e s . I n f o r m e  de l a  S o c ie d a d  
E co n ó m ica  s o b r e  l a  Ley de P o l i c í a  de l o s  r í o s  de l a  P e n ín ­
s u l a . V a l e n c i a ,  1 8 5 0 .
( 5 1 )  V I L A R , P . ,  " R e f l e x i o n a  s u r  l a  " c r i s e  de l ' a n c i e n  t y p e " . . . " ,  
o p . c i t . ,  p p .  3 9 - 4 0 .  E l  s u b r a y a d o  es o r i g i n a l .
( 5 2 )  " L a  o b s e r v a c i ó n  dg l o s  f a c t o r e s  que p o d í a n  i n f l u i r  en l a  cuan- 
t í a  de l o  cosechando h i z o  de l o s  l a b r i e g o s  e x p e r t o s  en m e te o ­
r o l o g í a " ,  ANES ALVAREZ,G., " A s t r o s , m e t e o r o s  y p r e d i c c i ó n  de co­
s e c h a s  según M a r i a n o  José V a l l e j o  ( 1 7 7 9 - 1 8 4 6 ) " ,  Homena je  a 
Jo sé  A n t o n i o  M a r a v a l l , M a d r i d , 1 9 8 5 , v o l . I .  p . 1 6 9 .
( 5 3 )  C u l t i v o s  como e l  n a r a n j o  r e s u l t a b a n  e s p e c i a l m e n t e  s e n s i b l e s  
a l  i n f l u j o  c l i m á t i c o : " N o  t o d o  ha de s e r  f a b u l o s o s  p r e c i o s
y muchas a r r o b a s  de n a r a n j a s .  Un e xce so  de humedad a t m o s f e -
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r i c a  acompañada de n i e b l i l l a s  m a t u t i n a s  que a f l o j a n  en éjran
manera e l  f r u t o ,  s u b s i g u i e n d o  v i e n t o s  h u r a c a n a d o s ,  e l  des­
p r e n d i m i e n t o  d e l  f r u t o  y su d e s t r o z o ,  l l e g a  a ser  un v e r d a ­
dero  d e s a s t r e .  Pero  e l  a c c i d e n t e  que más daño causa a l  f r u ­
to y á r b o l  es e l  f r í o .  Una s o l a  noche b a s t a  pa r a  a r r u i n a r  
a l g u n a s  veces c om pl e t a m e n t e  e l  f r u t o . . . E l  f r í o  es en verdad  
e l  más t e r r i b l e  enemigo de l a  n a r a n j a ,  y s i  va acompañado 
de mucha humedad y s i g u e n  v i e n t o s ,  l a  p é r d i d a  en e s t e  caso 
es a l t a m e n t e  d e s a s t r o s a ;  y s i  e l  f r í o  es muy i n t e n s o  h i e l a  
l a  n a r a n a j a . . . " ,  BODI CGNGROS, S. , o p . c i t . # F o l . 7 2 .
( 5 4 )  P a r t i c u l a r m e n t e  l a  enorme d i f e r e n c i a  de l l u v i a  r e g i s t r a d a  
e n t r e  zonas p r ó x i m a s  e n t r e  s í ,  e s t i m u l o  l a s  i n v e s t i g a c i o ­
nes:  TORRES FAU5, F . ,  " S a l v a d o r  Bodí  i  Congros ( 1 8 1 4 - 1 8 8 4 ) :  
una a p r o x i m a d o  a l  seu pensament  i  e l  seu t r e b a l l  de met eo­
r o l o g í a " ,  en BODI CONGROS,S. ,  E : c l i m a  de l a  R i b e r a  en e l  
s i g l o  X I X , C a r c a i x e n t ,  1 9 8 6 ,  p .  23
( 5 5 )  IRANZO BENEDITO,r¡ .  , Ensayo de m e t e o r o l o g í a  d i n ám i ca  con r e ­
l a c i ó n  a l a  P e n í n s u l a  I b é r i c a , l / a l e n c i a ,  188 9
( 5 6 )  BODI C0NGR0S,S. ,  A p r e c i a c i o n e s  sobre  m e t e o r o q o n í a . . . , op.  
c i t .  ,
( 5 7 )  I B IDEM, f o l . 1 0 9 1 .  E l  mismo p l a n t e a m i e n t o  ppa re c^  i m p l í c i t o  
r e p e t i d a m e n t e ;  véanse f o l s .  141 y 1 47 .  E s t a  i de  a f ue  a -  
pu n ta d a  por  MATEU SELLES,0 . ,  " E s t u d i s  de c l i m a t o l o g í a  a l  Pa fs  
\ la e n c i a  en e l  s e g l e  X I X " ,  Ac ta  G e o l ó g i c a  H i s p á n i c a , v o l .  1 \  
( 1 9 7 9 ) ,  p.  43 ;  " D u r a n t  a q u e s t a  c e n t u r i a  i n t e n t á  l a  r a c i o n a -  
l i t z a c i é  de t o t s  e l s  a s p e c t e s  r e l a c i o n a t s  amb l ' u s  de l a  t é ­
r r a  i  en a q u e s t a  p e r s p e c t i v a  c a l  s i t u a r  l a  t asca  d e i s  e s t u ­
d i s  c i e n t i f i c s  d e l  c l i m a ,  t a s c a  e n c a p g a l a d a  per  i n s t i t u c i o n s  
a g r a r i e s "  ( p .  4 7 ) .
( 5 0 )  V/1CUÑA, G u m e r s i n d o , Manual  de m e t e o r o l o g í a  p o p u l a r , M a d r i d ,  
1 8 8 0 .
( 5 9 )  TORRES F A U S , F . ,  o p . c i t . ,  p.  2 8 .  l /éase un caso e s p e c í f i c o  <±e 
e s t a  p r e s e n c i a  de l a  m e t e o r o l o g í a  p o p u l a r  en t r a t a d o s  de ca­
r á c t e r  c i e n t í f i c o ,  en ANES ALVAREZ,G. ,  " A s t r o s , met eor os  . .  .", 
o p . c i t . ,  p p . 1 6 9 - 1 7 7 ,  en e l  c u a l  un i l u s t r a d o  g r a n a d i n o  t r a s ­
puso a l a  r e § 1 ex4-éfi c i e n t í f i c a  l a  i d e a  de que l a s  o b s e r v a ­
c i o n e s  c o n t i n u a d a s  p o d r í a n  p e r m i t i r  una p r e v i s i ó n  e x a c t a  de 
l o s  fenómenos d e l  t i e m p o .
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( 6 0 )  Una c o m pl e t a  r e l a c i ó n  de l o s  e s t u d i o s o s  de l a  c l i m a t o l o g í a  
v a l e n c i a n a  en e l  s i g l o  X I X ,  puede v e rs e  en MATEU BELLES, 3 . F . ,  
" E s t u d i s . . . " ,  o p . c i t . ,  pp.  4 3 - 4 8
( 6 1 )  lfLos p r i m e r o s  c o h e t e s  g r a n í f u g o s  que se u t i l i z a r o n  hace unos 
5 o 6 años h a s t a  l a  f e c h a ,  tampoco no p r e s e n t a b a n  l a s  c o n d i ­
c i o n e s  n e c e s a r i a s  a o b t e n c i ó n  de r e s u l t a d o s  p o s i t i v o s ,  pero  
desde dos años se han p e r f e c c i o n a d o  s e n s i b l e m e n t e  e s t p s  ú l ­
t i m o s  a p a r a t o s ;  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en 1904 y 1905 con 
l o s  c o h e t e s  a e x p l o s i ó n  p o d e r o s a  y a g r and es  a l t u r a s  son muy 
s a t i s f a c t o r i o s ” , GERMAN, E . ,  " De f e n s a  c o n t r a  e l  g r a n i z o " ,  La 
A g r i c u l t u r a  E s p a ñ o l a , 1 9 0 6 ,  p .  152
( 62 )  CONDE DE (CONTORNES, Breve r e s e ñ a  sobre  l o s  N i á q a r a s  E ^ c t r i -  
c o s , V a l e n c i a ,  1 9 1 3 .  Y "La c u e s t i ó n  de l o s  N i á g a r a s  e l é c t r i ­
c o s " ,  B o l e t í n  de l a  F e d e r a c i ó n  A g r a r i a  de L e v a n t e , nQ 21 
( 1 9 1 3 ) ,  p .  1 - 2 .
( 63 )  E s t a t u t o s  de l a  E d e t a n a , S o c i e d a d  de Seguros f lútuos A g r í c o l a s  
c o n t r a  g r a n i z o  y p i e d r a  de l a  p r o v i n c i a  de V a l e n c i a , V a l e n ­
c i a ,  1 6 8 1 .  En l a  misma década de l o s  c i n c u e n t a ,  l a  Rea l  So­
c i e d a d  Económica de Amigos d e l  P a í s  V a l e n c i a n o  i m p u l s a b a  una 
Compañía de se g ur o s  mutuos c o n t r a  l a  m o r t a l i d a d  de l o s  a n i ­
ma l es  de l a b o r ;  véase B o l e t í n  E n c i c l o p é d i c o  de l a  R . S . E . A . P .  
v o l .  V I I I ,  i e 5 4 ,  pp.  1 0 2 - 1 1 2
( 64 )  GOMEZ ORTEGA, e t  a l . ,  o p . c i t . ,  p .  1 7 6 .  En e l  mismo s e n t i d o :  
" E l  medio de p r e c a v e r  l a s  s e q u í a s  es r e p o b l a r  l o s  t e r r e n o s  
c a l v o s ,  e s p e sa r  l o s  c l a r o s  y c o n s e r v a r ,  m e j o r á n d o l o s ,  l o s  
montes e x i s t e n t e s ,  l o  cu a l  no e s . t a n  d i f i c i l  de l o g r a r ,  co­
mo s e r í a  l ó g i c o  d e d u c i r  de l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  h a s t a  
e l  d í a ;  b a s t a  con q u e r e r  que no sean l e t r a  mue r t a  l a s  l e y e s  
de r e p o b l a c i ó n  y de g u a r d e r í a  f o r e s t a l ,  como l a s  demás que 
r i g e n  e s t e  i m p o r t a n t e  ramo,  por qu e  aún cuando no sea comple­
t a m e nt e  buena n u e s t r a  l e g i s l a c i ó n  de M o n t e s ,  sobre  t odo  con­
t e m p l á n d o l a  a n t e  l a s  n e c e s i d a d e s  de l o s  a d e l a n t o s  de l a  épo­
ca y de l o s  de l  p a í s ,  no es s i n  embargo tan.  m a l a ,  que ponga 
o b s t á c u l o s  i n s u p e r a b l e s  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  de l o s  p r i n c i p i o s  
c i e n t í f i c o s  a l  t r a t a m i e n t o  de l o s  montes p ú b l i c o s .  Lo m a l o ,  
l o  v e r d a d e r a m e n t e  d e p l o r a b l e ,  es que todo e l  que se a f a n a  
por  e l  p r o g r e s o  de l a  r i q u e z a  p ú b l i c a ,  y s eñ a la d am e nt e  l a  
f o r e s t a l ,  por  es*^e*r l i g a d a  é s t a ,  más que n i nguna  o t r a ,  a l  
egoismo de l o s  p a r t i c u l a r e s ,  que más pueden y más b u l l e n  en 
n u e s t r o s  p ue b l o s  a g r í c o l a s ,  e n c u e n t r e n  s ó l o  m o t i vo s  de cen­
s u r a ,  y haya de s o s t e n e r  por  l o  t a n t o  en t odas  p a r t e s  una 
c o n t i n u a  l u c h a  que q u e b r a n t e  a l  f i n  e l  ánimo más d e c i d i d o " ,
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BACHILLER,  D i c t a m e n  s o b r e  l a s  c a u s a s . . o p . c i t . , p >  10
( 6 5 )  MATEU B E L L E S , 3 . F . ,  "La c e n c í a  i  l a  t é c n i c a  dav an t  l e s  r e -  
v/ ingudes d e l  Xuquer  ( 1 6 3 5 - 1 5 0 5 ) :  no t e s  p r e l i m i n a r s " , Cuader ­
nos de G e o g r a f í a , 3 2 / 3 3  ( 1 9 8 3 ) ,  pp.  2 4 3 - 2 6 4 .  M e a s e  t a m b ié n :  
ALBIÑANA,S.  y HERNANDEZ, T . M . , "Notas  sobre  t é c n i c a  y p r o y e c -  
t i s m o en l a  A l b u f e r a  y e l  Uúcar  en l a  Edad M o de r na ’1, E s t u d i s , 
nS 10 ( 1 9 8 3 ) ,  p .  6 3 .  Sobre una conoc i da  p o lé m ic a  s u s c i t a d a  
p r e c i s a m e n t e  en t o r n o  a l o s  p r o y e c t o s  de d e f e n s a  c o n t r a  l a s  
i n u n d a c i o n e s :  D e s v i a c i ó n  d e l  Júcar  .Temor es de A l g e m e s i , A1 -  
z i r a ,  1 8 8 5 .
( 6 6 )  GARRABOU, Un f a l s  d i l e m a . . . , o p . c i t . ,  p p .  42 y s s .
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S i  a l o  l a r g o  de l o e  c a p í t u l o s  que han i d o  s u c e d i é n -  
dose h a s t a  a q u í  hemos s e ñ a la d o  de manera r e i t e r a d a  l a  e x i s t e n ­
c i a  de v a c í o s  h i s t o r i o g r ó f i c o s  de mayor o menor  c o n s i d e r a c i ó n  
p o r  l o  que r e s p e c t a  a l a  e v o l u c i ó n  a g r a r i a  v a l e n c i a n a  de l o s  
ú l t i m o s  dos s i g l o s ,  n in g u n o  de e l l o s  de t a n t a  t r a s c e n d e n c i a ,  a 
n u e s t r o  e n t e n d e r , como e l  que nos ocupa en e s t a  t e r c e r a  p a r t e .
En e f e c t o ,  e l  c o n t r a s t r e  e n t r e  e l  vo lumen de d o c u m e n ta c ió n  con­
s e r v a d a  (1 )  y l a  e sc a s e z  de e s t u d i o s  e x i s t e n t e s ,  c o n s t i t u y e  
e l  r a s g o  mós l l a m a t i v o  en m a t e r i a  de a p r o v e c h a m ie n to  d e l  agua 
p a ra  l a  a g r i c u l t u r a .  Los r i e g o s ,  p u e s ,  pese a su a r q u e t í p i c a  
c o n s i d e r a c i ó n  como c o n s u s t a n c i a l e s  a l  campo v a l e n c i a n o ,  y a 
p e s a r  t a m b ié n  de su i n d u d a b l e  i m p o r t a n c i a  en l a  d e f i n i c i ó n  d e l  
mode lo  a g r a r i o  que se da en e s t a  z o n a ,  s o n ,  t a l  v e z ,  uno de 
l o s  a s p e c t o s  mós d e s c u id a d o s  p o r  l a  h i s t o r i o g r a f í a .  Lo c u a l ,  
p o r  o t r a  p a r t e ,  no d e ja  de s o r p r e n d e r  s i  c o n s i d e r a n . que a 
l o  l a r g o  d e l  s i g l o  pasado  y co m ie n zo s  d e l  a c t u a l ,  l o s  r i e g o s  
c o n s t i t u y e n  e l  tema que g e n e ró  una mayor c a n t i d a d  de l i t e r a r u -  
r a  a g ro n ó m ic a  ( 2 ) .
Y, s i n  embargo ,  nada n e c e s i t a  mós l a  c u e s t i ó n  de l o s  
r i e g o s ,  que e s t u d i o s  s i s t e m ó t i c o s , m o n o g r á f i c o s ,  c e n t r a d o s  en 
una com un idad  de r e g a n t e s ,  en una a c e q u ia  o en un m u n i c i p i o ;  
e s t u d i a r  d e t e n id a m e n t e  l o s  o r i g e n e s  romanos y m e d ie v a le s  d e l  
a p r o v e c h a m ie n t o ,  su e v o l u c i ó n  a l o  l a r g o  de l o s  s i g l o s  y l a s  
t r a n s f o r m a c i o n e s  e x p e r im e n t a d a s  d u r a n t e  e l  s i g l o  X IX ;  c a r a c t e ­
r i z a r  e l  e s ta d o  de cada com un idad  o a c e q u ia  b a j o  l a  a g r i c u l t u -  
r a  p le n a m e n te  c a p i t a l T s t a *  a l  f i n a l  de l a  c e n t u r i a  d e l  och o ­
c i e n t o s ;  s i t u a r  l a  c u e s t i ó n  d e l  r e g a d í o  en e l  c o n t e x t o  de l a  
e v o l u c i ó n  a g r a r i a  y s o c i a l  en g e n e r a l  ( 3 ) .  U n ica m e n te  de l a
756
m u l t i p l i c a c i ó n  de e s t u d i o s  de e s t e  t i p o ,  de l a  c o m p a r a c ió n  en­
t r e  e l l o s  y de l a  c o n s t a t a c i ó n  de l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  c o i n c i ­
d e n c i a s  o d i s i m i l i t u d e s ,  s e r á  p o s i b l e  c o n o c e r  con p r e c i s i ó n  
un á m b i t o  e s p e c i a l m e n t e  c o m p le j o  p o r  l a  i n t e r r e l a c i ó ñ  de una 
s e r i e  de f a c t o r e s  de c a r á c t e r  i n t e r d i s c i p l i n a r : e l  peso de l o s  
u so s  t r a d i c i o n a l e s  f u e r t e m e n t e  a r r a i g a d o s  y en c o l i s i ó n  con 
l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  i m p u l s a d a s  p o r  i l u s t r a d o s  y p o s t e r i o r m e n ­
t e ,  p o r  l i b e r a l e s ;  l a  p r e s e n d i a  de fu n d a m e n to s  y p r i v i l e g i o s  
m e d i e v a l e s ,  o s c u r o s ,  c o n t r o v e r t i d o s ,  m o d i f i c a d o s  p o r  l a  e v o l u ­
c i ó n  p o s t e r i o r ;  l a  v a r i e d a d  de d o m i n i o s ,  de f o r m a s  de o r g a n i ­
z a c i ó n ,  e t c * ;  e l  d i s t i n t o  peso de l o s  d i v e r s o s  g r u p o s  s o c i a l e s  
según l a s  zonas  y l a s  a c e q u i a s ;  l a  i m p o r t a n c i a  de l o s  f a c t o r e s  
t é c n i c o s  p a r a  e x p l i c a r  l a  e v o l u c i ó n  de l o s  r i e g o s ;  e t c *
Se c o m p re n d e rá  f á c i l m e n t e ,  p o r  t a n t o ,  que l a s  p á g i n a s  
que s i g u e n  no c u m p la n ,  en muchos c a s o s  n i  de l e j o s ,  estos. '  o b j e ­
t i v o s *  N u e s t r a  p r e t e n s i ó n ,  e f e c t i v a m e n t e ,  es más m o d e s ta :  a pun ­
t a r  a l g u n o s  h e ch o s  que nos  han p a r e c i d o  s i g n i f i c a t i v o s  e i l u s ­
t r a t i v o s  r e s p e c t o  a t e n d e n c i a s  g e n e r a l e s  q u e ,  h i p o t é t i c a m e n t e ,  
p r e s i d i r í a n  l a  e v o l u c i ó n  d u r a n t e  l a  época  c o n te m p o r á n e a ,  d e l  
r e g a d í o *  O b v ia m e n te  ha pesado  e l  c o n d i c i o n a m i e n t o  de l a  com­
p l e j i d a d  de l a  c u e s t i ó n  t a l  y como a caba  de s e r  e x p u e s t a ,  p e r o  
t a m b ié n  l a s  p r o p i a s  d i f i c u l t a d e s  que un c u e r p o  d o c u m e n ta l  t a n  
v o lu m i n o s o  como e l  que se d i s p o n e  r e f e r e n t e  a r e g a d í o s  y t a n  
i n e x p l o r a d o ,  c r e a  cua nd o  i n t e n t a m o s  una p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n  
a r t r a v é s  d e l  m ismo* Les  r e s u l t a d o s  son  n e c e s a r i a m e n t e  i n c o e -  
p l e t o s ,  p e r o  e speram os  que s i r v a n  p a r a  a y u d a r  a f u t u r a s  i n v e s ­
t i g a c i o n e s  q u e ,  s i n  d u d a ,  l o s  s p m e te r á n  a p u n t u a l i z a c i o n e s  y 
r e v i s i o n e s *
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NOTAS
( 1 )  I m p o s i b l e  r e s e ñ a r  a q u í  e l  i n g e n t e  vo lumen de l a  documen­
t a c i ó n  s o b re  r i e g o s ,  po r  o t r a  p a r t e  d i s p e r s a  y de d e s i g u a l  
i n t e r é s .  No podemos d e j a r  de r e f e r i r n o s  a l  f o n d o  c o n t e n i ­
do en e l  A . D . P . V . ,  S e c c ió n  Fom en to ,  S u b s e c c ió n  Aguas ( E— 3 
en l a  d e n o m in a c ió n  nueva)  que e s t á  i n t e g r a d o  p o r  154 l e g a ­
j o s  a c t u a lm e n t e  en p ro c e s o  de c a t a l o g a c i ó n .  A e l l o  hay que 
a ñ a d i r  l o s  a r c h i v o s  p a r t i c u l a r e s  d6 l a s  d i s t i n t a s  a c e q u i a s ,  
e n t r e  l a s  que d e s t a c a  p o r  su e n t i d a d  e i m p o r t a n c i a  h i s t ó r i ­
ca  e l  de l a  A c e q u i a . R e a l  d e l  Xuquer  t r a n s f e r i d o  a l  A .R .V .
y t o d a v í a  i n a c c e s i b l e  a l  p ú b l i c o .  F i n a l m e n t e ,  t o d o s  l o s  
a r c h i v o s  m u n i c i p a l e s  de p u e b lo s  de r e g a d í o ,  s u e le n  c o n t e ­
n e r  i m p o r t a n t e s  c a n t i d a d e s  de d o c u m e n ta c ió n  r e f é r i d a  a 
sus á m b i t o s  c o n c r e t o s  de r i e g o ;  v é a s e ,  como e je m p lo ,  e l  
d e l  A . M . A . ,  uno de l o s  e sca sos  fo n d o s  que c u e n ta  con i n ­
v e n t a r i o  p u b l i c a d o ,  C a tá lo g o  d e l  A r c h i v o  M u n i c i p a l  de l a  
c i u d a d  de A l c i r a . v o l  1 ,  A l z i r a ,  1971 .
(2 )  E x i s t e n  a lg u n a s  r e c o p i l a c i o n e s  b i b l i o g r á f i c a s  de g ra n  i n ­
t e r é s ,  que p r o p o r c i o n a n  una i n f o r m a c i ó n c o m p l e t í s i m a . Véan­
s e :  CONDE DE LAS NAVAS, M a t e r i a l e s  p a ra  una b i b l  ~r>r a f í a  
d e l  agua en E sp a ña , M a d r i d ,  1 9 1 0 ;  " C a t á l o g o  de i  e x p o s i ­
c i ó n  b i b l i o g r á f i c a  y de r e c u e r d o s  h i s t ó r i c o s  de l o s  r i e g o s  
en e l  R e in o  de V a l e n c i a ” , I I I  Congreso N a c i o n a l  de R i e g o s . 
V a l e n c i a ,  a b r i l - m a y o  1 9 21 , V a l e n c i a ,  1 9 2 2 ,  v o l . I ,  p p . 1 5 5 -  
2 1 6 ;  30RDANA DE POZAS,L . ,  "E nsa yo  de una b i b l i o g r a f í a  espa­
ñ o l a  de aguas y r i e g o s ” , I I I  Congreso  N a c i o n a l . . . »o p . c i t . .  
p p .  2 1 7 - 2 5 1 ;  CERRILLO Q U IL E S ,F . ,  Régimen j u r í d i c o - a d m i n i s -  
t r a t i v o  de l a s  aguas p ú b l i c a s  y p r i v a d a s , M a d r i d , s / f , p p .  
1 7 1 - 1 7 5 ;  MUÑOZ PEREZ,3 . ,  y BENITO ARRANZ,3., Guía  b i b l i o ­
g r á f i c a  p a ra  una g e o g r a f í a  a g r a r i a  de Esp a ña , M a d r i d , 1 9 6 1 ;
y VICENT CORTINA,V . ,  B i b l i o g r a f í a  g e o g r á f i c a  d e l  R e ino  de 
V a l e n c i a . Za ra g o za  1954 .
(3 )  C ons ide ram os  m o d é l i c o  en e s t e  s e n t i d o  e l  e s t u d i o  dePEREZ 
S A R R IO N ,G u i l le rm o ,  Agua, a g r i c u l t u r a  y s o c ie d a d  en e l  s i ­
g l o  X V I I I .  E l  Cana l  I m p e r i a l  de A ra g ó n ,  1 7 6 6 - 1 8 0 8 , Z a ra ­
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Una c a r a c t e r í s t i c a  e s e n c i a l  r e v i s t e  e l  r e g a d í o  v a le n  
c i a n o :  su e s t r u c t u r a c i ó n  en base a pequeños y m ed ianos  a p r o v e ­
c h a m i e n t o s ,  con a c e q u i a s  que,  en l a  mayor  p a r t e  da l o s  c a s o s ,  
no i m p l i c a n  más de un m u n i c i p i o .  H as ta  quá p u n to  es i m p o r t a n t e  
r e s a l t a r  e s t e  hecho y c a r a c t e r i z a r  en base a e l  e l  m ode lo  es ­
p e c í f i c o  de a p r o v e c h a m ie n to  d e l  a g ua ,  nos l o  s e ñ a la  e l  hecho 
de que o t r a s  s o c ie d a d e s  que han d e s a r r o l l a d o  desde l a  a n t i g ü e ­
dad l a  a g r i c u l t u r a  de r e g a d í o ,  se han co n fo rm a d o  en a lg u n a  me­
d i d a  en f u n c i á n  de l a  m o d a l i d a d  c o n c r e t a  de su s i s t e m a  de r i e ­
g o s .  A s í  se e x p re s a  F e rn a n d  B r a u d e l  r e f i r i é n d o s e  a l o s  r i e g o s  
c h i n o s :  " . . . U n a  enorme c o n c e n t r a c i ó n  de t r a b a j o ,  de c a p i t a l  hu 
mano, una c u id a d o s a  a d a p t a c i ó n .  Hay que t e n e r  en c u e n t a ,  ade­
más, que nada f u n c i o n a r í a  s i  l o s  g ra n d e s  ra s g o s  de e s t e  s i s t e ­
ma de i r r i g a c i ó n  no e s t u v i e r a n  s ó l i d a m e n t e  v i n c u l a d o s  y v i g i ­
l a d o s  desde a r r i b a .  Lo que i m p l i c a  una s o c ie d a d  s ó l i d a ,  l a  au­
t o r i d a d  de un E s t a d o ,  y c o n t i n u o s  t r a b a j o s  de g ra n  e n v e r g a d u r a  
E l  s o b r e e q u i p a m i e n t o  de l o s  a r r o z a l e s  i m p l i c a  un s o b r e e q u i p a -  
m ie n t o  e s t a t a l .  I m p l i c a  ta m b ié n  l a  d i s t r i b u c i ó n  r e g u l a r  de l a s  
a l d e a s ,  d e b i d o . . . a  l a s  e x i g e n c i a s  c o l e c t i v a s  d e l  r i e g o . . . "  ( 1 )  
Todo es b i e n  d i s t i n t o  en e l  caso v a l e n c i a n o .  La p a r ­
t i c i p a c i ó n  e s t a t a l  en p r o y e c t o s  de r i e g o  es a q u í  i n e x i s t e n t e  y 
en c o r r e s p o n d e n c i a  l a  i n i c i a t i v a  p e r t e n e c e  a l o s  m u n i c i p i o s  y 
a l a s  c o m u n id a d e s  de r e g a n t e s .  La c o n s t r u c c i ó n ,  e l  m a n te n im ie n  
t o  y l a  d i r e c c i ó n  de l a s  a c e q u ia s  c o r r e s p o n d e  a e s to s  á m b i t o s .  
La m u l t i p l i c a c i ó n  de pequeños c a n a le s  de r i e g o s  que e l l o  i m p l i  
c a ,  p r o p o r c i o n a  una o T g a n i z a c i ó n  muy p e c u l i a r ,  en a g r u p a c io n e s  
de r e g a n t e s  a u tó n o m a s ,  y f r e c u e n t e m e n t e  e n f r e n t a d a s  e n t r e  s í  
p o r  c u e s t i o n e s  r e l a c i o n a d a s  con e l  uso y r e p a r t o  d e l  a g u a .  Las
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r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  co m u n id a d  c a m p e s in a  y  l a s  c o m u n id a de s  de 
r e g a n t e s  se i n t u y e n  a p a r t i r  de e s t a s  c o n s t a t a c i o n e s ,  p e r o  na­
da sabemos de e s t e  tema que e s p e r a ,  como t a n t o s ,  e s t u d i o s  e 
i n v e s t i g a c i ó n .
H a s ta  que p u n t o  e ra n  n u m e ro so s  l o s  pequeños  a p r o v e ­
c h a m i e n t o s  en l o s  r í o s  v a l e n c i a n o s  l o  m u e s t r a n  e lo c u e n t e m e n t e  
l a s  r e l a c i o n e s  de a c e q u i a s  que hemos i n c l u i d o  en e l  a p é n d i c e  
8 « E n  l o s  c u a d r o s  73 y 74 podemos v e r ,  además, l a  r e d  de 
c a n a l e s  de r i e g o  que se d e s p l i e g a  en l o s  c u r s o s  b a j o s  de l o s  
dos p r i n c i p a l e s  r í o s  v a l e n c i a n o s .  Puede c o m p re n d e r s e  f á c i l m e n ­
t e  a p a r t i r  de e s t o s  d a t o s  q u e ,  a l a  a l t u r a  de l a  segunda m i ­
t a d  d e l  s i g l o  X IX  h a b í a  un a p r o v e c h a m i e n t o  i n t e n s o  de l a s  a -  
guas  f l u v i a l e s ,  que l a s  a c e q u i a s  e r a n  n u m ero sa s  y que sus  d i ­
m e n s io n e s  e r a n ,  en l a  m a y o r í a  de l o s  c a s o s ,  r e d u c i d a s .  Con es ­
t o s  p r e s u p u e s t o s ,  s i n  em b arg o ,  e l  r e s u l t a d o  no p o d í a  s e r  más 
ó p t i m o :  a m p l i a s  e x t e n s i o n e s  de l a s  l l a n u r a s  l i t o r a l e s  v a l e n c i a ­
nas  r e c i b í a n  un r i e g o  c o n t i n u o ,  s u f i c i e n t e  y a d e c u a d o ,  a p a r ­
t i r  d e l  c u a l  pudo  a r t i c u l a r s e  una o r i e n t a c i ó n  a g r a r i a  a v a n z a ­
d a .
S i  nos  c e n t r a m o s  en z o n a s  q u e ,  como l l i H o r t a  de Va­
l e n c i a  o l a  R i b e r a  d e l  X ú q u e r ,  t i e n e n  una s e c u l a r  t r a d i c i ó n  
en l o  r e f e r e n t e  a r i e g o s ,  v e re m o s ,  además,  q u e ,  a l  l l e g a r  e l  
s i g l o  X IX ,  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  d e l  r e g a d í o  e s t á  p r á c t i c a m e n t e  
c o n c l u i d a  desde  t i e m p o s  muy a n t e r i o r e s  y l a  e x p a n s i ó n  de l a  
misma s ó l o  es p o s i b l e  en a lg u n o s  c a s o s .  F u e ra  d e l  á m b i t o  de 
l a s  h u e r t a s  más p r ó x im a s  a l o s  c u r s o s  f l u v i a l e s ,  l a s  aguas  son 
d i f í c i l e s  de c a n a l i z a r  a ca u sa  de l o s  d e s n i v e l e s ,  l o s  a c c i d e n ­
t e s  n a t u r a l e s  y l a  d i s t a n c i a  de l o s  l u g a r e s  de c a p t a c i ó n .  Por
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Cuadro  73 .  A c e q u ia s  d e l  c u r s o  i n f e r i o r  d e l  XÚquer y a f l u e n ­
t e s .  1878 .
Nombre de l a  A ce q u ia S u p e r f i c i e  re g a d a  ( H g s . )
H u e r t a A r r o z a l T o t a l
E s c a lo n a 3 .0 0 0 1 1 .2 0 8 1 4 .2 0 8
| P a r t i c u l a r  de A n t e l l a 1 .2 6 0 516 1 .7 7 6
C a r c a i x e n t 1 4 .2 4 4 1 .6 5 6 1 5 .9 0 0
Real  d e l  XÚquer 8 4 .9 4 8 8 1 .1 8 0 1 6 6 .1 2 8
Anna 2 .4 0 0 - 2 .4 0 0
X e l l a  y B o l b a i t e 3 .0 0 0 - 3 .0 0 0
M u r ta  (X & t i v /a ) 1 .6 8 0 - 1 .6 8 0
P u ig  ( X & t i v a ) - 5 .6 0 4 5 .6 0 4
B e n i f u r t - 996 996
T o r r e  da L l o r í s - 1 .2 0 0 1*20 0
M o i x e n t 504 - 504
Se tenes 720 - 720
Ranos 4 .7 1 6 - 4 .7 1 6
V i l a  ( X ^ t i v a ) 6 .4 5 6 - 6 .4 5 6
L lo s a 7 .5 0 0 - 7 .5 0 0
Meses ( X & t i v a ) - 3 .0 7 2 3 .0 7 2
Ots - 600 600
Canyamars - 600 600
Común d8 l ' E n o v a 6 .0 0 0 1 2 .0 0 0 1 8 .0 0 0
C o t e s , C a r c e r , e t c . - 5 .2 4 4 5 .2 4 4
M u sq u is  (S u e ca ) 2 .0 0 4 - 2 .0 0 4
Mayor de Sueca — -  1 3 .1 8 8 6 3 .7 9 2 7 6 .9 8 0
C orb e ra 4 . 4 4 0 1 4 .0 8 8 1 8 .5 2 8
C u l l e r a 1 4 .6 4 0 2 5 .4 0 4 4 0 .0 4 4
TOTAL 1 7 0 .7 0 0 2 2 7 .1 6 0 3 9 7 .8 6 0
F u e n te :  LLAURADO, T r a t a d o . . . , o p , c i t . ,  p . 5 9 4 .  E l a b o r a c i ó n  p r o ­
p i a .
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Cuadro 74. Acequias del curso inferior del Turia.1878.
Nombre de l a  A ce q u ia S u p e r f i c i e  re g ad a  ( h g s . )
P e d ra lb a 597
V i l l a m a r x a n t 3 .8 9 9
B e n a g u a s i l 1 6 .1 1 4
R i b a r r o j a 4 .8 7 3
H on tcada 3 8 .2 5 3
Q u a r t 2 2 .2 1 3
T ormos 1 1 .2 9 1
ñ i s l a t a 8 .1 5 2
d e s t a l l a 1 3 .9 3 8
F av/ara 1 8 .6 5 4
Rascanya ! 9 .3 1 0
R o v e l l a 6 .1 8 8
Oro 1 0 .9 8 1
TOTAL 1 6 4 .4 6 3
F u e n te :  LLAURADO, T r a t a d o . . . , o p . c i t . ,  p . 6 2 1 .  E l a b o r a c i ó n  p ro  
p i a .
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e l l o ,  l a  e x t e n s i ó n  d e l  t e r r i t o r i o  re g ad o  se h a r á  d u r a n t e  l a  se­
gunda m i t a d  d e l  s i g l o  X IX ,  s i  no t o t a l m e n t e ,  s í  de manera ma- 
y o r i t a r i a ,  en base a l  agua s u b t e r r á n e a  e x t r a í d a  m e d ia n te  m o to ­
r e s *  Oe hecho l a s  t i e r r a s  re g a d a s  p o r  aguas s u p e r f i c i a l e s ,  en 
muchas z o n a s ,  apenas e x p e r im e n t a n  v a r i a c i ó n  a l o  l a r g o  d e l  s i ­
g l o :  a s í ,  l a  s u p e r f i c i e  re g ad a  p o r  l a s  a c e q u ia s  de l a  margen 
d e re c h a  d e l  T u r i a  pasa de 5 3 .6 2 8  h g s .  en 1828 ,  a 5 3 .5 8 0  en 
1663 ( 2 ) .  En e l  caso de A l z i r a ,  e l  r i e g o  de l a  A ce q u ia  Rea l  
d e l  XÚquer e v o l u c i o n a  l e n t a m e n t e :  de 1 6 .8 2 4  h g s .  en 1852 se 
pasa a 2 0 .9 9 0  en 1914 ( 3 ) .  S i  en e l  p r i m e r  c a s o ,  l a  e s t a b i l i ­
z a c ió n  es e v i d e n t e ,  en e l  segundo se t r a t a  de un aumento m í n i ­
mo p a r t i c u l a r m e n t e  s i  l o  c o te ja m o s  con e l  e x p e r im e n t a d o  p o r  e l  
r i e g o  a m o t o r .
Por o t r a  p a r t e ,  s i  a tendemos a l a  i m p l a n t a c i ó n  de 
nuevos  c u l t i v o s ,  p o r  l o  que r e s p e c t a  a l a  R ib e r a  d e l  Xuquer  y 
a l  n a r a n j o  en c o n c r e t o ,  r e s u l t a  e v i d e n t e  que su e x p a n s ió n  se 
da en t i e r r a s  de secano t r a s  l a  a p e r t u r a  de pozos  o l a  i n s t a ­
l a c i ó n  de m o to r e s  en o t r o s  p r e e x i s t e n t e s ,  y s ó l o  más l e n t a m e n ­
t e  en l a  zona de h u e r t a  d e d ic a d a  ya a c u l t i v o s  de r e g a d í o  ( 4 ) .  
E l  más d in á m ic o  de l o s  c u l t i v o s  de e s t a  zona no e s t á  b a s a d o ,  
p o r  t a n t o ,  en l o s  r e g a d í o s  t r a d i c i o n a l e s ;  ú n ic a m e n te  cu a n d o '  
l o s  pequeños p r o p i e t a r i o s  se l a n c e n  ta m b ié n  a l a  p l a n t a c i ó n  
de n a r a n j a l e s ,  e l  nuevo c u l t i v o  c o m e r c i a l  d e s p l a z a r á  a t o d o s
l o s  demás en l a s  h u e r t a s .
*
Pese a l a  p r r t fem inenc ia  de l a s  aguas s u b t e r r á n e a s  en 
e s te  momento de l a  e x p a n s ió n  a g r a r i a ,  e l  adecuado  c o n o c i m i e n ­
t o  de l o s  r i e g o s  de a c e q u ia  es fu n d a m e n ta l  p a ra  com prende r  l a
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e v o l u c i ó n  a g r a r i a  de t o d o  e l  s i g l o  X IX ,  p u e s t o  q u e 9 c u a n t i t a ­
t i v a m e n t e ,  r i e g a n  una s u p e r f i c i e  c o n s i d e r a b l e m e n t e  m a y o r .  Pa­
r a l e l a m e n t e  a su i m p o r t a n c i a  t é c n i c a  p a r a  l a  a g r i c u l t u r a ,  a l r e ­
d e d o r  de l a s  aguas de r i e g o  se d e s a r r o l l a ,  en e l  p r o c e s o  de 
m e d i a c i ó n  que l l e v a  a su a p r o v e c h a m i e n t o ,  una c o m p le j a  y c a r a c ­
t e r í s t i c a  o r g a n i z a c i ó n ,  t a n  s i g n i f i c a t i v a  como poco c o n o c i d a  
f u e r a  de l o s  t ó p i c o s  de l a  i c o n o g r a f í a  r e g i o n a l i s t a .  A g r u p a c i o ­
nes  de c a m p e s in o s  r e g a n t e s ,  ó r g a n o s  de g e s t i ó n  y a d m i n i s t r a ­
c i ó n  de j u s t i c i a ,  c o s tu m b r e s  y u so s  que t i e n e n  o r í g e n e s  roma­
nos  y m e d i e v a l e s  - e n  a lg u n o s  c a s o s  m u s u lm a n e s - ,  son a lg u n o s  
de l o s  r a s g o s  de e s t a  o r g a n i z a c i ó n  cuyo  modo de i n s e r c i ó n  en 
l a  s o c i e d a d  r u r a l  t r a d i c i o n a l  y su i n f l u j o  en l a  a r t i c u l a c i ó n  
i n t e r n a  de é s t a  o en su d e s i n t e g r a c i ó n ,  e s t á n  t o d a v í a  p o r  es ­
t u d i a r .  O r g a n i z a c i ó n  t a n t o  más c o m p l e j a  cuando  se t r a t a  de 
r i e g o s  que a b a r c a n  g r a n d e s  e x t e n s i o n e s  y a f e c t a n  a num erosos  
m u n i c i p i o s ,  como es e l  caso  de l a s  a c e q u i a s  d e l  T u r i a  o de l a  
A c e q u ia  R e a l  d e l  X Ú q ue r .
E s t a  o r g a n i z a c i ó n  en t o r n o  a l  r i e g o  e x p e r i m e n t a ,  ade ­
más, una e v o l u c i ó n  y una s e r i e  de c a m b io s  c u a l i t a t i v o s  con e l  
paso  d e l  t i e m p o ,  p ese  a l a  f u e r t e  i m p r o n t a  que l o s  r a s g o s  c o n ­
s u e t u d i n a r i o s  d e j a n  en e l l a .  T a l e s  t r a n s f o r m a c i o n e s ,  en e l  s i ­
g l o  X IX ,  c o n s t i t u y e n  un v e r d a d e r o  p r o c e s o  de m o d e r n i z a c i ó n  q u e ,  
además de i r  a c o r d e  con  l o s  c a m b io s  s o c i a l e s  y e c o n ó m ic o s  de 
e s t a s  d é c a d a s ,  d e t e r m i n a n  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de e x p a n s ió n  d e l  
r e g a d í o  y de su a p r o v e c h a m ie n t o  en o r d e n  a l a s  n u eva s  n e c e s i ­
dades a g r a r i a s .  En q u é * c o n s i s t e n  e s t a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  y c ó -
,11 « M i
roo t i e n e n  l u g a r ,  son c u e s t i o n e s  que han a p u n ta d o  v a r i o s  a u t o ­
r e s  p e ro  q u e ,  en e s e n c i a ,  p e rm anecen  p o r  e s t u d i a r  en g r a n  m e d i ­
d a .
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Pedro  R u i z  ha p u e s t o  e l  é n f a s i s ,  s o b r e  t o d o 9 en l o s  
c a m b io s  o p e ra d o s  en l a s  O rd e n a n za s  de r i e g o s ,  o r d e n a m ie n t o s  
p a r t i c u l a r e s  de cada  a c e q u i a  que r i g e n  t o d o  e l  f u n c i o n a m i e n t o  
de l a  m ism a .  Las o r d e n a n z a s  a n t e r i o r e s  a l  s i g l o  XIX  s e r í a n  su ­
mamente c o m p le j a s  en sus  c o n t e n i d o s  y enormemente  r e s t r i c t i ­
v a s  r e s p e c t o  a l a  e x t e n s i ó n  d e l  r i e g o  a n u e va s  zonas  ( 5 ) y. A 
l o  l a r g o  d e l  s i g l o  e s t o s  o r d e n a m ie n t o s  t r a d i c i o n a l e s  s u f r i r á n  
m o d i f i c a c i o n e s  i m p o r t a n t e s  t e n d e n t e s  a su s i m p l i f i c a c i ó n  y a 
l a  e l i m i n a c i ó n  de p a r t i c u l a r i s m o s ,  t o d o  e l l o  en r e s p u e s t a  a 
n uevas  e x i g e n c i a s  s o c i a l e s  d e f i n i d a s  p o r  l a  r e v o l u c i ó n  l i b e r a l :  
" L a s  n u eva s  o r d e n a n z a s  de r i e g o  que se han i d o  p ro m u lg a n d o  du­
r a n t e  e l  p e r í o d o  de l a  r e v o l u c i ó n  b u rg u e s a  van e n c a m in a d a s  a 
r e c o r t a r  o a n u l a r  l o s  t r a d i c i o n a l e s  d e re c h o s  c a m p e s in o s  s o b r e  
e l  agua de r i e g o ,  en b e n e f i c i o  de l o s  p r o p i e t a r i o s  b u r g u e s e s ”
( 6 ) .  E s ta m o s ,  p u e s ,  en l a  ó r b i t a  d e l  p r o c e s o  de d e s p o j o  d e l  cam­
p e s in a d o  y de p r i v a t i z a c i ó n  que acompaña l a  i n t r o d u c c i ó n  d e l  
c a p i t a l i s m o  en mi  campo.
Por  su p a r t e ,  J . P i a l u q u e r ,  que ha e s t u d i a d o  más mono­
g r á f i c a m e n t e  e l  te m a ,  ha d e f i n i d o  e l  p r o c e s o  de m o d e r n i z a c i ó n  
con e l  n e o l o g i s m o  de " d e s p a t r i m o n i a l i z a c i ó n ”  y l o  ha i n s c r i t o  
i g u a l m e n t e  d e n t r o  d e l  p r o c e s o  de l a  r e v o l u c i ó n  l i b e r a l .  P a r t e  
F la lu q u e r  en su a n á l i s i s  d e l  r é g im e n  d e l  agua b a j o  e l  s i s t e m a  
f e u d a l ,  s r g u n  e l  c u a l  a q u e l l a  e s t a b a  s u j e t a  a l  d o m in i o  e m in e n ­
t e  d e l  r e y ,  p u d ie n d o  s e r  o b j e t o  de c e s i ó n  o a l i e n a c i ó n  de do­
m i n i o  en b e n e f i c i o  de s e ñ o r e s ,  m o n a s t e r i o s ,  e t c » ,  q u ie n e s  a 
su v e z ,  c e d í a n  e l  d o m i n i o  ó t i l  a b e n e f i c i a r i o s  q u e ,  en muchas
« l l íW É i
o c a s i o n e s ,  no e r a n  p a r t i c u l a r e s  s i n o  p u e b l o s  o c o m u n id a d e s .
Sobre  e s t e  c o m p l e j o  r é g im e n  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  r e v o l u c i o n a ­
r i a s  d e l  s i g l o  X IX  m a r c a r o n  un p r o c e s o  p a r a l e l o  a l  r e s e r v a d o
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a l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a ;  en l a  l e g i s l a c i ó n  de C á d iz  queda ­
r í a  s u p r i m i d o  a l  d o m i n i o  e m in e n te  de l o s  s e ñ o r e s  y l a s  aguas  
p a s a b a n  a s d r  de d o m in i o  g e n e r a l ,  con l a  e x c e p c i ó n ,  m a n te n id a  
h a s t a  1 6 3 5 ,  de l a s  p e r t e n e c i e n t e s  a l  R e a l  P a t r i m o n i o .  D u r a n t e  
l o s  a ños  30 q u e d a r í a n  c o n f i r m a d a s  e s t a s  d i s p o s i c i o n e s  ( 7 ) .
O b v ia m e n te ,  e s t o s  i m p o r t a n t e s  ca m b io s  c u a l i t a t i v o s  
t e n í a n  p r o f u n d a s  i m p l i c a c i o n e s  s o c i a l e s :  ” La l e g i s l a c i ó n  d e s -  
p a t r i m o n i a l i z a d o r a  que r e s u l t ó  de l a  r e v o l u c i ó n  l i b e r a l ,  y l a  
l a b o r  de c o d i f i c a c i ó n  que l a  c o n s o l i d ó ,  no s ó l o  a l t e r a r o n  e l  
s i s t e m a  l e g a l  de l a s  a g u a s ,  s i n o  t a m b ié n  e l  j u e g o  de l o s  pode ­
r e s  y f u e r z a s  i n t e r n a s  de l a  s o c ie d a d ^  a l r e d e d o r  de e s t e  r e c u r ­
so*  T a l e s  c a m b io s  se t r a d u j e r o n ,  como más a r r i b a  se ha i n d i c a ­
do ,  en un f u e r t e  i n c r e m e n t o  de l a s  f a c u l t a d e s  de l a  A d m i n i s t r a  
c i ó n * * * P e r o  a l t e r a r o n ,  a s í  m i s m o , • • •  l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  de 
l a s  c o m u n id a d e s  de r e g a n t e s  y ,  p o r  e l l o ,  e l  e q u i l i b r i o  d e l  s i  
tema de r e l a c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s  en l a s  m i c r o s o c i e d a d e s  que se 
h a l l a b a n  c o n s t i t u i d a s  a l r e d e d o r  d e l  emp leo  a g r í c o l a  d e l  a g u a ”  
( o) *  Puede a f i r m a r s e ,  p o r  t a n t o ,  y en base a l a s  c o n s i d e r a c i o ­
nes de ambos a u t o r e s ,  q u e  e l  s i g n i f i c a d o  de l a s  t r a n s f o r m a c i o ­
nes l e g a l e s  en l o  r e f e r e n t e  a r e g a d í o s  d u r a n t e  e l  s i g l o  X IX  no 
es o t r o  que e l  de a d e c u a r  e s t a  i m p o r t a n t e  f u e n t e  de r i q u e z a  a 
l a s  n e c e s i d a d e s  de l a  n ueva  c l a s e  s o c i a l  d o m in a n te  en e l  campo
En l a s  p á g i n a s  que s i g u e n  t r a t a r e m o s  de s e g u i r  cómo 
se m a t e r i a l i z a n  a lg u n o s  de e s t o s  c a m b io s  en un á m b i t o  de r i e ­
go c o n c r e t o :  l a  A c e q u ia  R ea l  d e l  X u q u e r ,  l a  c u a l ,  además de 
c o n s t i t u i r  l a  a r t e r i a  de aguas más i m p o r t a n t e  c u a n t i t a t i v a m e n ­
t e  en e l  P a ís  V a l e n c i a n o ,  t i e n e  l a  p a r t i c u l a r i d a d  de a t e n d e r  
p r i m o r d i a l m e n t e  a t i e r r a s  de r e a l e n g o  y de p e r t e n e c e r  como t a l  
a c e q u ia  a l  P a t r i m o n i o  R e a l *  En c o n s o n a n c ia  con l a  c o n s t a t a c i ó n
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que h a c ía m o s  a l  r e s u m i r  a M a l u q u e r ,  i n t e n t a r e m o s ,  además, po­
n e r  de m a n i f i e s t o  l a s  t e n s i o n e s  s o c i a l e s  que se g e n e ra n  en t o r ­
no a l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  e x p e r i m e n t a d a s *  No a l c a n z a r e m o s ,  s i n  
d u d a ,  una v i s i ó n  t o t a l i z a d o r a  d e l  p r o b le m a  p a r a  l a  c u a l  s e r i a  
n e c e s a r i a  l a  e x i s t e n c i a  de mayor  número de e s t u d i o s  m o n og rá ­
f i c o s ;  a s p i r a m o s  ú n i c a m e n t e  a p o n e r  de m a n i f i e s t o  a lg u n o s  de 
l o s  r a s g o s  d e l  m ism o ,  que puedan a y u d a r  a i n t e r p r e t a r  l a  c u e s ­
t i ó n  en t o d o  su s i g n i f i c a d o *
La A c e q u ia  R e a l  d e l  XÚquer toma sus  aguas d e l  c i t a d o  
r i o  en A n t e l l a  y r e g a b a  h a s t a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I  l a s  t i e ­
r r a s  c o m p re n d id a s  e n t r e  e s t e  p u n t o  y l a  Rambla de A l g e m e s í ,  en 
l a  m argen  i z q u i e r d a  d e l  XÚquer*  T r a s  l a  p r o l o n g a c i ó n  d e l  c a n a l  
p o r  i n i c i a t i v a  d e l  Duque de H i j a r ,  s e ñ o r  de S o l l a n a ,  en l a s  
ú l t i m a s  d e ea d a s  d e l  s e t e c i e n t a s ,  l a s  aguas l l e g a r o n  h a s t a  A l -  
b a l  y l a  A c e q u ia  a l c a n z ú  una d i m e n s i ó n  t o t a l  de 54 km * .  La A-  
c e q u i a  R e a l  f u e  c o n s t r u i d a  en e l  s i g l o  X I I I  p o r  i n i c i a t i v a  de 
Jaume I  como p a r t e  de un i n t e n t o  de r e p o b l a r  i n t e n s a m e n t e  una 
zona que h a b r í a  de s e r  f r o n t e r i z a  con l a s  m usu lm anas  d u r a n t e  
t o d a  l a  p r i m e r a  f a s e  de l a  c o n q u i s t a *  S u p e r p u e s ta  a o t r o  s i s ­
tema de r i e g o s  v i g e n t e  ya b a j o  e l  g o b i e r n o  á r a b e ,  y muy p r o b a ­
b le m e n te  o r i g i n a r i o  de l a  época ro m an a ,  l a  A c e q u ia  i n c r e m e n t o  
l a  s u p e r f i c i e  r e g a d a  l l e v a n d o  e l  agua a zonas  t o p o g r á f i c a m e n t e  
más e le v a d a s  ( 9 ) .  En e s t a  á p o c a ,  y h a s t a  l a  u n i f i c a c i ó n  d e l  
s i g l o  X IX ,  l a  A c e q u ia  se d enom ina  R e a l  de A l z i r a  y ,  c i e r t a m e n ­
t e ,  l a  p r e e m i n e n c i a  de l o s  r e p r e s e n t a n t e s  de e s t a  c i u d a d  en e l  
g o b i e r n o  de l a s  a g u a ^ .i r a a b s o l u t a *
Desde f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I ,  l a s  d im e n s i o n e s  de l a  
A c e q u ia  no e x p e r i m e n t a n  ya v a r i a c i o n e s  h a s t a  que en l a  s e g u n ­
da m i t a d  d e l  s i g l o  X V I I I ,  e l  n o b l e  i l u s t r a d o  Duque de H i j a r
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d e s e n t e r r ó  un p r i v i l e g i o  m e d i e v a l  de M a r t í n  I  que p o s i b i l i t a b a  
l a  p r o l o n g a c i ó n  d e l  c a n a l  más a l l á  de A lg e m e s í  ( 1 0 ) .  G randes 
i n v e r s i o n e s ,  c o n f l i c t o s  con l o s  a n t i g u o s  p u e b l o s  r e g a n t e s ,  y 
e x t r a o r d i n a r i a  e x p a n s i ó n  d e l  r i e g o ,  f u e r o n  l o s  t r e s  r a s g o s  ca­
r a c t e r í s t i c o s  de e s t a  e m p re sa .  H a c ia  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX ,  l o s  
p u e b l o s  r e g a n t e s  - e x c l u i d o  e l  t r a m o  p e r t e n e c i e n t e  a l  D uque -  
e r a n  l o s  s i g u i e n t e s  con l a  c a n t i d a d  de t i e r r a s  r e g a d a s :  A n t e -  
11a (2 8 6  h g s . ) ,  A l b e r i c  ( 1 1 . 7 7 8 ) ,  A l c o s s e r  ( 2 . 0 9 7 ) ,  P u j o l  ( 1 . 4 1 5 ) ,  
B e n im u s lem  ( 1 . 7 4 9 ) ,  A l b a l a t  ( 3 . 1 0 0 ) ,  A l z i r a  ( 1 8 . 8 1 4 ) ,  M a s s a l a -  
ves  ( 2 . 5 7 0 ) ,G a v a r d a  ( 1 . 7 7 4 ) ,  G u a d a s s u a r  ( 9 . 5 9 7 ) ,  A lg e m e s í  ( 1 5 . 6 3 9 ) ,  
L ' A l c u d i a  ( 1 . 1 0 1 ) ,  M o n t o r t a l  ( 1 . 3 1 2 )  y R e s a la n y  ( 2 . 4 8 3 )  ( l l ) .
1 .  La A c e q u ia  R ea l  b a j o  e l  A n t i g u o  R ég im en.
La p a r t i c u l a r i d a d  de l a  A c e q u ia  R e a l  d e l  XÚquer r e s ­
p e c t o  a l  r e s t o  de c a n a l e s  de r i e g o  v a l e n c i a n o s  v i e n e  dada p o r  
su e s p e c i a l  r é g im e n  l e g a l :  c o n s t i t u í a  uno de l o s  c i n c o  ramos 
d e l  P a t r i m o n i o  R e a l  en e l  R e in o  de V a l e n c i a .  Hemos v i s t o  ya 
que t o d a s  l a s  a guas  - d e  r i e g o  o de c u a l q u i e r  o t r o  u s o -  e s ta b a n  
s u j e t a s  a l  d o m i n i o  e m in e n te  d e l  r e y .  A p a r t i r  de e s t e  hecho  
e s e n c i a l ,  se d e r i v a n  s i t u a c i o n e s  muy d i v e r s a s ;  a s í ,  p o r  e je m ­
p l o ,  l a  c e s i ó n  d e l  d o m in i o  p o r  p a r t e  d e l  r e y  a s e ñ o r e s  s e c u l a ­
r e s  o a ó r d e n e s  m o n á s t i c a s  daba l u g a r  a aguas  a b s o l u t a m e n t e  su ­
j e t a s  a l  d o m i n i o  s e ñ o r i a l ,  como es e l  caso  - p o r  s i t u a r n o s  en 
e l  e n t o r n o  g e o g r á f i c o  d e l  caso  que e s t u d i a m o s -  de l a s  a c e q u i a s  
de S im a t  y T a v e r n e s ,  b a j o  l a  j u r i s d i c c i ó n  d e l  M o n a s t e r i o  de l a  
V a l l d i g n a .  S i n  embargoT" aún d e n t r o  de t e r r i t o r i o s  de r e a l e n g o ,  
l o s  c a n a l e s  de r i e g o  d i s f r u t a n  de s i t u a c i o n e s  muy d i s t i n t a s ;  
son e l o c u e n t e s ,  p o r  e j e m p l o ,  l o s  c a s o s  de l a s  a u t o r i z a c i o n e s
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r e a l e s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  de l a  A c e q u ia  de E s c a lo n a  de Cas*  
t a l l ó  de l a  R i b e r a ,  en 1 6 0 4 ,  y de l a  R ea l  A c e q u ia  de C a r c a i x e n t  
en 1 6 5 4 *  A l  menos en e l  p r i m e r  ca so  hay  c o n s t a n c i a  de l a  c e *  
s i ó n  d e l  c o m i n i o  r e a l :  " . . . e n  3 de mayo de 1604 e l  r e y  D . F e -  
l i p e  I I I  h i z o  g r a c i a  a d i c h a  \ / i l l a  d e l  d o m in i o  a b s o l u t o  de l a s  
e x p r e s a d a s  aguas y de l a s  u t i l i d a d e s  que p u d i e r a n  r e n d i r * * * ”
( 1 2 ) *  En ambas a c e q u i a s  l o s  g a s t o s  de c o n s t r u c c i ó n  c o r r i e r o n  
t o t a l m e n t e  a c a r g o  de l a s  r e s p e c t i v a s  p o b l a c i o n e s  ( 1 3 ) ,  a l  
t i e m p o  que e l  g o b i e r n o  de l a s  m ismas quedó encomendado a l o s  
D u ra d o s  s i n  n in g u n a  o t r a  m e d i a c i ó n  r e a l *
Po r  l o  que r e s p e c t a  a l a s  a c e q u i a s  de l a  h u e r t a  de 
V / a l e n c i a ,  y aún c o n s i d e r a n d o  l a  d e p e n d e n c ia  d e l  r e y  de l a  t o ­
t a l i d a d  de l a s  aguas  de r i e g o ,  t o d a  su a d m i n i s t r a c i ó n  y g o b i e r *  
no e s t a b a ,  desde  l a  c o n q u i s t a  de Daume I ,  en manos de l o s  a c e *  
q u i e r o s  y s i n  n i n g ú n  t i p o  de p r e s t a c i ó n  p o r  p a r t e  de l o s  u s u a *  
r i o s ,  t a l  y como p a r e c e  que s u c e d í a  en t i e m p o  de l o s  m u su lm a *  
n e s *  La i n t e r v e n c i ó n  r e a l  f u e  n e c e s a r i a ,  s i n  em bargo ,  en nume­
r o s a s  o c a s i o n e s  a l o  l a r g o  de l a  Edad f f led ia  p a r a  p r e s e r v a r  e s *  
t a  sup rem a  a u t o r i d a d  de l o s  a c e q u i e r o s  de d i v e r s o s  a t a q u e s ,  
e n t r e  e l l o s  l o s  p r o t a g o n i z a d o s  p o r  l o s  c a r g o s  m u n i c i p a l e s  de 
V a l e n c i a *  En e s t e  s e n t i d o ,  l a  a c c i ó n  r e a l  p r o t e g i ó  en t o d o  mo­
m e n to  l a  p r e e m i n e n c i a  d e l  T r i b u n a l  de l o s  A c e q u i e r o s ,  i n c l u s o  
d e s p u é s  de l a  a b o l i c i ó n  de l o s  F u e r o s *  En c u a l q u i e r  c a s o ,  e l  
r e c o n o c i m i e n t o  e x p l í c i t o  de l a  j u r i s d i c c i ó n  au tónom a se  da a 
p a r t i r  de l a  d i s p o s i c i ó n  r e a l  de Daume I I  en 1321 p o r  l a  c u a l  
i n s t a b a  a l  B a i l e  G e n e r a l  a no i n m i s c u i r s e  en l o s  a s u n t o s  de 
l a s  a c e q u i a s  de V a l e n c i a ,  que d e b í a n  q u e d a r  en manos de l o s  
a c e q u i e r o s  ( 1 4 ) *
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La d e p e n d e n c ia  de l a  A c e q u ia  R e a l  d e l  Xuquer  r e s p e c ­
t o  a l  P a t r i m o n i o  R e q l  no e s ,  p u e s ,  un hecho g e n e r a l  a l o s  c a ­
n a l e s  de r i e g o  que a t r a v i e s a n  t e r r i t o r i o s  de r e a l e n g o .  Su p e r -  
v i v e n c i a  como r e g a i f a  v e n d r í a  d a d a ,  en p r i n c i p i o ,  p o r  dos r a ­
z o n e s :  e l  h echo  de que su c o n s t r u c c i ó n  c o r r i e r a  a c a r g o  ien 
un p r i m e r  momento,  de l a  m o n a r q u í a ,  a d i f e r e n c i a  de l a s  a c e ­
q u i a s  d e l  T u r i a  cu ya  e x i s t e n c i a  y o r g a n i z a c i ó n  e ra n  a n t e r i o r e s  
a l a  c o n q u i s t a .  Y, además, p o r  l a  p a r t i c u l a r  c i r c u n s t a n c i a  de 
que l a s  aguas  de e s t a  a c e q u i a  son u t i l i z a d a s  t a n t o  p o r  zo n as  
de d o m i n i o  s e ñ o r i a l  - A l b e r i c  y G a v a rd a ,  d e l  Duque d e l  I n f a n t a ­
d o ;  ñ a s s a l a v e s ,  d e l  F ia rques de C a s t e l n o u - ,  como p o r  á r e a s  de 
r e a l e n g o  - A l z i r a ,  A l g e m s s í ,  G u a d a s s u a r - ,  l o  c u a l  o b l i g a b a  s i n  
duda a l a  e x i s t e n c i a  de una a u t o r i d a d  s u p e r i o r  que c o n c i l i a r a  
l o s  i n t e r e s e s  de l o s  d i v e r s o s  s e c t o r e s  en c u e s t i ó n .  De h e c h o ,  
pese  a l a  c o n c e s i ó n  r e a l  a l a  v i l l a  de A l z i r a  de t o d a s  l a s  p r e ­
r r o g a t i v a s  p a r a  e l  n o m b ra m ie n to  de c a r g o s  de l a  a c e q u i a  y pa ­
r a  e l  g o b i e r n o  de l a  m ism a,  l a  i n t e r v e n c i ó n  de l o s  r e p r e s e n t a n ­
t e s  r e a l e s  a n t e  a l g ú n  c o n f l i c t o  se p r o d u j o  en n um erosas  o c a s i o ­
nes d u r a n t e  l a  Edad F lo d e rn a ,  a i n s t a n c i a s  s o b r e  to d o  d e l  Duque 
d e l  I n f a n t a d o .
Lo f u n d a m e n t a l ,  s i n  e m b arg o ,  es que a p e s a r  de e s t a  
s i t u a c i ó n  d e p e n d i e n t e  de l a  A c e q u ia  R e a l ,  no e x i s t í a ,  a l  p a r e ­
c e r ,  p o r  p a r t e  d e l  P a t r i m o n i o  R e a l ,  un a p r o v e c h a m ie n t o  e c o n ó ­
m ic o  de  su d o m i n i o  e m in e n t e ,  como e l  que p u d i e r a  h a b e r  r e s p e c ­
t o  a l a s  b a i l í a s .  Po r  l o  que r e s p e c t a  a l  s i g l o  X V I I I ,  l a  p r o -
■ *-
p i a  s i t u a c i ó n  de e s t e ' ^ T a t r i m o n i o  h a b í a  d e ja d o  a una de su s  r e ­
g a l í a s  menos p r o d u c t i v a s  - l a  A c e q u i a -  en una s i t u a c i ó n  de p r á c ­
t i c o  a b a n d o n o .  Carmen G a r c í a  ha d e s c r i t o  a s í  l a  s i t u a c i ó n : ” • • •  
un p a t r i m o n i o  e s q u i l m a d o ,  m a l  o r g a n i z a d o  y a d m i n i s t r a d o ,  donde
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l a s  p r o g r e s i v a s  e n a j e n a c i o n e s  y u s u r p a c i o n e s ,  l a  d e s i d i a  de 
l o s  a d m i n i s t r a d o r e s  y e l  paso d e l  t i e m p o  con su s e c u e l a  de 
o c u l t a c i o n e s ,  l o  h a b í a n  r e d u c i d o  a su m ín im a  e x p r e s i ó n . . . ”
( 1 5 ) .  No es e x t r a ñ o ,  p o r  t a n t o ,  que l a  a u to n o m ía  de l o s  r e g a n ­
t e s  y sus  ó r g a n o s  de d i r e c c i ó n  r e s p e c t o  a l o s  r e p r e s e n t a n t e s  
r e a l e s  f u e r a  muy a m p l i a  y l l e g a r a  a s e r  t o t a l  en m a t e r i a  de 
p r e s t a c i o n e s  e c o n ó m i c a s ;  no hay c o n s t a n c i a  de que l a  A c e q u ia  
c o n t r i b u y e r a  e c o n ó m ic a m e n te  de modo a lg u n o  a l a s  a r c a s  d e l  Pa­
t r i m o n i o  R e a l .  Cuando en l o s  p r i m e r o s  años d e l  s i g l o  X IX  se 
i n i c i e  una e ta p a  de r e f o r m a s  en e l  P a t r i m o n i o ,  t e n d e n t e  a r e -  
v i t a l i z a r  su  a p r o v e c h a m i e n t o  e c o n ó m ic o ,  n i  l o s  t e o r i z a d o r e s  
de l a  r e f o r m a  p r e s t a r á n  e x c e s i v a  a t e n c i ó n  a l a  A c e q u ia  d e l  Xu­
q u e r ,  n i  en l o s  i n t e n t o s  p r á c t i c o s  de r e a f i r m a r  e l  d o m in i o  r e a l  
s o b re  d e r e c h o s  o e s t a b l e c i m i e n t o s  d e g ra d a d o s  o u s u r p a d o s ,  se 
a b o r d a r á  l a  s i t u a c i ó n  de e s t e  c a n a l  de r i e g o  ( 1 6 ) .  De e s t e  
modo,  t r a s  e l  r e i n a d o  de F e rn a n d o  V I I ,  que l l e v ó  a cabo una 
r e f o r m a  s u s t a n c i a l  d e l  P a t r i m o n i o  R e a l ,  l a  A c e q u ia  R e a l  no 
se e n c o n t r a b a  e n t r e  l a s  a d m i n i s t r a c i o n e s  s e p a r a d a s  - A l b u f e r a  
de V a l e n c i a  y P a n ta n o  de A l a c a n t -  q u e ,  j u n t o  a l a s  B a i l í a s  
se e n c o n t r a b a n  b a j o  l a s  d i s p o s i c i o n e s  e j e c u t i v a s  d e l  B a i l e  Ge­
n e r a l  ( 1 7 ) .
No puede  s e g u i r s e  de e l l o ,  s i n  em b arg o ,  que l a  Ace­
q u i a  f u e r a  a b s o l u t a m e n t e  a je n a  a l  P a t r i m o n i o  R e a l .  D i v e r s o s  
hechos  se e n c a r g a r á n  de d e m o s t r a r  l o  c o n t r a r i o  a l o  l a r g o  de 
buena p a r t e  d e l  s i g l o  X IX  -como l a  r e s t i t u c i ó n  d e l  g o b i e r n o  a 
c a rg o  de un s u b d e l e g a d o  d e l  B a i l e  en 1 8 1 7 ,  g o b i e r n o  más n o m i -
«i i m  « i
n a l  que r e a l ,  s i n  e m b a r g o -  y e l  i n t e n t o  de e n a j e n a c i ó n  d e l  do ­
m i n i o  ú t i l  p o r  p a r t e  de I s a b e l  I I  en 1 8 6 1 ,  no h a r á  s i n o  c o n f i r ­
m a r l a .  Lo que p r e te n d e m o s  p o n e r  de r e l i e v e  es l a  a u s e n c i a  de
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t r a d i c i ó n ,  r e a f i r m a d a  co n  e l  paso  de l o s  s i g l o s ,  en c u a n t o  
a l a  p e r c e p c i ó n  de r e n t a s  y a l  g o b i e r n o  d i r e c t o ,  p o r  p a r t e  
d e l  P a t r i m o n i o  R e a l ,  La misma am b ig ü e da d  de l a  s i t u a c i ó n  j u ­
r í d i c a  de l a  A c e q u ia  R e a l  p r o p i c i a b a  e l  que p u d i e r a n  e s g r i ­
m i r s e  p o s t u r a s  c o n t r a s t a d a s  p o r  l o s  d i s t i n t o s  i n t e r e s a d o s  
en l a  c u e s t i ó n .  A s í ,  V i c e n t e  B r a n c h a t ,  a l  i n t e n t a r  s i s t e m a t i ­
z a r  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I  l o s  d e r e c h o s  que c o r r e s p o n d í a n  
a l  P a t r i m o n i o  R e a l ,  r e i t e r a  l a  p e r t e n e n c i a  a l  mismo de l a  
A c e q u i a ,  p ese  a r e c o n o c e r  cómo l o s  s u c e s i v o s  m o n arca s  desde  
Jaume I  h a b í a n  hecho  c e s i ó n  a l a  v i l l a  de A l z i r a  de l a  j u r i s ­
d i c c i ó n  a b s o l u t a  s o b r e  l a s  aguas  de r i e g o  y e l  c a n a l  que l a s  
c o n d u c í a :  "Y como con e l  d i s c u r s o  d e l  t i e m p o  se h u b ie s e  e n c a r ­
gado e l  c u id a d o  de d i c h a  a c e q u i a  y su j u r i s d i c c i ó n  a p a r t i c u ­
l a r e s  c o m i s i o n a d o s ,  p o r  R ea l  Orden de 24 de j u l i o  de 1 7 6 4 ,  d e ­
c l a r ó  S . f ! . ,  d e s p u é s  de h a b e r  o í d o  a l  C o n se jo  de H a c ie n d a ,  que 
l a  A c e q u ia  de A l z i r a  e r a  p a r t e  d e l  R ea l  P a t r i m o n i o  d e l  Reyno 
de V a l e n c i a ,  en l a  que su R ea l  H a c ie n d a  t e n í a  c o n o c i d o  Í n t e ­
r e s . . . "  ( 1 8 ) .  Por  su p a r t e ,  p a r a  l o s  r e g a n t e s  l a  s i t u a c i ó n  
e ra  t a m b ié n  muy c l a r a :  en 1273 Jaume I  h a b í a  e s t a b l e c i d o  un 
cánon  ánuo de 2 ' 5  s u e l d o s  p o r  j o v a d a  r e g a d a ,  a camb io  de l a  
o b l i g a c i ó n  r e a l  de c o r r e r  con  l o s  g a s t o s  de s a l a r i o s ,  l i m p i e ­
z a ,  e t c .  S i n  e m b a rg o ,  muy p r o n t o  l a  A c e q u ia  t u v o  que s e r  p r o ­
l o n g a d a  h a s t a  A lg e m e s í  y e s t a s  o b r a s  se r e a l i z a r o n  a e xp e n s a s  
de l o s  r e g a n t e s ;  a p a r t i r  de e n t o n c e s  l a  m o n a r q u ía  no p a r t i c i ­
p a r í a  nunca  más en l o s  g a s t o s  de l a  a c e q u i a ,  con  l o  que quedó
■ *■
s i n  j u s t i f i c a c i ó n  e l  -pago d e l  c á n o n :  "Desde e l  s i g l o  XVI no 
c o n s t a  que l o s  p u e b l o s  de l a  a n t i g u a  co m u n id a d  de A l z i r a  hu ­
b i e s e n  a c u d i d o  con p r e s t a c i ó n  a l g u n a  a l  P a t r i m o n i o  n i  q u e ,
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p o r  r e g l a  g e n e r a l ,  hayan  d e ja d o  de e l e g i r  t o d o s  l o s  e m p le a d os  
de l a  a c e q u i a 1* ( 1 9 ) .  Las o b r a s  r e a l i z a d a s  y su f i n a n c i a c i ó n ,  
l a  e l e c c i ó n  de c a r g o s ,  l a  d e c i s i ó n  s o b r e  l a s  s o l i c i t u d e s  de 
n u e v o s  r i e g o s *  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  ¿en l o s  p l e i t o s  con t e r c e r o s ,  
t o d o  se l l e v a b a  a cabo a b s o l u t a m e n t e  a l  m argen de l o s  d e l e g a ­
dos  d e l  P a t r i m o n i o  R e a l *
En d e f i n i t i v a ,  puede a d e l a n t a r s e  - a u n  c o n ta n d o  con 
l a  a u s e n c i a  de e s t u d i o s  s o b r e  l a  A c e q u ia  R ea l  d u r a n t e  l a  edad 
M e d ia  y M o d e r n a -  que e s t e  c a n a l  de r i e g o  p e rm a n e c ía  d e n t r o  d e l  
P a t r i m o n i o  R e a l  en una s i t u a c i ó n  de d e s a t e n c i ó n  o c e s i ó n  de 
d e r e c h o s  p o r  p a r t e  de l o s  r e p r e s e n t a n t e s  r e a l e s *  Oesde f i n a l e s  
d e l  s i g l o  X V I I I  y p r i n c i p i o s  d e l  X IX ,  l o s  i n t e n t o s  de r e f o r m a  
d e l  P a t r i m o n i o  no a l t e r a r o n  de f o r m a  s u s t a n c i a l  l a  s i t u a c i ó n  
j u r i d i c o - e c o n ó m i c a  de l a s  aguas de l a  A c e q u i a ,  p e r o  s í  i n t r o ­
d u j e r o n  una nueva  a c t i t u d  p la sm a d a  en l a  i m p o s i c i ó n  de j u e c e s  
e s p e c i a l e s  s u p e r p u e s t o s  a l  o r g a n i g r a m a  de g o b i e r n o  au tónomo 
y más t a r d e  s u s t i t u i d o s  p o r  e l  B a i l e  G e n e r a l ;  a c t i t u d  que r e ­
f o r z a b a  l a  i d e a  de p e r t e n e n c i a  a l  P a t r i m o n i o  R e a l  y q u e ,  s i n  
d u d a ,  p r e p a r ó  e l  t e r r e n o  p a r a  un i n t e n t o  t a n  s o r p r e n d e n t e  como 
l a  v e n t a  de l a  A c e q u ia  p o r  p a r t e  de I s a b e l  I I  a l  que nos hemos 
r e f e r i d o  y s o b r e  e l  que v o l v e r e m o s  más a d e l a n t e *
Por  l o  que r e s p e c t a  a l  f u n c i o n a m i e n t o  y g o b i e r n o  de 
l a  A c e q u ia  R e a l  b a j o  e l  A n t i g u o  R ég im en ,  v e n d r í a  d e t e r m in a d o  
en g r a n  m e d id a  p o r  l a  p r á c t i c a  c o n v e r t i d a  en c o s t u m b r e ,  y p o r  
l a s  s u c e s i v a s  ó r d e n e s  y p r i v i l e g i o s  r e a l e s ;  no tenemos t e x t o s  
e s c r i t o s  a l o s  que a c u d i r  p a r a  r a t i f i c a r l a ,  y su c o n o c i m i e n t o
,■ i m *m
e s ,  p o r  t a n t o ,  muy p a r c i a l  e i m p e r f e c t o *  Las O rde n an za s  de 1 2 7 3 ,  
1350 y 1620 a p en a s  p r o p o r c i o n a n  i n d i c a c i o n e s  s o b r e  l o s  ó r g a n o s
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de  g o b i e r n o ,  l i m i t á n d o s e  a e s t a b l e c e r  l a  d i s t r i b u c i ó n  de l a s  
a g u a s ,  e l  pago d e l  c e q u i a j e  y o t r o s  d e t a l l e s  t é c n i c o s .  Las 
de 1 6 2 0 ,  s i n  e m b arg o ,  r e g i r á n  l o s  d e s t i n o s  de l a  A c e q u ia  R ea l  
p r á c t i c a m e n t e  h a s t a  l a  época c o n te m p o r á n e a .  De e l l a s  ú n ic a m e n ­
t e  podemos o b t e n e r  d a t o s  a i s l a d o s  aunque  en c i e r t o  modo s i g ­
n i f i c a t i v o s ;  a s í ,  p o r  e j e m p l o ,  queda p e r f e c t a m e n t e  e s t a b l e c i ­
do que e l  c o b r o  d e l  c e q u i a j e  c o r r e  a c a rg o  d e l  A c e q u i e r o  y sus 
d e l e g a d o s ,  y en n in g ú n  caso  d e l  B a i l e  y l o s  s u y o s ;  a s í  m ism o,  
e l  n o m b ra m ie n to  de c a r g o s  y o f i c i o s  c o r r e s p o n d í a  p le n a m e n te  a 
l a s  v i l l a s  de A l z i r a  y A l g e m e s í ,  s i n  i n t e r v e n c i ó n  r e a l  a l g u n a .  
R e s u l t a  d i f í c i l  c o n o c e r ,  s i n  e m b a fg o ,  qué t i p o  de ó rg a n o  a -  
g r u p a b a  a l a  t o t a l i d a d  de l o s  r e g a n t e s  o b i e n  s i  se basaba  en 
una c i e r t a  r e p r e s e n t a t i v i d a d ,  a s í  como l a  c a p a c i d a d  d e c i s o r i a  
d e l  m ism o ;  l o s  d o c u m e n to s  de O rd e n a n za s  . o f r e c e n  e sca so s  d a t o s  
a l  r e s p e c t o .  E x i s t e  una c r e e n c i a  g e n e r a l i z a d a  e n t r e  l o s  h i s ­
t o r i a d o r e s  según  l a  c u a l ,  con a n t e r i o r i d a d  a l a  r e v o l u c i ó n  
b u r g u e s a ,  l o s  s i s t e m a s  de g o b i e r n o  de l a s  aguas  de r i e g o  se ­
r í a n  n o t a b l e m e n t e  d e m o c r á t i c o s ,  s e ñ a lá n d o s e  en a lg ú n  caso  l a  
p r e s e n c i a  de ó r g a n o s  a e a m b l e a r i o s ; en c u a l q u i e r  c a s o ,  p a r e c e  
p r e d o m i n a r  l a  i d e a  de que t o d o s  l o s  r e g a n t e s  t e n d r í a n  i d é n t i ­
ca  r e p r e s e n t a c i ó n .  S in  em b arg o ,  l a  d i v e r s i d a d  de s i t u a c i o n e s  
p a r e c e  h a b e r  s i d o  l a  norma ( 2 0 ) ;  se t r a t a ,  p o r  t a n t o ,  de una 
c u e s t i ó n  p o r  e s c l a r e c e r  a l a  l u z  de f u t u r o s  e s t u d i o s  m o n o g rá ­
f i c o s .  Puede r e s u l t a r  i n d i c a t i v o  e l  hecho  de que en l a s  O rd e ­
n a n z a s  de 1620  q u e d a ra  e s t a b l e c i d o  que t o d o s  l o s  r e g a n t e s  t e -  
n í a n  v o t o  en e l  ConcefJfiT de l a  A c e q u i a ,  p e ro  se r e c h a z a b a  una 
p e t i c i ó n  r e a l i z a d a  p o r  un g r u p o  de r e g a n t e s  en e l  s e n t i d o  de 
que " . . . s e  q u i t e  y r e f o r m e  l a  d e s i g u a l d a d  de l a s  p e r s o n a s  que
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ay  y a s i s t e n  en l o s  a y u n t a m i e n t o s  p a r t i c u l a r e s  y g e n e r a l e s  que 
se t i e n e n  p o r  c o s a s  de l a  a g e q u i a * * * n ( 2 1 ) .  Debemos s u p o n e r 9 
p o r  t a n t o ,  que e l  v o t o  de l o s  r e g a n t e s  e s t a r í a  m e d i a t i z a d o ,  
s i n  d u d a ,  p o r  su p r o p i a  c o n d i c i ó n  de p r o p i e t a r i o s  de más o 
menos t i e r r a s  r d g a d a s ,  En c u a l q u i e r  c a s o ,  no tenem os c o n s t a n ­
c i a  de que se r e q u i r i e r a  p o s e e r  d e t e r m in a d a  c i f r a  de h a n e g a -  
das p a r a  r e s u l t a r  e l e c t o r  de c a r g o s ,  aunque s í  p a r a  s e r  e l e g i ­
d o ,  como ve rem os  más a d e l a n t e *  Én suma, e n c o n t ra m o s  con f r e ­
c u e n c i a  l a  p r e s e n c i a  de c o m u n id a d e s  de t e r r a t e n i e n t e s ,  p e r o  
s i n  p r e c i s i o n e s  s o b r e  su c o m p o s i c i ó n  y l a  i g u a l d a d  o d e s i g u a l ­
dad i n t e r n a  a n t e  l a  toma de d e c i s i o n e s *
A f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I ,  l a s  r e l a c i o n e s  de l a  A- 
c e q u i a  R e a l  d e l  X u q ue r  con e l  R e a l  P a t r i m o n i o  s u f r e n  una n ue ­
va m e d i a c i ó n  que no a l t e r a r á ,  s i n  em bargo ,  l a  s i t u a c i ó n  j u r i -  
d i c o - e c o n ó m i c a  de a q u e l l a  d e n t r o  de e s t e *  Se t r a t a  de l a  c r e a ­
c i ó n  p o r  p a r t e  d e l  m o n a rc a  d e l  c a r g o  de Juez  e s p e c i a l  p a r a  l a  
a c e q u i a ,  f i g u r a  que p r o n t o  a d q u i r i r í a  un p o d e r  omnímodo s o b r e  
e l  g o b i e r n o  de l a s  aguas  y l o s  ó r g a n o s  a d m i n i s t r a t i v o s *  La 
a p a r i c i ó n  de e s t e  n u e vo  c a r g o  v i e n e  d e t e r m in a d a  p o r  l a  p r o ­
l o n g a c i ó n  de l a  A c e q u ia  a c a r g o  d e l  Duque de H Í j a r ,  l l e v a d a  
a cabo d u r a n t e  l a s  u l t i m a s  dácad a s  d e l  s i g l o ;  e l  nuevo t r a m o  
d e l  c a n a l  e n la z a b a  con l a  v i e j a  a c e q u i a  de l a  que t e n í a  que 
r e c i b i r  l a s  a g u a s ,  y e l l o  p r e s u p o n í a  que se p r o d u c i r í a n  nume­
r o s o s  p r o b le m a s  de d i s t r i b u c i ó n  de aguas  e n t r e  l o s  a n t i g u o s  
r e g a n t e s  y l o s  n u e v o s  u s u a r i o s  r e p r e s e n t a d o s  en l a  f i g u r a  d e l  
Duque* Y p r e c i s a m e n t e  p a r a  v e n c e r  la&< r e s i s t e n c i a s  y a s e g u r a r  
l a  m archa  de l a s  o b r a s ,  se  c r e ó  e s t a  nueva  f i g u r a  y se l a  d o t ó  
de un c o n s i d e r a b l e  p o d e r  ( 2 2 ) *  Se t r a t a r í a ,  p o r  t a n t o ,  de una 
m ed ida  de a poyo  r e a l  a l a  e x t e n s i ó n  d e l  r i e g o  p o r  p a r t e  de un
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S e ñ o r  con m e n t a l i d a d  i l u s t r a d a ;  e x t e n s i ó n  que ch ocaba  en nume­
r o s a s  c a s o s  con l o s  d e r e c h o s  s e c u l a r m e n t e  a d q u i r i d o s  p o r  l a s  
c o m u n id a d e s  de r e g a n t e s  de l a s  d i v e r s a s  p o b l a c i o n e s  - e s p e c i a l ­
m e n te  l a s  de r e a l e n g o -  y que e r a  n e c e s a r i o  s o m e te r  m e d ia n t e  
l a  p r e s e n c i a  de una a u t o r i d a d  f u e r t e *
T r a s  e l  n o m b r a m ie n to  de e s t e  Juez  e s p e c i a l ,  que r e ­
c a y ó  en p r i m e r  l u g a r  en Juan de C asam ayo r ,  l a  c e n t r a l i z a c i ó n  
de l a s  d i v e r s a s  á r e a s  de g o b i e r n o  de l a  A c e q u ia  se l l e v ó  a 
cabo  con suma r a p i d e z *  Muy p r o n t o ,  e l  Juez  d e s t i t u y ó  l o s  t r a ­
d i c i o n a l e s  c a r g o s  de A c e q u i e r o  y V i s i t a d o r ,  r e a g r u p ó  en sus  
manos l a  j u r i s d i c c i ó n  c i v i l  y c r i m i n a l ,  d e s p o j ó  a l a s  c o m u n i ­
dades  de s u s  a r c h i v o s  p a r t i c u l a r e s  y l o s  c e n t r a l i z ó  b a j o  sus 
ó r d e n e s ,  d e c i d i ó  s o b r e  l a  i m p o s i c i ó n  de c e q u i a j e s ,  e t c *  ( 2 3 ) .  
La s i t u a c i ó n  d i o  l u g a r  i n c l u s o  a ch o q u e s  v i o l e n t o s  e n t r e  l o s  
r e g a n t e s  de l a  a n t i g u a  co m u n id a d  y l o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e l  
Juez  o d e l  Duque de H Í j a r ,  y ,  en c u a l q u i e r  c a s o ,  l a  c o n f l i c -  
t i v i d a d  de l a s  c o m u n id a d e s  de A l z i r a  y A lg e m e s í  f u e  c o n t i n u a  
y p r o v o c ó  m e d id a s  r e p r e s i v a s  p o r  p a r t e  d e l  J u e z ,  quer< t e n d í a n  
a a c e n t u a r  aun más su p r o p i o  p o d e r  d e c i s o r i o *
f i n a l m e n t e ,  en 1 8 1 ? ,  l a  f i g u r a  d e l  Ju e z  e s p e c i a l  f u e  
d e f i n i t i v a m e n t e  s u p r i m i d a *  De e s t a s  dá cad a s  de g o b i e r n o  a u t o ­
r i t a r i o  va a p e r v i v i r , s i n  e m b arg o ,  una c e n t r a l i z a c i ó n  a d m i n i s ­
t r a t i v a  a l  c o n s t i t u i r s e  ese  mismo año e l  B a i l e  G e n e r a l  d e l  
R e a l  P a t r i m o n i o  de V a l e n c i a  en s u s t i t u t o  d e l  Juez  e s p e c i a l *
E l  g o b i e r n o  de l a  A c e q u ia  f u e  c e d i d o ,  s i n  e m b a rg o ,  a un s u b -
*
d e le g a d o  d o m i c i l i a d o  A l z i r a *  E l  nuevo  c a r g o  c o n t r o l a b a  t o ­
da l a  a d m i n i s t r a c i ó n  de l a s  a g u a s ,  p e r o  b a j o  su g o b i e r n o  l a s  
c o m u n id a d e s  de r e g a n t e s  r e c u p e r a r o n  g r a n  p a r t e  de su a u t o n o ­
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m ía  p e r d i d a .  Por  ú l t i m o ,  - d e s p u é s  que l a  R .O .  de 29 de s e p t i e m ­
b r e  de 1836 s u p r i m i e r a  l a  j u r i s d i c c i ó n  p r o v a t i v a  de l o s  B a i l e s
( 2 4 ) -  en 1839 paso a e n c a r g a r s e  d e l  c o n t r o l  de l a  A c e q u ia  e l  
J e f e  P o l í t i c o  de l a  p r o v i n c i a .
2 .  Las O rd e n an za s  de 1 8 4 5 .
Como se ha d i c h o  con a n t e r i o r i d a d ,  a l o  l a r g o  d e l  s i ­
g l o  X IX  se a s i s t e  a l a  r e n o v a c i ó n  g e n e r a l  de l a s  O rde n an za s  
de r i e g o  en l a  m a y o r í a  de l a s  a c e q u i a s  v a l e n c i a n a s  o a su f o r ­
m a c ió n  ex novo  en ^ a q u e l l a s  que n u nca  l a s  h a b í a n  t e n i d o .  S i  ex ­
cep tuam os  l a s  c o n c e r n i e n t e s  a l o s  r i e g o s  d e l  T u r i a ,  cuya  e l a ­
b o r a c i ó n  t i e n e  l u g a r  d u r a n t e  e l  s i g l o  X V I I I ,  l a  p r a c t i c a  t o t a ­
l i d a d  de l a s  a c e q u i a s  fo rm a n  sus  o r d e n a n z a s  d u r a n t e  6 3 t o s  a ñ o s .  
Las r a z o n e s  que l l e v a n  a e l l o  son t a n t o  t é c n i c a s  - e x c e s i v a  d i s ­
p e r s i ó n  de n o r m a t i v a s ,  t r a b a s  a l a  e x p a n s ió n  de l o s  r i e g o s ,  
c u e s t i o n e s  ambaai que se t r a t a  de s u p e r a r -  como s o c i a l e s  - a s e n ­
t a m i e n t o  de l a  b u r g u e s í a  en e l  cam po,  c o n t r o l  e s t a t a l  de l o s  
r e c u r s o s  n a t u r a l e s - .  Todo e l l o  r e q u i e r e  una r e g l a m e n t a c i ó n  ho­
mogénea y a d ecu a d a  a l a s  nuevas  n e c e s i d a d e s ,  y a s í  f u e  p r o p i ­
c i a d a  desde  e l  g o b i e r n o ,  e s p e c i a l m e n t e  p o r  l a s  R e a le s  O rdenes  
de 24 de a g o s t o  de 1 8 4 2 ,  20 de m a rzo  de 1843 y 1 de mayo de 
1 8 44 .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a l a s  O rd e n an za s  de l a  A c e q u ia  
R ea l  d e l  X ú q u e r  f u e r o n ^ p r o m u l g a d a s  en 1 8 4 5 .  En su i n t e n c i o n a ­
l i d a d  més i n m e d i a t a *  l a  nueva n o r m a t i v a  d e b í a  c o n t r i b u i r  a l a  
s o l u c i ó n  de l o s  m ú l t i p l e s  p r o b le m a s  que se s u s c i t a b a n  c o n t i n u a ­
mente  e n t r e  l a  a n t i g u a  co m u n id a d  y l a  a c e q u i a  d e l  Duque de H Í -  
j a r ,  y q u e ,  en muchos c a s o s ,  d e r i v a b a n  en i n c i d e n t e s  y c o n f l i c -
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t o s .  Se t r a t a b a  de un choque  e n t r e  l o s  usos  t r a d i c i o n a l e s  de 
l a  A c e q u ia  de A l z i r a  y l a s  n e c e s i d a d e s  de l o s  n u evo s  r e g a n t e s *  
Dada l a  s u f i c i e n t e  d i s p o n i b i l i d a d  de a g u a 9 l a  d i s t r i b u c i ó n  de
l a  misma e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  p u e b l o s  de l a  A n t i g u a  Comunidad
n u n c a  h a b í a  s i d o  f i j a d a  p o r  e s c r i t o ,  s i n  que se h u b ie s e n  p r o ­
d u c i d o  c o n f l i c t o s  p o r  e s t e  m o t i v o .  Con e l  n o t a b l e  aumento  de 
l a  demanda de agua s u b s i g u i e n t e  a l a  p r o l o n g a c i ó n  d e l  c a n a l
se h i z o  p a t e n t e  l a  n e c e s i d a d  de r e g u l a r  l a  d i s t r i b u c i ó n .  A l
t i e m p o  que l a  nueva  a c e q u i a  i b a  e n t r a n d o  en s e r v i c i o ,  l a s  
p r o t e s t a s  y r e c l a m a c i o n e s  p o r  p a r t e  d e l  Duque y de sus  p r o p i o s  
r e g a n t e s  se s u ce d e n  con i n s i s t e n c i a ,  p o n ie n d o  de r e l i e v e  l a  
i n s u f i c i e n c i a  de l a s  aguas  que l l e g a n  a l  segundo  t ra m o  d e l  ca ­
n a l  y cómo puede  v e r s e  a f e c t a d a  l a  a g r i c u l t u r a  p o r  e s t a  i n s u ­
f i c i e n c i a .  La r e c l a m a c i ó n ,  f i n a l m e n t e ,  acaba  p o r  c e n t r a r s e  en 
l a  demanda de una n u e va s  O rd e n a n za s  ( 2 5 ) .
Aunque e l  m o t i v o  i n m e d i a t o  f u e r a ,  s i n  d u d a ,  é s t e ,  no 
puede  p e r d e r s e  de v i s t a  e l  a u t é n t i c o  s i g n i f i c a d o  de l a s  O rde ­
n a n z a s  de 1845 s o b r e  l o s  r i e g o s  de l a  A c e q u ia  R e a l .  En p r i m e r  
l u g a r ,  s i g n i f i c a n  una o r d e n a c i ó n  m i n u c i o s a  de t o d o s  l o s  a s p e c ­
t o s  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  de l a  A c e q u i a ,  r e g l a m e n t a c i ó n  e x h a u s t i v a  
de c u e s t i o n e s  que nunca  - n i  s i q u i e r a  en 1 6 2 0 -  h a b í a n  s i d o  s i s ­
t e m a t i z a d a s  p o r  e s c r i t o .  En e s t e  s e n t i d o  se t r a t a  de una r a c i o ­
n a l i z a c i ó n  s i n  r e s q u i c i o  n i  c e s i o n e s  a l a  c o s t u m b r e ,  y ,  p o r  
t a n t o ,  un r e c o r t e  a l a  c a p a c id a d  de l o s  r e p r e s e n t a n t e s  de l a s  
c o m u n id a d e s  de r e s o l v e r  p o r  s í  m ismos l a s  c u e s t i o n e s  p l a n t e a ­
d a s .  En se g un d o  l u g a r , * l a s  O rd e n a n za s  s a n c io n a n  e l  p r o c e s o  de 
d e s p a t r i m o n i a l i z a c i ó n  en t a n t o  que de e l l a s  d e s a p a r e c e  c u a l q u i e r  
r e f e r e n c i a  a l o s  d e r e c h o s  d e l  P a t r i m o n i o  R e a l  s o b r e  l a  A c e q u i a :  
de r e g a l í a  d e l  c i t a d o  P a t r i m o n i o ,  l a  A c e q u ia  R e a l  pasa  a s e r
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una  co m u n id a d  de r e g a n t e s  t í n i c a ,  p r e s i d i d a  y c o n t r o l a d a  p o r  
e l  J e f e  P o l í t i c o  de l a  p r o v i n c i a  ( 2 6 ) .
Pasando a l  a n á l i s i s  i n t e r n o  d e l  c o n t e n i d o  de l a s  
O r d e n a n z a s ,  nos  e n c o n t ra m o s  con un p r o b le m a  m e t o d o l ó g i c o  e se n ­
c i a l :  e l  d e s c o n o c i m i e n t o  de l a  o r g a n i z a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  du­
r a n t e  l o s  s i g l o s  a n t e r i o r e s  d i f i c u l t a  e l  a n á l i s i s  c o m p a r a t i v o  
e i m p i d e  c o n o c e r  con e x a c t i t u d  e l  v e r d a d e r o  s i g n i f i c a d o  de 
l o s  ca m b io s  i n t r o d u c i d o s  en 1845*  R e c u r r i r e m o s ,  p o r  e l l o ,  a l  
e s t u d i o  de un p r o y e c t o  de O rd e n a n za s  e l a b o r a d o  en 1822 p o r  una 
c o m i s i ó n  a i n s t a n c i a s  de l a  D i p u t a c i ó n  P r o v i n c i a l  ( 2 7 ) .  E s te  
P r o y e c t o ,  que nunca  f u e  a d o p ta d o  como t e x t o  d e f i n i t i v o ,  nos 
s e r v i r á ,  de a lg t í n  modo,  p a r a  c o n o c e r  a lg u n o s  de l o s  r a s g o s  
que c a r a c t e r i z a b a n  e l  g o b i e r n o  de l a  A c e q u ia  con a n t e r i o r i d a d  
a 1 8 4 5 .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  y a p e s a r  de que e l  P r o y e c t o  r e c o ­
ge buena p a r t e  de a q u e l l o s  r a s g o s ,  l a  c o m p a r a c ió n  que e s t a b l e ­
ce rem os  con l a s  O rd e n a n z a s  v i e n e  j u s t i f i c a d a  p o r  e l  hecho  de 
que e x i s t e  e n t r e  ambos t e x t o s  un paso que c reem os  i m p o r t a n t e :  
s i n  d u d a ,  e l  c a m b io  c u a l i t a t i v o  que supone l a  r e d a c c i ó n  de 
n u e va s  o r d e n a n z a s  va en e l  s e n t i d o  de e s t e  p a s o .
La p r i m e r a  n o ved a d  d e l  t e x t o  de 1845 - q u e  t i f i e  de 
un nuevo  c o n t e n i d o  a t o d a s  l a s  dem ás-  es l a  u n i f i c a c i ó n  a b ­
s o l u t a  de l o s  dos  t r a m o s  de l a  A c e q u i a .  A p a r t i r  de a h o r a ,  
l a  A c e q u ia  R e a l  d e l  X t íque r  es u n a ,  y l o s  ó r g a n o s  de g o b i e r n o  
son l o s  m ism os  p a r a  t o d a  e l l a .  E l l o  c o n t r a s t a  n o t a b l e m e n t e
con l o  d i s p u e s t o  en 1 8 2 2 ,  donde no s ó l o  no se c o n te m p la  e s t a
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u n id a d  s i n o  que se cdTfáfegran una s e r i e  de p a r t i c u l a r i s m o s  que 
h a c í a n  de l a  A c e q u ia  un o r g a n is m o  a d a p ta d o  a l o s  usos  y c o s ­
tu m b re s  de cada  c o m u n id a d  o p u e b lo  y p r e s e r v a b a n  e s p e c i a l m e n t e
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l o s  de a q u e l l o s  que s i e m p r e  h a b í a n  p re d o m in a d o  - A l z i r a  y A l -  
g e m e s f - .  T a l e s  p a r t i c u l a r i s m o s  quedan b o r r a d o s  en 1845 en l o  
que supone  una a u t é n t i c a  u n i f o r m i z a c i ó n .
Veamos con c i e r t o  d e t e n i m i e n t o  l o s  más i m p o r t a n t e s  
ca m b io s  i n t r o d u c i d o s  en 1 8 4 5 ,  a t r a v é s  de l a s  t r e s  c u e s t i o n e s  
b á s i c a s :
a )  E l  g o b i e r n o  s u p e r i o r  de l a  A c e q u i a .  De una e v i d e n t e  d i s ­
p e r s i ó n  en 1 8 2 2 ,  p o r  l a  c u a l  e l  g o b i e r n o  de l o s  r i e g o s  
e s t a b a  r e p a r t i d o  e n t r e  e l  C o n c e jo  G e n e r a l  de D i p u t a d o s  
de l o s  A y u n t a m i e n t o s ,  e l  A c e q u i e r o  M a yo r  y una J u n t a  
C o n s u l t i v a ,  se  pasa  en l a s  o rd e n a n z a s  d e f i n i t i v a s  a
una c o n c e n t r a c i ó n  en manos d e l  J e f e  P o l í t i c o  de l a  p r o ­
v i n c i a  de buena  p a r t e  de l a s  c o m p e t e n c ia s  que d e t e n t a ­
ban a q u e l l a s .  P e ro  p o r  e n c im a  de t o d o ,  l a  f u n c i ó n  d e l  
J e f e  P o l í t i c o  es l a  de c o n t r o l a r  l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s ­
t r a t i v a  q u e ,  en c i e r t a  m e d id a ,  c o n t i n ú a n  d e t e n t a n d o  l o s  
d i s t i n t o s  o r g a n i s m o s ;  a s í  p u e s ,  l a s  a t r i b u c i o n e s  d e l  
J e f e  P o l í t i c o  son l a s  de c o n s t i t u i r  l a  g a r a n t í a  u l t i m a  
p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  de l a s  O rde n an za s  y l o s  a c u e r d o s ,  
c o n v o c a r  y p r e s i d i r  l a s  r e u n i o n e s ,  a p r e m i a r  a l o s  Ayun­
t a m i e n t o s  y a l  Duque de H Í j a r  en e l  pago d e l  c e q u i a j e ,  
e t c .  Además, nombra  e l  c a r g o  de A c e q u i e r o  M ayor  a p a r ­
t i r  de una t e r n a  p r o p u e s t a  p o r  l a  J u n t a  G e n e r a l ,  y t i e ­
ne l a  f a c u l t a d  de s u s p e n d e r  l a  e j e c u c i ó n  de l o s  a c u e r ­
dos  de a q u e l l a  que c o n s i d e r a s e  c o n t r a r i o s  a l o s  i n t e ­
r e s e s  g e n e r a l e s  de l a  A c e q u i a .
b )  Los ó r g a n o s  r e p r e s e n t a t i v o s .  T ie n e n  e n com e n d ad a s , t a n t o  
en 1822 como en 1845 l a s  d e c i s i o n e s  s o b r e  e l  g o b i e r n o
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de l a  A c e q u ia  con l o s  l í m i t e s  i m p u e s t o s  p o r  l a  c r e ­
c i e n t e  i m p o r t a n c i a  d e l  G o b e r n a d o r ,  como hemos v i s t o .
En l a  A c e q u ia  R e a l ,  e s t e  t i p o  de ó rg a n o s  e l e g i d o s ,  que 
r e p r e s e n t a n  a l a  suma de l o s  r e g a n t e s ,  s u s t i t u y e  a l a s  
a s a m b le a s  de r e g a n t e s  de o t r a s  a c e q u i a s ,  que v o t a n  d i ­
r e c t a m e n t e  l a  m ayor  p a r t e  de l a s  c u e s t i o n e s  de r i e g o .
E s t e  ó rg a n o  es e l  C o n c e jo  G e n e r a l  de D i p u t a d o s  en 1822 
y l a  J u n t a  G e n e r a l  tín 1 8 4 5 .
Por  l o  que r e s p e c t a  a l a s  c o n d i c i o n e s  de e l e c c i ó n  de 
l o s  m ie m b ro s  de e s t o s  o r g a n i s m o s ,  se r e g i s t r a  una a l t e ­
r a c i ó n  c a p i t a l  e n t r e  l o s  dos t e x t o s  que c o t e j a m o s ;  es ­
t e  ca m b io  v i e n e  c a r a c t e r i z a d o  p o r  e l  a c c e s o ,  en s i t u a ­
c i ó n  de p r e e m i n e n c i a ,  de l o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  f o r a s ­
t e r o s  a l a  d i r e c c i ó n  de l a  A c e q u i a .  Como r e f l e j o  de una 
p r e s e n c i a  cada  ve z  mayor  de l o s  t e r r a t e n i e n t e s  r e s i d e n ­
t e s  en l a  c i u d a d  de V /a le n c ia  e n t r e  l o s  p r o p i e t a r i o s  de 
l a  f é r t i l e s  r i b e r a s  d e l  X u q u e r ,  s o b r e  t o d o  t r a s  l a  v e n ­
t a  de l a s  t i e r r a s  d e s a m o r t i z a d a s ,  l a s  O rde n an za s  de 1645 
s a n c io n a n  e l  c o n t r o l  d e l  r i e g o  p o r  p a r t e  de e s t a  b u r g u e ­
s í a  a g r a r i a .  C o u r t o t  ha s e ñ a l a d o ,  a t r a v é s  de l o s  d a t o s  
e s t e  fe n ó m e n o :  " C e p e n d a n t  l e s  d r o i t s  de v o t e  e t  d ' e l i g i -  
b i l i t e ,  f o n d ó s  s u r  l ' i m p o r t a n c e  des s u r f a c e s  p o s s é d é e s ,  
a v a n t a g e a i e n t  l e s  g r a n d s  p r o p i é t a i r e s  p a r m i  l a s q u é i s  d o -  
m i n a i e n t ,  nous  l ' a v o n s  v u ,  l e s  v a l e n c i e n s .  On comprend  
done que l ' a s s e m b l e e  g e n é r a l e ,  q u i  s i e g e a i t  á V a l e n c e ,
0-
a i t  p r e s e n t e  ütTéT n o t a b l e  p r o p o r t i o n  d ' e n t r e  eux e t  que 
l e s  membres du  c o n s e i l  de g o u v e r n e m e n t . • « a i e n t  é t e  s o u v e n t
782
des v a l e n c i e n s .  Un docum en t  de 1845 c i t e  au m o in s  un 
t i e r s  un t i e r s  de c i t a d i n e s  p a r m i  l e s  61 membres de l a  
p r e m i a r e  Assem b lée  g e n é r a l e  née des n o u v e l l e s  Q rd o n n a n -  
c e s . . . 0 n  comprend  que l e  r d l e  des p r o p i é t a i r e s  de l a  c i ­
t é  a i t  é t é  g r a n d  e t  q u ' i l s  a i e n t  v o u l u  d o m in e r  I  l a  f o i s  
l ' e a u  e t  l a  t e r r e "  ( 2 8 ) .  Es o b v i a  esa n e c e s i d a d  de co n ­
t r o l a r  un e le m e n to  t a n  i m p o r t a n t e  p a r a  e l  t i p o  de a g r i c u l ­
t u r a  que se e s t a  d e s a r r o l l a n d o  d u r a n t e  e s t o s  a r lo s ,  como 
e r a  e l  agua y t o d a  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  que daba s o p o r t e  
a l  r i e g o .  Pese a t o d o ,  como veremos más a d e l a n t e ,  l a  
c u e s t i ó n  d e l  d o m in i o  a d m i n i s t r a t i v o  no queda r e s u e l t a  
con e l  t e x t o  de 1 6 45 :  l a s  pugnas  e n t r e  A y u n t a m ie n t o s  y 
p r o p i e t a r i o s  f o r a s t e r o s  se d a ré n  t o d a v í a  d u r a n t e  muchas 
d é c a d a s •
A h o ra  b i e n ,  ¿como t i e n e  l u g a r  e s t e  a c c e s o  a l a  J u n t a  
G e n e r a l  de l a  b u r g u e s í a  a b s e n t í s t a ? .  F u n d a m e n ta lm e n te  
a t r a v é s  de t r e s  m e c a n is m o s .  En p r i m e r  * l u g a r , m i e n t r a s  
en 1822  e ra n  l o s  A y u n t a m ie n t o s  q u ie n e s  e l e g í a n  a l o s  d i ­
p u t a d o s  de l a  J u n t a ,  en l a s  O rd e n an za s  de 1845 queda t i ­
p i f i c a d o  un nuevo  s i s t e m a  p o r  e l  c u a l  e l  n o m b ra m ie n to  de 
d i p u t a d o s  es r e a l i z a d o  p o r  e l  A y u n t a m ie n t o  más un núme­
r o  de l o s  m a yo re s  p r o p i e t a r i o s  i g u a l  , a l  de c o n c e j a l e s .
En segundo  l u g a r ,  l a  a n t i g u a  a t r i b u c i ó n  a cada p u e b l o  
de un número de d i p u t a d o s  a b s o l u t a m e n t e  p r o p o r c i o n a l  a 
l a  c a n t i d a d  de t i e r r a s  r e g a d a s ,  queda m o d i f i c a d a  en e l  
s e n t i d o  de que se e s t a b l e c e  un p r i m e r  g r u p o  de p u e b l o s
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que deben n o m b ra r  2 r e p r e s e n t a n t e s ,  y un segundo g r u p o  
de p u e b l o s  més pequeños  que e l i g e n  u n o .  Con e s t o s  dos 
b l o q u e s ,  se d i f u m i n a  l a  p r e p o n d e r a n c i a  de A lg e m e s í  y A l -
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z i r a ,  m i e n t r a s  se s o b r e v a l o r a n  o t r o s  p u e b l o s  más r e d u ­
c i d o s  qu e ,  como S o l l a n a ,  c o n t a b a n  con un e le v a d o  p o r c e n ­
t a j e  de p r o p i e t a r i o s  f o r a s t e r o s .  Además, en a q u e l l o s  
l u g a r e s  donde se nombran dos d i p u t a d o s ,  uno de e l l o s  ha 
de s e r  n e c e s a r i a m e n t e  t e r r a t e n i e n t e  f o r a s t e r o # .  En t e r ­
c e r  l u g a r ,  se a l t e r a n  s u s t a n c i a l m e n t e  l o s  r e q u i s i t o s  
e x i g i d o s  p a r a  s e r  e l e g i d o .  En 1822 b a s t a b a  s e r  p r o p i e ­
t a r i o  de más de 20  h g s .  o a r r e n d a t a r i o  de más de 3 0 .  En 
1845 e s t o s  ú l t i m o s  quedan p r i v a d o s  de l a  p o s i b i l i d a d  de 
s e r  n o m b ra d o s ,  m i e n t r a s  p a r a  l o s  p r o p i e t a r i o s  se e l e v a  
l a  b a r r e r a  de p o s e s i o n e s  m í n i m a s ;  e s t a  e l e v a c i á n  se ha­
c e ,  además, d i r e c t a m e n t e  p r o p o r c i o n a l  a l  tamaño d e l  pue­
b l o ,  de t a l  modo que p a r a  a q u e l l o s  m a yo re s  de 200 v e c i ­
n o s ,  en l o s  c u a l e s  e x i s t í a  una c l a s e  acomodada l o c a l  ca ­
paz  de d i s p u t a r  a l o s  p r o p i e t a r i o s  f o r a s t e r o s  l o s  nom­
b r a m i e n t o s ,  l a  b a r r e r a  quedaba  f i j a d a  en 30 h g s .  En s u ­
ma, una s e r i e  de m e d id a s  t e n d e n t e s  a d e s p l a z a r  d e l  go ­
b i e r n o  de l o s  r i e g o s  a l o s  p r o p i e t a r i o s  l o c a l e s ,  en be ­
n e f i c i o  de a q u e l l o s  que p o s e í a n  ya  s i g n i f i c a t i v o s  p o r ­
c e n t a j e s  de t i e r r a s  en e s t o s  l u g a r e s .
Po r  l o  que r e s p e c t a  a l a s  a t r i b u c i o n e s  de e s t o s  á r ­
g a n o s  r e p r e s e n t a t i v o s ,  e n t r e  1822 y 1845 hay una p e r d i ­
da de a lg u n a s  de e l l a s  q u e ,  como hemos v i s t o ,  p asan  a 
manos d e l  J e f e  P o l í t i c o .  Pese a e l l o ,  l a  J u n t a  G e n e r a l
c o n t i n ú a  c o n ta n d o  con un e v i d e n t e  p o d e r :  d e c i d e  s o b r e
• *■ '
e l  p re sup u e s tcT 'c fe  g a s t o s ,  r e a l i z a  e l  r e p a r t o  d e l  c e q u i a ­
j e  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  p u e b l o s ,  p r e s e n t a  t e r n a s  a l  J e f e  
P o l í t i c o  p a r a  e l  n o m b r a m ie n to  d e l  A c e q u i e r o ,  nombra  d i r e c -
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t a m s n t e  o t r o s  c a r g o s  de l a  a d m i n i s t r a c i ó n ,  e t c .  Se d a ,  
además,  un i m p o r t a n t e  c a m b io  c u a l i t a t i v o  a l  d e s a p a r e ­
c e r  de l a s  O rd e n a n za s  de 1645 k l a  p o s i b i l i d a d  a n t e r i o r  
de que e l  C o n c e jo  G e n e r a l  de D i p u t a d o s  p u d i e r a  l i m i t a r  
l a  e x t e n s i ó n  de l o s  r i e g o s  y p r i v i l e g i a r ,  en ca so  de es ­
c a s e z ,  l a s  t i e r r a s  c o m p r e n d id a s  en l a  A n t i g u a  Comunidad 
en d e t r i m e n t o  de l o s  r e g a n t e s  p e r t e n e c i e n t e s  a l a  segun ­
da p a r t e  de l a  A c e q u ia  ( 2 9 ) .  Los p r i v i l e g i o s  t r a d i c i o n a ­
l e s  de l o s  a n t i g u a s  r e g a n t e s  quedan b a r r i d o s ,  a l  t i e m p o  
que se a b r í a  l a  p o s i b i l i d a d  p a r a  l a  e x t e n s i ó n  de l o s  t e ­
r r e n o s  r e g a d o s  en l o s  p u e b l o s  p r ó x im o s  a l a  h u e r t a  de 
V a l e n c i a .
) E l  p a p e l  de l o s  A y u n t a m i e n t o s .  Una vez  que e l  agua aban­
dona e l  ca u c e  g e n e r a l  de l a  A c e q u i a ,  e n t r a  en l a  j u r i s ­
d i c c i ó n  de l o s  d i s t i n t o s  A y u n t a m i e n t o s ,  que t i e n e n  l a  
p o s i b i l i d a d  de o r g a n i z a r  l a  d i s t r i b u c i ó n  y l l e v a r  a ca ­
bo e l  c o b r o  d e l  c e q u i a j e .  En 1 8 4 5 ,  l o s  A y u n t a m ie n t o s  se 
ve n  d e s p o j a d o s  de dos f a c u l t a d e s  e s e n c i a l e s :  l a  de nom­
b r a r  p o r  s í  m ismos l o s  d i p u t a d o s  p a r a  l a  Dun ta  G e n e r a l ,  
a t r i b u c i ó n  que a p a r t i r  de a h o r a  han de c o m p a r t i r  con 
l o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s ,  como hemos v i s t o ;  y l a  de de­
c i d i r  s o b r e  l a  c o n c e s i ó n  o no de p e r m i s o s  p a r a  n uevos  
r e g a d í o s .  Un r e c o r t e  de f a c u l t a d e s ,  s i  no e x c e s i v o ,  s í  
s i g n i f i c a t i v o  de l a s  n u e v a s  o r i e n t a c i o n e s .  La p é r d i d a  
de a t r i b u c i o n e s  se  consuma, s i n  em b arg o ,  más t a r d e ;  p o r  
l a  R .O .  de 7 d s ^ l f e b r e r o  de 1 8 5 6 ,  l o s  A y u n t a m ie n t o s  p i e r ­
den a l g u n a s  de l a s  f u n c i o n e s  que h a b í a n  p o d i d o  c o n s e r v a r  
h a s t a  e n t o n c e s :  quedan r e c t i f i c a d o s  l o s  a r t í c u l o s  97 ,
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101 y 102 de l a s  O rd e n a n za s  de 1845 en e l  s e n t i d o  de que 
e l  n o m b ra m ie n to  de l o s  r e g a d o r e s  y a t a n d a d o r e s  pasaba  
de l o s  A y u n t a m ie n t o s  a l a  J u n t a  de G o b ie r n o  s a l i d a  de 
l a  J u n t a  G e n e r a l ,  y m e d i a t i z a d a ,  p o r  t a n t o ,  en e l  s e n ­
t i d o  que hemos v i s t o  más a t r á s *
Las r e a c c i o n e s  de l o s  d i v e r s o s  s e c t o r e s  i m p l i c a d o s  p o r  
su s  i n t e r e s e s  en l a  A c e q u i a  R e a l ,  no f u e r o n  i n m e d i a t a s  a l a  a p r o ­
b a c i ó n  de l a s  nuevas  O rd e n a n z a s  de 1845*  Por  su p a r t e ,  l o s  pue­
b l o s  de l a  A n t i g u a  C omun idad  f u e r o n  c o n s t a t a n d o  con e l  paso  de 
l o s  años  cómo a f e c t a b a n  l a s  n u e va s  d i s p o s i c i o n e s  a sus p r i v i ­
l e g i o s  t r a d i c i o n a l e s *  La t a r d í a  m a n i f e s t a c i ó n  de e s t a  toma de 
c o n c i e n c i a  - j u l i o  de 1 8 4 5 -  puede  e x p l i c a r s e  s i n  duda p o r  e l  he ­
cho  de que l o s  choques  e n t r e  l o s  dos t r a m o s  de l a  A c e q u ia  se 
dan p o r  m o t i v a c i o n e s  c o n c r e t a s ,  c u a n d o ,  p o r  e j e m p l o ,  a c o n s e c u e n ­
c i a  de s e q u í a s  agudas e l  agua r e s u l t a  e sca sa  e i n s u f i c i e n t e *  Du­
r a n t e  l a  d e cad a  de l o s  5 0 ,  además,  l o s  p u e b lo s  de l a  A n t i g u a  Co­
m u n id a d  t u v i e r o n  c o n t i n u o s  c o n f l i c t o s  con e l  Duque de H i j a r  p o r  
r a z o n e s  de abono  de g a s t o s  com unes ,  d i s t r i b u c i ó n  de a g u a ,  e t c .
Cn e s t e  c o n t e x t o ,  l o s  p u e b l o s  de a n t i g u o  r i e g o  se v e í a n  d e s a r ­
mados p o r  l a  p r o h i b i c i ó n  de l o s  usos  s e c u l a r e s ,  h a s t a  e l  p u n t o  
de que en 1854 t o d o s  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  de e s t o s  p u e b l o s ,  r e u ­
n i d o s  en A l z i r a ,  s o l i c i t a b a n  f o r m a l m e n t e  l a  s u p r e s i ó n  de l a s  Or­
d e na n za s  y l a  v u e l t a  a l o s  v i e j o s  s i s t e m a s  de a d m i n i s t r a c i ó n  
y g o b i e r n o  ( 3 0 ) *  D e s a t e n d i d a  e s t a  s o l i c i t u d ,  l o s  p r o p i o s  r e p r e ­
s e n t a n t e s  de l a  A n t i g u a  Comun idad  p r o p o n í a n  dos años más t a r d e ,  
en 1 8 5 6 ,  l a  s u p r e s i ó n  ^ a l r e f o r m a  d e l  a r t í c u l o  119 de l a s  O rd e n a n ­
zas  ( 3 1 ) *  Se e s t a b l e c í a  en e s t e  a r t í c u l o  e l  r e p a r t o  de agua  pa ­
r a  t i e m p o s  de e s c a s e z ,  de un modo e q u i t a t i v o  e n t r e  t o d o s  l o s  p u e -
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b l o s ,  l o  c u a l  a n u l a b a  o l  t r a d i c i o n a l  d e re c h o  de l o s  p u e b l o s  de 
l a  A n t i g u a  Comunidad a d i s p o n e r  de t o d a  e l  agua que n e c e s i t a ­
r a n ,  c e d ie n d o  d e sp u é s  l a  s o b r a n t e  a l  r e s t o  de c o m u n id a d e s *  A 
e s t a  c o n c i e n c i a  de a t e n t a d o  a sus d e r e c h o s ,  p o r  p a r t e  de l o s  an­
t i g u o s  r e g a n t e s ,  s i g u i ó  una m o v i l i z a c i ó n  que t u v o  en 1856 un ca­
r á c t e r  e s p e c i a l e m t n e  c o n f l i c t i v o :  a l a s  r e i v i n d i d a c i o n e s  que he ­
mos v i s t o  se sum aron  l a s  p r o t e s t a s  p o r  l a  R .O .  de 7 de f e b r e r o ,  
d e r i v a n d o  en a lg u n o s  c a s o s  en v i o l e n c i a  a b i e r t a *  Po r  l o  menos 
h a s t a  l o s  años  60 se m a n t e n d r á  e s t a  s i t u a c i ó n  en l a  que l o s  pue­
b l o s  de l a  a n t i g u a  c o m u n id a d  d e f e n d e r á n  l a  i d e a  de que l o s  p r e ­
c e p t o s  e s t a b l e c i d o s  en l a s  O rd e n an za s  p e r j u d i c a b a n  e l  r i e g o  de 
sus  t i e r r a s ,  a l  c o n t e m p l a r  en s i t u a c i ó n  de i g u a l d a d  l a s  d e l  se ­
gundo t r a m o  de l a  A c e q u i a *  T o d a v ía  en 1 8 7 7 ,  l a  i n c a n s a b l e  r e c l a ­
m a c ió n  de l o s  p e r d i d o s  p r i v i l e g i o s ,  quedaba m a n i f i e s t a  en una 
p r o p u e s t a  según  l a  c u a l  cada p u e b l o  o r g a n i z a r í a  p o r  s í  mismo 
l o s  ó r g a n o s  de g o b i e r n o  d e l  r i e g o ,  m e d ia n t e  un s i s t e m a  de r e l a ­
c i o n e s  e n t r e  e l  A y u n t a m ie n t o  y l a s  a sa m b le a s  de r e g a n t e s ,  cuya  
s e m e ja n z a  con  e l  p a sad o  s e r í a  d i f í c i l  de c o n c r e t a r *  Se t r a t a b a  
de un t a r d í o  i n t e n t o  de d e v o l v e r  a l o s  o r g a n i s m o s  c o n t r o l a d o s  
p o r  l o s  g r u p o s  d o m in a n t e s  l o c a l e s  e l  p r o t a g o n i s m o  que l a s  O rde­
n a n za s  l e s  a r r e b a t a b a n *
P o r  su p a r t e ,  t a m b i é n  e l  P a t r i m o n i o  R e a l ,  p o r  vo z  de 
su r e p r e s e n t a n t e  F e l i c í s i m o  L l ó r e n t e ,  puso de m a n i f i e s t o  su  p r o ­
t e s t a  p o r  l a  n ueva  s i t u a c i ó n  que h a b í a n  e s t a b l e c i d o  l a s  O rd e n an ­
z a s :  w* * * q u e  p r o t e s t a s e  d e l  d e s p o j o  que h a b í a  s u f r i d o  d e l  d e r e ­
cho que c o r r e s p o n d e  a í* " lTea l  P a t r i m o n i o  en l a  a d m i n i s t r a c i ó n  de 
l a  A c e q u ia  R e a l  d e l  J u c a r "  ( 3 2 ) *  En e f e c t o ,  l a  a u s e n c i a  t o t a l  de 
r e f e r e n c i a s  i n  l a s  O rd e n a n za s  de 1845 a l o s  d e r e c h o s  d e l  P a t r i -
787
m a n ió  R e a l  s o b r e  l o  que h a b í a  c o n s t i t u i d o  una de sus a n t i g u a s  
r e g a l í a s ,  s a n c io n a b a  de un modo f i r m e  e l  p r o c e s o  de d e s p a t r i -  
m o n i a l i z a c i ó n ; ya  a r a í z  de l a  R .O .  de 14 de m a rzo  de 1 8 4 6 ,  e l  
P a t r i m o n i o  h a b í a  e l e v a d o  una r e c l a m a c i ó n  - d e s e s t i m a d a  en 1 8 4 9 -  
p o r  c o n s i d e r a r  v i o l a d o  su d e r e c h o  a c o n c e d e r  aguas  de r i e g o  me­
d i a n t e  ce n so  e n f i t ó u t i c o ,  ya  que l a  l e y  e s t a b l e c í a  ú n i c a m e n te  
l a  n e c e s i d a d  de una f o r m a l  a u t o r i z a c i ó n  r e a l  p a r a  e s t a b l e c i m i e n ­
t o s  de r i e g o .  La r e i v i n d i c a c i ó n  p o r  p a r t e  d e l  P a t r i m o n i o  R e a l  
no c e s a r í a ,  s i n  e m b a rg o ,  e i n c l u s o  a s i s t i r e m o s  -.en l a  dócada  
de l o s  60 a un i n t e n t o  de r e a f i r m a c i ó n  de sus  a n t i g u o s  d e r e c h a s  
s o b r e  l a  A c e q u i a .
3 .  A lg u n o s  c o n f l i c t o s  p o s t e r i o r e s .
P re te n d e m o s  a h o r a  r e f e r i r n o s  con b r e v e d a d  a dos de 
l o s  p r o b l e m a s  de m a yo r  i n t e r é s  que se  p l a n t e a r o n  en l a  A c e q u ia  
R ea l  d u r a n t e  l a s  d e c a d a s  c e n t r a l e s  d e l  s i g l o .  En e l  p r i m e r  ca ­
so que v e r e m o s ,  e l  c o n f l i c t o  e n t r e  s e c t o r e s  s o c i a l e s  d i v e r s o s  
se ve m a t i z a d o  p o r  e l  e n f r e n t a m i e n t o  e n t r e  d i s t i n t o s  g r u p o s  de 
r e g a n t e s  p o r  r a z o n e s  de d i s t r i b u c i ó n  de a g u a s .  En e l  s e g u n d o ,  
es tam os  a n t e  un t a r d í o  c o n a t o  de r e a f i r m a c i ó n  de d e r e c h o s  r e a ­
l e s  s o b r a  l a  A c e q u i a ,  con un i n t e n t o  de v e n t a  d e l  d o m in i o  ú t i l  
p o r  p a r t e  d e l  P a t r i m o n i o  R e a l .  C u e s t i o n e s  ambas que e j e m p l i f i ­
can dos m a n i f e s t a c i o n e s  d i s t i n t a s  de l o s  e f e c t o s  que t o d a v í a  
a r r a s t r a b a  e l  ch o qu e  e n t r e  l o s  v i e j o s  usos  y c a t e g o r í a s  j u r í -  
d i c a s  y l a s  n u e v a s  f o r m e s  o r g a n i z a t i v a s  r e c i e n t e m e n t e  i m p l a n ­
t a d a s .
C r o n o l ó g i c a m e n t e ,  l a  p r i m e r a  de e s t a s  c u e s t i o n e s  es
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e l  e n f r e n t a m i e n t o  h a b i d o  e n t r e  l o s  p u e b l o s  de l a  A n t i g u a  Co­
m u n id a d  y o t r o s  s e c t o r e s  de l a  A c e q u ia  R e a l  d e l  XÚquer*  A pe ­
s a r  de que l a s  O rd e n a n z a s  de 1845 p a r t í a n  d e l  hecho  de que l a  
A c e q u i a  e r a  una s ó l a  d e sd e  A n t e l l a  h a s t a  A l b a l ,  p o r  e nc im a  de 
l a s  d i v i s i o n e s  que h u b i e r a n  p o d i d o  r e g i s t r a r s e  en e l  p a s a d o ,  
l o  c i e r t o  es que l o s  p u e b l o s  que h a b í a n  c o n s t i t u i d o  d u r a n t e  
s i g l o s  e l  p r i m e r  t r a m o 9 se m a n t u v i e r o n  como n ú c l e o  o r g a n i z a d o  
en l o  que se d e n o m in a b a  l a  A n t i g u a  Comunidad de l a  R e a l  Ace­
q u i a  de A l z i r a *  A p a r t i r  de a h í 9 c o n s t i t u y e r o n  una C o m is ió n  
de D e fe n s a  con l a  f i n a l i d a d  de p r e s e r v a r  e s t a  o r g a n i z a c i ó n  
au tó n o m a *  La A n t i g u a  Comunidad c o n t a b a  con f o n d o s  p r o p i o s ,  su ­
p e r p u e s t o s  a l a s  f i n a n z a s  de l a  A c e q u ia  g e n e r a l ,  se r e u n í a  una 
ve z  a l  aflo i n m e d i a t a m e n t e  d e spués  de l a s  r e u n i o n e s  - t a m b i é n  
a n u a l e s -  de l a  J u n t a  G e n e r a l ,  e i n c l u s o  a c u d í a  a l o s  t r i b u n a ­
l e s  como t a l  o r g a n i z a c i ó n  c o n t r a  t e r c e r o s *  H a c i a  1 8 5 8 -6 0  e s t a  
s i t u a c i ó n  c o m ie n z a  a s e r  c u e s t i o n a d a  desde o t r o s  s e c t o r e s ;  
a s í ,  en l a  p r i m e r a  de e s t a s  f a c h a s ,  a l  a p o d e ra d o  d e l  Duque de 
H Í j a r ,  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  de A n t e l l a  y M a s s a la v e s ,  José  S o l í s  
y S e b a s t i á n  N o n le ó n  r e s p e c t i v a m e n t e ,  y F e l i c í s i m o  L l ó r e n t e ,  
como r e p r e s e n t a n t e  d e l  R e a l  P a t r i m o n i o ,  s o l i c i t a r o n  a b i e r t a m e n ­
t e  a l  G o b e r n a d o r  l a  u n i f i c a c i ó n  de l a  c o n t a b i l i d a d  de l a  An­
t i g u a  Comun idad  con l a  g e n e r a l  de l a  A c e q u ia  ( 3 3 ) ,  H a s ta  1860 
no se p l a n t e a r á ,  p o r  p a r t e  d e l  a p o d e ra d o  d e l  Duque, la s u p r e ­
s i ó n  d e f i n i t i v a  de l o s  ó r g a n o s  de l a  A n t i g u a  Com un idad ;  en e l  
l a r g o  e s c r i t o  d i r i g i d o  a l  G o b e rn a d o r  ( 3 4 ) ,  e l  r e p r e s e n t a n t e  de 
H Í j a r  b a s a b a  su a r g u m e n t a c i ó n  en e l  pz lop io  t e x t o  de l a s  O rd e ­
n a nza s  q u e ,  a l  c o n s t i t u i r  unos ó r g a n o s  de g o b i e r n o  p a r a  t o d a  
l a  A c e q u i a ,  ú n i c o s  e i n d i v i s i b l e s ,  h a c í a n  i l e g a l  l a  p e r v i v e n -
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c í a  de c u a l q u i e r  o t r o  o rg a n is m o  d i r e c t i v o  y más s i  é s t e  d e s a ­
r r o l l a b a  unas a c t i v i d a d e s  en g r a n  m e d id a  a u tó n o m a s .  La i d e n t i ­
f i c a c i ó n  d e l  p r o p i e t a r i o  d e l  segundo  t ra m o  d e l  c a n a l  don e l  
p r i n c i p i o  u n i f i c a d o r  d im a n a d o  de l a s  O r d e n a n z a s . a r a ,  p o r  t a n ­
t o ,  a b s o l u t a  y da una i d e a  aón más c l a r a  d e l  v e r d a d e r o  s e n t i ­
do de a q u e l l a s  y de q u i e n e s  f u e r o n  l o s  p e r j u d i c a d o s  y l o s  be­
n e f i c i a d o s  con su p r o m u l g a c i ó n :
"En vano  l a  a u t o r i d a d  c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i v a  h a b r á  
dado ese g r a n  i m p u l s o  a l o s  i n t e r e s e s  a g r í c o l a s  
de l a  A c e q u ia  R e a l  d e l  J ú c a r ,  d e c l a r á n d o l a  una s ó -  
l a . . . y  e s t a b l e c i e n d o  un j u s t o  y e q u i t a t i v o  r é g im e n  
e s p e c i a l  p a r a  su g o b i e r n o ,  s i  a l  l a d o  de ese  r é g i ­
men e s p e c i a l  y e n f r e n t é  de l a s  O rdenanzas  se t o l e ­
r a  una som b ra  de r e p r e s e n t a c i ó n  de l a  A n t i g u a  Co­
m u n id a d  que t i e n d e  n e c e s a r i a m e n t e  a s u b v e r t i r  ese 
r é g im e n  y a n u l a r  d i c h a s  O rd e n a n z a s "
Por  su  p a r t e ,  l a  A n t i g u a  Comunidad p r o c la m a b a  l a  l e g a l i d a d  de 
sus  a c t u a c i o n e s  a l  c o n t a r  con l a  a u t o r i z a c i ó n  d e l  G o b e r n a d o r .
A l  c a l i f i c a r ,  t e x t u a l m e n t e ,  a l  Duque de H Í j a r  como " . . . i r r e ­
c o n c i l i a b l e  r i v a l  de l o s  d e r e c h o s  de r i e g o  de d i c h a  c o m u n i ­
d a d "  ( 3 5 ) ,  l o s  a n t i g u o s  r e g a n t e s  h a c í a n  e x p l í c i t a  l a  d i v e r -  
g ene i  ajele i n t e r e s e s  que no h a b í a  s a l v a d o  l a  p r o m u l g a c i ó n  de l a s  
O rd e n a n z a s .  Pese a l a s  r e i t e r a d a s  demandas de d i s o l u c i ó n  de 
l a  A n t i g u a  C om un idad ,  é s t a  c o n t i n u ó ,  s i n  e m b arg o ,  con su o r g a ­
n i z a c i ó n  p e c u l i a r  y d i f e r e n c i a d a  h a s t a  q u e ,  con e l  p a so  d e l  
t i e m p o ,  l a  f u s i ó n  de l o s  i n t e r e s e s  de ambos t r a m o s  de l a  Ace­
q u i a  se h i z o  d e f i n i t i v a m e n t e  e f e c t i v a  ( 3 6 ) .
La se g un d a  j d i L l a s  c u e s t i o n e s  a p u n t a d a s  es l a  c e s i ó n  
en 1861 d e l  d o m i n i o  ú t i l  de l a  A c e q u ia  p o r  p a r t e  d e l  P a t r i m o n i o  
R ea l  en b e n e f i c i o  de J o r g e  D ie z  M a r t í n e z .  La e s c r i t u r a  de c e -
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s i á n ,  que e s t a b l e c í a  un cánon  a n u a l  de 1 2 . 0 0 0  r e a l e s ,  co n te m ­
p l a b a  un d o b l e  a s p e c t o :  p o r  una p a r t e ,  se  t r a t a b a  de un a r r i e n ­
do de l a  p e r c e p c i á n  d e l  cánon  q u e ,  según e l  P r i v i l e g i o  de 
Jaume I ,  d e b í a n  p a g a r  l o s  r e g a n t e s ;  p e r o ,  p o r  o t r a ,  p e r m i t í a  
a O íez  t o m a r  p o s e s i á n  d e l  c a n a l ,  de sus aguas y de t o d a s  l a s  
d e p e n d e n c i a s  y d e r e c h o s  l i g a d o s  a e l .  £1 h e c h o ,  p o r  t a n t o ,  a l ­
t e r a b a  r a d i c a l m e n t e  l a  p r á c t i c a  a d m i n i s t r a t i v a  y l a  c a t e g o r í a  
j u r í d i c a  de l o s  á r g a n o s  de g o b i e r n o  de l a  A c e q u i a .  En un p r i ­
mer m om en to ,  l a  r e a c c i á n  de l a  J u n t a  de G o b ie r n o  y d e l  Duque 
de H Í j a r  apen a s  se h i z o  o s t e n s i b l e ;  ú n i c a m e n te  cuando  e l  nue­
vo p r o p i e t a r i o  r e c l a m á  e x p l í c i t a m e n t e  l a  e n t r e g a  de l a s  l l a v e s  
de l a s  c o m p u e r ta s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  p r i m e r  t r a m o  de l a  Ace­
q u i a ,  se p r o d u j o  l a  m o v i l i z a c i á n  de l o s  i n t e r e s a d o s .
A p a r t i r  de e s t e  momento y h a s t a  1 8 6 5 ,  se su ceden  
l a s  s e n t e n c i a s  j u d i c i a l e s  y l a s  d i s p o s i c i o n e s  g u b e r n a m e n t a l e s  
p r o n u n c i á n d o s e  en uno u o t r o  s e n t i d o .  La i n t e r v e n c i á n  d i r e c t a  
d e l  M i n i s t e r i o  de F o m e n to ,  con l a  o r d e n  de 16 de n o v ie m b r e  de 
1 8 6 3 ,  d e c a n t á  e l  e n f r e n t a m i e n t o  e n t r e  l a s  c o m u n id a d e s  de r e g a n ­
t e s  y J o r g e  D ie z  en b e n e f i c i o  de á s t e  ú l t i m o ,  a l  r e c o n o c e r l e  
n o t a b l e s  f a c u l t a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  a n t e r i o r m e n t e  r e s e r v a d a s  
a l o s  o r g a n i s m o s  de l a  A c e q u i a .  Y como c o n s e c u e n c i a ,  e s t a b l e ­
c í a  l a  n e c e s i d a d  de m o d i f i c a r  l a s  O rd e n an za s  en e l  s e n t i d o  de 
d a r  c a b i d a  a l a  nueva  s i t u a c i ó n .  Aún c u a n d o ,  a p a r t i r  de e s t a  
d i s p o s i c i á n ,  l a s  s e n t e n c i a s  j u d i c i a l e s  e s t a b l e c e n  ya n í t i d a m e n ­
t e  l a  o b l i g a t o r i e d a d  de e n t r e g a r  l a s  l l a v e s  a D Í e z ,  l o s  r e g a n ­
t e s  se  n e g a r o n  r e p e t i d a m e n t e  a e l l o  y p a r a l e l a m e n t e  a l a  a c c i ó n  
j u d i c i a l  que l l e v a b a n  a c a b o ,  p r e t e n d i e r o n  d a r  c o n t i n u i d a d  a l
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n o r m a l  f u n c i o n a m i e n t o  de l a  A c e q u ia  b a j o  l o s  á r g a n o s  de g o b i e r  
no ya e s t a b l e c i d o s *  Las  d i s p o s i c i o n e s  g u b e r n a m e n t a le s  de 1865 
no r e c t i f i c a r o n  l a  d i r e c c i ó n  tom ada  y c o n f i r m a r o n  una ve z  más 
l a  e n t r e g a  de l a  a d m i n i s t r a c i ó n  a J o r g e  D i e z .  Pese a e s t o s  
e s f u e r z o s ,  l a  a p r o p i a c i ó n  de D ie z  no l l e g ó  a m a t e r i a l i z a r s e  
t o t a l m e n t e :  l a s  d i f i c u l t a d e s  e c o n ó m ic a s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a l  
c o m p ro m iso  a d q u i r i d o  a r r a s t r a r o n  una s i t u a c i ó n  am b igua  que f u e  
l i q u i d a d a  en 1870 con l a  d e f i n i t i v a  d e s a p a r i c i ó n  d e l  P a t r i m o ­
n i o  R e a l *
M aya r  i n t e r é s  que e l  p r o b le m a  en s í  r e v i s t e  l a  r e s ­
p u e s t a  a l  mismo p o r  p a r t e  de l o s  r e g a n t e s :  una s e r i e  de a l e g a ­
c i o n e s  q u e ,  en fo rm a  de s ú p l i c a s  a l a  R e in a  y a l  M i n i s t r o  de 
f o m e n t o ,  t o c a r o n  en g r a n  m e d id a  y con un n o t a b l e  a c i e r t o  l o s  
n ú c l e o s  d e l  p ro b le m a *  Oos e ra n  l a s  o b j e c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  
que se p l a n t e a r a n  a l a  c e s i ó n  a J o r g e  D i e z :  en p r i m e r  l u g a r  
e l  a t e n t a d o  que s u p o n í a  e s t a  c e s i ó n  a l a  l e g a l i d a d  v i g e n t e ,  
t a n t o  de c a r á c t e r  g e n e r a l  como a l a s  ¿ p a r t i c u l a r e s  n o r m a t i v a s  
de l a  A c e q u i a ;  y en segundo  l u g a r ,  l o s  p e r j u i c i o s  q u e ,  s u p u e s ­
ta m e n t e ,  o c a s i o n a r í a n  s en l a  a g r i c u l t u r a  de l a  zona l o s  ca m b io  
o r g a n i z a t i v o s *  S i  en e l  segundo ca so  l a  a p r e c i a c i ó n  i n t e r e s a ­
da se h ace  más c l a r a ,  p o r  l o  que r e s p e c t a  a l  p r i m e r o ,  pone  de 
r e l i e v e  d i v e r s a s  c u e s t i o n e s  de sumo i n t e r é s *
La c e s ió n  d e l  d o m in i o  ú t i l  c o n t r a v e n í a ,  en p r i m e r  
l u g a r ,  l a  l e g i s l a c i ó n  a b o l i c i o n i s t a  de l o s  años  3 0 ,  p a r t i c u ­
l a r m e n t e  l o s  d e c r e t o s  d e l  2 y e l  4 de f e b r e r o  de 1 6 3 7 ,  donde 
se c o n te m p la b a  e x p l  i  ¿T ifamente  e l  d e r e c h o  de l o s  p u e b l o s  a l a  
l i b r e  d i s p o s i c i ó n  de l a s  aguas  de r i e g o *  A s í  m ism o,  e n t r a b a  
en c o n f l i c t o  con e l  e s p í r i t u  y e l  t e x t o  de l a s  O rdenanzas  de
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1045 p o r  c u a n t o  en e l l a s  no se r e c o n o c í a  en modo a lg u n o  l o s  
d e r e c h o s  d e l  P a t r i m o n i o  R ea l  s o b r e  l a  A c e q u i a v y en c o n f l i c t o  
t a m b i é n  con l a s  m ismas f a c u l t a d e s  de l a  a d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a  
cu ya  c a p a c i d a d  p a r a  e n t e n d e r  s o b r e  e s t a b l e c i m i e n t o s  de aguas  
—a s e g u r a d a  p o r  d i v e r s o s  D e c r e t o s  y O rd e n e s -  se v e í a  comprome­
t i d a  p o r  l a  c e s i ó n  de l a  misma a un p a r t i c u l a r  ( 3 7 ) .  E s t e  t i ­
po de r a z o n e s  q u e 9 s i n  d u d a 9 p o n í a n  de m a n i f i e s t o  l a s  c o n t r a ­
d i c c i o n e s  stde l a  a c t u a c i ó n  g u b e r n a m e n t a l 9 son c o m p le ta d a s  p o r  
p a r t e  de l o s  r e g a n t e s  con d e t a l l a d a s  r e f e r e n c i a s  a l a  h i s t o r i a  
de l a  A c e q u i a  desde  su c o n s t r u c c i ó n  en t i e m p o s  m e d i e v a l e s *  E l  
n ú c l e o  de l a  a r g u m e n t a c i ó n  l o  c o n s t i t u y e  e l  hecho  de que e l  
cónon  anuo e s t a b l e c i d o  p o r  Jaume I  como p r e s t a c i ó n  a ca m b io  
de l a  p o s i b i l i d a d  de r i e g o 9 f u e  s u p r i m i d o  muy p r o n t o  a l  p e r m i ­
t i r  e l  Rey a l o s  p r o p i o s  r e g a n t e s  l a  p r o l o n g a c i ó n  d e l  c a n a l  
t o t a l m e n t e  a e xp e n sa s  de e s t o s  y c e d e r l e s  l a  o b l i g a c i ó n  de s u ­
f r a g a r  l o s  g a s t o s  de m a n t e n i m i e n t o  ( 3 8 ) *  De a q u í  se d e d u c i r í a  
que e l  cónon  a n u a l  t e n í a  como ú n i c a  1 j u s t i f i c a c i ó n  e l  c o n t r i ­
b u i r  a l o s  g a s t o s  de l a  A c e q u ia  y a s í  es c l a r a m e n t e  e x p u e s t o  
p o r  l o s  r e g a n t e s :
” Que sus  a n te p a s a d o s  a d q u i r i e r o n  p o r  d o n a c ió n  y 
c e s i ó n  que l e s  h i z o  e l  i n v i c t o  c o n q u i s t a d o r • • • 9 
l a  a c e q u i a  l l a m a d a  de A l c i r a ,  s i n v e n i r  o b l i g a ­
dos a s a t i s f a c e r  n i n g u n a  e s p e c i e  de censo  e n -  
f i t e u t i c o  n i  t r i b u t o  p o r  r e c o n o c i m i e n t o  de d o ­
m i n i o ”  ( 3 9 ) *
A s í ,  p a r a  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  de l o s  p u e b l o s  r e g a n t e s 9 
l a  c e s i ó n  de d o m in i o  6n 1861 « r e s u c i t a  como e n f i t e u s i s  l o  
que jamás se  nombró  como t a l 9 l o  que no f u e  s i n o  i m p u e s t o  p ú -  
b l i c o . . . "  ( 4 0 ) *  Por  más que e s t a  p o s t u r a  i g n o r a b a  e l  c a r á c t e r
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de r e g a l í a  d e l  P a t r i m o n i o  R ea l  que l a  A c e q u ia  R e a l  h a b í a  t e n i ­
do s i e m p r e ,  t r a s l u c e  p e r f e c t a m e n t e  l a  v i s i ó n  d e l  p r o b le m a  de 
q u ie n e s  han a s u m id o  c o m p le ta m e n te  l o s  ca m b io s  t r a s c e n d e n t a l e s  
de l o s  años  3 0 ,  y ,  en c u a l q u i e r  c a s o ,  c o r r o b o r a  una p r á c t i c a  
s e c u l a r  p o r  l a  c u a l  l a  A c e q u ia  de A l z i r a  h a b í a  s i d o  a d m i n i s t r a ­
da a b s o l u t a m e n t e  a l  m argen  de l o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e l  P a t r i m o n i o  
R e a l *  En d e f i n i t i v a ,  nos  e n c o n t ra m o s  a n t e  un i n t e n t o  t a n  t a r ­
d í o  como i n f r u c t u o s o  de r e v i t a l i z a c i ó n  de una p a r t e  d e l  P a t r i ­
m o n io  R e a l ;  i n t e n t o  que s u p o n e ,  en e s t e  s e n t i d o ,  un a t e n t a d o  
f r o n t a l  y poco  r e s p e t u o s o  con l a  l e g a l i d a d  - l a s  O rde n an za s  
y l o s  m e ca n ism o s  e s t a b l e c i d o s  en t o r n o  a e l l a s -  y que b u sca  
en l o s  l e j a n o s  P r i v i l e g i o s  o t o r g a d o s  p o r  Jaume I  l a  fu n d a m e n -  
t a c i ó n  de sus  p r e t e n s i o n e s *  Todo e l l o  en e l  c o n t e x t o  de l o s  
g o b i e r n o s  m o d e ra d o s  que i n i c i a n  su a n d a d u ra  a p a r t i r  de 1856*
V a l o r a c i ó n  f i n a l *
La r e v o l u c i ó n  l i b e r a l  s i g n i f i c ó ,  en m a t e r i a  de a g u a s ,  
l a  p r i v a t i z a c i ó n  de g r a n  p a r t e  de l a s  m ism as ,  p o r  c o n f i r m a c i ó n  
de d o m i n i o *  O t r o s  c u r s o s  de a g u a ,  cu ya  p r o p i e d a d  a n t e r i o r  no 
e ra  c l a r a m e n t e  a t r i b u i b l e ,  p a s a r o n  a s e r  p r o p i e d a d  de l a  n a ­
c i ó n  a l o  l a r g o  de un p r o c e s o  que d e s p o j ó  a l a s  co m u n id a d e s  
ca m p e s in a s  y a l o s  p u e b l o s  de sus  d e r e c h o s  t r a d i c i o n a l e s  ( 4 1 ) *  
Sendos d e c r e t o s  de 1 8 3 ?  y 1837 e s t a b l e c i e r o n  l a  a b o l i c i ó n  t o ­
t a l  de l o s  d e r e c h o s  r e a l e s  y s e ñ o r i a l e s  s o b r e  l a s  a g u a s ,  p e r o  
h a s t a  1870 no queda s u p r i m i d a  t o d a  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  o r g a n i —
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z a t i v a  d a l  P a t r i m o n i o  R e a l ,  P a r a l e l a m e n t e ,  va d e s a r r o l l á n d o s e  
una c o m p l e j a  l e g i s l a c i ó n  que p e r f i l a  l a s  a t r i b u c i o n e s  de l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  en m a t e r i a  de r e g a d í o s .
P a ra  e l  ca so  de una a c e q u i a  p e r t e n e c i e n t e  a l  P a t r i ­
m o n io  R e a l ,  como l a  que e s t u d i a m o s ,  hemos v i s t o  p la sm a d o  e s t e  
p r o c e s o  a t r a v é s  de dos  c a m b io s  f u n d a m e n t a l e s  q u e ,  en g r a n  me­
d i d a ,  e j e m p l i f i c a n  - j u n t o  a l a  c i t a d a  p r i v a t i z a c i ó n  que no 
a f e c t a  en n u e s t r o  c a s o -  e l ^ s i g n i f i c a d o  de l a  l e g i s l a c i ó n  b u r ­
guesa  s o b r e  r i e g o s .
E l  p r i m e r o  de e s t o s  c a m b io s  es e l  que l l e v a  p r o g r e ­
s i v a m e n t e  h a c i a  e l  c o n t r o l  e s t a t a l  d e l  r i e g o .  B a jo  e l  A n t i g u o  
R ég im en,  l a s  l i m i t a c i o n e s  a l a  e x t e n s i ó n  d e l  r e g a d í o  no p r o v e ­
n í a n  e x c l u s i v a m e n t e  de l a s  o r d e n a n z a s  p a r t i c u l a r e s  de cada  a -  
c e q u i a ,  s i n o  t a m b ié n  de l a  l e g i s l a c i ó n  v i g e n t e .  P a re c e  e v i d e n ­
t e  que l a s  l e y e s  e x i s t e n t e s  c a r e c í a n  de unas d i r e c t r i c e s  c l a ­
r a s  en m a t e r i a  de c o n c e s i ó n  de n u e v o s  r e g a d í o s :
w• « . c a r e c i e n d o  de una l e g i s l a c i ó n  que a r r e g l e  un 
ramo t a n  i m p o r t a n t e , • • t o d a  vez que h a s t a  e l  d í a  
c a s i  puede  a s e g u r a r s e  que se han r e g i d o  en e s t a  
m a t e r i a  p o r  r e g l a m e n t o s ,  c o s tu m b r e s  y o r d e n a n ­
za s  p a r t i c u l a r e s  en ca d a  una de l a s  p r o v i n c i a s  
que componen l a  m o n a r q u í a ;  c o n v e n d r í a , , , que e l  
g o b i e r n o  p u s i e r a  t é r m i n o  a tamaños m a le s  p o r  me­
d i o  de l e y e s  y d i s p o s i c i o n e s  que a r r e g l a s e n  d e f i ­
n i t i v a m e n t e  e s t e  n e g o c i o ’1 ( 4 2 ) ,
A l  p r e t e n d e r  p r e s e r v a r  l o s  d e re c h o s  de l o s  u s u a r i o s
ya e s t a b l e c i d o s  c o n t r a ^ p o s i b l e s  i n t e r f e r e n c i a s  de c u a l q u i e r  
t i p o ,  l a  l e g i s l a c i ó n  ^ d i f i c u l t a b a  l a  a p e r t u r a  de n u evo s  c a n a ­
l e s :  l o s  p r o p i e t a r i o s  de a p r o v e c h a m i e n t o s  más a n t i g u o s ,  s i e m ­
p r e  p o d í a n  a r g ü i r  a l g ú n . p e r j u i c i o  - a u n  n i m i o -  a su d e r e c h o  s e -
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c u l a r *  Se h a c f a  n e c e s a r i a ,  p o r  t a n t o ,  una l e g i s l a c i ó n  r e n o v a ­
d a  que r e g u l a r i z a r a  y a d a p t a r a  a l a s  n e c e s i d a d e s  e c o n ó m ic a s  
c a m b i a n t e s ,  l a  c o n c e s i ó n  de n u e vo s  r e g a d í o s *  Cn e l  a r t í c u l o  
4 9  de l a  R *0 *  de 14 de m arzo  de 1 8 4 6 ,  se a s i e n t a  e l  p r i n c i p i o  
q u e  a n im a r é  l a  n ueva  n o r m a t i v a :  " . * . c o n c i l i a r  l o s  i n t e r e s e s  de 
l a  i n d u s t r i a  con e l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d  y l a  
c o n v e n i e n c i a  d e l  E s t a d o n ( 4 3 ) .
En d e f i n i t i v a ,  puede a f i r m a r s e  que e l  p r i n c i p i o  i n s ­
p i r a d o r  de t o d a  l a  p r o l i f e r a c i ó n  l e g i s l a t i v a  s o b r e  e s t e  tema 
r e s p o n d í a  a l a  d o b l e  n e c e s i d a d  que ya  d i s t i n g u í a  J o rd a n a  de 
Pozas ( 4 4 ) ;  p o r  una p a r t e ,  l a  i n t e r v e n c i ó n  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
t e n d r í a  f u n c i o n e s  de p o l i c í a :  p r o c u r a r  l a  a r m o n i z a c i ó n  y l a  
p r e s e r v a c i ó n  de l o s  d e r e c h o s  s o b r e  l a s  a g u a s .  Por  o t r a ,  e s t a ­
r í a  e l  o b j e t i v o  de fo m e n to  de l a  a g r i c u l t u r a  m e d ia n t e  e l  m á x i ­
mo a p r o v e c h a m i e n t o  de t o d o s  l o s  f a c t o r e s  de p r o d u c c i ó n *  A e s ­
t a s  r a z o n e s  c a b r í a  a ñ a d i r  l a  s e ñ a l a d a  p o r  f l a l u q u e r  (4 5 )  en e l  
s e n t i d o  de que e l  c o n t r o l  de l a s  a guas  de r i e g o  p o r  p a r t e  de l a  
a d m i n i s t r a c i ó n  se c o n f i g u r ó  t a m b ié n  como un e f i c a z  i n s t r u m e n t o  
de p o d e r  p o l í t i c o ,  i n t i m a m e n t e  l i g a d o  a l  c a c i q u i s m o ,  p o r  l a  
c a p a c i d a d  que pasaban  a t e n e r  l a s  a u t o r i d a d e s  de c o n c e d e r  o 
no un e s t a b l e c i m i e n t o ,  de d e c l a r a r  de " u t i l i d a d  p u b l i c a "  un 
a p r o v e c h a m i e n t o ,  e t c *
E l  modo en que e s t e  c r e c i e n t e  c o n t r o l  dé l a  A d m i n i s ­
t r a c i ó n  se c o n c r e t a  en l o s  ca s o s  p a r t i c u l a r e s ,  l o  hemos a p u n ­
t a d o  más a t r á s  p o r  l o  que r e s p e c t a  a l a  A c e q u ia  R ea l  d e l  Xu-  
q u e r *  V imos cómo se t r a t a b a  de un p r o c e s o  c u y o s  o r í g e n e s  c a b í a  
r e m o n t a r l o s  a l  s i g l o  X V I I I ,  cuando  se i n i c i a  una c e n t r a l i z a ­
c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  que l l e g a r á  a s e r  f é r r e a  b a j o  e l  i m p e r i o  de
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l o s  J u e c e s  c o m is i o n a d o s  - a u n q u e  no s i n  a b i e r t a s  y v i o l e n t a s  
r e s i s t e n c i a s  p o r  p a r t e  de l a s  a n t i g u a s  c o m u n id a d e s  de r e g a n t e s - *  
La t e n d e n c i a  se m a n t i e n e  d e s p r o v i s t a  d e l  p r i m i t i v o  a u t o r i t a r i s ­
mo y s i n  l a  a c u m u l a c i ó n  de p o d e r e s  i n i c i a l  t r a s  l a  s u s t i t u c i ó n  
de l o s  J u e c e s  p o r  e l  B a i l e  d e l  P a t r i m o n i o  R e a l  en 1617* A s í ,  
p u e s ,  cu a nd o  se a p r u e b e n  l a s  O rd e n an za s  de 1845 que c o n s a g r a n
l a  p r e e m i n e n c i a  d e l  G o b e rn a d o r  C i v i l  en e l  g o b i e r n o  de l a  Ace^
q u i a ,  s e r ó n  j u s t a s  en g r a n  m e d id a  l a s  a p r e c i a c i o n e s  de P e d ro
López  C h a p í  t r e s  años a n t e s :
"En e l  c a p í t u l o  que t r a t a  s o b r e  l a s  a t r i b u c i o n e s  
d e l  s e ñ o r  J e f e  P o l í t i c o  en l o s  a s u n t o s  de l a  A -  
c e q u i a ,  no se h a l l a r á  n i n g u n a  que no haya s i d o  
e j e r c i d a  p o r  l o s  m ismos o p o r  l o s  a n t i g u o s  j u e c e s  
que g o b e r n a r o n  l a  A c e q u ia  R e a l ' 1 ( 4 6 ) *
B a jo  l a  n u eva  r e g l a m e n t a c i ó n  im p u e s t a  p o r  l a s  Or­
d e n a n z a s ,  e l  J e f e  P o l í t i c o  a l  c o n c e n t r a r  en su p e r s o n a  a t r i b u ­
c i o n e s  d i v e r s a s ,  a ca ba  con l a  d i s p e r s i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  en ó r ­
g a no s  d i v e r s o s ,  que e r a  c a r a c t e r í s t i c a  de l o s  a n t e r i o r e s  o r ­
d e n a m i e n t o s *
Con e s t e  p r o c e s o  de c o n t r o l  a d m i n i s t r a t i v o ,  s i n  em­
b a r g o ,  no se ven d e s t r u i d a s  l a s  co m u n id a d e s  de r e g a n t e s *  Po r  
e l  c o n t r a r i o ,  r e c i b e n  una l e g i t i m a c i ó n  j u r í d i c a  y quedas  i n s ­
t i t u i d a s  como i n s t a n c i a s  de g o b i e r n o  n e c e s a r i a s  p a r a  e l  e n t r a ­
mado o r g a n i z a t i v o  de l o s  r i e g o s *  E s te  r e c o n o c i m i e n t o  c o n t i e n e ,  
s i n  e m b a rg o ,  s u s t a n c i a l e s  c a m b io s  r e s p e c t o  a l a  que h a b í a  s i d o  
t r a d i c i o n a l m e n t e  l a  f i j a c i ó n  de e s t a s  a g r u p a c i o n e s  de r e g a n t e s : 
quedan d e s p o j a d a s  de c i e r t o  numero de a t r i b u c i o n e s  que p a san  
a l a  a u t o r i d a d  g u b e r n a t i v a ;  e x p e r i m e n t a n  un a t e n t a d o  d i r e c t o  a
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l a  c a p a c i d a d  de a c t u a c i ó n  b a sad a  en l o s  u sos  c o n s u e t u d i n a r i o s ;  
e x p e r i m e n t a n , p o r  ú l t i m o ,  una u n i f o r m i z a c i ó n  o r g a n i z a t i v a  a 
i n s t a n c i a s  de l a  n ueva  l e g i s l a c i ó n  g e n e r a l .  Las co m u n id a d e s  
de r e g a n t e s  quedan c o n f i r m a d a s ,  p o r  t a n t o ,  como s i m p l e s  a d m i ­
n i s t r a d o r a s  de l a  d i s t r i b u c i ó n  de l a s  a g u a s ,  con c o m p e t e n c ia  
p a r a  r e s o l v e r  c u e s t i o n e s  t é c n i c a s  p e r o  s u j e t a s  a r e g l a m e n t o s  
y o r d e n a n z a s  y s i n  c a p a c i d a d  de d e c i s i ó n  s o b r e  l o s  g r a n d e s  p r o ­
b le m a s  de su p r o p i o  á m b i t o  de r i e g o .  E l  margen de m a n io b r a  que 
l e s  q u e d a rá  t r a s  e s t a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  s e r á  v a r i a b l e  de unas 
a c e q u i a s  a o t r a s  y e s t a r á  en r e l a c i ó n  con m u l t i t u d  de f a c t o ­
r e s .
La segunda  de l a s  g r a n d e s  c u e s t i o n e s  que r e s u l t a n  de 
l a  s i t u a c i ó n  c re a d a  p o r  l a  r e v o l u c i ó n  l i b e r a l  s e r í a  l a  a d e c u a ­
c i ó n  d e l  c o n t r o l  de l a  A c e q u ia  a l a  nueva  r e l a c i ó n  de f u e r z a s  
s o c i a l e s  en e l  campo, r e l a c i ó n  d e f i n i d a  p o r  l a  p r e s e n c i a  p r e ­
p o n d e r a n t e  de l a  .‘b u r g u e s í a  a g r a r i a .  Nos hemos r e f e r i d o  ya  a 
e s t e  tema más a t r á s ,  s e ñ a la n d o  l o s  m ecan ismos  c o n t e n i d o s  en 
l a s  O rd e n an za s  de 1 8 4 5 ,  p o r  l o s  c u a l e s  se f a c i l i t a b a  e l  a c c e ­
so de l o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  f o r a s t e r o s  a l o s  ó rg a n o s  de d i ­
r e c c i ó n  d e l  r i e g o .  H a l u q u e r  ha d e s t a c a d o  cómo l a  nueva l e g i s ­
l a c i ó n  i n t r o d u c e  una m ayor  d i f e r e n c i a c i ó n  en e l  seno de l a s  
co m u n id a d e s  de r e g a n t e s  p o r  r a z o n e s  de mayor  o menor  número  de 
p r o p i e d a d e s ,  l o  c u a l  e s t a r í a  en r e l a c i ó n  con l a  t e n d e n c i a  g ene ­
r a l  a l a  d e s i g u a l d a d  en l a  s o c i e d a d  r u r a l  ( 4 7 ) .  E s te  h e c h o ,  que 
queda  c o n f i r m a d o  p a r a  e l  caso  que hemos e s t u d i a d o ,  no debe l i e -  
v a r  a p e n s a r ,  como ta t r í t r ián  hemos v i s t o ,  en una i g u a l d a d  a b s o ­
l u t a  de l o s  r e g a n t e s  en e l  i n t e r i o r  de l a s  c o m u n id a d e s  d u r a n ­
t e  e l  A n t i g u o  R ág im en .  R e s p e c to  a l a  p e n e t r a c i ó n  de l a s  ca p as
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u r b a n a s  en e l  mundo r u r a l ,  conocemos ya con b a s t a n t e  p r o f u n d i ­
dad l a  e v o l u c i ó n  de l a s  e s t r u c t u r a s  de l a  p r o p i e d a d  a l o  l a r ­
go d e l  s i § l o  X IX  en e l  á m b i t o  de l a  R i b e r a  d e l  X ú q u e r ,  en e s ­
p e c i a l ,  en l a s  t i e r r a s  de r e a l e n g o  ( 4 8 ) .  Por  l o  que hace  r e f e ­
r e n c i a  a A l z i r a ,  c i u d a d  en p le n a  á r e a  de r i e g o  de l a  A c e q u ia  
R e a l  d e l  X u q u e r ,  l a  i m p o r t a n c i a  de l o s  t e r r a t e n i e n t e s  r e s i d e n ­
t e s  en l a  c i u d a d  de V a l e n c i a  d e n t r o  de l a  e s t r u c t u r a  de l a  
p r o p i e d a d ,  i r á  en aum en to  a l o  l a r g o  d e l  o c h o c i e n t o s ,  en e sp e ­
c i a l  t r a s  l a  v e n t a  de l o s  b i e n e s  d e l  c l e r o  y de p r o p i o s ;  p a r a ­
l e l a m e n t e  se a s e n t a r í a  un g ru p o  de p r o p i e t a r i o s  l o c a l e s  acomo­
dados  y se p r o d u c i r í a  una f r a g m e n t a c i ó n  de l a s  p r o p i e d a d e s  más 
pequeñas  r e l a c i o n a d a  con e l  aum ento  d e l  numero  de pequeños  p r o ­
p i e t a r i o s »  E x i s t e n ,  p a r a  o t r o s  p u e b l o s  de l a  R i b e r a  d e l  X u q u e r ,  
c u a n t i f i c a c i o n e s  de e s t a  p r e s e n c i a  de l a  b u r g u e s í a  u r b a n a :  en 
R i ó l a  h a c i a  1857 e l  34 % d e l  t o t a l  de l a s  t i e r r a s  e s ta b a  en ma­
nos de e s t o s  p r o p i e t a r i o s  ( 4 9 ) ;  en 1855 en A l b e r i c ,  e l  32 % ; 
en A l z i r a  e l  33 %; en A lg e m e s í  e l  24 %; en S o l l a n a  e l  48 %9 
e tc »  ( 5 0 )»
En c o r r e s p o n d e n c i a  con e s t a  i m p o r t a n c i a  a d q u i r i d a  
p o r  l o s  b u r g u e s e s  v a l e n c i a n o s  en l a s  v e s t r u c t u r a s  de l a  p r o p i e ­
dad de l a  z o n a ,  se p r o p i c i a ,  t a n t o  desde  l a  l e g i s l a c i ó n  g e ne ­
r a l  como desde  e l  nuevo  r é g im e n  e s t a b l e c i d o  en l a  O rde n an za s  dé 
1 8 4 5 ,  su i n c o r p o r a c i ó n  a l  g o b i e r n o  de l a  A ce q u ia »  Los ó r g a n o s  
a d m i n i s t r a t i v o s  c o n t a r á n ,  a p a r t i r  de a h o r a ,  con l a  i m p o r t a n t e  
m e d i a t i z a c i ó n  que supone  l a  p r e s e n c i a  de l o s  p r o p i e t a r i o s  f o ­
r a s t e r o s »  E l  hecho  d g ^ q j j e ,  con e l  c o r r e r  de l o s  a ñ o s ,  e l  d o m i ­
n i o  de a q u e l l o s  se c o n f i r m e  o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  quede en una 
p o s i b i l i d a d  no t o t a l m e n t e  r d a l i z a d a ,  e s t a r á  en í n t i m a  r e l a c i ó n  
con l a  m o d a l i d a d  de d e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l i s m o  en e l  campo» P e ro ,
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en e s t e  c a s o ,  se  t r a t a  de o t r a  c u e s t i ó n  que queda f u e r a  de n u e s ­
t r a  a t e n c i ó n *
C a b r í a  a ñ a d i r  t o d a v í a ,  re d u n d a n d o  en e s t e  a s p e c t o ,  
que l a  p r e e m i n e n c i a  de l o s  p r o p i e t a r i o s  f o r a s t e r o s  y l a  p é r ­
d i d a  de a t r i b u c i o n e s  p o r  p a r t e  de l o s  A y u n t a m i e n t o s ,  son he ­
c h o s  i n t i m a m e n t e  l i g a d o s *  A s í  se a d v i e r t e ,  p o r  e j e m p l o ,  en 
un t e x t o  que l a  S o c ie d a d  V a l e n c i a n a  de A g r i c u l t u r a  - e n  g r a n  
m e d id a  p o r t a v o z  de l o s  p r i m e r o s -  d i ó  a c o n o c e r  y que r e c o g e ­
mos en e l  A p é n d ic e  6 - *  Se t r a t a  de l a  r e i v i n d i c a c i ó n  de una 
a d m i n i s t r a c i ó n  de l o s  r i e g o s  a c a r g o  de l a s  J u n t a s  e l e g i d a s  
p o r  l o s  r e g a n t e s  y no p o r  l o s  a y u n t a m i e n t o s ,  como e ra  e l  ca ­
so de n u m ero sa s  a c e q u i a s  de é m b i t o  l o c a l ,  s o b r e  t o d o ;  hay en 
e l  t e x t o ,  además,  un r e c o n o c i m i e n t o  e x p l í c i t o  d e l  t r a n s f o n d o  
s o c i a l  de l a  r e f o r m a  p r o p u e s t a :
n Cuando l o s  v e c i n o s  de l o s  p u e b l o s  e ra n  dueños 
d e l  t e r r i t o r i o  de e l l o s  se p o d í a  d e c i r  con v e » -  
dad que l o s  a y u n t a m i e n t o s  r e p r e s e n t a b a n  a l o s  
i n t e r e s a d o s  en e l  r i e g o *  Ahora  es de o t r o  modo 
en una g r a n  p a r t e  de l a s  l o c a l i d a d e s *  La p r o ­
p ie d a d  que en a lg ú n  t i e m p o  se p o d í a  l l a m a r  v e ­
c i n a l ,  ha pasado  a f o r a s t e r o s  en su m a y o r í a ,  y 
no es e x a c t o  d e c i r  que l o s  a y u n t a m i e n t o s ,  a q u i e ­
nes t a l e s  f o r a s t e r o s  no e l i g e n ,  l e s  r e p r e s e n t a n  
como r e g a n t e s ”  ( 5 1 ) *
La d e p e n d e n c ia  de l o s  r i e g o s  r e s p e c t o  a l o s  a y u n t a ­
m i e n t o s  r e d u n d a b a ,  a l  e n t e n d e r  de l o s  i n s p i r a d o r e s  de l a  Ex­
p o s i c i ó n ,  en n o t a b l e  p e r j u i c i o  de l o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s :
nA esa omnímoda l i b e r t a d  que d i s f r u t a n  l o s  a y u n ­
t a m i e n t o s ,  es d e b i d o  e l  que l a s  c u o t a s  de c e ­
q u i a j e  no se s u j e t e n  a un t i p o  f i j o  aúri cuando
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no haya  r a z ó n  p a r a  que no l o  se a ,  e l  que se no­
t e  en a l g u n o s  p u e b l o s  que e l  i m p o r t e  de e l l a s  
va e le v á n d o s e  de año en a ñ o ,  e l  que se a d v i e r ­
t a  a l g u n a  d e s p r o p o r c i ó n  e n t r e  l o  que se e x i g e  a 
l o s  v e c i n o s  y l o  que se c o b r a  a l o s  h a cen d a d os  
f o r a s t e r o s ”  ( 5 2 ) ;.
De a h í  l a  n e c e s i d a d  de p r e s c r i b i r  l e g a l m e n t e  como 
ú n i c a  fo r m a  de a d m i n i s t r a c i ó n  de l o s  r i e g o s ,  l a s  J u n t a s  e l e c ­
t a s ,  donde se a b r í a  e l  ca m in o  p a r a  e l  d o m in i o  de l o s  g r a n d e s  
t e r r a t e n i e n t e s •
Buen número de l o s  c o n f l i c t o s  que se s u s c i t a n  en e l  
seno de l a s  i n s t i t u c i o n e s  de r i e g o  y de l a s  a c t u a c i o n e s  g u b e r ­
n a m e n ta le s  r e l a c i o n a d a s  con e l l o s 9 p r o c e d e n ,  s i n  e m b arg o ,  d e l  
choque  e n t r e  l a s  n e c e s i d a d e s  c r e c i e n t e s  de agua p o r  p a r t e  de 
una a g r i c u l t u r a  en p l e n a  r e n o v a c i ó n ,  p o r  una p a r t e ,  y l o s  usos  
y c o s tu m b r e s  i m p e r a n t e s  en l a s  c o m u n id a d e s  de r e g a n t e s ,  p o r  
o t r a ,  E s t o s  ú l t i m o s  se c o n f i g u r a b a n  enormemente  r e s t r i c t i v o s  
y c o n s e r v a d o r e s  de c a r a  a c u a l q u i e r  a m p l i a c i ó n  d e l  t e r r i t o r i o  
re g a d o  que p u d i e r a  s e r  s u s c e p t i b l e  de a l t e r a r  aún m ín im a m e n te  
l a  p r á c t i c a  c o n s u e t u d i n a r i a  y l o s  p r i v i l e g i o s  a d q u i r i d o s .  De 
a h í  que en num erosos  c a s o s f  e l  r e c o r t e  de l o s  p o d e r e s  t r a d i c i o  
n a l e s  de l a s  Comun idades  re d u n d a b a  en una m e j o r  d i s t r i b u c i ó n  
de l a s  aguas  e n t r e  v i e j o s  y n u evo s  r e g a n t e s  ( 5 3 ) ,  Hemos v i s ­
t o  ya  e l  ca so  de l a  A c e q u ia  R e a l  d u r a n t e  e l  s i g l o  X IX ,  en e l  
q u e ,  d u r a n t e  d e c a d a s ,  l o s  p u e b l o s  d e l  t r a m o  c o n s t r u i d o  p o r  e l  
Duque de H Í j a r ,  v i e r o n  c o m p ro m e t id a s  en muchos momentos sus  co 
s e c b a s  a n t e  l a s  r e s t r i c c i o n e s  que p r o v e n í a n  de l a  d i s t r i b u c i ó n  
de agua r e a l i z a d a  p o r ~ T o s  p u e b l o s  de l a  A n t i g u a  C om un idad ,  Y 
e l l o  en un c o n t e x t o ,  e l  de l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o ,  en e l
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q u e  l a  i n v e r s i ó n  de c a p i t a l e s  en l a  a g r i c u l t u r a ,  y l a  r e n o v a ­
c i ó n  de c u l t i v o s  con l a  c o n s i g u i e n t e  e s p e c i a l i z a c i ó n  c o m e r c i a l ,  
h a c í a n  n e c e s a r i a  una r a c i o n a l i z a c i ó n  d e l  r i e g o  a f i n  de o b t e ­
n e r  de e l  un ó p t i m o  a p r o v e c h a m ie n t o  y l o s  m a yo re s  r e n d i m i e n t o s  
p o s i b l e s *
Como hemos d i c h o  r e p e t i d a m e n t e ,  es en l a s  O rdenanzas  
de 1845 donde  t o d o s  e s t o s  ca m b io s  quedan p la s m a d o s *  E l  p r o c e s o  
de m o d e r n i z a c i ó n  que d e t e r m in a n  t a l e s  ca m b io s  no c o n c l u y e ,  s i n  
em bargo ,  con l a  p r o m u l g a c i ó n  de l o s  nuevos  r e g l a m e n t o s .  Las r e ­
s i s t e n c i a s  d e l  p asado  y l a s  pugnas  de l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  so ­
c i a l e s  en t o r n o  a l  c o n t r o l  d e l  r i e g o ,  j a l o n a n  d u r a n t e  a l g u n a s  
dócadas  l a  v i d a  de l a  A c e q u ia  R e a l  d e l  X u q u e r ;  l o  hemos i d o  
v i e n d o  a l o  l a r g o  de e s t a s  p á g i n a s  y p o d r ía m o s  s i n t e t i z a r l o  
a s í :
-  e l  P a t r i m o n i o  R e a l  s i g u e  r e c la m a n d o  l o  que e n t i e n d e  sus 
d e r e c h o s  no r e c o n o c i d o s *
-  l o s  m ie m b ro s  de l a  A n t i g u a  Comunidad i n t e n t a n  l a  r e c u ­
p e r a c i ó n  de sus  a n t i g u o s  p r i v i l e g i o s  f r e n t e  a l o s  n u e ­
vos  r e g a n t e s *
-  l o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  no c o n s i d e r a n  s u f i c i e n t e  l a  
d e s p o s e s i ó n  de f a c u l t a d e s  im p u e s t a  a l o s  A y u n t a m ie n t o s  
y p r e t e n d e n  b o r r a r  l o s  r e s t o s  o r g a n i z a t i v o s  d e l  p a sa d o *
-  s u r g e n  p r o p u e s t a s  a i s l a d a s  t e n d e n t e s  a l a  d e s c e n t r a l i ­
z a c i ó n  y a l a  d e v o l u c i ó n  de c o m p e t e n c ia s  a l o s  A y u n t a ­
m i e n t o s .
En d e f i n i t i v a ,  e l  b a la n c e  a n t r e  l a  p e r v i v e n c i a  de l o  
v i e j o  y e l  t r i u n f o  de l o  n u e v o ,  r e s u l t a  d i f í c i l  de e s t a b l e c e r *  
Ya en e l  s i g l o  p a s a d o ,  un a u t o r  f r a n c é s ,  a l  e s t u d i a r  l a s  t r a n s ­
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f o r m a c i o n e s  en l a  a d m i n i s t r a c i ó n  de l o s  r i e g o s ,  d i s t i n g u í a  v a ­
r i o s  m o d e lo s  ( 5 4 ) :  e l  que se d a r í a  en l a s  a c e q u i a s  de l a  p r o ­
v i n c i a  de A l a c a n t ,  c o n s i s t e n t e  en r e f o r m a s  c o m p l e t a s ;  e l  c a r a c ­
t e r í s t i c o  de G ra n a d a ,  en e l  que nada  se m o d i f i c a ,  p e r v i v i e n d o  
l o s  a n t i g u o s  u s o s ;  y e l  v a l e n c i a n o ,  en e l  que t i e n e n  l u g a r  r e ­
f o r m a s  p a r c i a l e s *  La c u e s t i ó n  se v u e l v e  mós c o m p l e j a  s i  c o n s i ­
de ram os que en una misma c o m a rc a ,  como l a  de S a g u n t ,  l a  i n t e n ­
s i d a d  de l o s  cam b ios  v a r í a  r a d i c a l m e n t e  de unas a c e q u i a s  a 
o t r a s  ( 5 5 ) ;  en o t r o s  c a s o s ,  como e l  de l o s  r i e g o s  d e l  T u r i a ,  
l a  t r a d i c i ó n  se v i ó  c o n f i r m a d a  en g r a n  m e d id a  con l a  pe rm anen­
c i a  d e l  T r i b u n a l  de l o s  A c e q u i e r o s  que no pudo a b o l i r  n i  s i q u i e ­
r a  l a  l e g i s l a c i ó n  r e v o l u c i o n a r i a  s u p r e s o r a  de l o s  t r i b u n a l e s  
p r i v a t i v o s *  E l  e s t u d i o  en d e t a l l e  de cada uno de e s t o s  m o d e l o s ,  
s o b r e  l o s  c u a l e s  s ó l o  tenemos c o n s t a t a c i o n e s  g e n e r a l e s ,  p e r m i ­
t i r í a  p e r f i l a r  m e jo r  l a  c u e s t i ó n *  Po r  n u e s t r a  p a r t e ,  en l o  
que r e s p e c t a  a l a  A c e q u ia  R ea l  d e l  X u q u e r ,  hemos c o n f i r m a d o  
l a  p e r m a n e n c ia  de n u m ero so s  t r a z o s  c o n s u e t u d i n a r i o s  en l o  o r ­
g a n i z a t i v o ,  j u n t o  a una a d a p t a c i ó n  de e s t a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  
r i e g o  a l a s  nuevas e x i g e n c i a s  s o c i a l e s  y t é c n i c a ,  t o d o  e l l o  a 
l o  l a r g o  de un p r o c e s o  n o t a b l e m e n t e  p r o l o n g a d o  que va desde  
f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I  h a s t a  b i e n  a vanzado  e l  o c h o c i e n t o s .
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NOTAS DEL CAPITULO 13
( 1 )  BRAUDEL,F .,  C i v i l i z a c i ó n  m a t e r i a l ,  econom ía  y c a p i t a l i s m o  
s i g l o s  X V - X V I I I . 1 . Las e s t r u c t u r a s  de l o  c o t i d i a n o , M a d r i d  
1 9 7 9 ,  p .  1 1 7 .
( 2 )  BURRIEL DE O R U E T A ,E .L . ,  La H u e r t a  de V a l e n c i a . Z o n a  S u r . Va­
l e n c i a ,  1 9 7 1 ,  p .  1 3 7 .
( 3 )  A . n . A . ,  0 6 0 / 1 6 1 - 1 7 7 .  D i s t i n t o  es e l  t íaso de A l g e m e s í ,  que 
pasa de 2 3 .1 4 5  h g s .  en 1876 a 4 2 .8 6 8  en 1 9 2 0 .  Vease EASTELL 
LLACER ,V . ,  E l  p a i s a j e  a g r a r i o  de A l g e m e s í , V a l e n c i a ,  1 9 7 1 ,  
p .  32 .
( 4 )  Los d a t o s  que d is p o n e m o s  de A l z i r a  r e s p e c t o  a l  aumento  de 
l a  s u p e r f i c i e  d e d i c a d a  a l  n a r a n j o  e n t r e  1860 y 1 8 8 0 ,  nos 
h a b la n  de 1 .3 0 0  h g s .  de t i e r r a s  con r i e g o  de a c e q u i a  y 
4 .2 5 8  de r i e g o  a m o t o r .  A . M . A . ,  3 4 8 / 2  " V a r i a c i ó n  de c u l t i ­
vos  desde  e l  ó l t i m o  a m i l l a r a m i e n t o  de 1 8 6 0 * .
( 5 )  RUIZ TORRES,P. e t  a l . ,  H i s t o r i a  d e l  P a ís  V a l e n c i a n o , v o l .  
V I ,  V a l e n c i a ,  1 9 8 0 ,  p . 1 9 5 .
( 6 )  RUIZ TORRES,P.,  "E co n o m ía  c a m p e s in a  y c a p i t a l i s m o  a g r a r i o  
en e l  P a í s  V a l e n c i a n o  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X I X " ,  E s t u d i o s  de 
H i s t o r i a  de E s p a ñ a . U n i v e r s i d a d  I n t e r n a c i o n a l  Menéndez Pe-  
l a y o ,  M a d r i d ,  1 9 8 2 ,  p . 2 1 6 .
( 7 )  MALUQUER DE M O T E S ,J o r d i ,  "Un co m ponen te  f u n d a m e n t a l  de l a  
r e v o l u c i ó n  l i b e r a l :  l a  d e s p a t r i m o n i a l i z a c i ó n  d e l  a g u a " ,  en 
0 l i b e r a l i s m o  na P e n í n s u l a  I b é r i c a  na p r i m e i r a  m e ta d e  do 
s á c u l o  X I X . L i s b o a ,  1 9 8 2 ,  v o l .  2 ,  p p .  1 3 1 - 1 3 3 .
( 8 )  IB IDEM , p .  1 4 2 .
( 9 )  GUAL CAMARENA,M., E e t u d i o  h i s t o r i c o - q e o q r ó f i c o  s o b r e  l a  
A c e q u ia  R ea l  d e l  J ó c a r .  V a l e n c i a .  1 9 7 4 .  p p .  50 y s s .
( 1 0 )  TASSO IZ Q U IE R D O ,R a fa e l ,  A lg u n o s  d a t o s  s o b r e  l a  h i s t o r i a . 
d e s c r i p c i ó n  y a c t u a c i ó n  de l a  A c e q u ia  R e a l  d e l  J u c a r . Va­
l e n c i a ,  1 9 4 5 ,  p p .  2 2 - 2 3 .
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( 1 1 )  A . M . A . ,  0 6 6 / 2 4 ,  " R e p a r t i m i e n t o  o r d i n a r i o  de c e q u i a j e  e n*  
t r e  l a s  p o b l a c i o n e s  r e g a n t e s  de l a  R ea l  A c e q u i a ,  compo­
n e n t e s  de l a  A n t i g u a  C om u n ida d ,  l o s  p e r c e p t o r e s  d e l  d i e z ­
mo, p r i m i c i a s  y s e ñ o r í o  que d i s f r u t a n  d e l  agua de d i c h a  
R e a l  A c e q u i a ,  1 8 4 0 " .
( 1 2 )  BRANCHAT,V., T r a t a d o  de l o s  d e r e c h o s  y r e g a i f a s  q u e T c o r r e s -  
ponden  a l  R ea l  P a t r i m o n i o  én e l  Reyno de V a l e n c i a , V a l e n c i a ,  
1 7 8 4 ,  p .  304*
( 1 3 )  En e l  caso  de C a r c a i x e n t ,  además,  se co n ced e  l a  p o s i b i l i ­
dad de e s t a b l e c i m i e n t o s  a c e n s o :  " . . . d o n a r  i  c o n c e d i r  l i ­
c e n c i a ,  p e r m i s  y f a c u l t a d  a d i t a  v i l a  de C a r c a x e n t  p e r  a 
f a b r i c a r  i  c o n s t r u i r  en d i t a  nova  c e q u i a  f a e d o r a ,  hu o dos 
m o l i n s  f a r i n e r s  y a r r o s e r s  d i n s  l o  t e rm e  de d i t a  v i l a ,  a 
c é n s ,  f a d i g a  i  l u i s m e ,  p e r  a que d e l  ú t i l  que de a q u e l l s  
p o r r a  t e ñ i r  i  t r a u r e  puxa  a c u d i r  a l  empeño que es f a r a
p e r  a f e r  i  t r a u r e  d i t a  c e q u i a ” , A . R . V . ,  B a i l i a  1 2 1 1 ,  f o l s .  
2 4 6 - 2 5 4 .
( 1 3 )  B0R R U LL,F .3 . ,  T r a t a d o  de l a  d i s t r i b u c i á n  de l a s  a guas  d e l  
r í o  T u r i a  y d e l  T r i b u n a l  de l o s  a c e q u i e r o s  de l a  h u e r t a  de 
V a l e n c i a . V a l e n c i a ,  1 8 3 1 ,  p . 1 6 5 .  Las a f i r m a c i o n e s  de Bo-  
r r u l l  i n t e n t a n  r e b a t i r ,  además,  l o s  p l a n t e a m i e n t o s  de B r a n -  
c h a t ,  según l o s  c u a l e s  e l  B a i l e  t e n d r í a  j u r i s d i c c i á n  e f e c ­
t i v a  s o b f e  l a s  a c e q u ia a j  d e l  T u r i a .  Oe t o d o s  modos, e s t e  
t i p o  de c o n f l i c t o s  apenas  t u v o  c o n s e c u e n c ia s  p r á c t i c a s  so ­
b r e  l o s  r e g a n t e s ,  que se v e í a n  p e r t u r b a d o s ,  en c a m b io ,  p o r  
e l  g r a n  p r o b le m a  s e c u l a r :  e l  e n f r e n t a m i e n t o  e n t r e  l a s  a -  
c e q u i a s  b a j a s  y a l t a s  en e l  c u r s o  d e l  r í o  p o r  p r o b le m a s  
de d i s t r i b u c i á n  de a g u a s ;  vé a s e  BURRIEL, o p . c i t . ,  p .  1 4 8 .
( 1 5 )  GARCIA F10NERRIS,C., "Canga A r g U e l l e s  y e l  P a t r i m o n i o  R ea l  
de V a l e n c i a ,  1 8 0 5 - 1 8 0 6 " ,  E s t u d i s  d ^ H i s t & r i a  C o n te ro p o r& n ia  
d e l  P a í s  V a l e n c i a . n2 1 ( 1 9 7 9 ) ,  p .  1 4 8 .
( 1 6 )  Además d e l  a r t í c u l o  a n t e r i o r  puede c o n s u l t a r s e  de l a  m i s ­
ma a u t o r a :  " F e r n g j i d o  V I I  y e l  R e a l  P a t r i m o n i o  ( 1 8 1 4 -1 8 2 0 ) :  
l a s  r a i c e s  de l a  " c u e s t i á n  p a t r i m o n i a l ”  en e l  P a ís  V a l e n ­
c i a n o " ,  E s t u d i s  d %H i s t 5 r i a  C o n te m p o r& n ia  d e l  P a ís  V a l e n ­
c i a . na 4 ( 1 9 8 4 ) ,  p p .  3 3 - 6 6 .  Y t a m b i é n ,  GARCIA I*10NERRIS,E.,
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" R e a l  P a t r i m o n i o  y r e s i s t e n c i a s  a n t i - f e u d a l e s  en e l  P a ís  
V a l e n c i a n o  ( 1 8 3 4 - 1 6 4 3 ) " ,  E s t u d i s  d * H i s t b r i a  C o n t e m p o r l n i a  
d e l  P a í s  V a l e n c i a , n2 4 ( 1 9 8 4 ) ,  p p ,  9 9 - 1 3 2 ,
(1 7 )  GARCIA MONERRIS,E ., o p . c i t . ,  p ,  1 0 4 ,
(1 8 )  BRANCHAT, o p . c i t , ,  p ,  3 3 3 ,
(1 9 )  E x p o s i c i ó n  d o cum e n ta d a  a S.Pi. l a  R e in a  p o r  l a  J u n t a  de Go­
b i e r n o  de l a  A c e q u ia  Re a l  d e l  J u c a r  s o b r e  l a  R , 0 ,  de 16
de 1 8 6 3 ,  y p r e t e n s i o n e s  de D. J o r g e  D ie z  M a r t í n e z , V a l e n c i a ,  
1 8 6 4 ,  p p ,  5 - 6 ,
(2 0 )  En e l  caso  de l a  R ea l  A c e q u ia  de C a r c a i x e n t ,  l a  J u n t a  Ge­
n e r a l  de r e g a n t e s ,  que a g ru p a b a  a t o d o s  e l l o s ,  t e n í a  c a ­
p a c i d a d  d e c i s o r i a  p a r a  e l e g i r  l o s  ó rg a n o s  de a d m i n i s t r a ­
c i ó n ,  p a r a  r e f o r m a r  l a s  o r d e n a n z a s ,  e t c , ;  v é a s e :  AN0Ü3M0,
La R e a l  A c e q u ia  de C a r c a i x e n t  en e l  t e r c e r  c e n t e n a r i o  de 
l a  l l e g a d a  de l a s  aguas  a n u e s t r o  t e r m i n o , C a r c a i x e n t ,
1 9 7 9 ,  p ,  2 5 .  En O r i o l a  e x i s t í a  e l  " g e n e r a l  h e r e d a m i e n t o " ,  
que e l e g í a  l o s  c a r g o s ;  v é a s e ,  ROCA DE T 0 G 0 R E S ,J . ,  M e m o r ia  
s o b r e  l o s  r i e q o s  de l a  h u e r t a  de O r i h u e l a . V a l e n c i a  1 8 5 2 ,  
p p ,  9 2 - 9 3 .  En M u r c i a ,  l a  J u n t a  de Hacendados e s ta b a  e s t r e ­
ch a m en te  l i g a d a  a l o s  i n t e r e s e s  de l o s  g r u p o s  m u n i c i p a l e s  
d o m i n a n t e s ;  vó a se  CALVO G AR C IA -T0R N E L,F . , C o n t i n u i d a d  y 
c a m b io  en l a  h u e r t a  de M u r c i a ,  M u r c i a  , 1 9 8 2 ,  p ,  2 6 7 ,  En 
l o s  dos  ú l t i m o s  c a s o s  p a r e c e n  p r e d o m i n a r  l o s  p r o p i e t a r i o s  
a co m o d a d o s •
(2 1 )  " P r i v i l e g i o  s o b r e  e l  buen g o b i e r n o  que se ha de t e n e r  en 
l a  g e q u i a  R e a l  de A l z i r a " ,  Documento  r e c o g i d o  en GUAL CA- 
MARENA,M., E s t u d i o  h i s t o r i c o - q e o q r ó f  i c o . . . , o p . c i t . ,  p p .  
2 0 6 - 2 1 5 .
( 2 2 )  JAUBERT DE PASSA,M.,  C a n a le s  de r i e g o  de C a t a lu ñ a  y R e i ­
no de V a l e n c i a ,  l e y e s  y c o s t u m b r e s  que l o s  r i g e n ;  r e g l a ­
m e n to s  y o r d e n a n z a s  de sus p r i n c i p a l e s  a c e q u i a s . V a l e n c i a ,  
1 8 4 4 ,  p ,  4 4 7 :  " S i n  duda h u b i e r a  s i d o  más s a b i o  d e j a r  a l o s  
r e g a n t e s  más i n d e p e n d e n c i a ,  p e r o , . . e l  Duque de H Í j a r . . . t e -  
m ía  c o n f i a r  sus  i n t e r e s e s  a e m p le a d o s  o j u e c e s  i n s t i t u i d o s  
p o r  l o s  mismos r e g a n t e s .  Su c r é d i t o  y c a u d a l e s  l e  a s e g u r a ­
ban l a s  f e l i c e s  d i s p o s i c i o n e s  que d e b í a  h a l l a r  en l a  C o r t e
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con l o s  s u b a l t e r n o s  d e le g a d o s  p o r  e l  C o n s e jo  da C a s t i l l a *  
E s p e ra b a  h a l l a r  en l o s  m i n i s t r o s  más s ó l i d o a a p o y o  que en 
l a  j u s t i c i a  l e n t a  y r e f l e x i v a  d e l  t r i b u n a l  de a c e q u i e r o s " • 
Sob re  l a  a c e q u i a  d e l  Ouque t r a b a j a  a c t u a l m e n t e  E .G ra u  Man- 
s a n e t ,  cuyo  e s t u d i o  p e rm anece  t o d a v í a  i n é d i t o »
(2 3 )  CUAL CAHARENA, o p . c i t . ,  p .  7 6 .
( 2 4 )  GARCIA NONERRIS,E . ,  o p . c i t . ,  p .  105» E l  hecho  de encomen­
d a r  l a  d i r e c c i ó n  a l  B a i l e  no debe s e r  a j e n o  a l a  r e i m p l a n ­
t a c i ó n  de l a  f i g u r a  - r e f o r z a d a -  de e s t e  r e p r e s e n t a n t e  r e a l  
en t o d o s  l o s  á m b i t o s  d e l  P a t r i m o n i o  a p a r t i r  de 1814» Véa­
se GARCIA f lO N ER RIS ,C . ,  " F e r n a n d o  V I I . . . n , o p . c i t . ,  p p .  3 7 -  
38 y 4 1 .
( 2 5 )  A . ñ . A . ,  0 6 2 / 1 4 ,  " J u n t a  G e n e r a l  de r e g a n t e s  de l a  A c e q u ia  
R e a l  de A l c i r a ,  l o s  de l a  a n t i g u a  co m u n id a d  y l o s  d e l  nue ­
vo p r o y e c t o ,  c o n v o c a d a  p o r  e l  J e f e  S u p e r i o r  P o l í t i c o  de 
V a l e n c i a ,  y c e l e b r a d a  e l  23 de a b r i l  de 1 8 4 0 " .  A lg u n o s  au­
t o r e s  c o n s i d e r a n  l a  n e c e s i d a d  de c o n c i l i a r  l o s  i n t e r e s e s  
de l o s  dos c a n a l e s  s u p e r p u e s t o s ,  como e l  hecho c o n s t i t u t i ­
vo e s e n c i a l  de l a s  O rd e n a n za s  de 1 8 4 5 ;  vé a se  AYf lARD,f l . ,  
I r r i q a t i o n s  du m i d i  de 1 * E s p a q n e , P a r i s ,  1 8 6 4 ,  p p .  9 2 - 9 3 .
( 2 6 )  TASSO IZQ U IER DO ,R . , A lg u n o s  d a t o s  s o b re  l a  h i s t o r i a . . . .  op 
c i t . ,  p .  2 4 .
( 2 7 )  P r o y e c t o  de O rd e n a n za s  p a r a  e l  g o b i e r n o  de l a  A c e q u ia  l l a ­
mada de A l z i r a . V a l e n c i a ,  1 B 22 .
( 2 8 )  C0URT0T,R . ,  " I r r i g a t i o n  e t  p r o p i é t á  c i t a d i n e  dans l ' A c e -  
q u i a  R e a l  d e l  J u c a r  au m i l i e u  du XIX s i e c l e " ,  E tu d e s  R u ra ­
l e s , ns  45 ( 1 9 7 2 ) ,  p p .  4 2 .  Por  n u e s t r a  p a r t e ,  hemos c o n s t a  
t a d o  cómo muchos g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  - v e c i n o s  o a b s e n t i s -  
t a s -  e n t r a n  a o c u p a r  c a r g o s  en l a  A c e q u ia  R e a l  d e l  X uque r  
a p a r t i r  de 1 8 4 5 ;  e n t r e  l o s  num erosos  e j e m p l o s  s e ñ a la m o s
a R .G a lv a ñ ó n  R i b e r o l e s ,  J . G a r c í a  R u s t i ó l e s ,  J . G u e r o l a  P e i -  
r o l ó n ,  A . J u s t  L a im u s ,  T . L i ñ á n ,  S . O r i a  P e l a y o ,  B . P r a t  L a v i -  
ñ a ,  F . d e  Sena C ho -com e l i ,  e t c .
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( 2 9 )  En e l  p r o y e c t o  de 1822 se j u s t i f i c a b a  l a  c o n c e s i ó n  p r i o ­
r i t a r i a  de r i e g o s  a l a  A n t i g u a  Comunidad d e l  modo s i g u i e n ­
t e :  " . . . y a  p o r  e l  d e r e c h o  p r i m i t i v o  y p r e f e r e n t e  que é s ­
t a  t i e n e ,  ya  p o r q u e  l a  i n d e f i n i d a  e x t e n s i é n  d e l  r i e g o ,  que 
puede c o n c e d e r  o ha c o n t íe d id o  e l  dueño d e l  nuevo  p r o y e c t o  
s i n  i n t e r v e n c i é n  de l a  A n t i g u a  C omun idad ,  no es j u s t o  p e r ­
j u d i q u e  l o s  d e r e c h o s  e i n t e r e s e s  de l o s  p r i m e r o s  y a n t i ­
guos  r e g a n t e s ,  en mengua de é s t o s ,  y u t i l i d a d  de l o s  que 
t a n  s ó l o  t i e n e n  d e r e c h o  a l  agua s o b r a n t e ;  y ya  t a m b ié n  
p o r q u e  con e x p r e s a  r e s i s t e n c i a  y p r o t e s t a  de l o s  p u e b l o s  
de l a  A n t i g u a  C om u n ida d ,  se l e v a n t a r o n  süs  f o s a s  d e l  su e ­
l o  de l a  a c e q u i a  en t i e m p o  de l o s  Ju e cés  c o m i s i o n a d o s ”  
( a r t í c u l o  7 4 ) .
( 3 0 )  A . M . A . ,  0 6 6 / 1 4 2 ,  " C e r t i f i c a c i ó n  d e l  A c ta  de l a  J u n t a  c e l e ­
b r a d a  en A l c i r a  e l  29 de j u l i o  de 1 8 54 ,  p o r  l o s  r e p r e s e n ­
t a n t e s  de l o s  p u e b l o s  r e g a n t e s  de l a  a n t i g u a  co m u n id a d  de 
l a  a c e q u i a  R e a l  de A l c i r a ” .
( 3 1 )  A . R . A . ,  0 6 2 / 2 2 ,  ” A c ta  de l a  J u n t a  G e n e r a l  de l a  A n t i g u a  
Comunidad de l a  R e a l  A c e q u ia  de A l c i r a ,  d e l  14 de e n e r o  
de 1 8 5 6 ” .
( 3 2 )  Documento  r e c o g i d o  en E x p o s i c i ó n  d o c u m e n t a d a . . . . o p . c i t . ,  
p p .  4 2 - 4 3 .
( 3 3 )  A . N . A . ,  0 6 8 / 4 .
( 3 4 )  A . H . A . ,  0 6 8 / 7 ,  " E x p o s i c i ó n  d e l  a p o d e ra d o  d e l  Duque de H Í -  
j a r ,  p i d i e n d o  l a  s u p r e s i ó n  de l a  C o m is ió n  D e f e n s o r a  de l a  
A n t i g u a  C om un idad ,  1 8 6 0 ” .
( 3 5 )  A . P i . A . ,  0 6 6 / 5 ,  " E x p o s i c i ó n  de l o s  p u e b l o s  r e g a n t e s  de l a  
R ea l  A c e q u ia  de A l c i r a  co m p o n e n te s  de l a  A n t i g u a  C om un idad ,  
d i r i g i d a  a l  S r .  G o b e r n a d o r . . .  p a r a  que no c o n s i e n t a  l a  t r a s ­
l a c i ó n  de l o s  f o n d o s  de e s t a  Comunidad a l a  C a ja  de Depó­
s i t o s ,  como h a b í a  p e d i d o  e l  a p o d e ra d o  d e l  Duque de H í j a r ,  
1 8 5 8 " .
• 0*
( 3 6 )  La c o m p le j a  s i t u a c i ó n  y l o s  num ero so s  c o n f l i c t o s  a que d i o  
l u g a r  l a  u n i f i c a c i ó n  de l o s  dos  t r a m o s  de l a  A c e q u ia  que­
dan p la s m a d a s  en l a  c o n s i d e r a b l e  d o c u m e n ta c ió n  que se c o n ­
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s e r v a *  Véase en e l  A . D * P * V . :  E - 3 ,  l e g * 4 8 ,  E x p s . 8 0 0 ,  B0 29 y 
8 0 5 ;  l e g .  4 9 ,  E x p s .8 1 8  y 8 2 0 ;  l e g .  5 0 ,  E xp .  8 3 5 ;  l e g .  5 2 ,  
E xp .  8 8 4 ;  l e g *  5 4 ,  E x p . 9 0 5 ;  l e g *  5 9 ,  Exp* 1 0 0 0 ;  l e g * 6 2 ,  Exp* 
1 0 5 7 ,  1 0 58 ,  1062 y 1 0 6 7 ;  l e g *  6 5 ,  Exp* 1 1 1 3 ;  l e g * 6 6 , Exp* 
1 1 4 5 ;  l e g .  6 7 ,  E x p .  1 1 6 1 .
(3 7 )  E x p o s i c i é n  d i r i g i d a * * * * o p . c i t . ,  p . 7 - 9 .
(3 8 )  A . N . A . ,  0 6 7 / 8 6 .
( 3 9 )  E x p o s i c i é n *  * * * o p . c i t . ,  p .  1
(4 0 )  I B I D E P I , p . l l .
( 4 1 )  NALUQUER 0E IZOTES, o p . c i t . ,  p p .  8 7 - 8 9 .
( 4 2 )  CONDE DE RIPALDA, M em or ia  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  de una l e y  
que r e g l e  d e f i n i t i v a m e n t e  l o s  i n t e r e s e s  de l o s  p r o p i e t a ­
r i o s  de a g u a s . V a l e n c i a ,  1 8 4 2 ,  p . 1 0 .  Los R .D .  de 19 de ma­
yo de 1816 y 31 de a g o s t o  de 1819 s o b r e  fo m e n to  de l a  a g r i ­
c u l t u r a ,  e s t i m u l a b a n  e l  aum en to  de r i e g o s  con f r a n q u i c i a s
y v e n t a j a s ,  p e r o  s a l v a g u a r d a n d o  s ie m p r e  con a c e n t u a d o  ce ­
l o  l a  p r e e m i n e n c i a  de l o s  r e g a n t e s  p r e e x i s t e n t e s .
(4 3 )  C i t .  p o r  GONZALEZ QUI3ANG,P.M. ,  " C o n c e s io n e s  de aguas  en 
c u a n t o  se r e l a c i o n a  con l o s  r i e g o s " ,  I I  C on g re so  N a c i o n a l  
de R i e g o s , v o l .  I I ,  M a d r i d ,  1 9 1 9 ,  p . 1 9 7 .  S o b re  l a  r u p t u ­
r a  de l a s  n u e va s  d i s p o s i c i o n e s  r e s p e c t o  a l a  p r á c t i c a  co n ­
s u e t u d i n a r i a ,  a f i r m a  e s t e  a u t o r :  " L a s  d i s p o s i c i o n e s  de es ­
t a  l e y  v e n í a n  a c o n t r a r i a r  c o s tu m b r e  d e m as ia d o  a r r a i g a d a s  
p a r a  que f u e r a n  c u m p l i d a s  s i n  r e s i s t e n c i a  y a s í  se  ve p o r  
l a  r e s o l u c i é n  de a l g u n o s  e x p e d i e n t e s " *
(4 4 )  JQRDANA DE P O Z A S ,L . ,  " A d m i n i s t r a c i é h  d e l  r e g a d í o " ,  I I  Con­
g r e s o  N a c i o n a l  de R i e g o s * o p . c i t . ,  p .5 «
(4 5 )  O p . c i t ,  p p .  90 y s s .
■ *.
( 4 6 )  P r o v e c t o  de Order ranzas  p a r a  e l  g o b i e r n o  de l a  A c e q u ia  de 
A l c i r a , V a l e n c i a ,  £ 8 4 2 .
(4 7 )  O p . c i t . ,  p • 9 4 •
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( 4 8 )  ROMERO GONZALEZ,3 . ,  P r o p ie d a d  a g r a r i a  y s o c ie d a d  r u r a l  en 
l a  España m e d i t e r r á n e a , M a d r i d ,  1 9 8 3 ,  p p .  265 y a s .
( 4 9 )  CAPELLINO COTS,F. y VENDRELL GRAU,S.,  « R i ó l a :  l ' e s t r u c t u -  
r a  de l a  p r o p i e t a t  a g r a r i a  en l a  2B m e i t a t  d e l  s e g l e  X I X ” , 
Q uaderns  de C u l t u r a , n2 1 (raarg 1 9 8 0 ) ,  p . 7 7 .
( 5 0 )  COURTOT, o p . c i t . ,  p . 4 5 .
( 5 1 )  « E x p o s i c i ó n  de l a  S o c ie d a d  V a l e n c i a n a  de A g r i c u l t u r a  a l
M . I . S .  G o b e rn a d o r  C i v i l  de l a  P r o v i n c i a ,  s o b r e  r i e g o s ” ,
La A g r i c u l t u r a  V a l e n c i a n a , v o l . I I I ,  1 8 6 5 - 6 6 ,  p . 8 9 .
( 5 2 )  IB IDEM, p . 1 1 2 .
( 5 3 )  C u e s t i ó n  e s t a  que en a lg u n a  a c e q u i a  ya l l e v a b a  r e s u e l t a  a l ­
gunas  d e c a d a s .  Es e l  caso  de l a  A c e q u ia  M a yo r  de S a g u n t ,  en
l a  que se i n t r o d u j o  en 1798 una d i s t r i b u c i ó n  de aguas  p o r  
l a  que c o r r e s p o n d í a  a cada p u e b l o  una c a n t i d a d  p r o p o r c i o ­
n a l .  E s te  p r i n c i p i o  ch o cab a  f r o n t a l m e n t e  con l a  t r a d i c i ó n .  
Vease PEREZ PUCHAL,P. ,  E l  p a i s a j e  a g r a r i o  d e l  B a jo  P a l a n -  
c i a . V a l e n c i a ,  1 9 6 8 ,  p . 8 5 .
( 5 4 )  AYMARD, M . ,  o p . c i t . ,  p . 2 9 4 .
( 5 5 )  PEREZ PUCHAL, P . ,  o p . c i t . ,  p . 8 8 .
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A p a r t i r  de l o s  años  5 0 ,  con l a  e x t e n s i ó n  d e l  á r e a  r e g a d a ,  
l a  i n t e n s i f i c a c i ó n  de l o s  c u l t i v o s  y l a  g r a v e ,  i n s u f i c i e n c i a  
d e l  agua d i s p o n i b l e  que veremos en e l  c a p í t u l o  s i g u i e n t e ,  a p a r e ­
ce como una e x i g e n c i a  l a  n e c e s i d a d  de e x t r e m a r  e l  r i g o r  en l a  
a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  a g u a ,  a l  t i e m p o  que toma fo rm a  e l  c o n v e n c i m i ­
e n to  da que se t r a t a  de un b i e n  e s c a s o *  E l  t i p o  de a g r i c u l t u r a  
a d o p ta d o  demandaba un f u n c i o n a m i e n t o  e f i c a z  y s i n  r e s q u i c i o s  de 
l o s  o r g a n i s m o s  de d i s t r i b u c i ó n  d e l  agua*  A s í ,  p o r  e j e m p l o ,  a f i ­
n a l e s  de l a  d ecada  de l o s  7 0 ,  cuando  se e s t á  t r a t a n d o  de c r e a r  
l o s  J u r a d o s  de R ie g o  t a l  y como l o  p r e s c r i b í a  l a  Ley de Aguas de 
1 8 6 6 ,  y se p r o d u c e  una s i t u a c i ó n  de i n t e r i n i d a d  a c o n s e c u e n c ia  
de l a s  d i f e r e n c i a s  de c r i t e r i o s  p a r a  l a  c o n s t i t u c i ó n  de t a l e s  
o r g a n i s m o s ,  l o s  u s u a r i o s  d e l  r i e g o  se a p r e s t a n  a s o l i c i t a r  l a  
r á p i d a  s o l u c i ó n  d e l  im p a s s e :
" C o m i s io n e s  de l o s  p u e b l o s  v i e n e n  ya  a s o l i t a r ­
i o s  ( l o s  J u r a d o s )  p o r q u e  ha comenzado l a  s i e m b r a  de
l o s  p l a n t e l e s  de a r r o z * * * y  l a s  n e c e s i d a d e s  de l a  a -  
g r i c u l t u r a  en l a  R ib e r a  d e l  J ú c a r  e n t r a n  ya  en l a  
época  de su c r e c i e n t e  d e s a r r o l l o ,  p a r a  l o  c u a l  se 
n e c e s i t a  t e n e r  nombrado y en a c c i ó n  t o d o  e l  p e r s o ­
n a l  n e c e s a r i o  p a r a  a t e n d e r  a t a n  i m p o r t a n t e  s e r v i ­
c i o "  ( 1 )
Con e s t o s  e le m e n to s  de fo n d o  se d e s a r r o l l a n  desde l o s  años  
40 l a s  l u c h a s  p o r  e l  c o n t r o l  de e s t e  r e c u r s o  n a t u r a l  no s i e m p r e  
a b u n d a n te  y ,  en c u a l q u i e r  c a s o ,  i m p r e s c i n d i b l e  p a r a  e l  t i p o  de 
a g r i c u l t u r a  p r a c t i c a d a *  Pugnas no r e f e r i d a s  t a n  s ó l o  a l a s  c o ­
y u n t u r a s  c o n c r e t a s  de. e s c a s e z  de a g u a s ,  s i n o ,  más g e n é r i c a m e n ­
t e ,  i n s c r i t a s  en e l  p r o c e s o  de a s e n t a m i e n t o  en e l  campo de una 
b u r g u e s í a  a g r a r i a  con v o l u n t a d  de d e s a r r o l l a r  l a  a g r i c u l t u r a  y 
p r e c i s a d a  de d e s p o j a r  a l a s  c o m u n id a d e s  r u r a l e s  de l o s  r e s t o s
de su t r a d i c i o n a l  a u to n o m í a *  Nos hemos r e f e r i d o  ya  a e s t a s  c u e s -
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t i o n e s  en e l  c a p í t u l o  a n t e r i o r ,  p o r  l o  que n u e s t r o  o b j e t i v o  ac ­
t u a l  es c o n o c e r  e l  d e s t i n o  u l t e r i o r  de t a l e s  c a m b io s  a l o  l a r g o  
d e l  p e r í o d o  que podemos c i r c u n s c r i b i r  a l a  segunda  m i t a d  d e l  s i ­
g l o :  su c o n f i r m a c i ó n ,  sus  m o d i f i c a c i o n e s ,  e t c .  Las t r a n s f o r m a c i o ­
nes l i b e r a l e s  no acaban  con l o s  c o n f l i c t o s  y pugnas  en t o r n o  a 
l a  d i s p o n i b i l i d a d  y c o n t r o l  s o b r e  e l  a g u a .  A l o  l a r g o  de l a  s e ­
gunda m i t a d  d e l  s i g l o  X I X ,  se m a n t i e n e n  a lg u n o s  de a q u e l l o s  c o n ­
f l i c t o s ,  o b i e n  c o b r a n  n u e va s  f o r m a s , a  p e s a r  de q u e ,  en l o  e se n ­
c i a l ,  l a  s i t u a c i ó n  c r e a d a  con l a  l e g i s l a c i ó n  de l o s  afíos 40 p e r ­
manece, im p re g n a n d o  ya  de modo d e f i n i t i v o  l a  p r a c t i c a  d e l  r i e g o .
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1 .  LOS JURADOS DE RIEGO EN LA ACEQUIA REAL 
DEL XUQUER.
La pugna e n t r e  l o s  a y u n t a m i e n t o s  y l o s  g ra n d e s  p r o p i e ­
t a r i o s  - c u y o  d o m in i o  s o b r e  l o s  ó r g a n o s  d i r e c t i v / o s  de l a  A .R .X .  ha ­
b í a n  p o s i b i l i t a d o  l a s  O rd e n a n za s  de 1 8 4 5 -  se m a n t i e n e  d u r a n t e  v a r i a s  
d e c a d a s .  La d e s p o s e s i ó n  de l o s  p o d e r e s  m u n i c i p a l e s  en l o  que c o n c i e r  
ne a sus  a n t i g u a s  a t r i b u c i o n e s  en l a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  r i e g o  com par ­
t i d a s  con l a s  t r a d i c i o n a l e s  Comunidades de r e g a n t e s ,  es un p r o c e s o  
l a r g o  y c o m p l e j o  y c u y o s  r e s u l t a d o s  no pueden c o n s i d e r a r s e  d e f i n i t i ­
vo s  h a s t a  q u e ,  con e l  paso  d e l  t i e m p o ,  l a s  Comunidades c o n s t i t u y a n  
e n t i d a d e s  i n d e p e n d i e n t e s .  E l l o  s u c e d e r á  a f i n a l e s  d e l  XIX y p r i n c i ­
p i o s  d e l  XX c u a n d o ,  a p e s a r  de l a  p é r d i d a  de i n t e r é s  de g ra n  p a r t e  
de l a  b u r g u e s í a  en l a s  a c t i v i d a d e s  a g r í c o l a s  - y ,  p o r  t a n t o ,  d e l  aban 
dono de l a  p r e s i ó n  p a r a  e l  c o n t r o l  de l a  d i r e c c i ó n  de l o s  r i e g o s - ,  
l o s  a y u n t a m i e n t o s  no v o l v e r á n  a r e c u p e r a r  sus f a c u l t a d e s  s o b r e  l o s  
m ism os .
Uno de l o s  e p i s o d i o s  que m e j o r  e j e m p l i f i c a n  l a  r e f e r i d a  
pugna s e r í a  l a  f o r m a c i ó n  de l o s  J u r a d o s  de R ie g o ,  d u r a n t e  l a  década 
de l o s  7 0 .  En l a s  O rd e n a n za s  de 1 8 45 ,  pese  a l a  c o n s a g r a c i ó n  de l a  
p é r d i d a  de a t r i b u c i o n e s  de l o s  a y u n t a m i e n t o s ,  s i m b o l i z a d a  p e r f e c t a ­
m e n te  en e l  c r e c i e n t e  y c e n t r a l i z a d o r  p a p e l  d e l  G o b e rn a d o r ,  a q u e l l o s  
m a n te n í a n  t o d a v í a  i m p o r t a n t e s  c a p a c i d a d e s  y ,  en c o n c r e t o ,  l a s  m a n te ­
n í a n  p o r  l o  que se r e f i e r e  a l a  d i s t r i b u c i ó n  de l a s  aguas en l o s  
r e s p e c t i v o s  t é r m i n o s  m u n i c i p a l e s .  E l  a r t í c u l o  97 l o  e s t a b l e c í a  a s í :
” Luego  que e l  agua s a l e  d e l  cauce  de l a  a c e q u ia  p a r a  
e n t r a r  en l o s  b r a z a l e s  p a r t i c u l a r e s ,  depende ya de 
l o s  a y u n t a m i e n t o s  r e s p e c t i v o s  su más j u s t a  y cómoda 
d i s t r i b u c i ó n ,  según  l o s  r e g la m e n t o s  e s p e c i a l e s  que 
d eben  f o r m a r s e ,  en caso de no t e n e r l o s ,  y b a jo  l a  
i n s p e c c i ó n  y v i g i l a n c i a  d e l  S r . J e f e  p o l í t i c o . . . ”  ( 2 )
E s t a  a t r i b u c i ó n  e r a  e s e n c i a l ,  p u e s t o  que en un c a n a l  de l a
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e n t i d a d  de l a  A c e q u ia  R e a l ,  en e l  c u a l  l a  c a n t i d a d  de agua que co ­
r r e s p o n d í a  a cada  p u e b lo  e s t a b a  p le n a m e n te  e s t a b l e c i d a  p o r  e l  uso 
y l a  c o s t u m b r e ,  e r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  r e g a n t e s  l o  
que c o n f e r í a  l a  mayor  c a p a c i d a d  de m a n io b r a  y de p o d e r  e f e c t i v o .  La 
d i s p u t a  de e s t e  d e re c h o  p o r  p a r t e  de l o s  g r a n d e s  t e r r a t e n i e n t e s  no 
se h i z o  e s p e r a r  y a s í ,  en m arzo  de 1855 e l  G o b e rn a d o r  s o l i c i t a b a  d e l  
M i n i s t e r i o  de Fomento  l a  m o d i f i c a c i ó n  d e l  a r t í c u l o  9 7 ,  l o  c u a l  f u e  
c o n c e d id o  en l a  R . ü .  de 7 de f e b r e r o  de 1856 ( 3  ) .  La nueva r e d a c ­
c i ó n  s u p o n í a  una a l t e r a c i ó n  d r á s t i c a  de l a  s i t u a c i ó n  a n t e r i o r ;  queda 
ba d e l  s i g u i e n t e  modo:
11 La d i s t r i b u c i ó n  p a r t i c u l a r  de l a s  aguas  de l a s  
a c e q u i a s  p a r t i c u l a r e s  de cada t e r m i n o ,  e s t a r á  a 
c a r g o  y b a j o  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  a c e q u i e r o  ma­
y o r  y de l o s  c e l a d o r e s ,  a t a n d a d o r e s  y r e g a d o r e s  
d e p e n d i e n t e s  d e l  mismo y nombrados p o r  l a  J u n t a  
de G o b i e r n o ,  a p r o p u e s t a  en t e r n a  de una j u n t a  t i ­
t u l a d a  de V i g i l a n c i a  que se e s t a b l e c e r á  en cada 
p u e b l o .  E s ta  se com pondrá  d e l  a l c a l d e ,  S í n d i c o  y 
S e c r e t a r i o  d e l  A y u n t a m i e n t o ,  e s t e  ú l t i m o  s i n  v o t o ,  
y de un número de p r o p i e t a r i o s  r e g a n t e s  i g u a l  a l  
de c o n c e j a l  es e l e g i d o s  p o r  e l  A y u n t a m ie n t o ,  e l  
c u a l  se a s o c i a r á  p a ra  h a c e r  e s t a  e l e c c i ó n  de o t r o  
número i g u a l  de m a yo re s  c o n t r i b u y e n t e s ,  b i e n  sean 
v e c i n o s ,  b i e n  t e r r a t e n i e n t e s ,  y s a c a d o s ,  l a  m i t a d  
de l o s  que r e p r e s e n t e n  m ayor  número de hanegadas  
r e g a b l e s  y l a  o t r a  m i t a d  de l a  s e c c i ó n  que s u b s i ­
gue a e s t o s ”  ( 4 ) •
A l  t r a s p a s a r  l a  c o m p e t e n c ia  de l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  a g u a ,  
de l o s  A y u n t a m ie n t o s  a unos  f u n c i o n a r i o s  nombrados d i r e c t a m e n t e  p o r  
una J u n ta  de G o b i e r n o  que d esde  1845 c o n ta b a  con una r e p r e s e n t a c i ó n  
m a y o r i t a r i a  de l o s  g r a n d e s ^ p r o p i e t a r i o s , é s t o s  c o n f i r m a b a n  l a  d e f i n i  
t i v a  toma d e l  c o n t r o l  s o b r e  un a s u n t o  de t a n t a  i m p o r t a n c i a .  Pero  en 
e s t e  p r o c e s o  se daba o t r o  paso  i g u a l m e n t e  d e c i s i v o  a l  e s t a b l e c e r  una 
nueva  f i g u r a :  l a  J u n t a  de V i g i l a n c i a ,  e n c a rg a d a  de p r o p o n e r  a l o s  
c a n d i d a t o s  p a r a  c a r g o  de A c e q u i e r o  y de l l e v a r  a cabo l a  s u p e r v i s i ó n
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u l t e r i o r .  S i  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l o s  g r a n d e s  t e r r a t e n i e n t e s  a b s e n -  
t i s t a s  en l o s  ó r g a n o s  d i r e c t i v o s  e s t a b l e c i d o s  en l a s  O rd e n an za s  de 
1845 d e ja b a  t o d a v í a  r e s q u i c i o s  en c u a n t o  a l a  p r e s e n c i a  de pequeños  
y m e d ia n o s  p r o p i e t a r i o s  l o c a l e s ,  en l a  J u n t a  de V i g i l a n c i a  se disiw?. 
paba  t o d a  am b igüedad  a l  d i s p o n e r  que l a  m i t a d  de l a  r e p r e s e n t a c i ó n  
de p r o p i e t a r i o s  en l a  e l e c c i ó n  de l a  misma e s t u v i e r a  co m p ue s ta  de 
g r a n d e s  c o n t r i b u y e n t e s  y ,  d e n t r o  de e l l o s ,  de a q u e l l o s  con m ayo re s  
p r o p i e d a d e s .
Que a p e s a r  de l a  s a n c ió n  que l a  l e y  daba a e s t a s  t r a n s ­
f o r m a c i o n e s ,  l a s  r e s i s t e n c i a s  a l  ca m b io  e ra n  p o d e r o s a s  l o  d e m u e s t ra  
e l  hecho de q u e ,  en l a  r e a l i d a d ,  e l  f u n c i o n a m i e n t o  de l a s  J u n t a s  de 
V i g i l a n c i a  no l e s  p r o p o r c i o n ó  n in g ú n  p r o t a g o n i s m o  en l a  a d m i n i s t r a ­
c i ó n  de l o s  r i e g o s  s i n o  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  sus a t r i b u c i o n e s  
f u e r o n  a b s o r b i d a s , e n  l a  p r á c t i c a ,  p o r  l o s  A y u n t a m i e n t o s .  E l  c o m p le ­
j o  e n t ra m a d o  que p o n í a  en r e l a c i ó n  l o s  o r g a n is m o s  d i r i g e n t e s  g e n e r a ­
l e s  rie l a  A .R .X .  con l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  r i e g o  en cada uno de l o s  
b r a z a l e s  de l a  m isma, daba l u g a r  a s i t u a c i o n e s  muy d i v e r s a s ,  e n t r e
l a s  c u a le s  e ra  f r e c u e n t e  que l o s  A y u n t a m ie n t o s  c o n t i n u a r a n  d i s p u ­
t a n d o ,  y de h e c h o ,  d e t e n t a n d o ,  d e r e c h o s  que h a b ía n  p e r d i d o :
” Se o b s e r v a ,  que m i e n t r a s  en a lg u n o s  p u e b l o s  l o s  a l ­
c a l d e s ,  c u m p l i e n d o  con su d e b e r ,  no i n t e r v i e n e n  en 
l a  d i s t r i b u c i ó n  de l a s  a g u a s ,  en o t r o s  se a b ro g a n  
l a s  a t r i b u c i o n e s  d e l  a c e q u i e r o  m a y o r ,  d i s p o n e n  l a  
f o r m a  y manera  en que se ha de d i s t r i b u i r  e l  a g u a ,  
y h a s t a  mandan a l o s  g u a r d a s  de l a  A c e q u ia  l e v a n t e n  
l o s  p o r t o n e s  y l e s  aumenten  su d o t a c i ó n ,  con g r a v e  
p e r j u i c i o  de l o s  demás r e g a n t e s .  De a q u í  l a  l u c h a  
que se o b s e r v a  en a lg u n o s  p u e b lo s  e n t r e  e l  a c e q u i e r o
y l o s  a l c a l d e s ,  m i e n t r a s  en o t r o s  e l  mismo a c e q u i e r o
c o n s i e n t e  q u e * l o s  a l c a l d e s  i n v a d a n  sus  a t r i b u c i o n e s ”
( 5 ) .
A s í  se e x p r e s a b a  l a  J u n ta  de G o b ie rn o  de l a  A c e q u ia  en 1877 .  
De h e c h o ,  l a  p r o p i a  Comunidad de r e g a n t e s  h a b í a  a c o rd a d o  unos años
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a t r á s  l a  r e c u p e r a c i ó n  p a r a  l o s  A y u n t a m ie n t o s  de l a s  a t r i b u c i o n e s  
que l a  R .O .  de 1856 h a b í a  c o n c e d id o  a l  A c e q u ie r o  M a y o r .  O b v ia m e n te ,  
e l l o  no f u e  a u t o r i z a d o  p o r  l a s  a l t a s  i n s t a n c i a s  g u b e r n a t i v a s .  Lo 
c i e r t o  es que l a s  décadas  de l o s  50 y l o s  60 a s i s t e n  a c o n t i n u o s  
e n f r e n t a m i e n t o s  p o r  e s t a s  c a u s a s ,  y l a  e f i c a c i a  d e l  r i e g o  d e b i ó  r e ­
s e n t i r s e  en a lg ú n  momento de l a s  a r b i t r a r i e d a d e s  y l o s  choques  de 
i n t e r e s e s •
La Ley de Aguas de 1866 p r o p o r c i o n ó  una a p a r e n t e  s o l u c i ó n  
a l  p r o b l e m a ,  a l  e s t a b l e c e r  que s e r í a n  l o s  J u r a d o s  de R ie g o  l o s  ú n i ­
co s  o r g a n i s m o s  a u t o r i z a d o s  p a r a  l l e v a r  a cabo l a  d i s t r i b u c i ó n  de 
l a s  a g u a s :  t a n t o  A y u n t a m ie n t o s  como J u n t a s  de V i g i l a n c i a  p e r d í a n  
a s í ,  n o m in a lm e n t e ,  t a l  c o m p e t e n c i a .  S in  embargo e l  hecho d e c i s o r i o  
r e s i d i r í a ,  s i n  d u da ,  en l o s  mecan ism os  de e l e c c i ó n  de t a l e s  J u r a d o s .
Y l a  c o n c r e c i ó n  de t a l e s  m ecan ism os  se demoró l a r g o s  a ñ o s :  h a s t a  
1877 no se i n s t a u r a n  en l a  A . R .X .  l o s  J u r a d o s  de R ie g o .  En e n e r o  de 
ese a ñ o ,  l a  p r o p i a  J u n t a  de G o b ie r n o  p r e s e n t a b a  a t o d o s  l o s  d i p u t a ­
dos e l e c t o s  de l a  A c e q u ia  un p r o y e c t o  de J u r a d o s  p a r a  su e s t u d i o  y 
p o s t e r i o r  a p r o b a c i ó n  ( 6  ) .
Según e s t e  p r o y e c t o  que f i n a l m e n t e  f u e  a d o p t a d o ,  se c o n s ­
t i t u i r í a  un J u r a d o  de R ie g o s  p o r  cada  uno de l o s  p u e b l o s  r e g a n t e s .  
E s t o s  o r g a n i s m o s  se com pon ían  de 5 m iem b ro s  s i e n d o  eL P r e s i d e n t e  
e l  p r o p i o  D ip u t a d o  que cada  p u e b lo  t u v i e r a  en l a  A . R . X . .  Sus a t r i b u ­
c i o n e s  e ra n  t o d a s  l a s  r e f e r i d a s  a l a  a d m i n i s t r a c i ó n  de l a s  aguas  se ­
gún l o  e s t a b l e c i d o  en l a  Ley  de Aguas de 1 8 66 .  E l  c a r á c t e r  d i s c r i m i ­
n a t o r i o  en b e n e f i c i o  de l o s  m e d ia n o s  y g ra n d e s  p r o p i e t a r i o s  que l a s  
O rd e n a n za s  de 1845 e s t a b l e c í a n  p a ra  a c c e d e r  a l o s  ó rg a n o s  d i r e c t i v o s  
de l a  A c e q u ia  se e x t i e n d e  a h o r a  a e s t e  e j e c u t o r  de l a  d i s t r i b u c i ó n  
d e l  r i e g o  que e r a  e l  J u r a d o ;  t a n t o  sus  m iem bros  como l o s  e l e c t o r e s  
de l o s  m ismos d e b ía n  s e r :  p r o p i e t a r i o s  de más de 10 hgs. en p u e b lo s  
i n f e r i o r e s  a 100 v e c i n o s ;  de más de 20 h g s .  en l o s  p u e b lo s  de 100 a 
200 v e c i n o s ;  y de 30 h g s .  o más en l o s  que t u v i e r a n  un número s u p e r i p r
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de w e c i i o s .  La m ayor  p a r t e  de p u e b l o s  r e g a n t e s  de l a  A c e q u ia  Rea l  
s o b r e p a s a b a  con c r e c e s  e s t a  ú l t i m a  c i f r a  de h a b i t a n t e s ;  es e l  caso  
de A l z i r a ,  A l g e m e s í ,  A l b e r i c ,  S i l l a .  En to d o s  e l l o s ,  p o r  t a n t o ,  l o s  
c a r g o s  de mayor  t r a s c e n d e n c i a  en e l  r e p a r t o  de l a s  a g u a s ,  a s í  como 
l a  c a p a c i d a d  de e l e c c i ó n  de l o s  m ism o s ,  quedaba r e s e r v a d a  a l o s  p r o ­
p i e t a r i o s  de más de 3D h g s .  Para  h a c e r n o s  una i d e a  de l a  c o n c e n t r a ­
c i ó n  de p o d e r  d e c i s o r i o  que e l l o  s u p o n í a  es p r e c i s o  r e c u r r i r  a l o s  
d a t o s  so b re  l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  en l a  z o n a .  S i  tomamos e l  ca ­
so d e  A l z i r a ,  t a l  y como se r e f l e j a  en e l  c u a d ro  7 5 , tenemos q u e ,  pa­
r a  l a  decada de l o s  50 ,  l o s  p r o p i e t a r i o s  m ayo res  de 30 h g s .  no l l e ­
g a b a n  a s u p o n e r  r e s p e c t o  a l  t o t a l  de l o s  r e g a n t e s  de l a  A c e q u ia  Rea l  
n i  un  20 % de l o s  mismos ( 7 ) .
Cuadro  75
E s t r u c t u r a  de l a  p r o p i e d a d  en l a  h u e r t a  de A l z i r a . 1857
H g s . P r o p i e t a r i o s S u p e r f i  c i é
n 2 % h g s . %
6 375 4 2 '  4 1 .3 6 9 7 ' 1
CM 
<—1 1
r- 182 20 '  6 1 .6 4 9 8 '6
1 3 -2 4 143 1 6 '  1 2 .5 1 2 1 3 '  1
2 5 -6 0 119 1 3 '  4 4 .5 4 5 2 3 '  8
6 1 -1 2 0 41 4 ' 6 3 .3 4 9 1 7 '  5
1 2 1 -2 4 0 17 1 '  9 2 .8 9 7 1 5 '  2
2 4 1 -6 0 0 4 0 '  4 1 .3 0 7 6 '8
600 2 0 '  2 1 .4 1 6 7 ' 4
F u e n t e :  A r c h i v o  M u n i c i p a l  de A l z i r a .  P a d rón  de C e q u i a j e  1 8 57 .  E l a -
■ éc
b o r a c i ó n  p r o p i a .  -
Mas d e l  80$  de l o s  r e g a n t e s  q u e d a b a ,  p o r  t a n t o ,  s i n  r e p r e ­
s e n t a c i ó n  y s i n  p o s i b i l i d a d e s  de f o r m a r  p a r t e  de e s t o s  o r g a n i s m o s .  
T a l  d e s i g u a l d a d  en c u a n t o  a l a  p r e s e n c i a  en l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e l
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r i e g o ,  no h a c í a ,  s i n  e m b arg o ,  más que r e f l e j a r  l a  misma d e s i g u a l ­
dad en c u a n t o  a l  r e p a r t o  de l a  t i e r r a :  esos  p r o p i e t a r i o s  que no 
a l c a n z a b a n  e l  20% en c u a n t o  a su n u m ero ,  p o s e í a n ,  en c a m b io ,  e l  
70% d e l  t o t a l  de t i e r r a s  que r e g a b a n  de l a  A c e q u ia  R e a l .  E l  c o n t r o l  
s o b r e  l a  d i s t r i b u c i ó n  de l a s  aguas  e r a ,  p u e s ,  l a  l ó g i c a  c o n s e c u e n ­
c i a  de una p r e s e n c i a  t a m b i é n  p r i v i l e g i a d a  en l a s  e s t r u c t u r a s  ds 
l a  p r o p i e d a d  a g r a r i a .
S i  en e s t e  s e n t i d o ,  puede d e c i r s e  que l a  o r d e n a c i ó n  de l o s  
J u r a d o s  de R ie g o  a s e s t a b a  un g o l p e  más a l a  ya l e j a n a  - y  r e l a t i v a -  
mayor  d e m o c r a t i z a c i ó n  de l a s  Comunidades de r e g a n t e s  t r a d i c i o n a l e s ,  
no e s tam os  t a n  s e g u r o s  de que pueda c a l i f i c a r s e  de t r i u n f o  efe l o s  
g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  a b s e n t i s t a s .  E l  a r t í c u l o  73 d e l  P r o y e c t o  jque 
e s tam os  a n a l i z a n d o  e s t a b l e c í a  que " C o n s t i t u i r á n  l a  mesa p a r a  l a  
e l e c c i ó n  l o s  A y u n t a m ie n t o s  en p l e n o . • . " ( B ) • Se t r a t a ,  c l a r a m e n t e ,  
de una m e d id a  en a b i e r t a  c o n t r a d i c c i ó n  con e l  p r o c e s o  de d e s p o -  
s e s i o n  de l o s  A y u n t a m ie n t o s  de sus  c o m p e t e n c ia s  s o b r e  e l  r i e g o :  
l a  c a p a c i d a d  s o b re  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  de l a s  aguas  quedaba l i m i t a d a  
p a r a  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  m u n i c i p a l e s  p o r  l a  R .O .  de 1856 y p o r  l a  
Ley de A g u a s .  S in  e m b a rg o ,  e l  h a c e r  d e p e n d e r  de l o s  A y u n t a m ie n t o s  
l a  m e c á n ic a  de l a  e l e c c i ó n  de l o s  J u r a d o s ,  en una época en que l a s  
p r á c t i c a s  c a c i q u i l e s  se e n c o n t r a b a n  p le n a m e n te  i m p l a n t a d a s  ( 9 ) ,  e -  
q u i v a l í a  a d e j a r  en sus  manos l a  c a p a c i d a d  de i n f l u i r  e i n c l u s o  
d e c i d i r  en l a  e l e c c i á n .  Po r  t o d o  e l l o ,  c reemos que e l  peso  de l o s  
p o t e n t a d o s  l o c a l e s  se im pone  de modo e v i d e n t e  s o b r e  l a  g e n e r a l i d a d  
de l a  b u r g u e s í a  a g r a r i a  c i u d a d a n a  o a j e n a  a l  P a í s  - s i n  que con e l l o  
queramos e x c l u i r  a l o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  f o r a s t e r o s  de l a  p a r t i ­
c i p a c i ó n  en e l  s i s t e m a  c a c i q u i l -  ; p e r o ,  además,  p o d r í a  d e c i r s e  
que l a  a d m i n i s t r a c i ó n —d e l  r i e g o  e n t r e  t a m b ié n  en l a  d i n á m i c a  cfeel 
e n f r e n t a m i e n t o / c o l a b o r a c i o n  e n t r e  g r u p o s  d i s t i n t o s  de p r o p i e t a r i o s  
l o c a l e s ,  c o n e c t a d o s  con  i n s t a n c i a s  s u p e r i o r e s ,  c a r a c t e r í s t i c a  _del 
c a c i q u i s m o .
Oe ese modo, l o  que en l a  Ley  de 1866 e r a  un i n t e n t o  de se ­
p a r a r  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  m u n i c i p a l  de l a  e s t r i c t a m e n t e  c o r r e s p o n d i e n ­
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t e  a l a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  r i e g o ,  se c o n v i e r t e ,  p o r  o b r a  de ¿la a p l i c a ­
c i ó n  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  de a q u e l l a ,  en e l  c o n t r o l  i n d i r e c t o  p o r  
p a r t e  de l o s  s e c t o r e s  que d e t e n t a n  e l  p o d e r  m u n i c i p a l  de l a  nueva 
f i g u r a  d e l  J u r a d o ,  La d i s t a n c i a  r e s p e c t o  a l  e s p í r i t u  de l a  Ley de 
Aguas p a r e c e  h a b e r  s i d o  c o m p re n d id a  p o r  un g ru p o  de p r o p i e t a r i o s  
de S i l l a  que se d i r i g í a n  a s í  a l  G o b e rn a d o r  s o l i c i t a n d o  l a  no a p r o ­
b a c i ó n  d e l  P r o y e c t o :
« tampoco  a c e p t a n  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  D ip u t a d o  que 
no ha e s t a b l e c i d o  l a  Ley de Aguas:  que no es p a ra  
e l l o s  i g u a l  e l e g i r  j u r a d o s  que D i p u t a d o s ,  n i  que 
c o n s t i t u y a n  l a  mesa p a r a  l a  e l e c c i ó n  l o s  A y u n ta m ie n ­
t o s  con a s o c i a d o s  o s i n  e l l o s ;  p o r  ú l t i m o  l o s  e xp o ­
n e n t e s  r e c h a z a n  l a  novedad  de que cada  r e g a n t e  s ó l o  
pued a  v o t a r  dos D ip u t a d o s  y dos s u p l e n t e s  s i n  duda 
p a r a  d a r  p a r t i c i p a c i ó n  a l a s  m i n o r í a s  como en l a s  
e l e c c i o n e s  p o l í t i c a s ,  y s o b r e  t o d o  que se c o n s t i t u ­
yan J u r a d o s  de r i e g o  de una e s p e c i e  anóm a la  a n t e s  
de c o n o c e r  l o s  R e g la m e n to s  cuya  r e d a c c i ó n  y a p r o b a ­
c i ó n  debe p r e c e d e r  s i e m p r e  a l a s  e l e c c i o n e s  de c u a l ­
q u i e r  o r d e n ”  ( 10) .
De h e c h o ,  s i  en marzo  es a p ro b a d o  e l  P r o y e c t d  p r o p u e s ­
t o  p o r  l a  J u n t a  G e n e r a l ,  dos meses despuás  ya s u r g e n  l o s  p r i m e r o s  
c o n f l i c t o s  r e l a c i o n a d o s  con l a  a c t u a c i ó n  de l o s  A y u n t a m i e n t o s ,  A s í ,  
en mayo de 1 8 7 7 ,  a l  p r o c e d e r s e  a l a  e l e c c i ó n  d e l  J u r a d o  de R ie g o  
de S o l l a n a ,  l a  mesa e l e c t o r a l ,  c o m p u e s ta  p o r  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  
m u n i c i p a l e s  i m p i d i ó  e l  v o t o  a a l g u n o s  p r o p i e t a r i o s  a p ro v e c h a n d o  
l a s  a m b ig ü e d a d e s  d e l  P r o y e c t o  en l o  r e f e r e n t e  a l a  m e c á n ic a  e l e c ­
t o r a l ,  La e l e c c i ó n  f u e  a n u l a d a ,  pese  a que t a l e s  a m b igüedades  p e r ­
m i t í a n  a cada A y u n t a m i e n t o  un e le v a d o  g ra d o  de a u to n o m ía  en e l  mo­
do de l l e v a r  a d e l a n t e  l a  c o n s t i t u c i ó n  de l o s  J u r a d o s  ('11) •
• *
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LAS ORDENANZAS DE CULLERA.
D i s t i n t o  es e l  caso de l a  Comunidad de R egan tes  de Cu- 
l l e r a  d o n d e ,  p o r  una p a r t e ,  l o s  c o n f l i c t o s  en t o r n o  a l  c o n t r o l  d e l  
a gua  a p a r e c e n  muy m i t i g a d o s ,  y ,  p o r  o t r a ,  l a  f o r m a c i ó n  y e l  f u n c i o  
n a m ie n t o  de l o s  o r g a n i s m o s  a d m i n i s t r a t i v o s  a d q u i e r e n  un c a r á c t e r  
más d e m o c r á t i c o  y con una p a r t i c i p a c i ó n  mayor  de l o s  pequeños  r e ­
g a n t e s ,  Todo e l l o  queda c l a r a m e n t e  de m a n i f i e s t o  en l a  e x t e n s a  me­
m o r i a  que una C o m is ió n  nombrada p o r  l a  Comunidad r e d a c t o  en j u n i o  
de 1882 con m o t i v o  de l a  r e f o r m a  de l a s  o rd e n a n z a s  (.12) • La Ace­
q u i a  de C u l l e r a  h a b í a  e l a b o r a d o  en 1845 unas O rd e n an za s  adecuadas  
a l a s  e x i g e n c i a s  l e g a l e s  de l a  nueva  é p o c a ,  y que i n s t i t u í a n  l a  
J u n t a  de Aguas como máximo o r g a n is m o  en l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  r i e g o .  
En 1852 s u f r i e r o n  una r e f o r m a  q ue ,  s i n  em bargo ,  no i m p i d i ó  l a  
i n e s t a b i l i d a d  y e l  d e s p r e s t i g i o  de l a  J u n t a  de Aguas ,  l o  c u a l  l l e ­
vó a l a  n e c e s i d a d  de una nueva  r e f o r m a  de l a s  O rdenanzas  que i n s ­
t i t u y e r a  o r g a n i s m o s  f u e r t e s  y con c a p a c i d a d  p a r a  d i r i g i r  e l  r i e g o
de modo e f i c a z .  E l l o  f u e  a b o rd a d o  i n i c i a d a  ya l a  decada  de l o s  80
y a l a  l u z  de l a s  e x i g e n c i a s  de l a  Ley de Aguas de 1879 .
De p a r t i d a ,  y a d i f e r e n c i a  de l o  que s u c e d í a  en l a  A .R .X  
l a  Comun idad  de C u l l e r a  no e s t a b l e c í a  e x c l u s i o n e s  de c a r á c t e r  d i s ­
c r i m i n a t o r i o  en c u a n t o  a l a  c a p a c id a d  de e l e c c i ó n  d e l  g o b i e r n o  de 
l a  A c e q u i a :
,fTodos  l o s  r e g a n t e s  c o n t r i b u y e n  en l a  p r o p o r c i ó n  de 
sus  p r o p i e d a d e s  y según l a  s i t u a c i ó n  que e s t a s  o c u ­
p a n }  l u e g o  to d o s  t i e n e n  d e r e c h o  a v o t a r . . . s i n  m ás 
e x c l u s i o n e s  q u e . . . l o s  d e u d o re s  a f o n d o s  d e l  común
y l o s  que n o / e s t á n  en e l  p l e n o  e j e r c i c i o  de l o s
d e r e c h o s  c i v i l e s  " ( . 1 3 ) .
E s t e  i n i c i a l  c a r á c t e r  d e m o c r á t i c o  quedaba c o r r e g i d o ,  s i n  
e m b a rg o ,  con  una d i s p o s i c i ó n  p o r  l a  c u a l  cada s u f r a g i o  se e s t a b l e ­
c í a  p a r a  un m ín im o  de 20 h g s .  No q u e d a b a n ,  a p e s a r  de e l l o ,  e x c l u i
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d o s  l o s  p e qu e ñ o s  p r o p i e t a r i o s ,  que p o d í a n  a s o c i a r s e  h a s t a  c o n s e ­
g u i r ,  con l a  suma de sus t i e r r a s ,  un v o t o .  La m e d id a  se j u s t i f i c a ­
ba p o r  l a  n e c e s i d a d  de e v i t a r  l a  d i s p e r s i ó n  de l o s  v o t o s  y c o n t r a ­
r r e s t a r  a s í  l a  p o s i b i l i d a d  de que l o s  g ra n d e s  p r o p i e t a r i o s  i m p u s i e ­
r a n  sus  c a n d i d a t u r a s  ( 1 4 ) ;  r e s u l t a  d i f i c i l  ( s i n  c o n o c e r  e l  f u n c i o ­
n a m ie n t o  p r á c t i c o  de l o s  p r o c e s o s  e l e c t o r a l e s )  p r e c i s a r  sus e f e c ­
t o s  r e a l e s  s o b r e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  de to d o s  l o s  r e g a n t e s .  En 
c u a l q u i e r  c a s o ,  l a  d i f e r e n c i a  r e s p e c t o  a l o s  m ecan ism os  e s t a b l e ­
c i d o s  en l a  A , R . X .  p a r a  l a  e l e c c i ó n  de l o s  D i p u t a d o s  a p a re c e  con 
c l a r i d a d ,  J u n t o  a e l l o  , ' l o  que s í  s u p o n í a  una v e r d a d e r a  c o r r e c c i ó n  
a l  p o d e r  e x c e s i v o  de l o s  g r a n d e s  t e r r a t e n i e n t e s  e r a  l a  d i s p o s i c i ó n  
p o r  l a  c u a l  cada  e l e c t o r ,  p o r  más v o t o s  que l e  c o r r e s p o n d i e r a n  p o r  
l a  e x t e n s i ó n  de sus p r o p i e d a d e s ,  ú n i c a m e n te  p o d r í a  v o t a r  una ca n ­
d i d a t u r a ,  Como cada una de e s t a s  c a n d i d a t u r a s  no p o d í a  c o n t e n e r  
más de una t e r c e r a  p a r t e  de l o s  c a r g o s  a e l e g i r ,  se a s e g u ra b a  a s í  
l a  i m p o s i b i l i d a d  de que l a  t o t a l i d a d  de l o s  m ie m b ro s  de l o s  o r g a ­
n is m o s  e l e c t o s  e s t u v i e r a  com pues ta  p o r  l o s  c a n d i d a t o s  de l o s  g r a n ­
des p r o p i e t a r i o s .  S i  a e l l o  a ñad im os  que l a s  p o s t e r i o r e s  v a c a n t e s  
se c u b r í a n  con l o s  m ie m b ro s  de l a s  c a n d i d a t u r a s  d e r r o t a d a s ,  tenemos 
un s i s t e m a  que c o n t r a r r e s t a b a  de modo e f i c a z ,  t a n t o  l a s  t e n d e n c i a s  
a a c e n t u a r  l a  d e s i g u a l d a d  en c u a n t o  a l a  r e p r e s e n t a c i ó n  de l o s  r e ­
g a n t e s ,  como l a  m e d i a t i z a c i ó n  de l o s  ó rg a n o s  a d m i n i s t r a t i v o s  d e l  
r i e g o  p o r  p a r t e  de l o s  i n t e r e s e s  p o l í t i c o s  c a c i q u i l e s .  La p r o p i a  
Comunidad a p a r e c e  p le n a m e n te  i d e n t i f i c a d a  con e s t o s  o b j e t i v o s :
" L a  C o m is ió n  e n t i e n d e  que p o r  e s t e  s i s t e m a  t o d a s  l a s  
f u e r z a s  c o l e c t i v a s  de l o s  r e g a n t e s  a l c a n z a r á  r e p r e ­
s e n t a c i ó n  en e l  S i n d i c a t o  y J u ra d o  de una m anera  f á ­
c i l  y c ó m o d a ^ y  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  de aguas s a l d r á  de 
l a  e s f e r a  v a r i a b l e  de l o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s ,  ya  que 
e s t o s  no p o d r á n  h a c e r  s e n t i r  su p o d e r o s a  a c c i ó n  o f i ­
c i a l  p a r a  l o g r a r  m a y o r í a s  r e l a t i v a s ,  i n c a p a c e s  p o r  
s í  s o l a s  de a n o n a d a r  a l a s  m i n o r i a s  como a c o n t e c e  en 
l a s  e l e c c i o n e s  de A y u n t a m ie n t o s  a ca u sa  d e l  c a u d i l l a -
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j e  y l a s  v i o l e n c i a s  que ma tan  l a  l i b e r t a d  d e l  
s u f r a g i o ”  ( 1 5 ) *
La r e f o r m a  dé l a s  O rdenanzas  de 1882 s u p o n í a , a s í  m ismo, 
u n a  d e f i n i t i v a  d e s p o s e s i ó n  de l a s  f a c u l t a d e s  d e l  A y u n t a m ie n t o  y ,  
p o r  t a n t o ,  l a  c o n f i r m a c i ó n  de l a  Comunidad de r e g a n t e s  como o r ­
g a n is m o  a b s o l u t a m e n t e  au tónomo e i n d e p e n d i e n t e ,  S i  en e l  o r d e n a ­
m i e n t o  a p ro b a d o  en 1 8 4 5 ,  e l  A l c a l d e  t e n í a  una c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n  
c i a  s o b r e  e l  n o m b ra m ie n to  y l a s  f u n c i o n e s  de l a  J u n t a  de Aguas ,  
l o s  n u evo s  o r g a n i s m o s  - e l  S i n d i c a t o  y e l  J u ra d o  de r i e g o s -  depen­
d í a n  e x c l u s i v a m e n t e  de l a  p r o p i a  C om un idad ,  t a n t o  en su e l e c c i ó n  
como en su p o s t e r i o r  f i s c a l i z a c i ó n .  A l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o  r e s u l ­
t a  c o m p a ra r  l a  c o m p o s i c i ó n  de l a  mesa e l e c t o r a l  que hemos v i s t o  
p a r a  e l  p r o y e c t o  de J u r a d o s  de R iego  en l a  A .R .X ,  con l a  que se 
e s t a b l e c e  en l a  A c e q u ia  de C u l l e r a .  En e s t a ,  : e r á n  m iem b ro s  de l a  
mesa l o s  r e g a n t e s  que l o  s o l i c i t a s e n ;  s i  su numero e x c e d í a  de s e i s  
e r a n  nom brados  l o s  t r e s  m ayores  y l o s  t r e s  m enores  c o n t r i b u y e n t e s  
de e n t r e  l o s  c a n d i d a t o s .  N i  c o n t r o l  p o r  p a r t e  de l o s  r e p r e s e n t a n ­
t e s  m u n i c i p a l e s  n i  p r e e m i n e n c i a  de l o s  m a yo re s  r e g a n t e s .
Po r  t o d o  e l l o ,  podemos d e c i r  con t o d a  s e g u r i d a d  que l o s  
m ecan ism os  de c o n t r o l  d e l  r e p a r t o  d e l  agua en l a  A c e q u ia  de C u l l e ­
r a  r e p r e s e n t a n  un m o d e lo  b i e n  d i f e r e n t e  d e l  d o m in a n te  en l a  Ace­
q u i a  R ea l  y en muchos o t r o s  c a n a l e s .  C i e r t a m e n t e ,  e l  p r i n c i p i o  de 
p r o p o r c i o n a l i d a d  e n t r e  número de v o t o s  y c a n t i d a d  de t i e r r a s  p o s e ­
í d a s ,  c a r a c t e r í s t i c o  de to d a s  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  de r i e g o  y s a n c i o  
n a d o r  de l a s  d e s i g u a l d a d e s  en e l  r e p a r t o  de l a  p r o p i e d a d ,  p e r s i s ­
t e  y no es c u e s t i o n a d o .  Pe ro  l o s  mecan ism os  e l e c t o r a l e s  e s t a b l e c i ­
dos c o n t r a r r e s t a n  l a  p r e e m i n e n c i a  de l o s  g r a n d e s  t e r r a t e n i e n t e s , l o  
c u a l ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  no debe s e r  a j e n o a l  hecho  de que d u r a n t e  
e l  s i g l o  X IX  l a  p r e s e n c i a  de g ra n d e s  p r o p i e t a r i o s  f o r a s t e r o s  en 
C u l l e r a  f u e  menos i m p o r t a n t e  que en g r a n  p a r t e  de l ' H o r t a  Sur  y l a
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R i b e r a  ( 1 6 ) ,  A l  t i e m p o ,  e l  c l a r o  d i s t a n c i a m i e n t o  r e s p e c t o  a l a  
i n f l u e n c i a  d e l  p o d e r  p o l í t i c o  m u n i c i p a l ,  r e s p o n d e  a l a  t e n d e n c i a  
que ya hemos v i s t o  d e s p l e g a r s e  en t i e r r a s  de l a  R i b e r a  A l t a  ( 1 7 ) :  
l o s  A y u n t a m ie n t o s  p i e r d e n  a t r i b u c i o n e s ,  l o  que no s ó l o  r e f u e r z a  l a  
c e n t r a l i z a c i ó n  en manos d e l  G o b e rn a d o r  s i n o  que ta m b ié n  p r o p o r c i o ­
na una a u to n o m í a  a l a s  Comunidades cuando é s t a s ,  como en e l  caso 
de C u l l e r a ,  c o n s ig u e n  e s c a p a r  a l  c o n t r o l  dd l a  g r a n  b u r g u e s í a  a -  
g r a r i a .
La Comunidad de R eg a n te s  de C u l l e r a  se nos a p a r e c e ,  p u e s ,  
como un o r g a n i s m o  cuyas  c o m p e t e n c ia s  a p a re c e n  p le n a m e n t e  d e l i m i t a ­
das p o r  l a  s e p a r a c i ó n ,  p r o p i a  de l a  l e g i s l a c i ó n  l i b e r a l  en m a t e r i a  
de a d m i n i s t r a c i ó n  l o c a l ,  e n t r e  a y u n t a m i e n t o s  y o r g a n i z a c i o n e s  de 
r i e g o s .  En l a  p r á c t i c a ,  además, l a  Comunidad de C u l l e r a  se c o n v i r ­
t i ó  en una i n s t a n c i a  de e s t í m u l o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  a g r a r i o :  e n t r e  
sus  a t r i b u c i o n e s  se e n c o n t r a b a  t a m b i é n  e l  m a n t e n i m i e n t o  y o r d e n a ­
c i ó n  de l o s  ca m in o s  r u r a l e s  y l a  e x p a n s i ó n  de n u evo s  r e g a d í o s  ( 333) 
l o  qu e ,  en r e a l i d a d ,  l a  c o n v i e r t e  en un p r e c e d e n t e  de l a s  Cámaras 
A g r a r i a s  de l o s  i n i c i o s  d e l  s i g l o  XX. Pero  s o b r e  t o d o ,  l o  que do­
t a b a  de v e r d a d e r o  s i g n i f i c a d o  esas  c o m p e t e n c ia s  e r a  l a  a s u n c i ó n  
c l a r a  de que l a  m e jo r a  de l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  a g r í ­
c o l a ,  d e b í a  c o n s t i t u i r  e l  p r i m e r  o b j e t i v o  de l a  C omun idad :
" P a r a  e l  fo m e n to  y d e s a r r o l l o  de l o s  r i e g o s  en bene ­
f i c i o  de l a  a g r i c u l t u r a ,  ya que no es p o s i b l e  o b l i ­
g a r  a l o s  p r o p i e t a r i o s  a m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  de 
sus  campos p o rq u e  hay que r e s p e t a r  e l  e s ta d o  p o s e ­
s o r i o  en e l  d i s f r u t e  de l a s  a g u a s ,  c o n v ie n e  compe­
l e r l e s  o e s t i m u l a r l e s  a e s t e  o b j e t o  con m e d io s  i n ­
d i r e c t o s ,  p r o c u r a n d o ,  s á l v o  e l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d ,  
que l a  o b s t i n a c i ó n  de l o s  menos no p a r a l i c e  l o s  p r o ­
y e c t o s  y t x J l b a jo s  de l o s  más" ( 1 9 ) *
Una p le n a  a d a p t a c i ó n , p u e s ,  a l a s  e x i g e n c i a s  d e l  d e s a r r o l l o  
a g r í c o l a  de l a s  décadas  f i n a l e s  d e l  s i g l o ,  p o r  p a r t e  de un t i p o  de 
a g r u p a c i ó n  que t r a d i c i o n a l m e n t e  r e p r e s e n t a b a  ú n ic a m e n te  l a  a d m i n i s ­
t r a c i ó n  de l o s  r i e g o s  e x i s t e n t e s  y que en m u l t i t u d  de c a s o s  s o l í a n  
s e r  t re m e n d a m e n te  c o n s e r v a d o r a s  a l a  h o r a  de c r e a r  nuevos  r e g a d í o s .
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NOTAS DEL CAPITULO 14
( 1 )  A . O . P . V . ,  F o m e n to • Aguas ,  l e g .  13 7 .
( 2 )  O rd e n a n z a s  p a ra  e l  g o b i e r n o  y d i r e c c i ó n  de l a  a c e q u i a  R ea l  
d e l  J ú c a r  y uso de sus  a g u a s , V a l e n c i a ,  1 8 4 5 .
( 3 )  E s p o s i c i ó n  docum en tada  a S.M. l a  R e in a  p o r  l a  J u n t a  de G o b i ­
e rn o  de l a  A c e q u ia  R e a l  d e l  J ú c a r  s o b r e  l a  R .O .  de 16 de no­
v i e m b r e  de 1863 ,  y p r e t e n s i o n e s  de D. J o r g e  D ie z  M a r t í n e z  , 
V a l e n c i a ,  1 864 ,  p p .  8 0 - 8 1 .
( 4 )  I b i d e m ,  p .  8 0 .
( 5 )  A . O . P . V . ,  F o m e n to ,A g u a s ,  l e g .  1 3 7 ,  e x p .  f,P r o y e c t o  de J u r a d o s  
de R ie g o  a p ro b a d o  p o r  l a  J u n t a  de G o b ie r n o  de l a  A c e q u ia  d e l  
J u c a r  y que se ha de p r e s e n t a r  a l a  g e n e r a l  p a r a  su d i s c u s i ó n  
y a p r o b a c i ó n ”
( 6 )  A . O . P . V . ,  I b i d e m .
( 7 )  Po r  e x i g e n c i a  de l a s  f r a n j a s  de p r o p i e t a r i o s  u t i l i z a d a s ,  he­
mos c o n s i d e r a d o  a q u í  l o s  p o s e e d o r e s  de mas de 25 h g s . ,  con l o  
c u a l ,  e l  p o r c e n t a j e  e x a c t o  que nos d a ,  d e l  2 0 * 5 ^ ,  h a b r í a  que 
r e d u c i r l o  en a lg u n o s  p u n t o s  a l  r e f e r i r n o s  a l o s  m a yo re s  de
30 h g s .
( 8 )  A . O . P . V . ,  F o m e n to .A g u a s ,  l e g .  1 3 7 ,  e x p .  ” P r o y e c t o . . . ”
( 9 )  Y A N I N I , A l i c i a ,  ” E l s  c a c i c s  r u r a l s  v a l e n c i a n s  i  l a  se v a  o p o -  
s i c i ó  a l a  g u a r d i a  c i v i l  com a g u a r d i a  r u r a l  ( 1 8 7 6 - 8 6 ) ” , E s -  
t u d i s  d ' H i s t o r i a  A g r a r i a , nfl 5 ( 1 9 8 5 ) ,  p p .  1 1 5 - 1 3 2 .
( 1 0 )  A . O . P . V .  , F o m e n to . Aguas ,  l e g .  1 3 7 ,  I n s t a n c i a  de l o s  p r o p i e  
t a r i o s  de S i l l a .
( 1 1 )  ” S u p u e s ta  l a  o m i s i ó n  de l o s  p r e c e p t o s  r e g l a m e n t a r i o s ,  e r a  
f o r z o s o  a c e p t a r  e l C r i t e r i o  que c a d a  A y u n t a m ie n t o  e s t a b l e c i e ­
se en l a  e l e c c i ó n  de l o s  j u r a d o s ,  m i e n t r a s  no c o n t r a r i a s e  l a  
e s e n c i a  de l a s  bases  a c o r d a d a s ” , A . O . P . V . ,  F o m e n to .A g u a s ,  l e g  
1 3 7 ,  E x p o s i c i ó n  d e l  a p o d e ra d o  de l a  P r i m e r a  S e c c i ó n .
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( 1 2 )  A .O .P .V /» ,  Fomento  .A g u a s ,  l e g .  1 4 5 ,  A -C h .
( 1 3 )  A . O . P . V » ,  I b i d e m ,  " E s p o s i c i ó n  de l o s  m o t i v o s  y fu n d a m e n to s  
d e l  p r o y e c t o  de O rd e n a n za s  p a r a  e l  g o b i e r n o  de l a s  aguas  de 
r i e g o  de l a  v i l l a  de C u l l e r a * 1, f o l .  2 3 .
( 1 4 )  " f i a s  l a  g r a d a c i ó n  p e r s o n a l  d e l  s u f r a g i o  p o r  una e s c a l a  con ­
t r i b u t i v a  de b a j a  p r o p o r c i ó n  o t i p o ,  p o d r í a  d a r  l u g a r  a que 
l o a  m a y o re s  c o n t r i b u y e n t e s  c o n c e r t á n d o s e  f á c i l m e n t e  p o r  s e r  
p o c o s ,  q u e d a ra n  a r b i t r o s  de l a s  e l e c c i o n e s  no o b s t a n t e  l a  ma­
y o r  suma de v o t o s  de l o s  o t r o s  r e g a n t e s ,  q u e ,  p o r  s e r  muchos 
m a l  p o d r í a n  a v e n i r s e  p a r a  a l c a n z a r  su d e b i d a  r e p r e s e n t a c i ó n . • n 
I b i d e m ,  f o l .  2 4 .
( 1 5 )  I b i d e m ,  f o l s .  2 5 - 2 6 .
( 1 6 )  ROMERO GONZALEZ, 3 .  y CUCO GINER, 3 . ,  lfLa e s t r u c t u r a  de l a  p r o ­
p i e d a d  de l a  t i e r r a  y l o s  c u l t i v o s  en l a  R i b e r a  B a ix a  d u r a n t e  
e l  s i g l o  X IX :  e l  caso  de C u l l e r a * * ,  C uade rnos  de G e o g r a f í a .  24 
( 1 9 7 9 ) ,  p p .  6 0 - 6 1 .  Y ROMERO GONZALEZ,3 . ,  P r o p ie d a d  A g r a r i a
y S o c ie d a d  R u r a l  en l a  España M e d i t e r r á n e a . M a d r i d ,  1 9 8 3 , p p .  
1 6 0 - 1 7 1 .
( 1 7 ) CALATAYUD G IN E R ,S . ,  " T r a n s f o r m a c i o n e s  j u r í d i c a s  y s o c i a l e s  
en l a  A c e q u ia  R e a l  d e l  3 u c a r  d u r a n t e  e l  s i g l o  X I X " ,  E s t u d i s  
d ^ H i s t o r i a  C o n te m p o r a n ia  d e l  P a í s  V a l e n c i a . na 5 ( 1 9 8 4 ) ,  p p .  
2 9 5 - 3 2 1 .
( 1 8 )  A . O . P . V / . ,  " E s p o s i c i ó n . . . " ,  f o l s .  3 3 - 3 4 .
( 1 9 )  I b i d e m ,  f o l .  3 3 .
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CAPITULO 15
LA ESCASEZ DE AGUA AJO T AD  D E L S I G L O XI X :  LOS L I C I T ES 
DEL SISTEdA DE RIEGOS
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Los p r o b le m a s  d e r i v a d o s  de l a  m ayor  o menor  d i s p o n i ­
b i l i d a d  de a guas  p a r a  e l  r i e g o  e s t á n  i n t i m a m e n t e  l i g a d o s  a 
t o d a s  l a s  c o m p le j a s  c u e s t i o n e s  i n s t i t u c i o n a l e s  de l o s  r e g a ­
d í o s  y ,  p o r  s u p u e s t o ,  a l o s  c o n f l i c t o s  d e s a r r o l l a d o s  en t o r ­
no a l a s  m is m a s .  C i e r t a m e n t e ,  es e l  c a r á c t e r  de b i e n  e s c a s o  
que r e v i s t e  e l  agua - p o r  d e f i n i i c i á n  en e l  seno  de un c l i m a  
m e d i t e r r á n e o  como es é l  de l a  zona  que e s t u d i a m o s - ,  a g r a v a d o  
p o r  e l  fénám eno  de l o s  e s t i a j e s ,  e l  que d e t e r m i n a  en ú l t i m a  
i n s t a n c i a  l a s  p ugnas  p o r  e l  c o n t r o l  de l a  misma que e s t a b l e ­
cen l o s  d i v e r s o s  i n t e r e s e s  a g r a r i o s  y t o d o s  e l l o s  en r e l a c i ó n  
a o t r o s  a p r o v e c h a m ie n t o s  no a g r í c o l a s  ( 1 ) *  A l  t i e m p o ,  es p r e ­
c i s o  c o n o c e r  e l  hecho  de que l a  d e p e n d e n c ia  d e l  t i p o  de a g r i ­
c u l t u r a  p r a c t i c a d o  en l a s  l l a n u r a s  l i t o r a l e s  v a l e n c i a n a s  r e s ­
p e c t o  a l  r i e g o  e r a  e x t r e m a : l a  m ayo r  p a r t e  de l a s  c o s e c h a s  
p r e c i s a b a n  r i e g o s  c o n s t a n t e s ,  y á r b o l e s  como e l  n a r a n j o  c o ­
r r í a n  p e l i g r o  de d e s a p a r i c i ó n  s i n  l a  r e g u l a r i d a d  de l a s  a g ua s  
p a r a  f e r t i l i z a r l o s ;  de a h í  que l a  merma o l a  a e s e n c i a  dé 
agua r e v i s t i e r a  t o d o s  l o s  c a r a c t e r e s  de una c a t á s t r o f e  e q u i ­
v a l e n t e ,  p o r  e j e m p l o ,  a l a s  p l a g a s  de l a n g o s t a  de l a  P lancha.
S i  l a s  s e q u í a s  en l a s  g r a n d e s  zo n as  c e r e a l i s t a s  p r o v o c a b a n  
i m p o r t a n t e s  menguas en l a s  c o s e c h a s ,  l a  f a l t a  de agua  en una 
h u e r t a  v a l e n c i a n a  d u r a n t e  a l g u n a s  semanas c o n s e c u t i v a s  daba 
o r i g e n  a l a  p e r d i d a  a b s o l u t a  de d e t e r m i n a d a s  p r o d u c c i o n e s  e 
i n c l u s o ,  a l a  m u e r t e  de l o s  á r b o l e s .  Se c o m p re n d e ,  p u e s ,  que 
l a  t r a d i c i o n a l  e x p e r i e n c i a  de l a s  Comun idades de r e g a n t e s  t e n ­
d i e r a  a a s e g u r a r  l a  r e g u l a r i d a d  más e s t r i c t a  en l a  p r o v i s i ó n
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d e l  a g u a ,  y que l a  d i s m i n u c i ó n  de é s t a  en e l  ca u ce  de l o s  r í o s
p r o v o c a r a  de i n m e d i a t o  una a g u d i z a c i ó n  de l o s  c o n f l i c t o s ,  v i o ­
l e n c i a  i n c l u i d a :
"Cuando  van  a d a r  p r i n c i p i o  l a s  l a b o r e s  de v e r a ­
n o ,  f i j a  l a  a t e n c i ó n  en e l  c a u d a l  d e la g u a s  que 
c o r r e  p o r  n u e s t r o  c a n a l ,  p o r  poco que e s t a s  men­
güen  l a  a la r m a  se d i f u n d e ;  s i  menguan más e l  p á ­
n i c o  se a p o d e ra  de l o s  r e g a n t e s ,  y c u a l  f u n e s t o  
g r i t o  de s á l v e s e  q u i e n  p u e d a ,  e l  ipás osado  sé
a t r e v e  a t o d o ,  s i n  más l í m i t e  que su e g o is m o ,
s i n  más r e g l a  que su i n t e r é s  p r i v a d o 1* ( 2 ) .
A s í  se e x p r e s a b a  un m e m o r i a l i s t a  a l a  a l t u r a  de l a  
segunda  m i t a d  de l a  d é cad a  de l o s  70 y r e f i r i é n d o s e  a l o s  r i e ­
g o s  de l a  A c e q u ia  R e a l .  C i e r t a m e n t e ,  d u r a n t e  esos  aPíos p a r e c e  
que r e s u l t ó  a c u c i a n t e  l a  e s c a s e z  de agua p a r a  e l  r i e g o ,  e s ­
p e c i a l m e n t e  p o r  l o  que se r e f i e r é  a d i c h a  a c e q u i a .  Tenemos 
t e s t i m o n i o s  d i v e r s o s  que nos h a b l a n  én e s t e  s e n t i d o  y d e t e r ­
m in a d a s  d e c i s i o n e s  de l o s  o r g a n i s m o s  a d m i n i s t r a t i v o s  d e l  r i e ­
go a s í  l o  d e m u e s t r a n .  No se t r a t a b a ,  s i n  em b arg o ,  de una c u e s ­
t i ó n  n u e v a ,  que a p a r e c i e r a  en ese momento con t o d o  su  p e s o ,  
s i n o  q u e ,  en r e a l i d a d ,  se t r a t a b a  de una t e n d e n c i a  l a r g a m e n t e  
a r r a s t r a d a ,  a l  m a rg e n ,  p o r  t a n t o ,  de l a s  s i t u a c i o n e s  más o 
menos c o y u n t u r a l e s  d e r i v a d a s  de l a s  v a r i a c i o n e s  c l i m á t i c a s .
O b v ia m e n te ,  un hecho e s e n c i a l  se e n c o n t r a b a  en e l  
o r i g e n  de esa  s i t u a c i ó n :  e l  aum en to  de l a  s u p e r f i c i e  r e g a d a  
p o r  l a  A c e q u ia  R e a l  d esde  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I .  En p r i m e r  
l u g a r ,  e s t a b a  l a  l e n t a  p e ro  p r o g r e s i v a  i n c o r p o r a c i ó n  a l  r i e ­
go de t i e r r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l o s  p u e b l o s  t r a d i c i o n a l m e n t e  
r e g a n t e s .  E s t a  a m p l i a c i ó n  d e l  r i e g o ,  s i  b i e n  no e x p e r i m e n t a b a  
s a l t o s  e s p e c t a c u l a r e s  p o r  e l  h echo  de que en e s t a  zona  e l  r e -
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g a d í o  h a b í a  s i d o  e s t a b l e c i d o  desde  l a  edad m e d ia  a p ro v e c h a n d o  
a l  máx imo l a s  c o n d i c i o n e s  t o p o g r á f i c a s ,  s í  podemos d e c i r  q u e ,  
a l a r g o  p l a z o  supone  un aumento  n o t a b l e  de l a  e x t e n s i ó n  r e g a ­
d a .  S i n  e m b a rg o ,  t a m b i é n  a c o r t o  p l a z o ,  y p a r t i c u l a r m e n t e  a 
l a  a l t u r a  de m e d ia d o s  d e l  s i g l o  X IX ,  podemos d e t e c t a r  un c r e ­
c i m i e n t o  c o n s t a n t e  y s u s t a n c i a l  de a q u e l l a  s u p e r f i c i e ,  t a l  y 
como puede v e r s e  en e l  c u a d r o  7 6 .
(C u a d ró  7 6 }
Tenemos, p o r  t a n t o ,  que l a  a m p l i a c i ó n  d e l  á r e a  r e g a ­
da en l a  zona  de l a  R i b e r a  A l t a  d e l  X u q u e r ,  e x p e r i m e n t a  un g r a n  
d in a m is m o  p r á c t i c a m e n t e  de modo i n i n t e r r u m p i d o  desde  e l  s i g l o  
X V I I I :  según  d a t o s  de C a v a n i l l e s ,  a f i n a l e s  de ese s i g l o ,  l a  
A c e q u ia  R e a l  r e g a b a  unas 6 1 .9 1 8  h g s .  e n t r e  h u e r t a s  y a r r o z a ­
l e s  ( 3 ) .  A c o m ie n z o s  d e l  s i g l o  X IX ,  a l  r e c o r r e r  e s t a s  t i e r r a s ,  
J a u b e r t  de P a s s l  h a b l a  de 1 2 2 .6 9 6  h g s .  p a r a  1819 ( 4  ) l a s  cu a ­
l e s  se han c o n v e r t i d o  en 1 5 2 .8 3 3  unos v e i n t i c i n c o  ar los d e s p u é s .  
La e x p a n s i ó n  d e l  r e g a d í o ,  p o r  t a n t o ,  es p a r t i c u l a r m e n t e  i n t e n ­
sa d u r a n t e  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  X IX  h a s t a  e l  p u n t o  de q u e ,  co ­
mo hemos i n d i c a d o  más a t r á s ,  l l e g a d a  l a  segunda  m i t a d  de l a  
c e n t u r i a ,  e l  r i e g o  con aguas  s u p e r f i c i a l e s  p a r e c e  h a b e r  l l e g a ­
do a sus  l í m i t e s  n a t u r a l e s  y e l  aum en to  de l a  s u p e r f i c i e  b e ­
n e f i c i a d a  es muy l e n t o  o n u l o .  E x i s t e n  ta m b ié n  c a s o s  como e l  
de A l z i r a  en l o s  c u a l e s  puede d e c i r s e  que l a  e x p a n s ió n  se ha 
dado d u r a n t e  e l  s i g l o  X V I I I  e i n c l u s o  con a n t e r i o r i d a d  y que 
l a  e v o l u c i ó n  p o s t o r  i  o r / j a s i s t e  t a n  s ó l o  a un c r e c i m i e n t o  l e n t o ;  
l o  que t a l e s  c a s o s  ponen de m a n i f i e s t o  es l a  n e c e s i d a d  de r e -
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Cuadro 76 .  E v o l u c i ó n  de l a  s u p e r f i c i e  re g a d a  p o r  l a  
A c e q u ia  R ea l  d e l  X u q u e r .  ( H g s . )
1845 1651 1865
A l b a l 2 ,6 8 9 3 .0 2 7 3 .1 6 6
A l b a l a t 6 .1 0 0 6 .6 0 2 6 .1 0 0
A l b e r i c 1 6 .2 5 4 1 6 .102 1 6 .3 2 6
A l c & s s e r 897 1 .0 8 5 1 .0 9 9
L ' A l c u d i a 3 .1 3 3 3 .682 3 .1 9 1
A lg e m e s í 1 9 .7 1 5 2 2 .4 5 0 2 1 .5 9 8
A l g i n e t 6 .2 2 0 4 .5 4 8 4 .3 1 9
A lm u s s a fe s 4 .5 8 4 5 .0 7 5 5 .9 8 4
A l z i r a 1 8 .5 0 2 18 .822 1 9 .4 1 6
A n t e l l a 608 664 690
B e n i f a i ó 2 .1 5 1 2 .3 0 9 4 .0 3 3
Ben imus lem 2 .5 8 2 4 .2 4 0 4 .2 2 7
Benimodo 1 .9 6 6 1 .6 0 6 1 .8 5 5
B e n i p a r r e l l 2 .6 8 9 2 .4 6 9 2 .5 6 2
Gavarda 1 .9 2 8 1 .972 2 .1 0 1
Guadassuar 9^283 1 0 .5 1 0 1 0 .3 6 0
M a s s a la v e s 3 .9 9 9 3 .741 4 .0 3 2
P i c a s s e n t 808 1 .0 5 6 987
P u j o l 1 .4 9 7 - -
S i l l a 1 9 .0 2 8 1 8 .5 0 4 18 .6 5 8
S o l l a n a 2 8 .2 0 0 27 .1 0 0 2 7 .3 4 5
M o l i n o s _  • 0. - 3 .3 4 5
TOTAL 1 5 2 .8 3 3 1 5 5 .7 64 1 6 1 .6 9 2
f u e n t e :  BALLE5TER BROSETA, A ce q u ia  R ea l  9 e l  J u c a r . . . , o p . c i t . ,  
p p .  3 8 - 4 0 .  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
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t r o t r a e r  l o s  o r í g e n e s  c r o n o l ó g i c o s  de d e t e r m i n a d a s  t r a n s f o r ­
m a c io n e s  a g r a r i a  que i n t e r p r e t a c i o n e s  a p r e s u r a d a s  h a b r í a n  con ­
c e n t r a d o  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X IX *  Veamos lo  en e l  c u a d r o  77 :
Cuadro  77*  E v o l u c i ó n  d e l  r i e g o  de l a  A . R . X .  
en A l z i r a .
Año S u p e r f i c i e  ( h g s . )
1698 1 5 .8 6 9
1780 1 7 .0 4 4
1834 1 8 .5 0 4
1852 1 8 .8 2 4
1865 1 8 .8 5 7
1869 1 8 .7 6 6
1909 2 1 .0 4 6
1914 2 0 .9 9 0
F u e n t e :  A .M . A .  0 6 9 0 / 2 8 - 2 9 - 3 0 ;  0 6 9 0 / 9 4 ;  0 6 9 0 / 1 6 1 - 1 7 7 .  E l a b o ­
r a c i ó n  p r o p i a .
En c o n j u n t o ,  s i n  e m b arg o ,  y como d e m u e s t r a  e l  cu a ­
d r o  7 6 , e l  c r e c i m i e n t o  a l o  l a r g o  d e l  o c h o c i e n t o s ,  es i m p o r ­
t a n t e .  Y e l l o  es e x t e n s i v o  a l a s  o t r a s  a c e q u i a s  d e l  X u q u e r .  Los 
c a n a l e s  de C a r c a i x e n t  y E s c a l o n a ,  que tomaban su s  aguas  mós 
a r r i b a  en e l  r í o  que l a  A c e q u ia  R e a l  e s t a b a n ,  p o r  t a n t o ,  en 
d i s p o s i c i ó n  de o b t e n e r  m ayor  p r o p o r c i ó n  de a g u a .  Os h e c h o ,  
p a r e c e  c i e r t o  que ambas A c e q u ia s  no s ó l o  c u b r í a n  l a s  n e c e s i ­
dades de su s  r e g a n t e s  s i n o  q u e ,  además,  v e n d í a n  agua - h e c h o  
i n s ó l i t o  en l o s  r i e g o s T s u p e r f i c í a l e s  d e l  X Ó q u e r -  a zo n as  que 
de e s t e  modo, se t r a n s f o r m a b a n  t a m b i é n  en r e g a d í o :
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"E s  p ú b l i c o  e l  c o m e r c i o  de aguas  que e s t a s  a c e ­
q u i a s  hacen  a o t r a s  p o b l a c i o n e s  q u e ,  c o n ta n d o  
con e s t e  r e c u r s o ,  han e x t e n d i d o  su r i e g o "  ( 5  ) •
Las  p r o p i a d  d im e n s i o n e s  d e l  r e g a d í o  de l a s  A c e q u ia s  
de E s c a lo n a  y C a r c a i x e n t ,  c r e c í a n  de modo i m p o r t a n t e .  P o r  l o  
que r e s p e c t a  a l a  s e g u n d a ,  l a s  d é c a d a s  de l o s  40 y l o s  50 f u e ­
r o n  e s p e c i a l m e n t e  p r ó d i g a s :  l a s  1 2 . 9 7 7  h g s .  que l a  A c e q u ia  r e ­
gaba  en 1842 se h a b í a n  t r a n s f o r m a d o  en 1 5 .6 4 3  en 1 8 5 3 ,  a l  
t i e m p o  que se a b r í a n  unos  c i n c o  b r a z a l e s  más p a r a  l l e v a r  e l  
agua a o t r a s  t a n t a s  p a r t i d a s .  T a l  e x p a n s i ó n  no se v o l v e r é  a 
p r o d u c i r :  en 1 9 1 2 ,  l a  e x t e n s i ó n  r e g a d a  s ó l o  ha c r e c i d o  h a s t a  
1 6 .2 2 2  h g s .  ( 6 ) .  A l  mismo t i e m p o 9 en l a  A c e q u ia  de E s c a l o n a y 
l a s  d i f i c u l t a d e s  t o p o g r á f i c a s  p a r a  e x t e n d e r  e l  r i e g o  se v e n ­
c í a n  con  l a  i n s t a l a c i ó n  de bombas de e l e v a c i ó n  en l o s  p r o p i o s  
b r a z a l e s  ( 7  ) •  La e x p a n s i ó n  d e l  á r e a  r e g a d a  p o r  l a s  a c e q u i a s  
de C a r c a i x e n t  y E s c a l o n a ,  p a r a l e l a  a l a  que hemos com probado  
p a r a  l a  A c e q u ia  R e a l ,  no p o d í a  s i n o  l l e v a r  a l  e n f r e n t a m i e n t o  
e n t r e  l a s  t r e s  A c e q u i a s .  De e s t e  modo, l o s  c o n f l i c t o s  p o r  e l  v o ­
lumen de agua que cada uno de l o s  t r e s  c a n a l e s  d e b í a  e x t r a e r  
d e l  X ó q u e r ,  se  c o n v i r t i ó  en una de l a s  c o n s t a n t e s  d l o  l a r g o  
d e l  s i g l o  X IX :
"Ha r e s u l t a d o  l a  i n e v i t a b l e  c o n s e c u e n c ia  de que 
l o s  r i e g o s  f u e s e n  aum en ta n d o  con e l  b e n e f i c i o  
de l a  p r o d u c c i ó n  en cada  una de l a s  a c e q u i a s ,  
h a s t a  l l e g a r  e l  ca so  de no b a s t a r  t o d a s  l a s  
aguas  d e l  r í o  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  
de l o s  a c t u a l e s  r i e g o s  c r e q d o s  unos  con l a  de ­
b i d a  a u t o r i z a c i ó n  y o t r o s  s i n  e l l a "  ( 8  ) •
A e l l o  se a ñ a d í a  l a  p r e s e n c i a  cada  v e z  más i m p o r t a n ­
t e  de l o s  r i e g o s  de l a  A c e q u ia  d e l  P r o y e c t o :  e l  choque  e n t r e
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l a s  d i v e r s a s  c o m u n id a d e s  de R e g a n te s  f u e  h a b i t u a l  d u r a n t e  mu­
ch a s  d é c a d a s  y e l  p r o p i o  f l i n i s t e t i o  de Fomento  hubo de i n t e r ­
v e n i r  en 1880  con un d e c r e t o  p o r  e l  c u a l  se e s t a b l e c í a  e l  o r ­
den de p r e f e r e n c i a  en l a  toma de a g u a s ,  p a r a  l o s  momentos de 
a c e n t u a d a  i n s u f i c i e n c i a  d e l  c a u d a l  d e l  X u q u e r .  E s te  o rd e n  con­
s i d e r a b a ,  en b a se  a l a  a n t i g ü e d a d  de l a  c o n s t r u c c i ó n  de l a s  
A c e q u i a s ,  a l a  A c e q u ia  R e a l  como l a  p r i m e r a  en p r o v e e r s e  de 
a g u a ,  s e g u i d a  p o r  l a s  de E s c a l o n a ,  C a r c a i x e n t  y e l  P r o y e c t o  
( 9  ) •  A p a r t i r  de e n t o n c e s  y quedando  en manos d e l  g o b e r n a ­
d o r  e l  r e s p e t o  de e s t e  o rd e n  de p r e l a c i é n ,  l o s  c o n f l i c t o s  r e ­
m i t i e r o n ,  l o  que no e v i t a b a  e s p o r á d i c o s  " r o b o s "  de agua p o r  
l a s  d i s t i n t a s  a c e q u i a s ,  o p o r  l o s  r e g a n t e s  i n d i v i d u a l e s .
P e r o ,  ademé?, a l a  a l t u r a  de l o s  años  70 l o s  o r g a n i s  
mos d i r e c t i v o s  de l a  A c e o u ia  R e a l  p a r e c e n  c o b r a r  c o n c i e n c i a  
de l a  d e f i c i e n c i a  que l o s  m é to d o s  de sogueo  i n t r o d u c i r í a n  en 
e l  e m p a d ro n a m ie n to  g e n e r a l  de l a s  t i e r r a s ,  d B  t a l  modo que t o ­
ma fo rm a  e l  c o n v e n c i m i e n t o  de que l a  s u p e r f i c i e  e f e c t i v a m e n t e  
r e g a d a  s e r í a  s u p e r i o r  a l a  r e f l e j a d a  en l o s  L i b r o s  de C e q u ia ­
j e  ( l o ) • E l  h e cho  de que e s t o s  l i b r o s ,  que r e f l e j a b a n  en o c a ­
s i o n e s  c i f r a s  i n f e r i o r e s  a l a s  de r e c u e n t o s  a n t e r i o r e s ,  no f u e  
r a n  r e m i t i d o s  p o r  l o s  p u e b l o s  r e s p e c t i v o s  a l a  J u n t a  de G o b i e r  
no més que t r a s  d u r a s  r e s i s t e n c i a s ,  a s í  p a r e c e  i n d i c a r l o .  Co­
mo t a m b i é n  l a  e x t r e m a d a  v a r i a b i l i d a d  de l a s  d e c l a r a c i o n e s  de 
t i e r r a s  a r r o z a l e s  en f u n c i ó n  d e l  m ayor  o menor  r i g o r  a d m i n i s ­
t r a t i v o  en l a  p e r s e c u c i ó n  de l a s  p l a n t a c i o n e s  i l e g a l e s .  En de­
f i n i t i v a ,  p e s e  a l a  e x p e r i m e n t a d a  y c u id a d o s a  a d m i n i s t r a c i ó n  
en un c a n a l  de t a n  a n tX § u a  e x i s t e n c i a ,  p a r e c e  s e r  que a l  i n i ­
c i a r s e  l a  se g un d a  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX ,  l o s  r i e g o s  no c o n t r o l a ­
dos e r a n  n u m e ro so s  y ,  p o r  t a n t o ,  l a  s u p e r f i c i e  r e a l m e n t e  r e g a -
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da mayor  de l o s  que l a s  p r e v i é i o n e s  de l o s  r e s p o n s a b l e s  de 
l a  A c e q u ia  e s t a b l e c í a n *
Una i m p o r t a n t e  r e s p o n s a b i l i d a d  en esa s i t u a c i ó n  l a  
t e n í a ,  s i n  d u d a ,  e l  a r r o z . H e m o s  h a b l a d o  s u f i c i e n t e m e n t e  en l a  
segunda  p a r t e  de e s t e  t r a b a j o  d e l  n o t a b l e  consumo de agua que 
s u p o n í a  e l  c u l t i v o  a r r o c e r o  y como e s t e  consumo se v i o  a g u d i ­
zado  con e l  i n c r e m e n t o  de l a  s u p e r f i c i e  d e d i c a d a  a l  a r r o z  du­
r a n t e  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  o c h o c i e n t o s *  E s te  i n c r e m e n t o  se 
b a s a b a ,  además,  en p l a n t a c i o n e s  muchas ve ce s  i l e g a l e s  que e s ­
capaban  a l a  f i s c a l i z a c i ó n  de l a s  A c e q u i a s *  Oe h e c h o ,  e s t a  
c u e s t i ó n  se c o n v i r t i ó  en uno de l o s  m o t i v o s  f u n d a m e n t a l e s  que 
a r g ü í a n  l o s  i l u s t r a d o s  que desde  C a v a n i l l e s  se o p o n ía n  v i v a ­
m e n te  a a q u e l l a  e x p a n s i ó n *  En l a  p r á c t i c a ,  e l  aumento  de l a s  
n e c e s i d a d e s  de agua o r i g i n a d a s  p o r  e l  a va n ce  d e l  a r r o a ,  o b l i ­
gó s i n  duda a e x t r e m a r  e l  r i g o r  en l a  a d m i n i s t r a c i ó n  de l a s  
a c e q u i a s ,  p e r o  t a m b iá n  a p e r f e c c i o n a r  l a s  t é c n i c a s  de r e g a d í o  
y m e j o r a r  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  de c a n a l e s ,  s á l v a d a ñ o s ,  e t c *  pa ­
r a  a p r o v e c h a r  a l  máx imo e l  agua d i s p o n i b l e :  e l  é x i t o  l o g r a d o  
r e s u l t a  i n d i s c u t i b l e  s i  r e c o rd a m o s  l a s  p a l a b r a s  de v i a j e r o s  
como Pl. Aymard o M* Bosch J u l i á  c i t a d o s  más a t r á s  ( 1 1 ) *  S in  
em b arg o ,  t a m b i é n  d i o  o r i g e n  a n u m e ro so s  c o n f l i c t o s  e n t r e  l a s  
a c e q u i a s  que tomaban sus  aguas d e l  X ó q u e r ,  en e s p e c i a l  l a s  
de C a r c a i x e n t ,  E s c a l o n a  y l a  R e a l *
F i n a l m e n t e ,  l a  c o n s t r u c c i ó n ,  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  
X V I I I ,  de l a  A c e q u ia  d e l  P r o y e c t o ,  a c a rg o  d e l  Duque de H i j a r ,  
l a  c u a l  tom aba  sus  a g ua s  de l a  A c e q u ia  R e a l  de A l z i r a  en v i r ­
t u d  de un p r i v i l e g i o  j & a d i e v a l  de M a r t í n  I  ( 1 2 ) ,  s i g n i f i c ó  un 
aumento  i m p o r t a n t e  de l a  e x t r a c c i ó n  dé agua d e l  X ó q u e r *  Se 
c o n v i r t i ó ,  además,  en f u e n t e  c o n t i n u a  de e n f r e n t a m i e n t o s  e n t r e
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l o s  p u e b l o s  r e g a n t e s  de l a  a n t i g u a  Comunidad y l o s  nuevos  
t é r m i n o s  que se i n c o r p o r a b a n  r á p i d a m e n t e  b a j o  l a  i n i c i a t i v a  
d e l  s e ñ o r  de S o l l a n a .  Nos hemos r e f e r i d o  ya  a e s t a  c u e s t i ó n  
en e l  c a p í t u l o  t r a c e  y hemos v i s t o  cómo l a  pugna  e n t r e  
ambos t e a o o s  d e l  c a n a l  c o n s t i t u y e  e l  o r i g e n  d e l  p r o c e s o  que 
d i ó  l u g a r  a l a s  O rd e n an za s  de 1845 que i n t r o d u c í a n  una u n i f i ­
c a c i ó n  f o r z a d a  b a j o  unos  mismos o r g a n i s m o s  d i r e c t i v o s .  La n e ­
c e s i d a d  de c o m p a g in a r  l o s  d e r e c h o s  de l o s  a n t i g u o s  r e g a n t e s  
con l o s  de l o s  p u e b l o s  i n c o r p o r a d o s  se t r a d u j o  en e l  s o m e t i ­
m i e n t o  de l o s  p r i v i l e g i o s  t r a d i c i o n a l m e n t e  d e t e n t a d o s  p o r  l o s  
p r i m e r o s .  A c o n s e c u e n c ia  de e l l o ,  l o s  c o n f l i c t o s  a l a  h o r a  
d e l  r e p a r t o  de l a s  gguas  se m u l t i p l i c a r o n  y comenzó a s e r  f r e ­
c u e n t e  l a  p r e s e n c i a  de t r o p a s  p a r a  s a l v a g u a r d a r  e l  e s p í r i t u  
de l a s  O r d e n a n z a s .
C i e r t a m e n t e ,  l a  e n t i d a d  de l a s  n u e va s  t i e r r a s  i n c o r ­
p o r a d a s  a l  r i e g o  en l a s  d é cadas  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I  y 
p r i m e r a s  d e l  X IX  p o r  c a u sa  de l a  A c e q u ia  d e l  P r o y e c t o ,  c o n s t i ­
t u í a  una i m p o r t a n t e  a l t e r a c i ó n  de l a  s i t u a c i ó n  p r e e x i s t e n t e .
E l  r i e g o  l l e g ó  p r o g r e s i v a m e n t e  a l o s  t é r m i n o s  de A l b a l ,  A l c & -  
s s e r ,  A l g i n e t ,  A l m u s s a f e s ,  B e n i f a i ó ,  B e n i p a r r e l l ,  P i c a s s e n t ,  
S i l l a  y S o l l a n a ,  e i n c l u s o  i n c r e m e n t ó  l a  s u p e r f i c i e  r e g a d a  en 
A lg e m e s í  ( 1 3 )  y A l b a l a t .  S u p o n í a n ,  a l a  a l t u r a  de 1 8 4 5 ,  6 7 . 2 6 6 ,  
s i n  c o n t a b i l i z a r  e s t o s  dos  ú l t i m o s  m u n i c i p i o s ,  l o  que s i g n i ­
f i c a b a  un i n c r e m e n t o  de c a s i  e l  80 % r e s p e c t o  a l a  a n t i g u a  Co­
m u n id a d .  La m a g n i t u d  de e s t a  p u e s t a  en r e g a d í o  no t i e n e  p a ­
ra n g ó n  con n in g u n a  o t r a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e l  s e ca n o  en e l  P a í s  
V a l e n c i a n o  de l a  época  y c o n s t i t u y e , s i n  d u d a ,  uno de l o s  e je m ­
p l o s  més e l o c u e n t e s  d e l  i m p u l s o  que e l  d d s a r r o l l o  a g r a r i o  e x ­
p e r i m e n t a  d e sde  l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  X V I I I  v a l e n c i a n o .
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En e l  seno de l a  o r g a n i z a c i ó n  de l a  c o m p l e j a  r e d  de 
r i e g o s  d e l X u q u e r ,  l a  r á p i d a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  n u evo  c a n a l  y l a  
i m p o r t a n t e  i n c o r p o r a c i ó n  de t i e r r a s ,  p r o d u j e r o n ,  s i n  e m b arg o ,  
una v e r d a d e r a  c o n m o c ió n :
" • • • D e s d e  1 7 6 0 ,  época  en que comenzó a a l b o r e a r  
e l  Nuevo P r o y e c t o  o se g un d a  s e c c i ó n ,  a p a re c e n  
s o b r e  n u e s t r o  c a n a l  t o d o  g é n e ro  de d e s d i c h a s *  
E n to n c e s  a p a r e c i e r o n  s o b r e  sus c a j e r o s  r e ñ i d í ­
s im a s  d i s p u t a s ,  p l e i t o s ,  m o t i n e s ,  apagados  con 
l a  f u e r z a  a rm a d a ,  que d e j a r o n  r e s e n t i m i e n t o s  
c o m p o s t u r a s  y c o n c i l i a c i o n e s  y p a c t o s ,  a que 
l u e g o  se ha f a l t a d o ,  s e c u e s t r o s  d e l  a n t i g u o  
a r c h i v o  de l a  A c e q u i a * • « m u l t a s  g r a v o s í s i m a s ,  
i m p u e s t a s  a p o b l a c i o n e s  e n t e r a s ,  s u s p e n s i ó n  
de d e r e c h o s ,  n e g a c i ó n  de o t r o s ,  d u r í s i m a  d i c ­
t a d u r a  de d e le g a d o s  d e l  g o b i e r n o .  • • n ( 1 4 ) *
En l a  p r á c t i c a ,  e l  e n t e n d i m i e n t o  e n t r e  l a  A n t i g u a  
Comunidad y l o s  r e g a d í o s  c o n c e d i d o s  p o r  e l  Duque de H í j a r ,  
f u e  i m p o s i b l e  d u r a n t e  muchas d e c a d a s .  M i e n t r a s  d u r a n t e  l o s  
p r i m e r o s  d e c e n i o s  d e l  X IX ,  l a  A c e q u ia  e s t u v o  p r e s i d i d a  p o r  
l o s  J u e c e s  C o m is io n a d o s  -n o m b ra d o s  p o r  e l  C o n s e jo  de C a s t i l l a ,  
i n s t a n c i a  en l a  que e l  Duque t e n í a  i m p o r t a n t e  i n f l u e n c i a -  e l  
r i e g o  en l a  segunda  s e c c i ó n  no r e v i s t i ó  p r o b l e m a s ,  c o a c c i o n a ­
dos como e s t a b a n ,  i n c l u s o  con l a  r e p r e s i ó n ,  l o s  d e r e c h o s  de 
l a  A n t i g u a  C om un idad .  A p a r t i r  de l a  década  de l o s  3 0 ,  l a  p r o ­
t e c c i ó n  i n s t i t u c i o n a l  a l a  empresa  d e l  Duque de H Í j a r  c e d i ó  y 
e l  r e p a r t o  d e l  agua e n t re ^ a m b a s  s e c c i o n e s  t u v o  que s e r  d i r i g i ­
do p o r  una C o m is ió n  nombrada p o r  e l  J e f e  P o l í t i c o  a n t e  l a  de­
s a v e n e n c i a  i r r e c o n c i l i a b l e  de l e e  p a r t e s .  Las a c u s a c i o n e s  p o r  
p a r t e  d e l  a p o d e ra d o  d e l  Duque de s u p u e s t a s  r e t e n c i o n e s  de aguas 
en e l  p r i m e r  t r a m o  de l a  A c e q u ia  e r a n  c o n t i n u a s  y o b l i g a b a n  
a f r e c u e n t e s  i n s p e c c i o n e s  y p r o v o c a b a n  no menos a l t e r c a d o s .  E l
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o r i g e n  de t o d o  e l l o  p a r e c e ,  s i n  em b arg o ,  c l a r o :  m i e n t r a s  e l  
p r i v i l e g i o  de M a r t i n  e l  Humano de 1404 c o n c e d í a  a l  Duque l a  
p o s i b i l i d a d  de r e g a r  t a n  s ó l o  1 1 *0 0 0  h g s * ,  l o  c i e r t o  e r a  que 
en l a s  p r i m e r a s  d é cadas  d e l  s i g l o  XIX ( 1 5 ) ,  l a s  c o n c e s i o n e s  
d e l  s e ñ o r  de S o l l a n a  p a r a  nuevos  r e g a d í o s  h a b í a n  a s c e n d i d o  a 
más de 8 0 * 0 0 0 h g s *  ( 1 6 ) ,  en t o d o s  l o s  p u e b lo s  a n t e r i o r m e n t e  c i ­
t a d o s *  E s t a  c o n s i d e r a b l e  d e s p r o p o r c i ó n  da una i d e a  de l a  mag­
n i t u d  de l a  e m p re sa ,  p e r o  t a m b ié n  de l a s  i n s u f i c i e n c i a s  que 
l a  i n f r a e s t r u c t u r a  de l a  A«R*X* p r e s e n t a b a  a n t e  e s t e  c r e c i ­
m i e n t o *  S i  a e l l o  a ñ ad im o s  que l a  mayor  p a r t e  de l o s  r i e g o s  
c o n c e d i d o s  p o r  e l  Duque i b a n  d e s t i n a d o s  a l  c u l t i v o  d e l  a r r o z ,  
no p o d r á  e x t r a ñ a r a o s  q u e ,  p o r  e j e m p l o ,  en 1 8 4 2 ,  l a  d o t a c i ó n  
de agua de l a  a c e q u i a  de A l z i r a  se h u b i e r a  r e d u c i d o  en un 
t e r c i o  ( 1 7 ) *  De a h í  que e l  e n f r e n t a m i e n t o  e n t r e  ambas s e c c i o ­
nes  de l a  A c e q u ia  t u v i e r a  unas s ó l i d a s  r a z o n e s  que p e r v i v i ­
r í a n  d u r a n t e  mucho t i e m p o  p ro v o c a n d o  p l e i t o s  i n t e r m i n a b l e s *
La A c e q u ia  d e l  P r o y e c t o  h a b í a  t e n i d o  ta m b ié n  e f e c ­
t o s  p o s i t i v o s  s o b r e  l a  o r g a n i z a c i ó n  g e n e r a l  de l o s  r i e g o s  d e l  
X u q u e r *  Desde l o s  p r i m e r o s  mom entos ,  l a  p r o l o n g a c i ó n  d e l  c a n a l  
h a b í a  e x i g i d o  un e s t u d i o  p o r m e n o r i z a d o  de l a s  n e c e s i d a d e s  r e a ­
l e s  de r i e g o  t a n t o  en l o s  p u e b l o s  de l a  A n t i g u a  Comunidad co ­
mo en l a  n u e v a  á r e a  que se p r e t e n d í a  f e r t i l i z a r *  A e s t a  e x i ­
g e n c i a  r e s p o n d e  e l  i n f o r m e  d e l  T e n i e n t e  C o r o n e l  de I n g e n i e ­
r o s  Juan  E s c o f e t  en 1 7 6 8 ,  según e l  c u a l  l a  p o s i b i l i d a d  de e x ­
t e n d e r  e l  r i e g o  d e p e n d ía  de una e s t r i c t a  r e g l a m e n t a c i ó n  d e l  
uso d e l  a g u a ,  p o r  una p a r t e ,  y de l a  r e a l i z a c i ó n  de una s e r i e  
de m e j o r a s  t é c n i c a s  e t r ~ ia s  i n f r a e s t r u c t u r a s ,  p o r  o t r a  ( 1 8 ) *
En e l  p r i m e r  o r d e n  de c o s a s ,  l a s  o c u l t a c i o n e s  de t i e r r a s  en 
l o s  p a d r o n e s  de r i e g o  c o n s t i t u y e r o n  e l  p r i n c i p a l  o b j e t o  de
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p r e o c u p a c i ó n  y e l  o r i g e n  de l o s  p r i m e r o s  c o n f l i c t o s  v i o l e n t o s  
e n t r e  A lg e m e s í  y S o l l a n a :  " E x i s t í a  e l  t e m o r  a que un c o n t r o l  
más e s t r i c t o  « - n e c e s a r io  con  l o s  n u e v o s  p r o y e c t o s  da e x p a n s i ó n ^  
en l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  a g u a ,  a l t e r a r a  su £ á c i l  o b t e n c i ó n  p a r a  
c u l t i v o s  a l t a m e n t e  r e m u n e r a t i v o s  como e l  a r r o z 19 ( 1 9 ) *  Quedó 
a s i  de m a n i f i e s t o  con l o s  n u e vo s  e m p a d r o n a m ie n to s  de t i e r r a s  
d e c r e t a d o s  p o r  l o s  J u e c e s  C o m i s i o n a d o s ,  l a  e n t i d a d  de l a s  t i e ­
r r a s  q u e ,  en l o s  p u e b l o s  de a n t i g u o  r i e g o ,  h a b í a n  i d o  t r a n s f o r ­
mándose en r e g a d í o  s i n  i n s c r i b i e s e  en l o s  P a d ro n e s  de C e q u ia ­
j e ;  en e l  r e c u e n t o  r e a l i z a d o  en 1 7 7 1 ,  a l  menos 1 3 .0 0 0  h g s .  se 
i n c o r p o r a r o n  p o r  p r i m e r a  ve z  desde  su c o n d i c i ó n  de i l e g a l i d a d  
a l  pago d e l  c e q u i a j e ,  según  a p a r e c e  en e l  c u a d f o  78 .
E l  h echo  da una i d e a  de l a  d i n á m i c a  que ya desde  e l  
s e t e c i e n t o s ,  e x p e r i m e n t a b a  l a  e x p a n s i ó n  d e l  r e g a d í o ,  esca pa n d o  
muchas v e c e s  a l a  p r o p i a  f i s c a l i z a c i ó n  de l o s  o r g a n is m o s  a d m i ­
n i s t r a d o r e s  • A p e s a r  de l a  f é r r e a  r a c i o n a l i z a c i ó n  i m p u e s t a  p o r  
l o s  J u e c d s ,  e s t a  e x p a n s i ó n  a c e l e r a d a  y f r a u d u l e n t a  c o n t i n u ó  
p r o d u c i é n d o s e  y a s í ,  h a c i a  1 8 17 ,  v u e l v e  a c o n s t a t a r s e  que l o s  
l i b r o s  de c e q u i a j e  de p u e b l o s  como A l z i r a  o G u a d a s s u a r , p r e s e n ­
t a b a n  n u m e ro s a s  o c u l t a c i o n e s  ( 2 0 ) .
A l  mismo t i e m p o ,  y p o r  l o  que r e s p e c t a  a l a  segunda  
de l a s  c u e s t i o n e s  que s e ñ a lá b a m o s ,  e l  aumento  de c a u d a l  e x i ­
g i d o  p o r  l a  p r o l o n g a c i ó n  de l a  A c e q u ia  demandó o b r a s  de m e jo ­
r a  que a f e c t a r o n  t a n t o  a l  t r a z a d o  d e l  c a n a l  como a l a  a m p l i a ­
c i ó n  de su c a p a c i d a d .  S i n  d u d a ,  l a  e s p e r a  de s i g l o s  que e l  p r i ­
v i l e g i o  de M a r t í n  e l  Humano h a b í a  s u f r i d o  h a s t a  que e l  i l u s ­
t r a d o  a r i s t ó c r a t a  de S o l l a n a  tomó l a  i n i c i a t i v a ,  no e r a  c a -9
s u a l :  l o s  o b s t á c u l o s  g e o g r á f i c o s  a un c a n a l  de t a l  e n v e r g a ­
d u r a  e x i g i r í a n  una c i e r t a  c a p a c i d a d  t é c n i c a  p a r a  a f r o n t a r l o s  
( 2 1 ) .  C a o a n i l l e s  s e ñ a l a b a  e x p l í c i t a m e n t e  que l a  A c e q u ia  d e l  P ro ­
y e c t o  s ó l o  pudo r e a l i z a r s e  " . . . v e n c i d a s  l a s  d i f i c u l t a d e s  que 
p r e s e n t a b a  e l  t e r r e n o . . . n ( 2 2 ) •  E n t r e  1773 y 1779 se l l e v ó  a 
cabo e l  m in a d o  de l a  m o n ta ñ a  de G a v a rd a ,  se a b r i ó  una t e r -
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CUADRO 7 8 .  T i e r r a s  re g a d a s  p o r  l a  A ce q u ia  Rea l  d e l  X u q u e r .  
1771 (en H g s . )
D e c la r a d a s De nueva i n s c r i p c i ó n
A l z i r a 1 6 .1 4 3 2 .4 2 2
A lg e m e s í 8 .8 0 0 3 .0 6 0
Guadassuar 8 .4 7 5 741
A l b e r i c 8 .9 3 2 2 .8 4 6
1 ' A l c u d i a 300 35
H o n t o r t e l 1 .4 4 5 48
M a s s a la v s s 885 2 .2 4 0
R e s a la n y 2 .0 0 1 230
A l c ó s s e r 1 .2 8 0 817
Gavarda 1 .0 7 8 696
Ben imuslem 1 .7 4 9 -
A n t e l l a 330 -
P u j o l 1 .4 1 5 -
S o l l a n a - 1 3 .1 3 2
A l b a l a t - 3 .0 9 5
F u e n te :  R e l a c i ó n  de p l e i t o s . .  ..p o p . c i t .  ( v e r  n o ta  ) ,  p p . 2 2 - 2 3 .  
E l a b o r a c i ó n  p r o p i a
840
c e r a  c o m p u e r t a 9 se e n s a n c h ó  e l  c a n a l ,  se  r e f o r z a r o n  su s  e s t r u c ­
t u r a s  y se a b r i ó  e l  n uevo  t ra m o  h a s t a  A l b a l ,  t o d o  l o  c u a l  s i g ­
n i f i c ó  una i m p o r t a n t e  i n v e r s i ó n  p a r a  e l  Duque de H í j a r  d e 9 a l  
m enos ,  dos  m i l l o n e s  de r e a l e s  que o b t u v o  m e d ia n t e  c e n s a l e s  ( 2 3 ) .  
De e s t a s  m e j o r a s  r e s u l t a r o n  t a m b i é n  b e n e f i c i a d o s  l o s  p u e b l o s  
de a n t i g u o  r i e g o  c u y a s  p o s i b i l i d a d e s  de « ( t e n d e r  l a  s u p e r f i c i e  
de h u e r t a  a u m e n ta ro n  a s í  de modo i m p o r t a n t e  en l o s  p r i m e r o s  
m om en tos :  e l  i n c r e m e n t o  d e l  agua  u t i l i z a d l e  p a r a  e l  r i e g o  en 
l a  A c e q u ia  R e a l  e s t u v o  en t o r n o  a un 30 % ( 2 4 ) .  A l  p r o p i o  t i e m ­
p o ,  l a  d i r e c c i ó n  c e n t r a l i z a d a  de l o s  Ju e ces  c o m i s i o n a d o s ,  p e r ­
m i t i ó  en l a s  d e cad a s  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I  y p r i m e r o s  años 
d e l  X IX ,  d a r  momentáneamente  s o l u c i ó n  a uno de l o s  m a y o re s  
p r o b le m a s  con que t r a d i c i o n a l m e n t e  se e n f r e n t a b a n  l o s  r e g a n ­
t e s :  l a s  i m p o r t a n t e s  f i l t r a c i o n e s  de agua en l a s  c o n d u c c i o n e s ,  
que mermaban de modo c o n s i d e r a b l e  e l  c a u d a l  de l a  A c e q u ia  
h a s t a  e l  p u n t o  de que p r o v o c a b a n  l a  i n u n d a c i ó n  de muchos cam­
pos en l a  zona  p r ó x im a  a l a  A l b u f e r a  ( 2 5 )»  C i e r t a m e n t e  aumen­
t a r o n  t a m b i é n  l o s  g a s t o s  de m a n t e n i m i e n t o  de un c a n a l  c u y a s  
d i m e n s i o n e s  h a b í a n  c r e c i d o  de modo e s p e c t a c u l a r ,  y ese aumen­
t o  a f e c t ó  t a n t o  a l o s  r e g a n t e s  de l a  p r i m e r a  s e c c i ó n  como a 
l o s  n u e v o s  b e n e f i c i a r i o s ;  l a  c u e s t i ó n  s u s c i t ó  p l e i t o s  e n t r e  
ambas p a r t e s  y p r o b a b l e m e n t e ,  r e p e r c u t i ó  en un e n c a r e c i m i e n t o  
de ese i m p r e s c i n d i b l e  f a c t o r  de p r o d u c c i ó n  que e r a  e l  agua*
En d e f i n i t i v a ,  l o  que nos  i n t e r e s a  r e t e n e r  de e s t e  
a p r e s u r a d o  r e p a s o  po l a  A c e q u ia  d e l  P r o y e c t o ,  es e l  e x t r a o r ­
d i n a r i o  au m en to  d e l  r i e g o  p r o c e d e n t e  de l a  A c e q u ia  R e a l  desde  
l a s  d e c a d a s  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I *  La r e d  de c a n a l e s  e s t a ­
b l e c i d a  d esde  muchos s i g l o s  a t r ó s  e x p e r i m e n t ó  con l a  p r o l o n g a ­
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c i ó n  d e l  c a n a l  p o r  e l  Duque de H í j a r ,  un i m p o r t a n t e  s a l t o  
c u a l i t a t i v o  que t r a j o  c o n s i g o  t o d a s  l a s  c o n s e c u e n c ia s  s e ñ a ­
l a d a s  y que re s u m im o s  de nuevo a q u í  en l o s  a s p e c t o s  que nos  
i n t e r e s a n  e s p e c i a l m e n t e :
-  a u m en to  n o t a b l e  de l o s  e n f r e n t a m i e n t o s  en e l  seno  de 
l a s  d i s t i n t a s  Comun idades c o n s t i t u t i v a s  de l a  A c e q u ia  
R e a l  d e l  X ú q u e r  y 9 e s p e c i a l m e n t e ,  e n t r e  l o s  a n t i g u o s  
p u e b l o s  r e g a n t e s  y a q u e l l o s  que se i n c o r p o r a r o n  a l  
r i e g o  a p a r t i r  d e l  P r o y e c t o *  Con e s t a  r e n o v a d a  c o n f l i c -  
t i v i d a d ,  l a  d i r e c c i ó n  de l a  A c e q u ia  se c o m p l e j i z ó  n o ­
t a b l e m e n t e ,  au m en tó  e l  i n t e r v e n c i o n i s m o  e s t a t a l  y 9 a 
n u e s t r o  e n t e n d e r 9 e l l o  p o s i b i l i t ó  una mayor  p e n e t r a ­
c i ó n  de l a  b u r g u e s í a  a g r a r i a  en e l  c o n t r o l  p o l í t i c o
d e l  c a n a l ;
-  i n c r e m e n t o  c o n s i d e r a b l e  de l a s  n e c e s i d a d e s  de agua 9con 
t e n d e n c i a  a l a  i n s u f i c i e n c i a ,  l o  c u a l  o b l i g ó  a un a p r o ­
v e c h a m i e n t o  t é c n i c o  mós r a c i o n a l  y a una m e jo r a  de l o s  
m e ca n ism o s  a d m i n i s t r a t i v o s *
Por  t o d o  e l l o ,  l o  c i e r t o  es que h a c i a  l a  m i t a d  d e l  
s i g l o  X IX ,  l a  e s c a s e z  de agua comenzó a m a n i f e s t a r s e  con f e e -  
c u e n c i a  y  a d e t e r m i n a r  l a  o r i e n t a c i ó n  d e l  g o b i e r n o  de l a  Ace­
q u i a *  En 1877 e l  d i p u t a d o  en l a  A c e q u ia  R e a l  p o r  A l ^ e m e s í  
- B e n i t o  B a l l e s t e r  B r o s e t a -  p u b l i c a b a  un t r a b a j o ,  b a j o  l o s  a u s ­
p i c i o s  de l a  J u n t a  de G o b ie r n o  en e l  que i n t e n t a b a  d e s e n t r a ­
ñ a r  l a s  r a z o n e s  de l a  e s c a s e z  d e l  agua y p r o p o n e r  a lg u n a s  s o ­
l u c i o n e s  a l a  m isma* P a r a e s t e  a u t o r ,  m iem bro  de l a  S o c ie d a d  
Económ ica  de U a l e n c i a ,  l a s  c a u s a s  de l a  i n s u f i c i e n c i a  de agua  
p a r a  e l  r i e g o  s e r í a n  t r e s *  Nos d e te n d re m o s  b r e v e m e n te  en e l l a s  
p o rq u e  t s ¿n d u d a ,  nos  o f r e c e r á n  i n t e r e s a n t e s  i n f o r m a c i o n e s  so ­
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b r e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  r i e g o  en l a  zona*  
En p r i m e r  l u g a r  e s t a r í a  l a  d i s m i n u c i ó n  de l a s  l l u v i a s ,  e s p e c i a l ­
m e n te  en l a  cuenca  a l t a  d e l  X u q u e r ;  l a  segunda  ca u sa  s e r í a  e l  
aum en to  de l o s  r e g a d í o s  i l e g a l e s  en l a  misma zona  a l t a  d e l  r í o ;  
y ,  en t e r c e r  l u g a r ,  e l  i m p o r t a n t e  i n c r e m e n t o  de l a  s u p e r f i c i e  
r e g a d a  en l a s  co m a rca s  de l a s  R i b e r a s  más a l l á  d e l  c o n t r o l  de 
l o s  p r o p i o s  o r g a n i s m o s  de l o s  r e g a n t e s  ( 2 6 ) •  Nos hemos r e f e r i ­
do ya a l a  t e r c e r a  de l a s  c u e s t i o n e s  y hemos comprobado a t r a ­
vé s  de l a s  c i f r a s ,  l a  i m p o r t a n c i a  de e s t a  e x p a n s i ó n  - c o n t r o l a ­
da o n o -  h a s t a  e l  p u n t o  de s u p e r a r  con  c r e c e s  l a s  d i s p o n i b i l i ­
dades  de agua  de l a  A c e q u i a ,
Por  l o  que r e s p e c t a  a l a  p r i m e r a  c a u s a ,  es i n t e r e ­
s a n t e  r e s a l t a r ,  aunque ya  l o  hemos h e cho s  en e l  c a p í t u l o  c o ­
r r e s p o n d i e n t e ,  l a  s e n s i b i l i d a d  de d e t e r m i n a d o s  s e c t o r e s  i n t e ­
l e c t u a l e s  l i g a d o s  a l a  a g r i c u l t u r a  r e s p e c t o  a l o s  e f e c t o s  de 
l a  c l i m a t o l o g í a ,  B a l l e s t e r ,  a t r a v é s  de un c i e r t o  a p a r a t o  es ­
t a d í s t i c o  - l a s  o b s e r v a c i o n e s  p l u v i o m e t r i c a s  de S a l v a d o r  B o d í  
en C a r c a i x e n t  y l a s  de José  N o n s e r r a t  en l a  U n i v e r s i d a d  de 
V a l e n c i a -  com prueba  que no ha h a b i d o  una d i s m i n u c i ó n  i m p o r t a n ­
t e  de l a s  l l u v i a s  en l a  cuenca  b a j a  d e l  r í o  ( 2 7 ) ,  A t r i b u y e ,  
en ca m b io  t a l  d i s m i n u c i ó n  a l a s  zonas  de c a b e c e r a  ( 2 8 ) ,  En 
e f e c t o ,  d e sde  cjue en 1864 e l  i n g e n i e r o  M a n u e l  Bosbh r e c o r r i e ­
r a  l a  zona  y d e t e r m i n a r a  l a s  ca u s a s  de l a s  i n u n d a c i o n e s  d e l  
X u q u e r ,  se h a b í a  d i f u n d i d o  de modo a m p l i o  l a  c o n c i e n c i a  de 
l o s  e f e c t o s  de l a  d e s f o r e s t a c i ó n  a c e l e r a d a  s o b r e  e l  c l i m a  y ,  
en c o n c r e t o ,  s o b r e  l a s ^ l l u v i a s .  Los s e c t o r e s  l i g a d o s  a l a  a -  
g r i c u l t u r a  de l a s  R i b e r a s  d e l  Xuque r  a s i s t i e r o n  a l a s  n e g a t i ­
vas  c o n s e c u e n c i a s  de i n u n d a c i o n e s  y s e q u í a s :  l a  c o n s t a t a c i ó n  
d e l  d e s e q u i l i b r i o  e c o l ó g i c o  que e l  a p r o v e c h a m ie n t o  d e l  bo squ e
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i m p l i c a b a  en l a s  c u e n c a s  a l t a s  y l a  e x i g e n c i a  de m e d id a s  r e -  
p o b l a d o r a s  f u e r o n  l a s  c o n s e c u e n c ia s  de a q u e l l a s  ( 2 9 ) *
J u n t o  a e l l o  se a b r í a  paso  l a  i d e a  de que e l  c o n s u ­
mo de agua p a r a  r i e g o  en l a s  zo n as  m e d ia  y a l t a  d e }  r í o ,  h a ­
b r í a  aum en tado  de modo i l e g a l ,  a m parándose  en e l  a i s l a m i e n t o  
de a q u e l l a s  zonas  m o n ta ñ o s a s  y en l a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  c o n o ­
c e r  con p r e c i s i ó n  l o  s u c e d i d o  en l a s  zonas  de A l b a c e t e  y Cuen­
ca*  En e f e c t o ,  l a  p r e e m i n e n c i a  de l o s  d e r e c h o s  s o b r e  e l  agua 
p o r  p a r t e  de l a s  A c e q u ia s  de l a  p a r t e  b a j a  d e l  r í o  - a d q u i r i ­
dos p o r  l a  a n t i g ü e d a d  de l o s  a p r o v e c h a m i e n t o s - ,  l i m i t a b a  c o n ­
s i d e r a b l e m e n t e  l a  a p e r t u r a  de n u e vo s  r e g a d i o s ,  e s p e c i a l m e n t e  
en l a  zona  a l t a *  Pese a e l l o ,  a l o  l a r g o  d e l  X IX ( l o  s u c e d i d o  
en l a  c e n t u r i a  a n t e r i o r  r e s u l t a b a  t o d a v í a  más d i f í c i l  de c o n o ­
c e r )  se p r o d u c i r í a n  l o  que B a l l e s t e r  denom inaba  U s u r p a c i o n e s  
l e n t a s ”  ( 3 0  ) ,  es d e c i r ,  e x t r a c c i o n e s  de agua n u e v a s ,  s i n  
a u t o r i z a c i ó n  y s i n  c o n o c i m i e n t o  de l o s  r e g a n t e s  d e l  c u r s o  
i n f e r i o r *  Como c o n s e c u e n c ia  de e l l o ,  ya en 1 8 4 5 ,  l a s  [Jun tas  
d i r e c t i v a s  de l a s  d i s t i n t a s  A c e q u ia s  e n v i a r o n  a José  M oros  
y M o r e l l ó n  acompañado de una c o m i s i ó n  a r e c o r r e r  e l  c u r s o  d e l  
Xuquer  p a r a  l l e v a r  a cabo un i n v e n t a r i o  de t o d o s  l o s  a p r o ­
v e c h a m i e n t o s  de a g ua s  i n s t a l a d o s  en e l  r í o  ( 3 1  ) •  E l  v i s i t a ­
d o r  M oros  e n c o n t r ó  a l g u n a s  p r e s a s  en c o n s t r u c c i ó n  y o t r a s  
l e v a n t a d a s  en años  a n t e r i o r e s ,  l a s  c u a l e s  e r a n  d e s c o n o c i d a s  
p a ra  l a s  Com un idades  d e l  c u r s o  b a j o *
En l o s  años  s i g u i e n t e s ,  se p r o d u j e r o n  r e i t e r a d o s  i n ­
t e n t o s  de a l c a n z a r  una a c t u a c i ó n  común e n t r e  t o d a s  l a s  A c e q u ia s
*
de l a s  R i b e r a s ,  que s e ~ m * a t e r i a l i z a r o n  h a c i a  1870 con l a  c r e a ­
c i ó n  d e l  S i n d i c a t o  de l a s  S i e t e  A c e q u i a s ,  un o r g a n i s m o  u n i t a ­
r i o  d e s t i n a d o  a h a c e r  f r e n t e  a l a  m u l t i p l i c a c i ó n  de l o s  r e g a -
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d i o s  en l a  cuenca  a l t a  ( 3 2  ) # Por  l o s  mismos a ñ o s ,  e l  p r o p i o  
B a l l e s t e r  B r o s e t a  c o n s t a t ó  l a  n e c e s i d a d  de c o n o c e r  t a m b ié n  
l o s  a p r o v e c h a m i e n t o s  d e l  r í o  C a b r i e l ,  e l  a f l u e n t e  más n o t a ­
b l e  d e l  X ó q u e r *  Sus r e c o m e n d a c io n e s  f u e r o n  a t e n d i d a s  y en 
1878 l a  J u n t a  de G o b i e r n o  h i z o  una nueva  d e l e g a c i ó n  en e l  
a r q u i t e c t o  A n t o n i o  P l a r t o r e l l  p a r a  r e p e t i r  e l  e s t u d i o  de P!o- 
r ó s  ( 3 3 ) *  Las o b s e r v a c i o n e s  de P l a r t o r e l l  c o n f i r m a r o n  y com­
p l e t a r o n  l a s  r e a l i z a d a s  t r e i n t a  y t r e s  años a n t e s ,  p e r o ,  a de ­
más, c o n s t a t a r o n  que e l  p r o b le m a  se  h a b í a  a g u d i z a d o  y que e r a  
i n c l u s o  m a yo r  en e l  C a b r i e l *  Una s e r i e  de r e g a d í o s  de c a r a c ­
t e r í s t i c a s  muy p e c u l i a r e s  se h a b í a n  i d o  i n s t a l a n d o  s i n  que 
se p u d i e r a  c o n o c e r  l a  a n t i g ü e d a d  r e a l  de l o s  m ism o s ,  y ,  p o r  
t a n t o ,  su  d e r e c h o  a l  a p r o v e c h a m i e n t o  de l a s  a g u a s *  C i r c u n s ­
c r i b i é n d o s e  a a q u e l l o s  cu ya  c o n s t r u c c i ó n  e r a ,  con t o d a  s e g u ­
r i d a d ,  p o s t e r i o r  a l a  v i s i t a  de P lo ró s ,  P l a r t o r e l l  s e ñ a l a  l a  
m u l t i p l i c a c i ó n  de p r e s a s  de r a m a j e s  y e s t a c a s  de p r e c a r i a  
e s t a b i l i d a d  y que no re g a b a n  más a l l á  de 10 h g s * ,  o t r a s  de 
p i e d r a  que a l i m e n t a b a n  h u e r t a s  de v a r i o s  c e n t e n a r e s  de h g s *  
de e x t e n s i ó n ,  c a s e r í o s  con p e q u e ñ ís im a s  h u e r t a s  a su a l r e d e ­
d o r ,  n o r i a s  d e f i c i e n t e s  q u e ^ e x t r a í a n  pequeñas  c a n t i d a d e s  de 
a g u a ,  e t c *  Se t r a t a b a  de p equeños  r e g a d í o s  - e n  o c a s io n e s  í n ­
f i m o s -  con t é c n i c a s  muy a t r a s a d a s ,  en c l a r o  c o n t r a s t r e  con 
l a s  A c e q u ia s  d e l  c u r s o  i n f e r i o r ,  p e r o  que p o r  su e le v a d o  nu ­
mero a b s o r b í a n  una c a n t i d a d  a p r e c i a b l e  de agua*
En e l  c u a d r o  79 hemos r e c o g i d o  l a s  p r e s a s  que P ia r -  
t o r e l l  d e s c u b r i ó  com® de c o n s t r u c c i ó n  r e c i e n t e :  vemos q u e ,  
t a n  s ó l o  en dos d e c a d a s ,  suponen  un aumento  de l a  e x t e n s i ó n  
re g a d a  de más de 2 * 5 0 0  h g s *  y una e x p a n s i ó n  p o t e n c i a l  de o -  
t r a s  1 * 5 0 0 *  Las c i f r a s  no r e s u l t a n  e x c e s i v a s  s i  c o n s id e r a m o s  
que se t r a t a  de una a m p l í s im a  zona - p o r  l a s  p r o v i n c i a s  de A l -
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C uadro  7 9 .  Tomas i l e g a l e s  do agua de l o s  r í o s  Xuquer y C a b r i e l  
en l a s  p r o v i n c i a s  de A l b a c e t e  y Cuenca.
T é rm in o  
M u n i c i p a l
D e n o m in a c ió n E x t e n s i ó n  
r e g .  ( h g s )
R iego  
p o t e n c i ­
a l  ( h g s )
Año
c o n s -
t r u c .
B a ls a La G o l f i l l a 200 - 1868
Casas de Bes La P a s c u a la 50 1873
Casas de Bes H u e r t a  Hoyo 150 - 1863
V i l l a t o y a - 160 - 1872
F l i n g l a n i l l a - 6 - 1866
C a m p o r ro b le s - 300 - 1878
La Pesque ra C a ñ a v e r a l 50 - 1863
F l o t i l l a - 250 - 1877
C a rd e n e te - 30 200 1871
V i l l a r  d e l  
Humo
- 40 - 1871
P a j a r o n c i l l o - 30 100 1874
ti - 60 120 -
II - 30 - 1874
ti - 50 500 1871
B o n ich e s - 500 - 1876
V i l l a v e r d e T a l a y u e l a s 25 100 1879
O n ru b ia s - 12 500 -
A la r c ó n Peña Quebrada 60 - 1863
P ic a z o - 12 - 1874
F l o t i l l a j a - 500 - 1874
V a ldeganga F io ra n c h e l 30 - 1874
TOTAL 2 . 5 4 5 1 . 5 0 0
F u e n te :  F; ARTORELL, A. 9 V i s i t a  a l o s  r í o s . . . , o p . c i t . ,  p p . 5 7 - 6 1 .
E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
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b a c e t e  y ,  s o b r e  t o d o ,  C ue n ca -  p e r o  s i  d i g n a s  de a t e n c i ó n  p o r  
t r a t a r s e  de zonas  t o p o g r á f i c a m e n t e  a d v e r s a s  p a r a  e l  r i e g o  y ,  
s o b r e  t o d o ,  p o r q u e  h a b i t u a l m e n t e  son m a r g in a d a s  p o r  l o s  h i s ­
t o r i a d o r e s  como á r d a s  a g r i c o l a m e n t e  a t r a s a d a s *
En d e f i n i t i v a ,  t o d a s  l a s  r a z o n e s  s e ñ a la d a s  p o r  B e n i  
t o  B a l l e s t e r  y l a s  que n o s o t r o s  m ismos hemos a p u n ta d o  nos 
m u e s t r a n  una s i t u a c i ó n  d i f í c i l  a l a  a l t u r a  de l a s  décadas  cen 
t r a í a s  d e l  s i g l o *  La e x t r a o r d i n a r i a  e x p a n s ió n  d e l  Órea re g a d a  
p r o v o c ó  p r o b le m a s  de c o n s i d e r a c i ó n  e n t r e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
e n c a rg a d a s  d e l  r e p a r t o  de l a s  a g u a s :  l a  e s p e c t a c u l a r  p r o l i ­
f e r a c i ó n  de c o n f l i c t o s ,  p l e i t o s  e i n t e n c i o n e s  g u b e r n a m e n t a l e s  
a s í  l o  c o n f i r m a *  Todo e l l o  d e b i ó  de i n f l u i r  en g r a n  m e d id a  so 
b r e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  r i e g o ,  f o r z a n d o  m e j o r a s  t é c n i c a s  y 
o r g a n i z a t i v a s  y o b l i g a n d o  a l a  a d a p t a c i ó n  de l a s  Comunidades 
a l a s  n u e v a s  n e c e s i d a d e s *  A s í  l o  c o m p re n d ía  M i g u e l  A n t o n i o  
Camacho, J e f e  S u p e r i o r  P o l í t i c o  de l a  p r o v i n c i a  cuando  en l a  
década  de l o s  40 a p u n t a b a  l a  n e c e s i d a d  de m e j o r a r  e l  g o b i e r n o  
de l a s  t r e s  a c e q u i a s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  Xuquer  y de r e g la m e n ­
t a r ,  i n c l u s o ,  l o s  u so s  a que se d e s t i n a b a  e l  a g u a :
n * • « O rd e na n za s  que l i m i t a n d o  e l  e j e r c i c i o  a b s o l u ­
t o  d e l  Duque de H Í j a r  a c o n c e d e r  r i e g o s  p a ra  mas 
t e r r e n o  que e l  r e g a b l e  en un año común de a g u a s ,  
l i m i t e  t a m b i é n  l a s  c o s e c h a s  de l o s  c u l t i v a d o r e s  
a a q u e l l o s  ramos que puedan s e r  b e n e f i c i a b l e s ,  
en c o n s i d e r a c i ó n  a l a  d o t a c i ó n  de aguas  de un 
año común1* ( 34 ) .
S i  b i e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n  e co n ó m ic a  que h u b i e r a  i m -  
p l i c a d o  e s t a  segunda  ^ p o p u e s t a  no f u e  l l e v a d a  a c a b o ,  g r a n  
p a r t e  de l o s  c a m b io s  o r g a n i z a t i v o s  que t u v i e r o n  l u g a r  a l o  
l a r g o  de l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX  - a  p a r t i r  d e l  nuevo
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ré g im e n  a d m i n i s t r a t i v o  de l o s  r i e g o s  s u r g i d o  con l a  r e v o l u c i ó n  
l i b e r a l -  d e b i e r o n  r e s p o n d e ?  en a l g u n a  m e d id a  a l a s  n e c e s i d a ­
des de a d a p t a r  unas e s t r u c t u r a s  de r i e g o  s e c u l a r e s  a l  c r e c i ­
m i e n t o  c o n t i n u a d o  d e l  á r e a  r e g a d a .
Además de l o s  ca m b io s  o r g a n i z a t i v o s ,  en l a  p r á c t i c a  
d e l  r i e g o ,  se p r o d u j o  un n o t a b l e  e n d u r e c i m i e n t o  de l a s  normas 
d e s t i n a d a s  a l  uso r a c i o n a l  de l a s  a g u a s .  En a b r i l  de 1 8 7 6 ,  
e l  G o b e rn a d o r  de l a  p r o v i n c i a ,  a i n s t a n c i a  de l a s  J u n t a s  de 
G o b ie r n o  de v a r i a s  a c e q u i a s ,  p ro m u lg a b a  una s e r i e  de e s t r i c ­
t a s  d i s p o s i c i o n e s  y m e d id a s  que i m p l i c a b a n  penas  i m p o r t a n t e s  
p a r a  l o s  i n f r a c t o r e s :
" . . . Q u e  l o s  r i e g o s  puedan h a c e r s e  con l a  mayor  
econám ía  p o s i b l e  de a g u a ;  r e p a r a c i ó n  de l a s  
a c e q u i a s  y b r a z a l e s  p a r a  e v i t a f  que e l  agua 
va y a  a p e r d e r s e ;  s a l u d a b l e s  c a s t i g o s  a l o s  
que d e spu é s  de r e g a r  sus  h e re d a d e s  d e je n  c o r r e r  
e l  agua a l  r í o . . . ;  e l  c u id a d o  más e x q u i s i t o  
p a r a  e v i t a r  que se r i e g u e n  t i e r r a s  que no t e n ­
gan d e r e c h o  a s e r l o . . . S i  a l o s  que p r e p a r a n  
sus  t i e r r a s  de secano  p a ra  c o s e c h a s  que d e s ­
pués  han de n e c e s i t a r  a g u a ,  se l e s  a d v i e r t e  
desde  l u e g o  que no han de d á r s e l e s  é s t a  y que 
s i  se l a  toman f r a u d u l e n t a m e n t e  han de i m p o n e r -  
s e l e s  un c o r r e c t i v o  que i m p o r t e  más que e l  va ­
l o r  de l a  co se cha  y ,  según l a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  
que l a  t i e r r a  misma que e s t á n  p r e p a r a n d o ,  s e g u ­
ra m e n te  d e s i s t i r á n  en su p r o p á s i t o  don más f a ­
c i l i d a d  que cuando ya no puedan d e s t i n a r  sus 
h e r e d a d e s  a o t r a s  c o s e c h a s  y de l a s  que t i e n e n  
dependa  q u i z á  l a  s u b s i s t e n c i a  de l a  f a m i l i a  o 
e l  c u m p l i m i e n t o  de sus  o b l i g a c i o n e s "  ( 3 5  ) •
La p r o p i a  J u n t a  de G o b ie r n o  de l a  A . R . X .  e s t a b l e c i ó  
normas  de n o t a b l e  r i g o r  p a r t i c u l a r m e n t e  d e s t i n a d a s  a l  c u l t i ­
vo  d e l  a r r o z .  Se r e g la m e n t a b a  en e l l a s  l o s  más pequeños  d e t a -
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l i e s  de l a  p r á c t i c a  d e l  r i e g o :  l a s  aguas  d e b í a n  s e g u i r  l a s  
r e g a d e r a s  y b o q u e r a s  p a r a  e n t r a r  en l o s  campos e v i t a n d o  l o s  
d e s b o r d a m i e n t o s  de l o s  m á r g e n e s ;  l o s  b r a z a l e s  y r e g a d e r a s  de­
b í a n  e s t a r  l i m p i o s  p a r a  f a c i l i t a r  e l  paso d e l  a g u a ;  l a  a n c h u ­
r a  de l a s  t a b l a s  en que se d i v i d í a  e l  sembrado  d e b ía n  t e n e r  
una  m e d id a  c o n c r e t a ,  a p r o p i a d a  p a r a  un m e j o r  a p r o v e c h a m ie n t o  
d e l  a g u a ;  se e x t re m a b a  l a  p r o h i b i c i ó n  de r i e g o  p a r a  t o d o  a q u e l  
p r o p i e t a r i o  que t u v i e r a  c u a l q u i e r  deuda p e n d i e n t e  con l a  Co­
m u n id a d ;  e t c *  ( 3 6 ) .
P o r  o b r a  de t o d a s  e s t a s  i n i c i a t i v a s ,  e l  agua c o b r a ­
ba un p r o t a g o n i s m o  l á g i c o  como f a c t o r  i m p r e s c i n d i b l e  p a r a  l a  
a g r i c u l t u r a  de l a  z o n a *  E l  aum en to  e x t r a o r d i n a r i o  d e l  á r e a  
r e g a d a  y l o s  c o n f l i c t o s  s u b s i g u i e n t e s  p o r  e l  r e p a r t o  de ese 
b i e n  e s c a s o  y l i m i t a d o ,  c o n v i r t i e r o n  e l  agua en o b j e t o  p r e f e ­
r e n t e  de p r o t e c c i á n  p o r  p a r t e  de l a s  Comun idades y l a  A d m i n i s ­
t r a c i ó n ,  y a b r i e r o n  una e t a p a  de m ayor  r a c i o n a l i d a d  en e l  a -  
p r o v e c h a r a i e n t o ,  l o  q u e ,  s i n  d u d a ,  p o s i b i l i t o  e l  m a n t e n i m i e n t o  
de l a  e x p a n s i á n  a g r a r i a  en l o s  n i v e l e s  a l c a n z a d o s  e i n c l u s o  
su c o n t i n u a c i ó n  a n t e s  de que l a  e x p l o t a c i ó n  de l a s  aguas s u b ­
t e r r á n e a s  v i n i e r a  a r e l a n z a r  a q u e l l a  e x p a n s i ó n *
Una s i t u a c i ó n  con g r a n d e s  semejanzas se d i o  t a m b ié n  
en l a  zona  de r e g a d í o s  d e l  T u r i a *  H a c ia  m i t a d  d e l  s i g l o  XIX 
se h a c í a  e v i d e n t e  l a  i n s u f i c i e n c i a  de l a s  a g u a s  d i s p o n i b l e s  
p a r a  e l  r i e g o ,  p a r t i c u l a r m e n t e  p o r  l o  que c o r r e s p o n d e  a l ' H o r -  
t a  de V a l e n c i a  ( 3 7  ) #<MCn 1850  se c r e a b a  l a  C o m is ió n  G e n e r a l  
d e l  R ie g o  d e l  T u r i a ,  un o r g a n i s m o  c o n j u n t o  de t o d a s  l a s  A c e q u ia s  
d e l  c u r s o  i n f e r i o r  d e l  r í o ,  d e s t i n a d o  a l a  s o l u c i ó n  de e s t e  p r o ­
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b le m a .  I n t i m a m e n t e  r a l a c i o n a d a  con l a  R e a l  S o c ie d a d  E co n óm i ­
c a ,  l a  C o m is ió n  e s t a b a  p r e s i d i d a  p o r  e l  Ba rón  de S t a .  B a rb a ­
r a  y e l  ag rónom o V i c e n t e  F e r r e r  F u e r t e s *  E n t r e  sus  p r i m e r a s  
a c c i o n e s ,  l l e v ó  a cabo un r e c o n o c i m i e n t o  d e l  c u r s o  d e l  r í o  
s e m e ja n t e  a l o s  que v im o s  p a r a  e l  X ó q u e r ,  y ,  f i n a l m e n t e ,  a c o r ­
dó s o l i c i t a r ,  como re m e d io  a l a  d e f i c i e n t e  d i s t r i b u c i ó n  de 
a g u a s ,  e l  t a n d e o  g e n e r a l  p a r a  t o d a s  l a s  a c e q u i a s  d e l  T u r i a
( 3 8 ) .
E l  o r i g e n  de e s t a  s i t u a c i ó n  e r a ,  como en e l  caso  
d e l  X u q u e r ,  b i e n  c l a r o :  p o r  una p a r t e ,  l a  g r a n  e x p a n s ió n  d e l  
á r e a  r e g a d a ,  con  c u l t i v o s  q u e ,  además,  p r e c i s a b a n  mayor  c a n ­
t i d a d  de a g u a ;  y ,  p o r  o t r a ,  l a  i n a d e c u a c i ó n  de l o s  s i s t e m a s  
de o r g a n i z a c i ó n  y a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  r i e g o  a l a s  nuevas  c i r ­
c u n s t a n c i a s *  F i n a l m e n t e ,  t a m b ié n  l a  d e s e r t i z a c i ó n  en l a  c u e n ­
ca a l t a  d e l  r í o  e r a  c o n s i d e r a d a  p o r  l o s  c o n te m p o rá n e o s  como 
causa  de l a  d i s m i n u c i ó n  d e l  c a u d a l *
R e s p e c to  a l a  p r i m e r a  de l a s  c u e s t i o n e s  nos e n c o n ­
t r a m o s  t a n t o  con una e x p a n s ió n  i l e g a l  de l o s  a p r o v e c h a m ie n t o s
de a g ua s  que como hemos v i s t o  en p á g i n a s  a n t e r i o r e s ,  e r a  uno
de l o s  m a y o re s  p r o b le m a s  con que se e n f r e n t a b a n  l a s  Comun ida ­
des de R e g a n te s  o r g a n i z a d a s ,  como con r e c o n v e r s i o n e s  de c u l ­
t i v o s  q u e ,  en u l t i m o  e x t r e m o ,  e x i g í a n  m a yo re s  d o t a c i o n e s  de 
a g ua s*  No nos  r e s i s t i m o s  a r e p r o d u c i r  a q u í  l a s  p a l a b r a s  con 
que un i n f o r m e  de l a  R e a l  S o c ie d a d  Eco n óm ica  c a r a c t e r i z ó  l a  
s i t u a c i ó n  en 1 8 5 2 :
"No e r a  e s t r s T fo  ( s i c )  que s u c e d i e r a  l o  que ha s u c e ­
d i d o ,  l a  d esm esu rada  e i l e g a l  o s t e n s i ó n  ( s i c )  de
l a s  d e r i v a c i o n e s  d e l  a g u a ,  e l  aumento  in ju a fe o  de
l o s  r i e g o s ,  l a  e s c a s e z  de agua p a r a  l o s  a n t i g u o s  
r e g a n t e s * • . L a s  m a la s  c o s e c h a s  d e l  a c e i t e  y l a  d e -
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p r e d a c i ó n  da l a  v i d  p o r  e l  aumento  de su c u l t i v o  
y p o r  l a s  c o n t r i b u c i o n e s  i m p u e s t a s  a l a  i n d u s t r i a  
v i n a r i a »  han i n c i t a d o  a c o n v e r t i r  en h u e r t a s  g r a n ­
des p l a n t a c i o n e s  de o l i v o s  y v i d e s *  Y e l  aumento  de 
l a  p o b l a c i ó n * « « e x i g e  que se d e s t i n e  l a  t i e r r a s a  o -  
t r a s  c o s e c h a s  más n e c e s i t a d a s  de agua que l o s  c e r e a ­
l e s  p e r o  que son de p e r í o d o  más c o r t o  y dan o c u p a c i ó n  
a m ayor  numera  de b r a z o s *
E s ta  ca u sa  de n e c e s i t a r s e  a h o ra  más agua que en 
o t r o  t i e m p o  a u ib e n ta rá  en f u e r z a  con l a  f a c i l i d a d  ma­
y o r  que h a b r á  p a r a  l a  c o m u n i c a c ió n  de e s t a  p r o v i n c i a  
con l a s  d e l  c e n t r o  de l a  m o n a r q u ía  p o r  l a  c o n c l u s i ó n  
d e l  f e r r o - c a r r i l  que de e s t a  c i u d a d  se va d i r i g i e n d o  
a Almansa» p o r  l a  t e r m i n a c i ó n  de l a  c a r r e t e r a  g e ne ­
r a l  de l a s  C a b f i l l a s »  y p o r  l a  c a n a l i z a c i ó n  d e l  E b ro *  
E s t o s  t r e s  m e d io s  de c o m u n i c a c ió n  p o n d rá n  en e s t a  
a i u d a d  e l  t r i g o  de C a s t i l l a  mucho más b a ra g o  que l o s  
c e r e a l e s  de t o d a s  e s p e c i e s  que a q u í  pueden  p r o d u c i r ­
se*  H ab rá  de a b a n d o n a r»  pues» su c u l t i v o  e l  l a b r a d o r  
v a l e n c i a n o »  y  t e n d r á  que s u s t i t u i r l e  con e l  de o t r a s  
c o s e c h a s  más n e c e s i t a d a s  de a g u a 1* ( 3 9 ) .
Nos s i t u a m o s  a s í »  con e s t a  e x t e n s a  p e r o  e l o c u e n t e  
c i t a  en l a  d i n á m i c a  misma de l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  a g r a r i a s  
que se e s t á n  p r o d u c i e n d o  en l a s  d á ca d a s  c e n t r a l e s  d e l  s i g l o :  
p u e s t a  en r e g a d í o  de n u m ero sa s  t i e r r a s  de secano»  ca m b io s  de 
c u l t i v o  de a c u e r d o  con l a s  p r o p i a s  e x i g e n c i a s  s o c i o - e c o n ó m i ­
cas de l a  s o c i e d a d  v a l e n c i a n a  y con  l a  nueva  s i t u a c i ó n  c r e a ­
da p o r  l o s  i n i c i o s  de l a  a r t i c u l a c i ó n  de un m e rcad o  n a c i o n a l  
de p r o d u c t o s  a g r a r i o s *  E s t a  r e n o v a c i ó n  g e n e r a l i z a d a  de l a s  
e s t r u c t u r a s  a g r a r i a s »  t u v o  como p r i m e r  e f e c t o  m o s t r a r  s ú b i t a  
mente» que l a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  r i e g o »  t a l  y como se p r a c t i c a  
ba» r e s u l t a b a  i n o p e r a n t e  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a una e x p a n s ió n  
c o n t i n u a :
uLa a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  r i e g o * . « n o  e x i s t a  c u a l  
d e b i e r a  e x i s t i r *  E l  i s t a d o  d e l  r i e g o  es e l  de
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l a  a n a r q u í a *  Se toma de l o s  r í o s  c u a n t a  agua 
puede tom ac fse .  Las b o c a s  y ca u ces  de d e r i v a ­
c i ó n  se e n s a n c h a n  a v o l u n t a d . . . Y  e n t r e t a n t o  
l a s  de o t r a s  t i e r r a s  que a le g a n  m e j o r  d e r e c h o  
a l  a g u a y se p i e r d e n  p o r  f a l t a  de e l l a "  ( 4 0 ) .
P a ra  n o s o t r a s ,  e l  hecho  es una p ru e b a  más de que e l  
d e s a r r o l l o  a g r í c o l a  v a l e n c i a n o  e r a  un i m p u l s o  p o d e r o s o  ya ha­
c i a  1850*  S in  e m b a rg o ,  d esde  l a  p e r s p e c t i v a  de l a s  Comun ida­
des dé r e g a n t e s  dé l a  época  se t r a t a b a  más b i e n  de un m o t i ­
vo  de g r a v e  p r e o c u p a c i ó n  y y muchas v e c e s ,  de un o b j e t o  de p e r ­
s e c u c i ó n  l e g a l .  C i e r t a m e n t e  l a  e x p a n s i ó n  i n d i s c r i m i n a d a  de l o s  
a p r o v e c h a m i e n t o s  de a g u a s ,  r e m o v í a  d e r e c h o s  y p r i v i l e g i o s  de 
l a s  A c e q u ia s  más a n t i g u a s ,  que h a b í a n  p e r m a n e c id o  i n t a c t o s  
d u r a n t e  s i g l o s .  A s í ,  p e se  a l  d e p u ra d o  f u n c i o n a m i e n t o  de l a  
a d m i n i s t r a c i ó n  de l a s  a g u a s ,  que c o n t e m p l a b a ,  desde  l a  edad 
m e d ia ,  l a  s o l u c i ó n  de c u a l q u i e r  d i s c r e p a n c i a  e n t r e  l o s  r e g a n ­
t e s ,  h a c i a  m i t a d  de s i g l o  se p r o d u c e  un c l a r o  d e s b o r d a m ie n t o  
de e s t a s  c a p a c i d a d e s  o r g a n i z a t i v a s ,  se pone de m a n i f i e s t o  c i e r ­
t a  i n a d e c u a c i ó n  a l a s  n u e va s  n e c e s i d a d e s  y a p a r e c e  l a  e x i g e n ­
c i a  de r e a d a p t a r  l o s  m e c a n is m o s .
En e l  ca s o  de l a s  A c e q u ia s  d e l  T u r i a ,  como hemos i n ­
d i c a d o ,  l a  p r i m e r a  s o l u c i ó n  a d o p t a d a ,  a n t e  l a  u r g e n c i a  de una 
s i t u a c i ó n  de e s c a s e z  r e a l  d e l  agua d i s p o n i b l e ,  c o n s i s t i ó  en 
e l  t a n d e o  g e n e r a l .  Se t r a t a b a  de una m e d id a  que h a b í a  s i d o  
e s t a b l e c i d a  en l a  l e g i s l a c i ó n  f o r a l  v a l e n c i a n a  con e l  o b j e t o  
de a s e g u r a r  e l  r i e g o  en l ' H o r t a  de V a l e n c i a  d u r a n t e  l a s  épo­
cas  de s e q u í a .  Ya en 1 6 1 7 ,  e l  f i s c a l  r e a l  N e l c h o r  S i s t e m e s  
l a  h a b í a  p u e s t o  en p r á c t i c a  t r a s  un r e c o n o c i m i e n t o  d e l  r í o
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en e l  que h a b í a  p r o c e d i d o  a l a  d e s t r u c c i ó n  de v a r i o s  a zudes  
y a l  c i e r r e  de a l g u n a s  a c e q u i a s  p a r a  c o n s e g u i r  que l a  p a r ­
t e  b a j a  d e l  cauce  o b t u v i e r a  l a  d o t a c i ó n  de agua n e c e s a r i a .
A f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I ,  se p r o d u j e r o n  e n f r e n t a m i e n t o s  en­
t r e  l a s  a c e q u i a s  de l ' H o r t a  y e l  Duque de V i l l a h e r r o o s a  que 
p r e t e n d í a  e x t e n d e r  e l  r i e g o  en l o s  t é r m i n o s  de P e d r a l b a  y Bu-
g a r r a ;  l a  R e a l  A u d i e n c i a  f a l l ó  a f a v o r  de l a s  p r i m e r a s  en v i r ­
t u d  de l o s  p r i v i l e g i o s  que p a r a  e l  t a n d e o  h a b í a  e s t a b l e c i d o  
Ja im e  I I  ( 4 1  ) •  En t o d o  e l l o  se  fu n d a m e n ta b a ,  en 1 8 52 ,  l a  Co­
m i s i ó n  G e n e r a l  d e l  r i e g o  d e l  T u r i a ,  p a r a  s o l i c i t a r  un r e p a r ­
t o  de agua c o n s i s t e n t e  en l a  a s i g n a c i ó n  de ocho  d í a s  s e g u i ­
dos de r i e g o  p a r a  l a s  A c e q u ia s  s i t u a d a s  mós a b a j o  de Pioncada, 
y s i e t e  p a r a  l o s  p u e b l o s  de l a  p a r t e  s u p e r i o r ,  t o d o  e l l o  d i ­
r i g i d o  p o r  e l  G o b e rn a d o r  y s u p e r v i s a d o  p o r  g u a r d a s  e s t a b l e c i ­
dos con e s t e  p r o p ó s i t o .  E ra  e l  l l a m a d o  " t a n d e o  g e n e r a l ” .
Con e s t e  e p i s o d i o  en l a  e v o l u c i ó n  de l o s  r i e g o s  d e l
T u r i a  d u r a n t e  e l  s i g l o  X IX  hemos q u e r i d o  p o n e r  de m a n i f i e s t o  
l a  i m p o r t a n c i a  de l a s  n u e va s  demandas de agua r e q u e r i d a s  p o r  
l a  e x p a n s i ó n  a g r a r i a .  E l  p r o b le m a  de e s c a s e z  de agua en e l  
T u r i a  h a b í a  s i d o ,  s i n  e m b arg o ,  una c o n s t a n t e  desde  muchos s i ­
g l o s  a t r á s :  " E l  agua ha im p u d s t o  h i s t ó r i c a m e n t e  i m p o r t a n t e s  
l i m i t a c i o n e s  a l a  a g r i c u l t u r a  de l a  Vega .  No cabe  p e n s a r  en 
una s u c e s i ó n  de c o s e c h a s  s i n  d e s c a n s o  como hoy d í a ,  s a l v o  pa­
r a  zonas  muy l i m i t a d a s . . .  Una g r a n  p a r t e  de l a  t i e r r a  h a b i a  
que d e j a r l a  en v e r a n o  s i n  p l a n t a r ”  ( 4 2 ) *  La e x i s t e n c i a  d e l  
T r i b u n a l  de l a s  Aguas y l a  e j e m p l a r i d a d  de su f u n c i o n a m i e n t o  
no son a j e n o s  a e s t a  - t f o n s t a n t e .  D u r a n t e  l a  segunda  m i t a d  d e l  
s i g l o  X IX ,  e l  p r o b le m a  se r e c r u d e c e  p o rq u e  l a s  n e c e s i d a d e s  
a g r í c o l a s  im p u l s a n  ya a g e n e r a l i z a r  l a  s u c e s i ó n  de c o s e c h a s  y
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a a p r o v e c h a r  a l  máximo l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a b l e ;  con e l  e s t a ­
b l e c i m i e n t o  d e l  t a n d e o  que acabamos de v e r ,  no c o n c l u y e r o n  
l a s  d i f i c u l t a d e s  y l o s  e n f r e n t a m i e n t o s ,  A .Cucó  ha s e ñ a la d o  
e l  p a p e l  de l o s  c o n f l i c t o s  en t o r n o  a l  r i e g o  en l a s  a g i t a c i o ­
nes  c a m p e s in a s  de l o s  años  1878 y 1879 ( 43 ) que c o n o c i e r o n  
v i r u l e n t o s  e n f r e n t a m i e n t o s  e n t r e  l o s  p u e b l o s  de l a  vega b a j a  
y l o s  l l a m a d o s  Mp u e b l o s  c a s t i l l o s 14. Son a lg u n o s  e p i s o d i o s  en 
t o r n o  a l  r e p a r t o  y a d m i n i s t r a c i ó n  de ese b i e n  e sca so  que e ra  
e l  agua y s o b r e  e l  que se basaba  g r a n  p a r t e  de l a  a g r i c u l t u r a  
v a l e n c i a n a .
No puede r e s u l t a r  e x t r a ñ o ,  a l a  l u z  de l a s  r e f e r i ­
das d i f i c u l t a d e s  que l o s  r i e g o s  v a l e n c i a n o s  co n oce n  h a c i a  m i ­
t a d  de s i g l o ,  q u e ,  p r e c i s a m e n t e  d e l  P a ís  V a l e n c i a n o  p a r t i e r a n  
muchas de l a s  v o c e s  que r e c la m a r o n  d u r a n t e  esas  décadas  l a  
p r o m u l g a c i ó n  de una Ley  de A g u as ,  A l o  l a r g o  de l o s  años 30 
y 40 muchos p a i s e s  e u ro p e o s  em pezaron  a c o n t a r  con un c u e rp o  
l e g i s l a t i v o  en m a t e r i a  de r e g u l a c i ó n  de l o s  a p r o v e c h a m ie n t o s  
a c u í f e r o s  ( 4 4 ) .  Es un hecho  a r e s a l t a r  que ya dos  años a n t e s  
que F r a n c i a  c o n t a r a  con su Ley de r i e g o s  en 1 8 4 5 ,  e l  Conde 
de R i p a l d a  r e c l a m a b a ,  desde  l a s  c o n d i c i o n e s  e s p e c í f i c a s  d e l  
r e g a d í o  v a l e n c i a n o ,  una l e g i s l a c i ó n  e q u i p a r a b l e  ( 4 5 ) ,  En 
e f e c t o ,  d e b i ó  e x i s t i r  e n t r e  l o s  c í r c u l o s  i n t e l e c t u a l e s  de e s t o s  
años una d i f u n d i d a  c o n c i e n c i a  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  de c o n t a r  con 
una n o r m a t i v a  t í n i c a  que p e r m i t i e r a  acomodar  a unos  c r i t e r i o s  
comunes l a  m u l t i t u d  de c u e s t i o n e s  que p l a n t e a b a  un r e g a d í o  en 
r á p i d a  e x p a n s i ó n .  Las a c t i v i d a d e s  de l a  R e a l  S o c ie d a d  E c o n ó -  
m ic a  de Am igos  d e l  Pa£s* se c o n v i e r t e n ,  en e s t e  s e n t i d o ,  en un 
buen i n d i c a d o r .  A s í ,  cuando  en 1 8 4 4 ,  l a  p r o p i a  s o c ie d a d  l l e ­
va  a cabo  l a  p u b l i c a c i ó n  de l a  c o n o c i d a  o b r a  d e l  f r a n c é s  Dau-
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b e r t  de P a s s á ,  e d i t a d a  v e i n t e  años  a t r á s  en P a r í s  ( 46 ) ,  i n c o r ­
p o r a  a l  t é x t o  a l g u n o s  t r a b a j o s  s o b r e  r e g a d í o s  v a l e n c i a n o s  
c o n c r e t o s  ( 47 ) que h a b l a n  s i d o  e s t i m u l a d o s  p o r  l a  p r o p i a  
i n s t i t u c i ó n  ( 4 8  ) con e l  o b j e t i v o  de c o n o c e r  e l  e s ta d o  e x a c ­
t o  en que se h a l l a b a  e s t a  i m p o r t a n t e  p a r c e l a  de l a  econom ía  
a g r a r i a  y r e c a b a r  a s í  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  f u n c i o n a m i e n t o  
y l a  a d m i n i s t r a c i ó n  de l o s  o r g a n i s m o s  de r i e g o  que p u d i e r a  
s e r v i r  p a r a  l a s  p r o p u e s t a s  de una Ley  s o b r e  e l  tem a*  P a r a l e ­
l a m e n t e ,  a t r a v é s  de s u s  s o c i o s ,  l a  R e a l  S o c ie d a d  l l e v ó  a c a ­
bo una r e c o p i l a c i ó n  de e j e m p l a r e s  de l a s  O rd e n an za s  de r i e g o  
de buena p a r t e  de l a s  A c e q u ia s  v a l e n c i a n a s  y p u b l i c ó  una s e ­
l e c c i ó n  de l a s  mismas ( 4 9 . ) ,  Con e s t a s  r e a l i z a c i o n e s ,  l a  So­
c i e d a d  c u m p l í a  f u n c i o n e s  s e m e ja n te s  a l a s  que l l e v a r o n  a c a ­
bo en l a d  d é ca d a s  p r e c e d e n t e s  l o s  c o m is i o n a d o s  que e l  g o b i e r ­
no f r a n c é s  e n v i ó  a España e I t a l i a  p a r a  p o d e r  f u n d a m e n t a r  l a  
l e g i s l a c i ó n  g e n e r a l  en l o s  e j e m p l o s  p r á c t i c o s  más e f i c a c e s *
A l  p l a n t e a r  con c l a r i d a d  l a  n e c e s i d a d  de s i s t e m a t i z a c i ó n  en 
m a t e r i a  de l e g i s l a c i ó n  de r i e g o s ,  de t a l  modo que l o s  d e r e c h o s  
de l o s  d i s t i n t o s  r e g a n t e s  no se i n t e r f i r i e t a n  m u tuam en te  en 
una época  de m u l t i p l i c a c i ó n  y c o m p l e j i z a c i ó n  de l o s  a p r o v e ­
c h a m i e n t o s , l a  RSEAPV p o n í a  e l  a c e n t o  en l a  p r i n c i p a l  de l a s  
r a z o n e s  que i m p u l s a r í a ,  t a m b ié n  en Esp a ña ,  l a  p r o m u l g a c i ó n  de 
l a  f u t u r a  l e y :
" P o n e r  b a j o  un s ó l o i . p u n t o  de v i s t a  una l e g i s ­
l a  c i ó n  i n c o h e r e n t e  y e s p a r c i d a e n  d i v e r s a s  
p a r t e s  d e n l o s  c u e r p o s  d e l  d e r e c h o  y en l o s  n u ­
m e ro s o s  t m u s  de d e c r e t o s  p o s t e r i o r e s  a e l l o s ;  
r e d u c i r  a r e g l a s  y p r i n c i p i o s  l a  j u r i s p r u d e n c i a  
s o b r e  c o m p e t e n c i a s  de j u r i s d i c c i ó n ;  t r a t a r  e s ­
t a s  m a t e r i a s  b a j o  un a s p e c t o  c i e n t í f i c o ,  p e r o  
con s e n c i l l e z  y c l a r i d a d ;  f a c i l i t a r  en una p a l a -
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b r a  y p o n e r  a l  a l c a n c e  de t o d o s  e l  modo de a se ­
g u r a r  y d e f e n d e r  l o s  d e r e c h o s  que com peten  so ­
b r e  l a s  a g u a s ,  ha s i d o  p r e s t a r  un s e r v i c i o  a l  
p ú b l i c o  y e s p e c i a l m e n t e  a n u e s t r o  p a í s ,  p u e s ­
t o  que n a d i e  puede d u d a r  que l a  a g r i c u l t u r a  es 
l a  p r i n c i p a l  base  de su r i q u e z a  y que s i l  a g u a ,  
s i n  r i e g o s  y s i n  s e g u r i d a d  en l o s  d e r e c h o s  s o b r e  
a q u e l l a  no puede f l o r e c e r  l a  a q r i o u l t u r a 1* ( .50  )
f l u l t i t u d  de t r a t a d i s t a s ,  j u r i s t a s  y a u t o r e s  p r e o c u ­
p ados  p o r  l a  a g r i c u l t u r a ,  p u s i e r o n  de m a n i f i e s t o  d u r a n t e  e s ­
t a s  m ismas d e c a d a s ,  s e m e ja n te s  i d e a s .  Y es q u e ,  en e f e c t o ,  
l a  c u e s t i ó n  d e l  a p r o v e c h a m ie n t o  de l a s  aguas  r e v e s t í a  d i f i ­
c u l t a d e s  no c o m p a r a b le s  a c u a l q u i e r  o t r o  á m b i t o  j u r í d i c o :  l a  
p e r v i v e n c i a  de a n t i g u a s  l e y e s  y p r i v i l e g i o s ,  m o d i f i c a d o s  o 
e n f r e n t a d o s  con l a  l e g i s l a c i ó n  p o s t e r i o r ;  e n f r e n t a m i e n t o s  en­
t r e  p u e b l o s ,  e n t r e  c o m u n id a d e s  y e n t r e  p a r t i c u l a r e s ;  e l  man­
t e n i m i e n t o  de t r i b u n a l e s  y o r g a n i s m o s  p r i v a t i v o s ;  y l o s  c o n ­
f l i c t o s  e n t r e  l a  i n t e r v e n c i ó n  j u d i c i a l  y l a  a d m i n i s t r a t i v a ,  
una ve z  e s t a b l e c i d a  l a  s e p a r a c i ó n  e n t r e  ambas p o r  l a  l e g i s ­
l a c i ó n  l i b e r a l  ( 5 1 ) ,  e ra n  a lg u n o s  de l o s  p r o b le m a s  que c o n s ­
t i t u í a n  e l  c o m p le j o  e n t ra m a d o  de l a  l e g a l i d a d  s o b r e  r i e g o s .
En e s t e  c o n t e x t o ,  no se  p ro m u lg ó  una l e y  u n i f i c a d o r a  h a s t a  
1 8 6 6 :  l a  Ley de Aguas que s e r í a  r a t i f i c a d a  de nuevo  en 1879 
y q u e ,  como t a l ,  h a ü e s ta d o  v i g e n t e  h a s t a  n u e s t r o s  d í a s .  La 
Ley de A g u a s , c u y a  s i g n i f i c a c i ó n  y c o n t e n i d o  e sca pa  a l  o b j e t o  
de n u e s t r o  e s t u d i o ,  e s t a b l e c i ó  l a s  p r i o r i d a d e s  e n t r e  l o s  d i s ­
t i n t o s  u so s  d e l  agua yy  p o r  l o  que r e s p e c t a  a l o s  r i e g o s ,  
c o n f i r m ó  l a  l e g i s l a c i ó n  de l o s  añ os  40 y e l  p r e á m b u lo  d e l  
R.O. de 29 de a b r i l  de 1860 que e s t a b l e c í a  l o s  l í m i t e s  e n t r e
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l o s  d e r e c h o s  de uso  de aguas  y e l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d  ( 52  ) 
y c o n s a g r ó ,  en d e f i n i t i v a ,  un p r i n c i p i o  u n i f i c a d o r  en l a  o r ­
g a n i z a c i ó n  de l o s  r i e g o s  y c e n t r a l i z a d o r  en c u a n t o  a l a  a t r i ­
b u c i ó n  a l a  a d m i n i s t r a c i ó n  de l a  c a p a c i d a d  p a r a  d e c i d i r  s o b r e  
l a s  c o n c e s i o n e s  de n u e vo s  r i e g o s  ( 53 ) .
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NOTAS DEL CAPITULO 15
( 1 ) Una c u e s t i ó n  de n o t a b l e  i n t e r é s ,  p e r o : q u e  no podemos a» 
b o r d a r  a q u í  es l a  m u l t i p l i c a c i ó n  de l o s  u s o s  d e l  agua 
d u r a n t e  l a  seg un d a  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX *  A l  aumento  de l a  
s u p e r f i c i e  r e g a d a ,  y ,  p o r  t a n t o ,  a l a  m ayo r  demanda de 
agua se suma, s o b r e  t o d o  a f i n a l e s  de s i g l o ,  l a  p r o l i f e ­
r a c i ó n  de a p r o v e c h a m ie n t o s  i n d u s t r i a l e s  y cada vez  de mo­
do más c r e c i e n t e ,  l o s  h i d r o e l é c t r i c o s *  Todo e l l o  en un 
c u r s o  f l u v i a l  como e l  d e l  X u q u e r ,  i n t e n s a m e n t e  e x p l o t a d o  
en c u a n t o  a m o l i n o s ,  b a t a n e s ,  e t c * , d e b i ó  p r o v o c a r  n e c e ­
s a r i a m e n t e ,  a l o  l a r g o  de l a  segunda m i t a d  de l a  c e n t u ­
r i a ,  c o n f l i c t o s  y p r o b le m a s *  De h e c h o ,  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  
agua d e l  r í o  p a r a  e l  r i e g o  de l o s  campos f u e  ya  una o p c i ó n  
e s p e c i f i c a  en e l  a p r o v e c h a m i e n t o  f l u v i a l ;  en e f e c t o ,  du­
r a n t e  l a  edad m e d i a ,  e l  X úque r  h a b í a  c o n s t i t u i d o ,  s o b r e  
t o d o ,  una v í a  de c o m u n i c a c ió n  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  de ma­
d e r a s  y o t r o s  muchos p r o d u c t o s  y p a r a  l a  n a v e g a c i ó n *  Es­
t a s  a c t i v i d a d e s  se  v i e r o n  n o t a b l e m e n t e  i m p o s i b i l i t a d a s  
con l a  c o n s t r u c c i ó n ,  s o b re  t o d o  en e l  s i g l o  XV I ,  
de l o s  a z u d e s  p a r a  e l  r i e g o ,  que d i f i c u l t a b a n  o im p e d ía n  
en a lg u n o s  t r a m o s ,  l a  n a v e g a b i l i d a d  (MATEU SELLES,3 . F . ,
" L a  c i e n c i a  i  l a  t l c n i c a  d a v a n t  l e s  r e v i n g u d e s  d e l  Xuquer  
( 1 6 3 5 - 1 9 0 5 ) :  N o te s  p r e l i m i n a r s " ,  C uade rnos  de G e o g r a f í a , 
3 2 / 3 3  ( 1 9 8 3 ) ,  p p . 2 4 3 - 2 6 4 ) .  D u r a n t e  l o s  s i g l o s  s i g u i e n t e s  
l a  c o n d u c c i ó n  de madera  p r o s i g u i ó ,  aunque e s t r e c h a m e n t e  
s u j e t a  a l o s  d e r e c h o s  de p r e f e r e n c i a  de l a s  A c e q u i a s .  La 
p r e e m i n e n c i a  a b s o l u t a  de l a  a g r i c u l t u r a  en l o s  a p r o v e c h a ­
m i e n t o s  f l u v i a l e s  co m ie n za  a r e s q u e b r a j a r s e  a f i n a l e s  
d e l  s i g l o  X IX ,  cu a nd o  se p r o d u c e  una c i e r t a  s u b o r d i n a c i ó n  
de a q u e l l a  a l a  u t i l i z a c i ó n  i n d u s t r i a l  (MALUQUER DE MOTES, 
3 * ,  " L e s  r e l a c i o n a  e n t r e  a g r i c u l t u r a  i  i n d u s t r i a  en e l  
d e s e n v o lu p a m e n t  c a p i t a l i s t a  c a t a l &  d e l  v u i t - c e n t s . A l g u n e s  
h i p ó t e s i s " ,  I  C o l . l o g u i  d%H i s t o r i a  a g r a r i a * B a r c e l o n a , 1 3 -1 5  
d * o c t u b r e  1 9 7 8 , V a l e n c i a ,  1 9 8 3 , p p • 1 9 9 - 2 1 2 ) •  E s ta  s u b o r d i ­
n a c i ó n  no e r a  p r o d u c t o  e s p e c i a l m e n t e  d e r i v a d o  de l a  l e g i s ­
l a c i ó n ,  p u e s t o  que l a  Ley de Aguas de 1879 s i t u a b a  l o s  
r i e g o s  en e l  t e r c e r  p u e s t o  de l a s  p r i o r i d a d e s  t r a s  e l  a b a s ­
t e c i m i e n t o  de p o b l a c i o n e s ,  y e l  de f e r r o c a r r i l e s  (SANZ 
ESCORIHUELA,M• 3 * , " E l  a g u a ,  l a  a g r i a u l t u r a  y l a  i n d u s t r i a :  
c o l i s i ó n  de i n t e r e s e s  en l o s  a p r o v e c h a m ie n t o s  de l o s  r í o s  
G u a d a lu p e  y M a r t í n " ,  en E s ta d o  a c t u a l  de l o s  e s t u d i o s  s o b r e  
A ra g ó n *  A c ta s  de l a s  T e r c e r a s  J o r n a d a s  c e l e b r a d a s  en T a r a -
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z o n a ,  d e l  2 a l  4 de o c t u b r e  de 1 9 8 0 , Z a r a g o z a ,  1 9 8 1 , pp*  
3 0 1 - 3 0 8 ) ;  p a r e c e ,  en c a m b io ,  que f u e  l a  p r o p i a  p r á c t i c a  
a d m i n i s t r a t i v a  l a  q u e ,  s i n  d u d a ,  r e s u l t o  t o l e r a n t e  f r e n t e  
a l a  m u l t i p l i c a c i ó n  de s a l t o s  de agua y de f á b r i c a s  que 
p r e c i s a b a n  e l  agua como f u e r z a  m o t r i z  - s e  t r a t a b a ,  además, 
de uso y no de consumo de a g u a - ,  en r e s p u e s t a  a unas e x i ­
g e n c i a s  e c o n ó m ic a s  n uevas  y c r e d i e n t e s  que no r e c i b í a n  e l  
s u f i c i e n t e  r e s p a l d o  l e g a l  p o r  p a r t e  d e l  a g r a r i s m o  i d e o l ó ­
g i c o  i m p e r a n t e *  Lo c i e r t o  es que l a s  c o m u n id a d e s  de r e g a n ­
t e s  r e a c c i o n a r o n  f r e n t e  a esa  s i t u a c i ó n ,  l o  que d e m u e s t r a  
que e l  p r o b l e m a ,  en t o d o  c a s o ,  e s ta b a  p r e s e n t e  en e s t o s  
a ñ o s :  "¿Cómo e x i g i r  a p r e c e p t o s  l e g a l e s  d i c t a d o s  en época  
en que se e n c o n t r a b a  en m a n t i l l a s  l a  a p l i c a c i ó n  de l a s  
f u e r z a s  e l é c t r i c a s  p a r a  usos  i n d u s t r i a l e s ,  una r e g la m e n ­
t a c i ó n  r a c i o n a l  de l a  e n e r g í a  h i d r á u l i c a ,  cuando  h u b i e r a  
de d e s t i n a r s e  a a l g o  más que a mover  m o l i n o s  s i t u a d o s  en 
l a s  o r i l l a s  de l o s  r i e s ? * * *  O c u r r e  h o y * * . q u e  a l  amparo de 
ese m o d e s t í s i m o  a r t í c u l o  218 de l a  Ley de A guas ,  s ó l o  a p l i ­
c a b l e  en p u r i d a d  a m o l i n o s  y a r t e f a c t o s  r i b e r e ñ o s ,  se c o n ­
ceden  d i a r i a m e n t e  p a r a  g r a n d e s  i n d u s t r i a s ,  e l  a p r o v e c h a ­
m i e n t o  de enormes c a n t i d a d e s  de a g u a * * « a l t e r a n d o  s u s t a n ­
c i a l m e n t e  su r é g i m e n ,  s i n  q u e * * * s e  dé o t r a  i n t e r v e n c i ó n  
a l a s  Comunidades de r e g a n t e s  que l a  de s u f r i r  sus  d e p l o ­
r a b l e s  d f e c t o s "  ( C o m is ió n  de R e g a n te s  de l a  A c e q u ia  R e a l  
d e l  D u c a r ,  " R e g la m e n t a c i ó n  r a c i o n a l  de l o s  a p r o v e c h a m ie n ­
t o s  de aguas p u b l i c a s  p a r a  u s o s  i n d u s t r i a l e s " * I  C o n g re so  
N a c i o n a l  de R i e g o s ,  c e l e b r a d o  en l o s  d í a s  2 a 6 de o c t u b r e  
de 1 9 1 3 , Z a r a g o z a ,  1 9 14 ,  v o l * l , p p *  1 9 3 - 2 0 1 ) *  Ya en e l  s i ­
g l o  X IX ,  l a  c u e s t i ó n  de l o s  p l a n e s  de o b r a s  h i d r á u l i c a s  
s u p u s i e r o n  p a r a  l o s  r e g a d í o s ,  p l a n t e a m i e n t o s  n u e vo s  y a l ­
t e r a c i o n e s  de l o s  t r a d i c i o n a l e s  s i s t e m a s  de a p r o v e c h a m ie n ­
t o ,  vé a se  como e j e m p l o  e l  " I n f o r m e  que e l  l e t r a d o  que s u s ­
c r i b e ,  a s e s o r  de l a  Comunidad de r e g a n t e s  E s c a lo n a  de V i -  
l l a n u e v a  de C a s t e l l ó n  e m i t e ,  a i n s t a n c i a  de l a  E x c m a * D i -  
p u t a c i ó n  P r o v i n c i a l  de V a l e n c i a  s o b r e  e l  P la n  N a c i o n a l  de 
Obras  H i d r á u l i c a s , p o r  l o  que a f e c t a  a l o s  r i e g o s  con a -  
gu as  d e l  J u c a r ,  1 9 3 4 "  ( A * 0 * P * V « ,  F o m e n to /  Aguas ,  L e g * s / n ) *
( 2 )  BALLESTER BR 05ETA ,B* , A c e q u ia  R ea l  d e l  J ú c a r *  R e f l e x i o n e s  
s o b r e  l a  e s c a s e z  de aguas  en d i c h o  c a n a l  y r á p i d a  o je a d a  
s o b r e  e l  J u c a r * V a l e n c i a ,  1 8 7 7 ,  p * l .
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( 3 , )  CAVANILLES. O b s e r v a c i o n e s o p »c i t . ,  v o l « l .  p * l B 4
( 4  ) 3AUBERT DE PASSA, C a n a le s  de r i e g o , . . , o p . c i t . , p .
( 5  ) BALLESTER B R O S E T A jo p . c i t . ,  p . 2 8
( 6  ) A n ó n im o .  La R e a l  A c e q u ia  de C a r c a q e n te  en e l  t e r c e r  c e n t e ­
n a r i o  de l a  l l e g a d a  de l a s  aguas  a n u e s t r o  t é r m i n o , C a r -
c a i x e n t  s / f ,  p p .  2 5 - 3 0
( 7  ) MARTI S 0 R 0 ,3 o sé ,  H i s t o r i a  de V i l l a n u e v a  de C a s t e l l ó n . Va­
l e n c i a ,  1960 ,  p p .  2B7 y s s .
( 8  ) A .D . P . V / . ,  F o m e n to /A g u a s ,  l e g .  140
( 9  ) A l e q a c i o n  de l o s  E l e c t o s  A d m i n i s t r a d o r e s  de l a  R e a l  A c e q u ia  
de E s c a lo n a  de V i l l a n u e v a  de C a s t e l l ó n  en e l  p l e i t o  que e -
l l o s  mismos s i g u e n  con e l  S i n d i c a t o  de l a  Comunidad de Re­
g a n t e s  de l a  A c e q u ia  de A l c i r a  y e l  Duque de H i j a r .  como 
dueño de l a  d e l  p r o y e c t o  de l a  de su c o n s t r u c c i ó n .  s o b r e  
s i  l a  p r i m e r a  de e s t a s  t r e s  a c e q u i a s  debe o n o ,  en t i e m p o  
de s e q u í a ,  a u x i l i a r  a l a  s e g u n d a . V a l e n c i a ,  1 8 4 2 , Im p .B e ­
n i t o  N o n f o t t .
( 1 0 )  BALLESTER BROSETA, o p . c i t . ,  p p . 4 3  y s s .
( 1 1 ) C a p í t u l o  9 ,  Nota  9 8 .
( 1 2 )  Véase GUAL CAMARENA, E s t u d i o  h i s t é r i c o . . . , p p . 7 4 -7 8
(1 3 )  En A lg e m e s í ,  l a  e x t e n s i ó n  d e l  r i e g o  d e s a t o  una p o l é m i c a  
s o b r e  l a  e x i g e n c i a  p o r  p a r t e  d e l  Duque de l a  p r e s t a c i ó n  
de l a  v e i n t e n a  que e s t a b a n  o b l i g a d o s  a p a g a r  t o d o s  l o s  
p u e b l o s  que s o l i c i t a b a n  r i e g o  a l  p r o p i e t a r i o  de l a  A c e q u ia  
d e l  P r o y e c t o .  V é a se :  BALLESTER BROSETA,B. ,  La v e i n t e n a  en 
l a s  p a d t i d a s  de C o te s  y P a r d i n e s  en e l  t é r m i n o  de A lq e m e -  
s í . V a l e n c i a ,  1 8 8 2 .
• *
( 1 4 )  BALLESTER BROSEÍTCT* A c e q u ia  R e a l . . . .  ó p . c i t . ,  p p .  4 4 -4 5
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( 1 5 )  La c r o n o l o g í a  de e s t a s  c o n c e s i o n e s  de aguas  en l o s  p u e b lo s  
d e l  P r o y e c t o ,  c o n s t i t u i r í a  un tema de i n v e s t i g a c i ó n  de su­
mo Í n t e r e s ,  p o r  l o  r e v e l a d o r  a c e r c a  de l a  p e r i o d i z a c i ó n
en l a  e x p a n s i ó n  a g r a r i a  de l a  z o n a .  E l  ADPV9 l o s  fo n d o s  
de l a  A . R . X .  c o n t e n i d o s  en e l  A . R . V .  y l o s  r e s p e c t i v o s  
a r c h i v o s  m u n i c i p a l e s  c o n t i e n e n  c o n s i d e r a b l e s  vo lú m e n e s  de 
d o c u m e n t a c ió n  s o b r e  e s t a s  c u e s t i o n e s .
( 1 6 )  C o p ia  d e l  i n f o r m e  d e l  S r . J e f e  S u p e r i o r  P o l í t i c o  de e s t a  
p r o v i n c i a  y r e s o l u c i ó n  tomada  en l o s  e x p e d i e n t e s  de D, A-  
l e j a n d r o  A z n a r  y D . P a s c u a l  T e s t o r  s o b r e  e l  r e p a r t o  de l a s  
aguas  de l a  A c e q u ia  R ea l  de A l c i r a  y l a  d e l  P r o y e c t o  en 
e l  año 1 8 4 2 . A l z i r a ,  1 9 3 2 ,  I m p .V d a .  S a l v a d o r  L l e d ó ,  p . 9 .
(1 7 )  I B I D E D , p .  7
(1 8 )  GRAU D A N S A N E T ,E rn e s t , " N o b le z a  i l u s t r a d a  y m o d e r n i z a c i ó n  
e c o n ó m ic a  en l a  c r i s i s  d e l  A n t i g u o  Rég imen:  La A c e q u ia  
d e l  P r o y e c t o " .  E s t u d i a  d%H i s t & r i a  C o n te m p o r& n ia  d e l  P . V . 
na 6 (e n  p r e n s a )
(1 9 )  IB ID E D .  Las i n i c i a l e s  a c t u a c i o n e s  d e l  Duque de H Í j a r  y l a s  
de l o s  Ju e ce s  c o n o c i e r o n  t a m b i é n  a lg u n a s  c o n t r a d i c c i o n e s ,  
f l i e n t r a s  e l  p r i m e r o  i m p u l s a b a  l a  p l a n t a c i ó n  de a r r o z  cu yo s  
e le v a d o s  r e n d i m i e n t o s  a s e g u r a b a n  una " v e i n t e n a "  r e m u n e r a d o -  
r a ,  l o s  segun d o s  p o n í a n  en c o n s i d e r a c i ó n  l a s  e x t r e m a s  ne­
c e s i d a d e s  de agua  d e l  n uevo  c u l t i v o .  A s í  e l  Juez R o s i l l o  
" T e n i é n d o l a  ya  b a s t a n t e  a d e l a n t a d a  ( l a  a c e q u i a )  en e l  
178B,  c o n o c i ó  que no p o d r í a  c o n s e g u i r s e  e l  o b j e t o  de p r o ­
p o r c i o n a r  a l o s  v e c i n o s  l a  f e r t i l i d a d  p o r  e l  uso d e l  r e ­
p a r t i m i e n t o  de agua  s i  no se v e n c í a n  a n t e s  l o s  im p e d im e n ­
t o s  que o f r e c í a  e l  a b uso  de l a  s i e m b r a  y c r í a  de a r r o c e s ,
a cu y a  co s e c h a  se d e s t i n a b a n  p r e c i s a m e n t e  l a s  a g u a s "  B o l e ­
t í n  O f i c i a l  d e l  D i n i s t e r i o ^ d e  Fo m e n to .  96 ( 1 8 5 3 ) ,  p .  185
( 2 0 )  R e l a c i ó n  d e l  p l e i t o  que en g r a d o  de a p e l a c i ó n  s i g u e  l a  Co­
m u n id a d  de R e g a n te s  de l a  A c e q u ia  de A l c i r a  con D . 3 o s é e*Ra-  
f a s l  F a d r i g u e  F e r n a n d e z  de H Í j a r , V a l e n c i a ,  1 855 ,  Im p .d e  
J o s é  D a r í a  A y o lc fT p  p « 2 3 .
( 2 1 )  V é a se :  AL8IÜiANA,S. yHERNANDEZ,T.M., " T é c n i c a  y p r o y e c t i s m o  
• • • " ,  o p . c i t . ,  p p . 7 9 —8 2 .
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(2 2 )  CAt/ANILLES, O b s e r v a c i o n e s , , , , o p . c i t . , v o l . I , p . l 8 5
( 2 3 )  GRAU NANSANET, " N o b le z a  i l u s t r a d a o p . c i t . , ¿
( 2 4 )  R e l a c i ó n  d e l  P l e i t o , , , , o p . c i t , ,  p , 2 7
( 25” ) E x p o s i c i ó n  d i r i g i d a  a l  Excmo, Señor  M i n i s t r o  de Fomento  
p o r  e l  Excmo. Duque de H Í j a r ,  comodueño de l a  c o n t i n u a ­
c i ó n  de l a  A c e q u ia  R e a l  d e l  J ú c a r  con m o t i v o  d e l  p r o y e c ­
t o  p r e s e n t a d o  a l  G o b ie r n o  p o r  D.Ouan B t a .  P e i r o n e t  p a r a  
l l e v a r  aguas de d i c h o  r í o  a l a  p r o v / i n c i a  de A l i c a n t e ,  
V a l e n c i a ,  1 8 6 0 ,  p . 1 0 .
( 2 6  ) BALLESTER BROSETA, A c e q u ia  R e a l , , , , o p . c i t . ,  p . 4 .
( 2 7 ' )  IB IDEM, p p .  5 - 1 1
( 2 8 )  P IQ U E R A S ;3 . ,  La a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a . . . , o p . c i t . ,  p p .
1 2 1 - 1 2 2 ,  h a b l a  de una p r o l i f e r a c i ó n  de s e q u i a s  a l o  l a r ­
go d e l  s i g l o  X IX ,  s e ñ a la n d o  t r e s  p e r í o d o s  e s p e c i a l m e n t e  
c r í t i c o s :  1 8 1 3 - 1 9 ,  l a  decada  de l o s  40 y l o s  años f i n a l e s  
de l a  de l o s  7 0 .  Por  o t r a  p a r t e ,  l o s  d a t o s  p l u v i o m e t r i c o s  
con que co n ta m os  p a r a  l a  R i b e r a  d e l  X u q ue r  nos i n d i c a n ,  
en e f e c t o ,  d i s m i n u c i ó n  de l a s  l l u v i a s  en e s t o s  p e r í o d o s  
y en o t r o s ,  en o c a s io n e s  de modo i m p o r t a n t e .  Veamos 
l o s  d a t o s  en l a  r e l a c i ó n  s i g u i e n t e  e l a b o r a d a  a p a r t i r  de 
BODI CQNGROS, E l  c l i m a  de l a  R i b e r a . . ♦ , o p , c i t . ,  p p .  2 5 8 -  
3 0 0 :
1 8 3 7 . . 1 8 5 9 . .
1 8 3 8 . . 1 8 6 0 . .
1 8 3 9 , . 1 8 6 1 . .
1 8 4 0 . . 1 8 6 2 . .
1 8 4 1 . . 1 8 6 3 . .
1 8 4 2 . . 1 8 6 4 . . . . 1 0 6 3  "
1 8 4 3 . . 1 8 6 5 . .
1 8 4 4 * . 1 8 6 6 . .
1 8 4 5 . . 1 8 6 7 . .
1 8 4 6 * . 1 8 6 8 . .
1 8 4 7 . . 1 8 6 9 . .
1 8 4 8 . . 1 8 7 0 . . . . 1 1 0 0  "
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1 8 4  9 ............. 220 mm. 1 8 7 1 .............733 n .
1 8 5  0 .............740  "  1 8 7 2 .............450 "
1 8 5  1 ............. 662 "  1 8 7 3 .............455 "
1 8 5  2 .............330  "  1 8 7 4 .............580 "
1 8 5  3 .............894  "  1 8 7 5 .............371 "
1 8 5  4 ............. 602 "  1 8 7 6 .............552 "
1 8 5  5 ............. 766 "  1 8 7 7 .............339 "
1 8 5  6 .............4 70  "  1 8 7 8 .............186 "
1 8 5 7 . . . . 1 0 0 6  " ...................... 1 8 7 9 ............ 282 "
1 8 5 8  777 "
E x i s t e n  p e r í o d o s ,  nunca  s u p e r i o r e s  a c i n c o  a ñ o s ,  en l o s  
que l a s  c i f r a s  d e s c ie n d e n  ipuy p o r  d e b a j o  de l o  que s e ­
r í a  l a  m e d ia  de l a  s e r i e ,  549 mm. E n t r e  e s t o s  p e r i o d o s  
d e s t a c a n :  1 8 4 7 -4 9  y 1 8 7 7 - 7 9 .  E s te  ú l t i m o  t u v o ,  además, 
r e p e r c u s i o n e s  s o b r e  e l  e s t í m u l o  p a ra  l a  i n s t a l a c i ó n  de 
m á q u in a s  de v a p o r ;  en 1880 e s c r i b í a n  l o s  f a b r i c a n t e s  de 
una i m p o r t a n t e  em p re sa :  "Hace  dos años se o f r e c e  un nue­
vo campo a l o s  s e ñ o r e s  A l e x a n d e r  Mnos. p a f a  sus  m á q u in a s  
de v a p o r .  L a ' p e r t i n a z  s e q u í a  que se n o t ó  en muchos p un ­
t o s  y e l  g r a n  d e s a r r o l l o  d e l  c u l t i v o  d e l  n a r a n j o  en t e ­
r r e n o s  se c a n o s  l o  m o t i v a r o n * *  I L L A ,  E l  l i b r o  d e l  m o l i n e r o . .  
o p . c i t .
( 2 9  ) Mease B A C H IL L E R ,B . , D ic ta m e n  s o b r e  l a s  c a u sa s  que i n f l u ­
yen  en l a s  c o n t i n u a d a s  s e q u í a s  que e x p e r i m e n t a  l a  p r o v i n ­
c i a  de V a l e n c i a  y m e d io s  que t i e n d e n  a c o r r e g i r l a s , 1878
( 3 0 )  BALLESTER B R O S E T A , o p . c i t . , p . 12
( 3 1 . )  MOROS Y W 0R ELL0N ,J . ,  D e s c r i p c i ó n  q e o q r á f i c o - e s t a d í s t i c a
d e l  r í o  J u c a r ,  r e s u l t a d o  de l o s  r e c o n o c i m i e n t o s  p r a c t i c a ­
dos  en d i c h o  r í o  en j u n i o  de 1845 y en a b r i l  de 1 8 4 6 .  
V a l e n c i a ,  1 8 4 7 ,  Im p .  de D . B e n i t o  M o n f o r t .
( 3 2 )  IB ID E P ! ,p .2 2
( 3 3 )  M A R T 0 R E L L ,A n to n io ,  V i s i t a  a l o s  r í o s  J u c a r  y C a b r i e l . M e ­
m o r i a  d e s c r i p t i v a . V a l e n c i a .  1879
(3 4 )  C o p ia  d e l  i n f o r m e . . . . o p . c i t . . p p . 1 0 -11
863
( 3 5 )  A . D . P . V . ,  F o m e n to ,  Aguas,  L e g .  130 ,  " C i r c u l a r  s o b r e  buen 
uso de l a s  a g u a s ” ,
( 3 6 )  A . D . P . V . ,  F o m e n t o , A g u a s , l e g ,  1 2 3 ,  " J u n t a  de g o b i e r n o  de 
l a  A c e q u ia  R e a l  d e l  J u c a r "
( 3 7 )  V é a s e ,  PIQUERAS, La a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a . » o p . c i t . ,  
p p ,  1 2 5 - 1 2 7 ,  donde se o f r e c e  una v i s i ó n  d e s c r i p t i v a  de 
e s t e  mismo p r o b l e m a ,
( 38 ) " E s p o s i c i ó n  ( s i c )  d i r i g i d a  a su S.Pl. l a  R e in a  p o r  l a  Co­
m i s i ó n  g e n e r a l  d e l  r i e $ o  d e l  T u r i a  en l a  vega de V a l e n c i a ,  
p i d i e n d o  se a c u e r d e  e l  t a n d e o  g e n e r a l  de l a s  aguas d e l  
T u r i a  e n t r e  l a s  a c e q u i a s  de d i c h a  vega y l a s  s u p e r i o r e s  
a e l l a s ,  en l a  p r o v i n c i a ” , B o l e t í n  E n c i c l o p é d i c o  de l a  
RSEAPV. v o l .  V I I I ,  1 8 54 ,  p p .  7 5 - 8 7 .
( 3 9 )  " E s p o s i c i ó n  ( s i c )  a c o rd a d a  en 7 de j u l i o  de 1852 a S .N .
en apoyo  de l a  d i r i g i d a  p o r  l a  C o m is ió n  G e n e ra l  d e l  r i e ­
go d e l  T u r i a  en l a  vega  de V a l e n c i a ,  p i d i e n d o  e l  t a n d e o  
g e n e r a l  de l a s  aguas  de d i c h o  r í o  e n t r e  l o s  p a r t í c i p e s  de 
e l l a ” , B o l e t í n  E n c i c l o p é d i c o  de l a  RSEAPV, v o l .  V I ,  1 8 5 2 ,  
p p .  8 3 - 8 7
( 4 0 )  IB ID E H , p .  85
( 41 ) " E s p o s i c i ó n  d i r i g i d a  a S .M .  l a  R e in a  p o r  l a  C o m i s i ó n . . . " ,  
o p . c i t . ,  p p .  7 8 -7 9
( 4 2 )  BURRIEL DE ORUETA, La H u e r t a  de V a l e n c i a . . . . o p . c i t . ,  p .  
1 8 3 .
( 4 3 )  CUCO, " L a s  a g i t a c i o n e s  c a m p e s i n a s . . . " ,  o p . c i t . ,  p p . 1 2 2 - 1 2 5
( 44 ) P E L L A U L T ,H e n r i , C o m e n ta i r e  de l a  n o u v e l l e  L o i  s u r  l e s  i r r i -  
q a t i o n s  ( L o i  du 29 a v r i l  1 8 4 5 ) , P a r i s ,  1 8 4 5 ,  p .  3 6 :  "Dans 
l e  r e s t e  de l ' E u r o p e ,  l a  n a t u r e  d i s p e n s e  1 ' h u m i d i t é  e t  
l a  c h a l e u r  a vec  une t e l l e  h a r m o n io  que l e  t r a v a i l  a g r i c o l e  
s ' e s t  l o n g - t e m p s  p a s s é  des i r r i g a t i o n s .  Oans cás d e r n i e r s  
tem ps  c e p e n d a n t—eJLles s o n t  d e ven u e s  n e c e s s a i r e s  p r e s q u e  
p a r t o u t ,  a cause  des n o uve a u x  b e s o i n s  q u i  se s o n t  r é v é l e s  
e t  l a  l é g i s l a t i o n  a dO y p o u r v o i r ;  a i n s i  l a  H esse ,  l e  U u r -  
t e m b e r g ,  l a  P r u s s e ,  1%A n g l e t e r r e ,  o n t  f a i t ,  d e p u i s  1 6 3 0 ,
864
des l o i s  sur c e t t e  m a t i e r e " .
( 45 ) Conde de R i p a l d a ,  M em or ia  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  de una l e y  
que r e q l e  d e f i n i t i v a m e n t e  l o s  i n t e r e s e s  de l o s  p r o p i e t a ­
r i o s  de a g u a s . V a l e n c i a ,  1 8 4 2 .  Véase t a m b i é n ,  d e l  mismo 
a u t o r :  D ic ta m e n  p r e s e n t a d o  a l a s  J u n t a s  g e n e r a l e s  de A g r i ­
c u l t u r a  de 1849 p o r  su C o m is ió n  Q u i n t a ,  s o b r e  e l  m e jo r  
s i s t e m a  que p o r  n u e s t r a  l e g i s l a c i ó n  p u d i e r a  a d o p t a r s e  en 
p u n t o  a r i e g o s . M a d r i d ,  1849
( 4 6 )  Voyaqe en Espaqne dans l e s  anneés  1 8 1 6 ,  1 8 1 7 ,  1818 e t  1819 
oü r e c h e r c h e s  s u r  l e s  a r r o s a q e s  e t  l e s  d i v e r s o s  m é thodes  
d * i r r i q a t i o n  u s i t é e s  dans ce p a y s ,  s u r  l e s  l o i s  e t  c o u t u -  
mes que l e s  r é q i s s e n t ,  s u r  l e s  l o i s  d o m a n ia le s  e t  m u n i c i ­
p a l e s ,  c o n s i d e r é e s  comme un p u i s s a n t  moyen de p e r f  e c t i o n **: 
n e r  1 %a q r i c u l t u r e  f r a n c a i s e . P a r i s ,  1 8 2 3 .
( 4 7 ; )  E s t o s  o p ú s c u l o s  s o n :  ROCA DE TOGORES y ALBURQUERQUE,3 . ,  
M e m o r ia  s o b r e  l o s  r i e g o s  de l a  h u e r t a  de O r i h u e l a ; LARA 
Y M E L IA ,  P . d e ,  M e m o r ia  s o b r e  l a  h u e r t a  de G a n d ía ,  sus  
r i e g o s  y p r o d u c t o s ; M em or ia  y p l a n  s i n é p t i c o  de l a s  a c e ­
q u i a s  d e l  r i o  T u r i a ; y La Vega de 3 á t i v a  y A c e q u ia s  que 
l a  f e c u n d a n .
( 4 8  ) PIQUERAS,3 . ,  La a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a . . . , o p . c i t . ,  p p .  
121—124
( 4 9  ) S o c ie d a d  E c o n ó m ica  de Amigos d e l  P a í s  de V a l e n c i a ,  R e g la ­
m e n to s  y O rd e n a n z a s  de l a s  p r i n c i p a l e s  a c e q u i a s  d e l  R e in o  
de V a l e n c i a . V a l e n c i a ,  1846
( 5 0  ) « I n f  or ine de l a  C o m is ió n  e s p e c i a l  p a r a  e l  examen d e l  T r a -  
t a d o  de l e g i s l a c i ó n  y j u r i s p r u d e n c i a  s o b r e  a g u a s , e s c r i t o  
p o r  e l  S r .  Don F r a n c i s c o  G a l á n 11, B o l e t í n  E n c i c l o p é d i c o  de 
l a  RSEAPV. v o l .  V I  ( 1 8 5 0 ) ,  p .  2 2 8 .
(.51 ) COLLANTES, D i c c i o n a r i o  de A g r i c u l t u r a  P r á c t i c a  y Economía  
R u r a l . v o l .  I ,  M a d r i d ,  1 8 5 5 ,  p .  271
( 5 2  ) M A R T IN E Z -A L C U B U Í4 ,  M a r c e l o ,  D i c c i o n a r i o  de l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  E s p a ñ o l a . M a d r i d ,  1 9 1 4 ,  v o l .  I ,  p .  4 9 1 .
(5 3  ) S o b re  e l  c a r á c t e r ,  g e s t a c i ó n  e i m p l i c a c i o n e s  de l a  Ley de
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Aguas puedan  v e r s e :  FRANQUET i  B E R T R A N , C i r i l o ,  Ensayo s o ­
b r e  e l  o r i g e n ,  e s p í r i t u  y p r o g r e s o s  de l a  l e g i s l a c i ó n  de 
l a s  a g u a s , M a d r id »  1864» d o n d e ,  además de r e f l e x i o n a r  so ­
b r e  l a  n e c e s i d a d  de l a  Ley y de l l e v a r  a cabo  un r e p a s o  
h i s t ó r i c o  a l a  l e g i s l a c i ó n  s o b r e  r i e g o s ,  se e l a b o r a  un 
p r o y e c t o  de l e y  que i n s p i r a r í a  e l  a r t i c u l a d o  d e l  t e x t o  
d e f i n i t i v o  dos años  más t a r d e *  Los t e x t o s  c o m p le t o s  de l a s  
d i s t i n t a s  l e y e s  pueden  e n c o n t r a r s e  en CERRILLO Q U IL E Z ,F * ,  
Régimen j u r í d i c o - a d m i n i s t r a t i v o *  * * , o p . c i t . »  t /ease t a m b i é n  
MARTIN R ETO R TILLO ,S . , La Ley de Aguas de 1 8 6 6 . A n t e c e d e n t e s  
y e l a b o r a c i ó n * M a d r i d ,  1 9 6 3 ;  y LATOUR BROTOIMS, 3 . ,  A n t e c e ­
d e n t e s  de l a  p r i m i t i v a  Ley de A g u as» M a d r i d ,  1955*  A p o r ­
t a c i o n e s  r e c i e n t e s  a e s t a s  c u e s t i o n e s  pueden  v e r s e  en d i s ­
t i n t a s  p o n e n c i a s  d e l  I  C o n g re s o  N a c i o n a l  de D e re ch o  de A- 
Quas* M u r c i a ,  mayo de 1 9 6 2 * M u r c i a ,  1 9 8 4 .
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1 6 . 1 .  LA EVOLUCION TECNICA.
E l  r i e g o  con aguas  s u p e r f i c i a l e s  h a b í a  l l e g a d o ,  h a ­
c i a  l a  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX ,  muy c e r c a  de sus  l í m i t e s  n a t u r a ­
l e s ,  como acabamos de v /e r .  U n ic a m e n te  m e d ia n t e  c o s t o s í s i m a s  
o b r a s  h i d r á u l i c a s  que i m p l i c a r a n  l a  c a p t a c i ó n  de aguas en 
o t r a s  c u e n c a s  h i d r o g r á f i c a s ,  h u b i e r a  s i d o  p o s i b l e  c o n t i n u a r  
l a  e x p a n s i ó n  de r i e g o  con aguas s u p e r f i c i a l e s  a l  mismo r i t ­
mo» S in  e s t a  e x p a n s i ó n ,  además,  l a s  p o s i b i l i d a d e s  a g r a r i a s  
de l a  zona quedaban c o m p ro m e t id a s  en su d e s a r r o l l o »  La s o l u ­
c i ó n  de e s t e  im p a sse  v e n d r á  d e l  r e c u r s o  a o t r o s  s i s t e m a s  de 
r i e g o  que i m p l i c a b a n  l a  e x p l o t a c i ó n  de l a s  aguas  s u b t e r r á n e a s :  
l a  e x t r a o r d i n a r i a  e x p a n s i ó n  de e s t e  t i p o  d e  a p r o v e c h a m ie n t o s  
d u r a n t e  l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  XIX s e r á  l a  r e s p u e s t a  
a l  c u e l l o  de b o t e l l a  que e l  c a u d a l  de l o s  r i o s  im p o n ía  a l  
p r o g r e s o  a g r í c o l a »  E l  d e s a r r o l l o  a l c a n z a d o  p o r  l a  t é c n i c a  en 
e s t a  á p o c a ,  p o s i b i l i t a r á  l a  o f e r t a  de una s e r i e  de m a q u in a ­
r i a  s u s c e p t i b l e  de c u b r i r  a q u e l l a s  n e c e s id a d e s »
S i n  em bargo ,  y r e s p e c t o  a l a  r e a l i z a c i ó n  más a r r i b a  
a p u n t a d a ,  de o b r a s  h i d r á u l i c a s  de t r a s v a s e ,  hubo t a m b ié n  d e s ­
de e l  p r i m e r  momento ,  p r o p u e s t a s  que c reemos i n t e r e s a n t e  co ­
m e n ta r  a n t e s  de p a s a r  a l  v e r d a d e r o  o b j e t o  de e s t e  a p a r t a d o »  
C i e r t a m e n t e ,  e l  t r a s v a s e  de aguas de unas com a rca s  a o t r a s ,  
p o r  l o  que r e s p e c t a  a l a s  cu e n c a s  d e l  Xuquer  y d e l  T u r i a ,  c o n ­
t a b a  con p r o y e c t o s  e i n t e n t o s  d i v e r s o s  desde muchos s i g l o s  a -
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t r á s .  Es c o n o c i d o ,  en e s t e  s e n t i d o ,  e l  p r o y e c t o  de c o n d u c i r  
l a s  aguas  d e l  Xuquer  h a s t a  l a  zona de Q u a r t  y de S a g un t  ( l ) ,  
que desde  l a  edad m e d ia  v i n o  s i e n d o  r e g u l a r m e n t e  r e s c a t a d o  
s i n  que l l e g a r a  a l l e v a r s e  a c a b o ;  r e c i b i ó  un nuevo  y r e n o ­
vado  i m p u l s o  d u r a n t e  l o s  s i g l o s  XV/111 y XIX p e r o  s i n  r e s u l t a ­
dos  p r á c t i c o s  ( 2 ) .  La o p o s i c i ó n  de l o s  r e g a n t e s  d e l  X u q u e r  
en fo rm a  c o r p o r a t i v a ,  f u e  s i e m p r e  d e c i d i d a ,  p a r t i c u l a r m e n t e  
cuando  l a  e x p a n s i ó n  de l o s  r e g a d í o s  comenzó a m o s t r a r  l a  p o s i ­
b i l i d a d  de i n s u f i c i e n c i a  d e l  c a u d a l  d e l  r í o .  E l l o  a p a re c e  
muy c l a r a m e n t e  con m o t i v o  de o t r o  p r o y e c t o ,  t a m b iá n  o r i g i ­
n a r i o  de muchos s i g l o s  a n t e s ,  p e r o  que r e a p a r e c e  en e l  s i g l o  
X IX ,  como una v e r d a d e r a  amenaza p a r a  l o s  r e g a n t e s  de l a s  r i ­
b e r a s  d e l  X u q u e r .  Se t r a t a b a  de un p l a n  p a r a  t r a s v a s a r  a guas  
d e l  X úque r  a l a  p r o v i n c i a  de A l a c a n t ,  en c o n c r e t o  p a r a  l a  z o ­
na de E l x  y C r e v i l l e n t ,  que f u e  p r e s e n t a d o  p o r  Juan B t a .  P e i -  
r o n e t  en 1 8 5 7 .  Como e l  p r o y e c t o  t u v o ,  en p r i n c i p i o ,  una buena  
a c o g i d a  p o r  p a r t e  d e l  G o b i e r n o ,  se p r o d u j o  una p r o n t a  r e a c ­
c i ó n  de l a  D i p u t a c i ó n  de V a l e n c i a ,  l a  RSEAPV, l o s  A y u h t a m ie n -  
t o s  y t o d a s  l a s  Común idades de r e g a n t e s :  e l  i n t e n t o  de r e s ­
t a r  aguas  a l  Xuquer  en un p u n t o  s u p e r i o r  a l a s  tomas de t o d a s  
l a s  g r a n d e s  a c e q u i a s  d e l  c u r s o  i n f e r i o r  l l e g a b a ,  además, en 
uno de l o s  momentos de e s c a s e z  de agua más a c u c i a n t e  ; l ó g i ­
c a m e n te ,  no f u e  l l e v a d o  a cabo ( 3 ) •
Lo que nos i n t e r e s a  s e ñ a l a r  con m ayo r  d e t e n i m i e n t o ,  
es un i n t e n t o  g e s t a d o  en l a  decada  de l o s  70 de t r a e r  h a s t a  
l a  p r o v i n c i a  de V a l e n c i a  aguas p r o c e d e n t e s  d e l  r í o  E b r o .  La 
p o s i b i l i d a d  de t r a s v a s a r  aguas d e l  E b ro  p a r a  r i e g o s  d e l  t f a e s -  
t r a t ,  h a b í a  s i d o  c o n te m p la d a  desde  a n t i g u o  y en l a  p r i m e r a  
m i t a d  d e l  s i g l o  X IX  f u e  de nuevo  im p u l s a d a  p o r  l a  RSEAPV ( 4 ) •
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E l  p r o y e c t o  a l  que nos  r e f e r i m o s  r e s u l t a b a ,  s i n  em bargo ,  
mucho más a m b i c i o s o  aunque  s i n  duda mucho menos r e a l i s t a  y 
con e s c a s a s  p o s i b i l i d a d e s  de é x i t o ;  nos p a r e c e  s i n t o m á t i c o ,  
en c a m b io ,  de l a  e x i s t e n c i a  de unas  o e c e s i d a d e s  c r e c i e n t e s  
de agua p o r  p a r t e  de l a  a g r i c u l t u r a  de l a s  l l a n u r a s  v a l e n ­
c i a n a s  y de l a  m u l t i p l i c a c i á n  de l o s  i n t e n t o s  p o r  d a r l e  so ­
l u c i ó n .  En 1876 se c o n s t i t u í a  en V a l e n c i a ,  p o r  i n i c i a t i v a  de 
F r a n c i s c o  O r t e g a  d e l  R ío  y A b e la r d o  T o l e d o ,  una S o c ie d a d  cu ­
yo o b j e t i v o  c o n s ig n a d o  en su e s c r i t u r a  de f u n d a c i ó n  ( 5 . )  e r a  
l a  c o n s t r u c c i ó n  de un c a n a l  desde  e l  Ebro h a s t a  A l a c a n t ,  d e s ­
t i n a d o  a r i e g o s  en l a s  p r o v i n c i a s  de Z a ra g o a a ,  T e r u e l ,  T a r r a ­
g o n a ,  C a s t e l l ó  , V a l e n c i a  y A l a c a n t  • B a jo  l a  d i r e c t a  i n s ­
p i r a c i ó n  de l a s  t e s i s  p o b l a c i o n i s t a s  - e l  a u t o r  de l a  M e m o r ia ,  
e l  i n g e n i e r o  A b e la r d o  T o l e d o ,  l l e v a b a  a cabo una c o m p a r a c ió n  
de l a s  d e n s i d a d e s  de p o b l a c i ó n  e s p a ñ o la s  en r e l a c i ó n  con l a s  
de l o s  p a í s e s  e u ro p e o s  y c o n c l u í a  l a  n e c e s i d a d  de f o m e n t a r  
l a  a g r i c u l t u r a  p a r a  i n c r e m e n t a r  l a  p o b l a c i ó n -  e l  p r o y e c t o  d e l  
C ana l  d e l  E b ro  r e f l e j a b a  de modo p r e c i s o  e l  e s t a d o  de l o s  
r i e g o s  p o r  aguas s u p e r f i c i a l e s  y l a  e x i g e n c i a  de e x p a n s ió n  
que t e n í a n  p l a n t e a d a  en V a l e n c i a :
" L a  n e c e s i d a d  de a u m e n ta r  l o s  r i e g o s  hace  muchos 
años  que se d e j a  s e n t i r  de una m anera  a b r u m a d o r a .  
Muchos e s c a l e n t e s  ( s i c )  t e r r e n o s  c a r e c e n  de e l ,  
y aun l o s  que l o  d i s f r u t a n  han l l e g a d o  t a n t a s  v e ­
ces  a s e n t i r  l a  e s c a s e z  de a g u a s ,  que sus c o s e ­
ch a s  se han v i s t o  con d e m as ia d a  f r e c u e n c i a  com­
p r o m e t i d a s  o i n u t i l i z a d a s ,  y l a  voz  p ú b l i c a  r e c l a ­
ma con i n s i s t e n c i a  que se a u m e n te n ,  p a r a  m u l t i ­
p l i c a r  e l  r e n d i m i e n t o  de l o s  unos y e s t e n d e r  e l  
c u l t i v o  a o t r o s .  Su p o b l a c i ó n  ha aum en tado  de t a l  
m a n e ra ,  que ya es i n s u f i c i e n t e  l a  s u p e r f i c i e  que 
h a s t a  a h o r a  se ha t r a b a j a d o  y a p r o v e c h a d o  con e l
870
b e n e f i c i o  de l  r i e g o 9 para a tender  a la s  neces ida ­
des de sus numerosos h a b i t a n t e s 1* ( 6 )
E l  t r a z a d o  p r e v i s t o  d e l  c a n a l  r e c o r r í a  t o d a s  l a s  
g r a n d e s  á r e a s  d e l  r e g a d í o  v a l e n c i a n o :  V i n a r ó s - B e n i c a r l ó ,  
C a s t e l l ó - B o r r i a n a - N u l e s , S a g u n t ,  l ' H o r t a  de V a l e n c i a ,  l a  
R i b e r a  d e l  X ú q u e r ,  l a  vega  de X & t i v a ,  l a  h u e r t a  de G a n d ía ,  
D e n i a - X á b i a ,  B e n id o r m ,  l a  V i l a  D o l o s a ,  y f i n a l m e n t e ,  l a  h u e r ­
t a  de A l a c a n t ,  con e l  p r o p ó s i t o  de d a r  s o l u c i ó n  a l a  e s c a s e z  
f r e c u e n t e  de aguas y p e r m i t i r  l a  e x p a n s i ó n  de l a  zona r e g a d a *  
E v i d e n t e m e n t e  se t r a t a r í a  de un c a n a l  de g r a n d e s  d im e n s i o n e s  
- s u p e r i o r  a l  de U r g e l l ,  según l o s  a u t o r e s - ,  que d e b í a  r e g a r  
una s u p e r f i c i e  muy e x t e n s a  - u n a s  5 7 *3 3 5  H a . -  y cu yo  t r a z a d o  
d e b í a  e n f r e n t a r s e  a o b s t á c u l o s  t o p o g r á f i c o s  n o t a b l e s *  Las i n ­
v e r s i o n e s  r e q u e r i d a s  p o r  e l  p r o y e c t o  y l o s  m e d io s  t é c n i c o s  
e x i g i d o s ,  e r a n  c o n s i d e r a b l e s  l o  que no e scapaba  a l a  c o n s i d e ­
r a c i ó n  de l o s  p r o m o t o r e s  q u e ,  p r e c i s a m e n t e ,  con l a  p u b l i c a ­
c i ó n  de l a  M e m or ia  en 1 8 7 6 ,  p r e t e n d í a n  r e c l u t a r  s o c i o s  i n v e r ­
s o r e s *  Desconocemos e l  d e s t i n o  p o s t e r i o r  de e s t e  p r o y e c t o ,  
p e r o  r e s u l t a  f á c i l  de s u p o n e r :  l a  e s c a s a  p r o f u n d i d a d  d e l  e s ­
t u d i o  r e a l i z a d o ,  donde e l  a u t o r  se l i m i t a  a d a r  a lg u n a s  c i ­
f r a s  h i p o t é t i c a s  s o b r e  s u p e r f i c i e s  a r e g a r ,  d im e n s i o n e s  de 
l a s  c o n d u c c i o n e s ,  y c o s t e s  a p r o x i m a d o s ,  y l a s  e x t r a o r d i n a r i a s  
i n v e r s i o n e s  que e r a n  n e c e s a r i a s ,  c o n d u c i r í a n  a l  f r a c a s o  de l a  
empresa  aún a n t e s  de su p u e s t a  en p r á c t i c a *
C i e r t a m e n t e  l a  s o l u c i ó n  a l a s  n e c e s i d a d e s  de agua 
p a r a  e l  r i e g o  v e n d r í a  p o r  o t r o  c a m in o :  l a  e x p l o t a c i ó n  de l a s  
aguas  s u b t e r r á n e a s *  E l  c a r á c t e r  i n d i v i d u a l  de l a  i n v e r s i ó n ,  
a s í  como e l  hecho  de c o n t a r  con una e v i d e n t e  t r a d i c i ó n  en l a
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b e n e f i c i o  d e l  r i e g o ,  para a tender  a la s  neces ida­
des de sus numerosos h a b i t a n t e s ” (  6 )
E l  t r a z a d o  p r e v / i s t o  d e l  c a n a l  r e c o r r í a  t o d a s  l a s  
g r a n d e s  ¿ r e a s  d e l  r e g a d í o  v a l e n c i a n o :  \ / i n a r ó s - B e n i c a r l < 5 ,  
C a s t e l l ó - B o r r i a n a - N u l e s ,  S a g u n t ,  l ' H o r t a  de V a l e n c i a ,  l a  
R i b e r a  d e l  X ú q u e r ,  l a  vega  de X & t i v a ,  l a  h u e r t a  de G a n d ía ,  
D e n i a - X & b i a ,  B e n id o r m ,  l a  V i l a  D o i o s a ,  y f i n a l m e n t e ,  l a  h u e r ­
t a  de A l a c a n t ,  con e l  p r o p ó s i t o  de d a r  s o l u c i ó n  a l a  e s c a s e z  
f r e c u e n t e  de aguas  y p e r m i t i r  l a  e x p a n s ió n  de l a  zona r e g a d a .  
E v i d e n t e m e n t e  se t r a t a r í a  de un c a n a l  de g r a n d e s  d im e n s i o n e s  
- s u p e r i o r  a l  de U r g e l l ,  según l o s  a u t o r e s - ,  que d e b í a  r e g a r  
una s u p e r f i c i e  muy e x t e n s a  - u n a s  5 7 ,3 3 5  H a , -  y cuyo  t r a z a d o  
d e b í a  e n f r e n t a r s e  a o b s t á c u l o s  t o p o g r á f i c o s  n o t a b l e s .  Las i n ­
v e r s i o n e s  r e q u e r i d a s  p o r  e l  p r o y e c t o  y l o s  m e d io s  t é c n i c o s  
e x i g i d o s ,  e r a n  c o n s i d e r a b l e s  l o  que no e s ca pa b a  a l a  c o n s i d e ­
r a c i ó n  de l o s  p r o m o t o r e s  q u e ,  p r e c i s a m e n t e ,  con l a  p u b l i c a ­
c i ó n  de l a  M e m or ia  en 1 8 7 6 ,  p r e t e n d í a n  r e c l u t a r  s o c i o s  i n v e r ­
s o r e s ,  Desconocemos e l  d e s t i n o  p o s t e r i o r  de e s t e  p r o y e c t o ,  
p e r o  r e s u l t a  f á c i l  de s u p o n e r :  l a  e sca sa  p r o f u n d i d a d  d e l  e s ­
t u d i o  r e a l i z a d o ,  donde e l  a u t o r  se  l i m i t a  a d a r  a l g u n a s  c i ­
f r a s  h i p o t é t i c a s  s o b r e  s u p e r f i c i e s  a r e g a r ,  d i m e n s i o n e s  de 
l a s  c o n d u c c i o n e s ,  y c o s t e s  a p r o x i m a d o s ,  y l a s  e x t r a o r d i n a r i a s  
i n v e r s i o n e s  que e ra n  n e c e s a r i a s ,  c o n d u c i r í a n  a l  f r a c a s o  de l a  
empresa  aún a n t e s  de su p u e s t a  en p r á c t i c a .
C i e r t a m e n t e  l a  s o l u c i ó n  a l a s  n e c e s i d a d e s  de agua 
p a r a  e l  r i e g o  v e n d r í a  p o r  o t r o  c a m in o :  l a  e x p l o t a c i ó n  de l a s  
a guas  s u b t e r r á n e a s .  E l  c a r á c t e r  i n d i v i d u a l  de l a  i n v e r s i ó n ,  
a s í  como e l  hecho  de c o n t a r  con una e v i d e n t e  t r a d i c i ó n  en l a
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no hay t o d a v í a  a p l i c a c i ó n  d e l  v a p o r ,  y l a s  p l a n t a c i o n e s  se 
r e a l i z a n  en t i e r r a s  de secano  donde no l l e g a n  l a s  aguas  de l a s  
a c e q u i a s ,  se h i z o  p o s i b l e ,  p o r  t a n t o , p o r  l a  u t i l i z a c i ó n  de l a a  
n o r i a s .  Un nuevo s i s t e m a  de r i e g o s  n a c í a  y no en zonas m ar ­
g i n a l e s ,  s i n o  a l l í  dond e  l a  r e d  de a c e q u i a s  t e n í a  una d e n s i ­
dad m a y o r ,  y donde e l  d e s a r r o l l o  a g r a r i o  e r a  más e v i d e n t e .
Las n o r i a s  no pueden s e r  i d e n t i f i c a d a s ,  s i n  em­
b a r g o ,  de modo a p r e s u r a d o  como un s i s t e m a  t r a d i c i o n a l  de ca p ­
t a c i ó n  de a g ua ,  más o menos p r i m i t i v o .  P o r  l o  que a l a  época  
c o n te m p o r á n e a  se r e f i e r e ,  es p o s i b l e  d e t e c t a r  a g r a n d e s  r a s ­
gos  l a  e v o l u c i ó n  t é c n i c a  de e s t o s  a r t e f a c t o s  que son s u s c e p ­
t i b l e s  de m e jo r a s  muy i m p o r t a n t e s  t e n d e n t e s  a a u m e n ta r  su  so ­
l i d e z ,  a m e j o r a r  l a  t r a c c i ó n  y p o r  t a n t o  a f a c i l i t a r  e l  a c ­
c i o n a d o ,  y a i n c r e m e n t a r  l a  c a p a c i d a d  de e x t r a c c i ó n  de a g u a .
La t r a d i c i o n a l  n o r i a  á r a b e ,  a p a r a t o  s e n c i l l o  y con e s c a s a  ca ­
p a c i d a d  de e x t r a c c i ó n ,  h a b í a  i d o  p e r f d c c i o n á n d o s e  con e l  co ­
r r e r  de l o s  s i g l o s ;  d u r a n t e  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX ,  
s i n  e m b a rg o ,  m a n te n í a  sus  dos c a r a c t e r í s i t i c a s  e s e n c i a l e s  i n ­
t a c t a s :  l o s  e j e s ,  p u e n t e s  y m ecan ism os  c o n t i n u a b a n  s i e n d o  en 
su m ayo r  p a r t e ,  de m adera  y ,  p o r  t a n t o ,  f r á g i l e s ,  y l o s  a r c a ­
d u ce s  o c a n g i l o n e s  ( l o s  r e c i p i e n t e s  que a c a r r e a b a n  e l a g u a ) ,  de 
b a r r o  c o c i d o  ( 1 2 ) ,  Las l i m i t a c i o n e s  de un a p a r a t o  de e s t a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  r e s u l t a n  e v i d e n t e s :  f r e c u e n t e s  r o t u r a s ,  e x i ­
g e n c i a  de m ayor  f u e r z a  de t r a c c i ó n  p o r  l a  t o s q u e d a d  de l o s  en­
g r a n a j e s ,  y ,  c o n s e c u e n t e m e n t e ,  e s c a s o  c a u d a l  de agua e x t r a í d o .  
Pese a t o d o ,  l a s  n o r i a s  a l i m e n t a b a n  desde  a n t i g u o  pequeños  
r e g a d í o s  y e r a n  s u s c e p t i b l e  de a p r e c i a b l e s  m e j o r a s :
" . . . H a y  o t r o s  a p a r a t o s  que l a  p r á c t i c a  ha a c e p ­
t a d o  p le n a m e n t e  desde t i e m p o  i h m e m o r i a l ,  como 
sucede  a l a  s a k i a  y a l a  n o r i a  e s p a ñ o l a ,  b a j o  
cuyo  t o s c o  a s p e c t o  se  e n c u e n t r a n ,  s i n  e m b arg o ,
e x c e l e n t e s  c o n d i c i o n e s  m e c á n ic a s  y r e s u l t a d o s  
de g r a n  u t i l i d a d "  ( 1 3 ) .
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A p a r t i r  de l a s  de cad a s  c e n t r a l e s  d e l  s i g l o ,  l o s  r a s ­
gos a n t e r i o r m e n t e  s e ñ a l a d o s  f u e r o n  m o d i f i c a d o *  P i o n e r a  en e s t e  
s e n t i d o  f u e  l a  empresa A » P f e i f f e r  de B a r c e l o n a  ( p o s t e r i o r m e n t e  
S u c e s o re s  de A * P f e i f f e r ) que i n t r o d u j o  en l o s  campos e s p a ñ o le s  
l a  n o r i a  e n t e r a m e n t e  de h i e r r o  ( l 4 ) * L a  a d o p c i ó n  de un e n g r a n a j e  
c ó n i c o  de h i e r r o  y l á  c o n s t r u c c i ó n  de l o s  c a n g i l o n e s  de h i e r r a  
f u n d i d o ,  con i m p o r t a n t e s  ca m b io s  en su f o r m a  y d i s p o s i c i ó n ,  au­
men taban  e l  vo lum en  d e l  agua e x t r a í d a  en un 30 % en t é r m i n o s  ge ­
n e r a l e s *  La s i m p l i f i c a c i ó n  de l a  i n s t a l a c i ó n  o b t e n i d a  con e l  
emp leo  d e l  h i e r r o  d e b i ó  c o n s t i t u i r  t a m b ié n  un i n c e n t i v o  más pa­
r a  l a  d i f u s i ó n  de e s t o s  a p a r a t o s *  Con l a  r e n o v a c i ó n  t é c n i c a  de 
l o s  m is m o s ,  l a  c o n s t r u c c i ó n  en l o s  p r o p i o s  p u e b l o s  p o r  p a r t e  
de c a r p i n t e r o s  e s p e c i a l i z a d o s ,  d e j a b a  paso a l a  f a b r i c a c i ó n  i n ­
d u s t r i a l  de l o s  m ismos*
Veamos en e l  c u a d ro  60 l o s  p r e c i o s  de c o s t e  de a l g u ­
nas de e s t a s  m a q u i n a r i a s *
P a ra  c o n o c e r  e l  s i g n i f i c a d o  p le n o  de e s t o s  p r e c i o s  
es p r e c i s o  e s t a b l e c e r  a l g u n a  c o m p a r a c i ó n :  a s i ,  s i  e l  p r e c i o  
m ed io  de una n o r i a  e r a  de 5400 r * v « ,  una hanegada  de t i e r r a  
de r e g a d í o  t e n í a  h a c i a  l a  década  de l o s  6 0 ,  un v a l o r  m e d io  de 
1600 r * v *  y un c a b a l l o  p a r a  l a b o r e o  d e l  campo unos 1250 r * v *  
h a c i a  1660 ( 1 5 ) .  R e s u l t a  o b v i o ,  p o r  t a n t o ,  que l o s  a p a r a t o s  
de e x t r a c c i ó n  de agua no e s ta b a n  a l  f á c i l  a l c a n c e  de l o s  más 
pequeños  c u l t i v a d o r e s , q u e  s ó l o  t r a s  años  de a h o r r o s  p o d í a n  ad­
q u i r i r  a l g u n a s  hanegadas  de t i e r r a :  d i f í c i l  d e b í a  r e s u l t a r  
en esas c i r c u n s t a n c i a s  l l e v a r  a cabo  una i n v e r s i ó n  s u p le m e n ­
t a r i a  en l o s  s i s t e m a s  de r e g a d í o *  S e r í a n ,  p o r  t a n t o ,  l o s  p r o ­
p i e t a r i o s  m e d io s  l o s  p r i n c i p a l e s  u s u a r i o s  de e s t e  t i p o  de a pa ­
r a t o s *  Y en e l  caso  de l a s  m á q u in a s  de v a p o r  a p l i c a d a s  a l a s  
n o r i a s  o a l a s  bombas, e l  c o s t e  mucho mayor  - u n a  bomba d o b l e  
de v a p o r  L / o r t h i n q t o n  p o d í a  c o s t a r  h a s t a  1 5 *7 0 0  p t s *  ( 1 6 )  y l a s  
l l a m a d a s  l o c o m ó v i l e s ”  de R u s t o n , P r o c t o r  y C ía *  h a s t a  2 0 .0 0 0  (1 7 )
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Cuadro  8 0 .  C a r a c t e r í s t i c a s  de l a s  n o r i a s  p a r a  c a b a l l e r í a .  
1 8 7 9 .
P r o f u n d i d a d  d e l  
p ozo  ( m . )
Vo lumen agua 
e l e v a d a  ( l / m )
P r e c i o
( r . v . )
3 800 3 .9 6 0
5 500 4 . 2 9 0
8 312 4 .6 2 0
12 208 5 .0 6 0
16 156 5 .5 0 0
20 125 5 .9 4 0
30 83 6 .6 2 0
40 63 7 .7 0 0
F u e n t e :  ECHARRY,A., " A p a r a t o s  h i d r á u l i c o s . . . " ,  o p . c i t . ,  p .2 Q 0 .  
E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
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l a s  h a c í a  a c c e s i b l e  ú n i c a m e n t e  p a r a  l o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  
con a m p l i o s  r e c u r s o s .  La ca sa  A . P f e i f f e r  d i s p o n í a  de 15 m o d e lo s  
d i f e r e n t e s  de n o r i a s ,  con p e sos  d i s t i n t o s ,  d i f e r e n t e  número  de 
c a n g i l o n e s  y d i s t i n t a s  c a p a c i d a d e s  de e x t r a c c i ó n ,  a d a p t a d a s  a 
l a s  v a r i a b l e s  p r o f u n d i d a d e s  de l o s  p o z o s .  Una a m p l i a  o f e r t a  
que nos  m u e s t r a  l a  p r e s e n c i a  de un i n c i p i e n t e  p e r o  s ó l i d o  m er­
cado  de b i e n e s  de c a p i t a l  d i r i g i d o  a l a  a g r i c u l t u r a ,  p r e s e n c i a  
que c o n f i r m a r e m o s  en l a s  p á g i n a s  s i g u i e n t e s  a l  h a b l a r  de l a  
a p l i c a c i ó n  d e l  v a p o r .  J u n t o  a l a  n o r i a  P f e i f f e r  t u v i e r o n  tam ­
b i é n  una g r a n  d i f u s i ó n  l a  c o n s t r u i d a  p o r  e l  f a b r i c a n t e  m a d r i ­
l e ñ o  D e l  R ío  y ,  s o b r e  t o d o ,  l a  n o r i a  C a se s , c o n s t r u i d a  p o r  l a  
F u n d i c i ó n  P r i m i t i v a  V a l e n c i a n a . l a  c u a l  e r a  de c o s t e s  r e d u c i ­
dos y m e jo r a b a  a lg u n o s  r a s g o s  de l a s  a n t e r i o r e s  ( 1 8 ) .
D u r a n t e  l o s  años  1850 a 1 8 5 5 ,  l a  S o c ie d a d  E co n ó m i ­
ca de V a l e n c i a ,  h a b í a  d e d i c a d o  n o t a b l e s  e s f u e r z o s  a l  e s t u d i o  
de l o s  t i p o s  de n o r i a s  e x i s t e n t e s  en e l  E s ta d o  y ta m b ié n  en 
e l  e x t r a n j e r o ,  con l a  f i n a l i d a d  de e n c o n t r a r  e l  más a d ecu a d o  
p a r a  l a s  n e c e s i d a d e s  a g r í c o l a s  v a l e n c i a n a s .  Los i n f o r m e s  e l a ­
b o r a d o s ,  y l o s  c á l c u l o s  r e a l i z a d o s  p o r  l o s  i n f o r m a n t e s ,  r e s u l ­
t a b a n  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o s  r e s p e c t o  a l  r i g o r  t é c n i c o  y eco ­
n ó m ico  con que se a b o r d a b a  e s t a  b ú s q u e d a .  A s í ,  en 1 8 5 3 ,  J o a ­
q u í n  C a t a l á  de F lo n s o n ís ,  c o m is i o n a d o  a B a r c e lo n a  p a ra  e m i t i r  
un j u i c i o  s o b r e  l o s  s i s t e m a s  más m od ern o s  de e x t r a c c i ó n  de 
agua con t r a c c i ó n  a n i m a l ,  se  d e c a n t a b a  p o r  una n o r i a  de c o n s ­
t r u c c i ó n  f r a n c e s a  c u y o s  t r e s  r a s g o s  c a r a c t e r í s t i c o s  r e v e l a ­
ban una r a c i o n a l  p r e o c u p a c i ó n  p o r  l a  e s t i m a c i ó n  de l o s  r e n d i ­
m i e n t o s  de l a  e x p l o t a c i ó n  a g r a . r i a  ( 1 9 ) :  en p r i m e r  l u g a r ,  se  
v a l o r a b a  su  b a j o  c o s t e  y m a n t e n i m i e n t o ,  l o  c u a l  l a  s i t u a b a  
a l  a l c a n c e  de l o s  p e q u e ñ o s  p r o p i e t a r i o s  y a r r e n d a t a r i a s ;  en 
segundo  l u g a r ,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  c o n s t r u c c i ó n  p e r m i ­
t í a n  r e p a r a r  l a  cadena  - l a  más f r e c u e n t e  de l a s  a v e r í a s -  con 
g r a n  r a p i d e z  y p o r  e l  mismo a g r i c u l t o r ,  l o  que e v i t a b a  una l a r -
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ga d e t e n c i ó n  d e l  r i e g o ;  f i n a l m e n t e ,  l a  c a n t i d a d  de agua e x t r a í ­
da en r e l a c i ó n  a l a  f u e r z a  e x i g i d a ,  l a  c o n v e r t í a n  en l a  más 
e f i c a z  de t o d a s  l a s  c o n o c i d a d ,  R e s u l t a  e v i d e n t e ,  p o r  t a n t o ,  
que e l  c á l c u l o  e c o n ó m ic o  t e n d e n t e  a l a  m a x i m i z a c i ó n  de l o s  
r e n d i m i e n t o s  p r e s i d í a  c u a l q u i e r  i n n o v a c i ó n  t é c n i c a ,  p o r  l e v e  
que nos p a r e z c a ,  en e l  campo v a l e n c i a n o  d e l  o c h o c i e n t o s .
H a c ia  l a  d e ca d a  de l o s  7 0 ,  j u n t o  a l a s  n o r i a s  comen­
z a r o n  a d i f u n d i r s e ,  p a r a  l o s  p o zos  de c i e r t a  p r o f u n d i d a d ,  l a s  
bombas a c c i o n a d a s  con c a b a l l e r í a s .  S i m u l t a n e a s  a l a s  n o r i a s  mo­
v i d a s  p o r  v a p o r ,  e s t o s  a p a r a t o s  a s p i r a n t e s ,  e x t r a í a n  e l  agua  
con mucha m a yo r  f a c i l i d a d  y r e p r e s e n t a b a n ,  en t o d o  c a s o ,  un 
c o s t e  muy i n f e r i o r  a a q u e l l a s  ( 2 0 ) ,  C o n t e n í a n ,  además, una po ­
s i b i l i d a d  i m p o r t a n t e :  una vez e x t r a i d a  e l  a g u a ,  l a  bomba p e r m i ­
t í a  e l e v a r l a  a c i e r t a  a l t u r a ,  l o  c u a l  r e s u l t a b a  muy a d ecu a d o  
p a r a  l a  u t i l i z a c i ó n  de e s t o s  a r t e f a c t o s  en l a s  zonas  con p e n d i e n ­
t e ,  p r o p i a s  de l a s  p r i m e r a s  p l a n t a c i o n e s  de n a r a n j o s .  Sus i n ­
c o n v e n i e n t e s ,  que l a s  h a c í a n  poco  a t r a c t i v a s  p a r a  l o s  p r o p i e ­
t a r i o s  con r e c u r s o s  l i m i t a d o s ,  c o n s i s t í a n  en l o s  e l e v a d o s  g a s ­
t o s  de c o n s e r v a c i ó n ,  en l a  f r e c u e n c i a  de l a s  a v e r i a s ,  y en l a  
e x i g e n c i a  de o b r e r o s  e s p e c i a l i z a d o s  p a r a  su r e p a r a c i ó n  ( 2 1 ) ,
En c u a l q u i e r a  de l o s  c a s o s ,  t o d o s  l o s  a p a r a t o s  mo­
v i d o s  con t r a c c i ó n  a n i m a l  t e n í a n  l i m i t a c i o n e s  i m p o r t a n t e s  en 
c u a n t o  a l  vo lu m e n  de agua e l e v a d a .  S in  em b arg o ,  l a s  c a r a c t e ­
r í s t i c a s  p r o p i a s  d e l  d e s a r r o l l o  a g r a r i o  v a l e n c i a n o  en e l  c u a l  
l a  p r e s e n c i a  de l a s  p e q u e r a s  e x p l o t a c i o n e s  t i e n e  una i m p o r t a n ­
c i a  n o t a b l e  ya desde  e l  s i g l o  X IX ,  v o l v í a n  f u n c i o n a l  e l  em­
p l e o  de e s t o s  s i s t e m a s  de e x t r a c c i ó n  en c o n d i c i o n e s  d e t e r m i ­
n a d a s ,  En e f e c t o ,  l a  u t i l i z a c i ó n  de l a s  n o r i a s  no debe c o n -
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s i d e r a r s e  t a n  s o l a  como un e s t e d i o  que a n t e c e d e  a l  emp leo  d e l  
v a p o r ,  s i n o  como una r e s p u e s t a  t é c n i c a  a l a  n e c e s i d a d  de r i e ­
go de p e qu e ñ a s  e x t e n s i o n e s  donde l a s  m á q u in a s  de v a p o r  no 
r e s u l t a b a n  r e n t a b l e s *  De h e c h o ,  ambos s i s t e m a s  c o e x i s t i e r o n  
d u r a n t e  muchas décadas  ( 2 2  ) :  t o d a v í a  en 1916 e l  número de 
n o r i a s  e x i s t e n t e s  en l a  p r o v i n c i a  de V a l e n c i a  e r a  de 2 0 0 0 ,  
- c a s i  e l  mismo que de m á q u in a s  de v a p o r ,  g a s ,  e t c * - ,  se en­
c o n t r a b a n  i n s t a l a d a s  en l a s  mismas zonas  que é s t a s  y r e g a b a n  
una s u p e r f i c i e  apenas  i n f e r i o r :  6 * 0 0 0  Ha* r e g a d a s  con n o r i a s ,  
f r e n t e  a 7 * 0 0 0  que re g a b a n  l a s  m a q u i n a r i a s  a v a p o r  o a combus­
t i b l e  ( 2 3  ) # En e l  caso  de C a s t a l i o ,  l a  p r e s e n c i a  de e s t o s  
a r t e f a c t o s  e r a  a b ru m a d o r a :  4 *0 6 3  n o r i a s ,  p o r  212 m o t o r e s ,  
con 5 *5 7 8  y 3 *6 5 0  Has* re g a d a s  r e s p e c t i v a m e n t e  ( 2 4  ) •  Oe l a  
c o m p a r a c ió n  de l o s  d a t o s  de ambas p r o v i n c i a s  se deduce  una 
menor  c a p a c i d a d  de e x t r a c c i ó n  de agua p o r  a p a r a t o  en C a s t e l l o *  
Pe ro  l o  que nos i n t e r e s a  r e s a l t a r  de t o d o  e l l o  es l a  p e r v i -  
v e n c i a  h a s t a  e n t r a d o  e l  s i g l o  XX de l a  t r a c c i ó n  a n im a l  como 
f u e r z a  a p l i c a d a  a l a  e x t r a c c i ó n  de a g u a s ,  p e r v i v e n c i a  muchas 
v e c e s  l i g a d a  a d e t e r m in a d a s  e x i g e n c i a s  e c o n ó m ic a s ,  aunque en 
o t r a s ,  no e x p r e s a r a  s i n o  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e l  p r o p i e t a r i o  de 
m o d e r n i z a r  l a  e x p l o t a c i ó n  p o r  i n c a p a c i d a d  i n v e r s o r a *
P e ro  e l  r a s g o  d i s t i n t i v o  de l a  e v o l u c i ó n  de l a s  t é c ­
n i c a s  de r i e g o  d u r a n t e  l a  segunda m i t a d  d e l s i g l o  X IX ,  e s ,  s i n  
d u d a ,  l a  a p l i c a c i ó n  de l a s  m á q u in a s  de v a p o r  y ,  p o s t e r i o r m e n ­
t e ,  de gas  p o b r e ,  a l a  e x t r a c c i ó n  de a g u a ,  t a n t o  a t r a v é s  de 
n o r i a s  como, s o b r e  t o d o ,  de bombas* La d i f u s i ó n  d e l  v a p o r  f u e  
p a r t i c u l a r m e n t e  r á p i d a  en l o s  h u e r t o s  de n a r a n j o s  cuyo  r i e g o  
d e p e n d ía  e n t e r a m e n t e  d e l  agua e le v a d a  de l o s  p o z o s *  Los mode­
l o s  más u t i l i z a d o s  de m á q u in a s  de v a p o r  e ra n  l o s  h o r i z o n t a l e s ,
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que h a b í a n  a l c a n z a d o  ya  un a l t o  n i v e l  t e c n o l ó g i c o  ( 2 5 ) ,  p e r o  
t a m b ié n  em pezaron  a u t i l i z a r s e  muy te m p ra n a m e n te  bombas m o v i«  
das d i r e c t a m e n t e  p o r  e l  v a p o r ,  fo rm a n d o  una s o l a  m a q u in a *  Des­
t a c o  en e s t e  s e n t i d o  l a  bomba G u yn n e , i n s t a l a d a  s o b r e  r u e d a s  
y s u s c e p t i b l e  de s e r  t r a s l a d a d a  ( 26 ) ,  y l a  bomba d o b le  da v a ­
p o r  y a l t a  p r e s i ó n  de l a  empresa U o r t h i n q t o n  ( 2 7 ) *  F u e ro n  mu­
c h o s ,  s i n  em b arg o ,  l o s  t i p o s  de m a q u i n a r i a s  u t i l i z a d o s  h a s t a  
e l  p u n t o  que podemos h a b l a r  de una o f e r t a  i n d u s t r i a l  a m p l i a  
y v e r s á t i l ,  con una p r o d u c c i ó n  a d a p t a d a  a l a s  d i s t i n t a s  n e c e ­
s i d a d e s  de l a s  d i v e r s a s  z o n a s ,  c u l t i v o s ,  d i s p o n i b i l i d a d e s  de 
a g u a ,  e t c .  En l o s  p r i m e r o s  momentos d e b i ó  p r i m a r  l a  i m p o r t a n c i ó n  
de m a q u i n a r i a ,  p a r t i c u l a r m e n t e  de I n g l a t e r r a  y F r a n c i a ,  a l  
t i e m p o  que se d i f u n d í a n  t r a t a d o s  t é c n i c o s  e x t r a n j e r o s  s o b r e  
l o s  n u e vo s  s i s t e m a s  de r i e g o  ( 28 ) •  Muy p r o n t o ,  s i n  e m b arg o ,  
l a  i n d u s t r i a  e s p a ñ o l a  se c o n v i r t i ó  en l a  p r i n c i p a l  a b a s t e c e ­
d o r a  de m a q u i n a r i a  p a r a  r i e g o s .  Po r  l o  que r e s p e c t a  a l  P a í s  
V a l e n c i a n o ,  l a  m ayo r  p a r t e  de l a s  i n s t a l a c i o n e s  p r o c e d í a n  de 
l o s  f a b r i c a n t e s  c a t a l a n e s ,  a l  t i e m p o  que se a b r í a n  paso a l ­
gunas  e m presas  v a l e n c i a n a s  que l l e g a r o n  a c o n s t r u i r  m á q u in a s  
de c a l i d a d  e q u i p a r a b l e  a l a s  c a t a l a n a s  y e x t r a n j e r a s .  De e s ­
t e  modo, a c o m ie n z o s  d e l  s i g l o  XX, l a s  dos g r a n d e s  f á b r i c a s  
a b a s t e c e d o r a s  de e s t o s  s i s t e m a s  m e c á n ic o s  e r a n  A le x a n d e r  H e r ­
manos t de B a r c e l o n a ,  y l a P r i m i t i v a  V a l e n c i a n a , cu ya s  c i f r a s  
de m o t o r e s  i n s t a l a d o s  s u p e ra b a  a m p l i a m e n te  e l  de t o d a s  l a s  
demás c o n s t r u c t o r a s  ( 29 ) •
S i g n i f i c a t i v o  r e s p e c t o  d e l  n i v e l  de d i f u s i ó n  de l a  
m e c a n i z a c i ó n  de l a  e x t r a c c i ó n  de a g u a ,  es e l  hecho  de que en 
1880 t u v i e r a  l u g a r  en l a  c i u d a d  de V a l e n c i a  l a  p r i m e r a  e x p o ­
s i c i ó n  de m o t o r e s  y m a q u i n a r i a s  e l e v a d o r a s .  P a r t i c i p a r o n  r e -
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p r e s e n t a c i o n e s  de c a t o r c e  em presas  y se m o s t r a r o n  s i s t e m a s  d i ­
v e r s o s  de e x t r a c c i ó n  y l a s  ú l t i m a s  n o ved a d e s  en e s t a  m a t e r i a ;  
e n t r e  l a s  f á b r i c a s  c o n c u r r e n t e s  es i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  e l  p r e d o ­
m i n i o  de l a s  e s p a ñ o l a s ,  con l a  p r e s e n c i a  de c u a t r o  e m presas  
v a l e n c i a n a s :  F e l i p e  V e n q u t , l a  P r i m i t i v a  V a l e n c i a n a , E n r i q u e  
W o r r i s  y J o a q u í n  n a r c o  ( 3 0 ) .  La demanda de b i e n e s  de p r o d u c c i ó n  
p o r  p a r t e  de l a  a g r i c u l t u r a  e s p e c i a l i z a d a ,  comenzaba ya a s e r  
s a t i s f e c h a  desde l a  p r o p i a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  v a l e n c i a n a ,  
s i  b i e n ,  e l  P a ís  c o n s t i t u í a  t o d a v í a  uno de l o s  p r i m e r o s  m e rc a ­
dos p a r a  l a  i n d u s t r i a  m e t a l ú r g i c a  c a t a l a n a ,  no s ó l o  en e l  caso  
c o n c r e t o  de l a s  m á q u in a s  a p l i c a d a s  a l  r i e g o ,  s i n o  t a m b i é n  en l a  
m e c a n i z a c i ó n  de l a  m o l t u r a  d e l  a r r o z *  En c u a l q u i e r  c a s o ,  p a r e ­
ce s e r  que l a  E x p o s i c i ó n  de 1660 t u v o  i m p o r t a n c i a  d e c i s i v a  en 
e l  i m p u l s o  h a c i a  l a  m e c a n i z a c i ó n  de l a  e x t r a c c i ó n  de a g u a s ,  v e n ­
c i e n d o  p o s t u r a s  r e t i c e n t e s  a l a  i n n o v a c i ó n  y a c t u a n d o  de p l a t a ­
fo r m a  p u b l i c i t a r i a  ( 3 1 ) .
P a r a d i g m á t i c a  es l a  p e n e t r a c i ó n  de l a  empresa A l e x a n -  
d e r  H e rm a n o s* de B a r c e l o n a ,  en e l  m e rcado  v a l e n c i a n o ,  que se 
i n i c i ó  h a c i a  1646 i n s t a l a n d o  l a s  p r i m e r a s  m á q u in a s  - e n t r e  e l l a s  
l a  d e l  M a rq u é s  de M o n t o r t a l  en C a r c a i x e n t  en 1 6 5 0 ,  c o n s i d e r a ­
da l a  p r i m e r a  a p l i c a c i ó n  d e l  v a p o r  a l a  e x t r a c c i ó n  de a g u a s -  
y c o b ra n d o  p r o n t o  un g r a n  empuje  d e b i d o  a l a  m e c a n i z a c i ó n  de l a  
i n d u s t r i a  de l a  seda  y de l o s  m o l i n o s  a r r o c e r o s  a f e c t a d o s  p o r  
l a  e s c a s e z  de aguas  ( 3 2 ) .  H a c ia  1 8 8 0 ,  A l e x a n d e r  H n o s . t e n í a n  
i n s t a l a d a s  49 m á q u in a s  de v a p o r  p a r a  l a  e l e v a c i ó n  de agua en 
e l  P a ís  V a l e n c i a n o .  Como puede v e r s e  en e l  c u a d r o  8 1 ,  l a  m ayor  
p a r t e  de l a s  mismas c o r r e s p o n d e n  a l a  zona n a r a n j e r a  de l a  R ib e ­
r a  A l t a .  Sus p r o p i e t a r i o s ,  a l g u n o s  de l o s  c u a l e s  hemos c o n o c i ­
do en l a  p r i m e r a  p a r t e  de e s t e  t r a b a j o ,  son una buena  r e p r e s e n ­
t a c i ó n  de l a  más d i n á m i c a  b u r g u e s í a  a g r a r i a  q u e ,  d u r a n t e  l a s  de­
ca d as  de l o s  60 y 7 0 ,  e s t á  l l e v a n d o  a cabo i m p o r t a n t e s  p l a n t a c i o ­
nes  de n a r a n j a l  en a n t i g u o s  t e r r i t o r i o s  de s e c a n o ,  con e l  c o n c u r ­
so d e c i s i v o  de l o s  m e d io s  t é c n i c o s  más a v a n z a d o s  de l a  é p o c a .
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C uadro  81*  M á q u in a s  de v a p o r  a p l i c a d a s  a l a  e l e v a c i ó n  de agua 
p a r a  r i e g o  c o n s t r u i d a s  p o r  A l e x a n d e r  H n o s . de B a r ­
c e l o n a .  F i n a l e s  d e l  s i g l o  XIX
P r o p i e t a r i o M u n i c i p i o A B C
F e d e r i c o  T r e n o r V a l e n c i a 10 1 .5 0 0
E n r i q u e  T r e n o r V a l e n c i a 5 - n o r i a
G aspar  D o t r é s V a l e n c i a 5 - n o r i a
B a r t o l o m é  B e rg a V a l e n c i a 5 n o r i a
Jaum andreu  y C i a . V a l e n c i a 5 - n o r i a
M a rqu e s  de M o n t o r t a l C a r c a i x e n t 10 1 .1 0 0 bombas
R . T o r r u e l l a A l z i r a 5 300
V i c e n t e  P e r a l t  A rm e n g o l C a r c a i x e n t 5 350
V i c e n t e  H e rn á n d e z C a r c a i x e n t 10 1 .1 0 0 bombas
P a s c u a l  Gomis C a r c a i x e n t 5 300
Jo s é  R i b e r a C a r c a i x e n t 10 1 .1 0 0
J o sé  R i b e r a C a r c a i x e n t 2 500
M a r ia n o  R a m i ro C o r b e r a 15 260 bomba
F r a n c i s c o  Peña C a r c a ! x e n t 5 500
B e r n a r d o  Gomis C a r c a i x e n t 5 1 .1 0 0
V i c e n t e  V i c e n t  y F r a n c i s ­
co Gaeta C a s t e l l ó 5 460
P a s c u a l  G a r r i g u e s C a r c a i x e n t 5 1 .1 0 0
J o s é  de L i l a B o r r i a n a 10 780
M a n u e l  S o l e r  B a r b a r é T o r r e n t 5 1 .1 0 0 n o r i a
V i c e n t e  R o s a r i o A l z i r a 5 1 .1 0 0
M a n u e l  Gómez Gómez Sueca 10 1 .1 0 0
J o s é  de G a b r i e l C a r c a i x e n t 10 400
E m i l i o  E n r i q u e z  de N a v a r r a C a r c a i x e n t 10 500
S a l v a d o r  Masdemón V i n a r ó s 10 500
Juan B t a .  V a l l e s Sueca 5 760
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P r o p i é t a r i o M u n i c i p i o A B c
Juan B. S e s l  y S a l v a d o r  C h o r -  
n e t C u l l e r a 5 780
Juan B t a .  V i l l a r o i g C a s t e l l ó 5 500
A r i l l o  y S a f o n t C a s t e l l ó 5 450
H a t i a s  G i r o n a C a r c a i x e n t 10 780
F r a n c i s c o  K r a u s t  y C i a . N u le s 5 780
R a f a e l  MS H u e r t a B e n i c a r l ó 5 500
Jo sé  T a l e n s  A l b e l d a C a r c a i x e n t 5 450
3 .  B o l i n c h e s C a r c a i x e n t 10 780
S e v e r i n o  L a c r o i x A l z i r a 5 780
J o a q u í n  B rú  f l a r t í n e z C a r c a i x e n t 5 1 .100
F r a n c i s c o  L l o r e t C a r c a i x e n t 5 300
Vda.  de B e l t r á n A l g i n e t 5 - n o r i a
A n t o n i o  Romero A p a r i c i V a l e n c i a 5 500
S o c ie d a d  Aguas de R ie g o  de 
C a t a r r o j a C a t a r r o j a 15 5 .000
C r i s t ó b a l  nompó Sum ac&rcer 5 500
V i c e n t e  T a l e n s  S o r i a n o La P o b la  
L l a r g a 5 — n o r i a
S a l v a d o r  A l b e r o l a C a r c a i x e n t 10 1.100
P a s c u a l  Salom P i c o t C a r c a i x e n t 5 500
E d e l m i r o  V i c e n s V a l e n c i a 7 1 . 6 0 0 bombas
B e rn a rd o  P e r i s  Ruat A l z i r a 5 500
F r a n c i s c o  F e r r e r  f l e d r a n o V a l e n c i a 10 1 .100
S o c ie d a d  de Aguas de R i e ­
go de Plasanasa M assanassa 15 18.000
S o c ie d a d  de Aguas de R i e ­
go de F lasanasa M a ssanassa 10 18.000
José  R a u s e l l D e n ia 15 - n o r i a
As F u e rz a  de l a s  m á q u in a s  en c a b a l l o s  de v a p o r .  B *  l i t r o s  de agua 
e x t r a í d a  p o r  m i n u t o .  C= ñ á q u i n a  a l a  que se a p l i c a .
F u e n t e :  I L L A ,  L i b r o  d e l  m o l i n e r o , o p . c i t .
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l f r . 2 .  LAS NUEVAS IMPLICACIONES ECONOMICAS
Y SOCIALES
E l  p r o c e s o  de g e n e r a l i z a c i ó n  de l a s  m á q u in a s  de e x ­
t r a c c i ó n  de aguas s u b t e o r á n e a s 9 t a n t o  de t r a c c i ó n  a n im a l  como 
de v a p o r  o de gas p o b r e ,  puede c o n s i d e r a r s e  a v a n za d o  a l a  a l ­
t u r a  de l a s  p r i m e r a s  decadas  d e l  s i g l o  XX* E l  em p leo  de e s t o s  
s i s t e m a s  de r i e g o  e r a  p e r f e c t a m e n t e  c o n o c i d o  p o r  l o s  p r o p i e ­
t a r i o s ,  q u i e n e s ,  en l a  m e d id a  de sus  p o s i b i l i d a d e s  i n v e r s o r a s 9 
p r o c u r a b a n  su i n s t a l a c i ó n  en l a s  t i e r r a s  a r r a n c a d a s  a l  s e c a n o  
y p l a n t a d a s  n o r m a lm e n te  de n a r a n j o s *  La s u p e r f i c i e  que r e g a ­
ban n o r i a s  y bombas m o v id a s  a m o t o r ,  e r a  ya  c o n s i d e r a b l e  
s i n  a l c a n z a r ,  l ó g i c a m e n t e ,  l a  f e r t i l i z a c i ó n  p o r  l a s  aguas  s u ­
p e r f i c i a l e s *  Se h a b í a  c r e a d o ,  además,  una a m p l i a  o f e r t a  de ma­
q u i n a r i a s  y a c c e s o r i o s  p r o c e d e n t e s  de una i n d u s t r i a  que en 
a lg u n a  m e d id a ,  era t a m b i é n  v a l e n c i a n a *  Y, f i n a l m e n t e ,  l o s  p r o ­
p i e t a r i o s  y c u l t i v a d o r e s  empezaban a i n c l u i r  en e l  a c e r v o  de 
sus  c o n o c i m i e n t o s  t é c n i c o - a g r í c o l a s ,  l a s  c u e s t i o n e s  r e f e r e n ­
t e s  a l  f u n c i o n a m i e n t o  y c a r a c t e r í s t i c a s  de l o s  n uevos  s i s t e ­
mas de r i e g o  (3 3  ) •  En d e f i n i t i v a ,  se h a b í a  p r o d u c i d o  una i n -  
c o r p o t a c i ó n  p l e n a  de l o s  a p r o v e c h a m ie n t o s  m e c a n iz a d o s  de l a s  
aguas  s u b t e r r á n e a s  a l a  p r á c t i c a  y l a s  t é c n i c a s  a g r í c o l a s  de 
g r a n  p a r t e  d e l  P a ís  V a l e n c i a n o *
En e l  c u a d r o  82 podemos e n c o n t r a r  un e s ta d o  de 
l a  c u e s t i ó n ,  h a c i a  l a  m i t a d  de l a  segunda  de cad a  d e l  n o v e c i e n ­
t o s ,  de l o s  d i s t i n t o s  s i s t e m a s  de r i e g o  y l a  s u p e r f i c i e  f e r ­
t i l i z a d a  p o r  cada uno de e l l o s  ( 3 4  ) .  E l  p r e d o m i n i o  de l a s
8 8 3
C uadro  8 2 .  S u p e r f i c i e  r e g a d a  según  l o s  d i s t i n t o s  s i s -  
t a m a s .  1916 (e n  H g s . )
P r o c e d i m i e n t o A l a c a n t C a s t e l l ó V a l e n c i a T o t a l
A c e q u ia s 2 9 5 . 2 0 0 1 5 6 . 7 8 0 7 8 9 . 1 8 0 1 . 2 4 1 . 1 6 0
Aguas s u p e r f i c i a ­
l e s  e l e v a d a s  con 
m á q u in a s 5 4 .0 0 0 3 .1 0 8 a. 5 7 .1 0 8
E m b a ls e s , l a g o s ,  
e t c . 6 9 . 6 0 0 756 3 1 2 . 0 0 0 3 8 2 .3 5 6
Aguas s u b t e r r á ­
neas e le v a d a s  con 
m á q u in a s 5 4 .7 2 0 1 1 3 . 1 7 2 1 5 6 . 0 0 0 3 2 3 .8 9 2
Aguas s u b t e r r á ­
neas e x t r a i d a s  
con g a l e r i a s 3 3 .0 0 0 1 .7 8 8 6 .6 4 8 4 1 .4 3 6
F u e n te s  y manan­
t i a l e s 1 10 .112 5 4 . 3 8 4 2 6 .3 2 8 1 9 0 .8 2 4
Pozos a f t e s i a n o s - - 384 384
TOTAL 6 1 6 . 6 3 2 3 2 9 .9 8 8 1 . 2 9 0 . 5 4 0 2 . 2 3 7 . 1 6 0
F u e n t e :  M i n i s t e r i o de F o m e n to , M e d io s  que se u t i l i z a n . . . », o p . c i t . ,
p p .  3 8 1 ,4 1 1  y 4 4 2 .  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
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aguas  s u p e r f i c i a l e s  c o n t i n ú *  s i e n d o  a b r u m a d o r :  a l g o  más d e l  
75 % de l a  s u p e r f i c i e  de r e g a d í o  d e l  P a ís  V a l e n c i a n o  se a b a s ­
t e c í a  de a guas  s u p e r f i c i a l e s .  E s t e  p o r c e n t a j e  se c o n c r e t a  de 
m anera  muy d i s t i n t a  se§un  l a s  p r o v i n c i a s ;  a s í ,  s i  en V a l e n c i a  
l a s  a c e q u i a s  d e r i v a d a s  de r í o s  y e m b a lse s  r i e g a n  e l  85 % 
de l a  s u p e r f i c i e ,  en A l a c a n t  y ,  s o b r e  t o d o ,  en C a s t e l l ó ,  e s t a  
p r o p o r c i ó n  se r e d u c e  n o t a b l e m e n t e :  un 68 % y un 48 % r e s p e c t i ­
v a m e n t e .  E l  a n á l i s i s  de l o s  d i s t i n t o s  s i s t e m a s  de a p r o v e c h a ­
m i e n t o  de e s t a s  aguas  s u p e r f i c i a l e s  nos  m u e s t r a  que l a s  t r a ­
d i c i o n a l e s  c o n d u c c i o n e s  p o r  a c e q u i a s  c o n t i n ú a n  s i e n d o  d o m i ­
n a n t e s ,  s i  b i e n  l a  d e r i v a c i ó n  de agua a p a r t i r  de e m b a lse s  
a d q u i r í a  c i e r t a  i m p o r t a n c i a  p a r t i c u l a r m e n t e  en V a l e n c i a .  E s te  
ú l t i m o  a p r o v e c h a m ie n t o  se c e n t r a b a  s o b r e  t o d o  en t o r n o  a l a  
A l b u f e r a  de donde se e x t r a í a n  aguas  p a r a  r e g a r  1 4 .0 0 0  Ha. 
en l o s  t é r m i n o s  de V a l e n c i a ,  A l f a f a r ,  M a s s a n a s s a ,  S e d a v í ,  Ca-  
t a r r o j a ,  S i l l a ,  S o l l e n a  y S u e ca .  Tam b ién  r e v e s t í a  i m p o r t a n c i a  
en l a  p r o v i n c i a  de V a l e n c i a  e l  p a n t a n o  de Buseo que c o n t r i b u í a  
p a r c i a l m e n t e  a l a  m e j o r a  d e l  r i e g o  én 16000 Ha. C i e r t a  t r a s ­
c e n d e n c i a  r e v e s t í a  e l  r i e g o  p o r  e s t e  s i s t e m a  en A l a c a n t ,  e s p e ­
c i a l m e n t e  c o n c e n t r a d o  en t o r n o  a l o s  p a n t a n o s  de T i b i  y E l x ,  
m i e n t r a s  que en C a s t e l l ó  e r a  c a s i  i n e x i s t e n t e  y se basaba  en 
pequeños  a p r o v e c h a m ie n t o s  ( 35 ) •  La e l e v a c i ó n  de aguas s u p e r ­
f i c i a l e s  m e d ia n t e  m á q u in a s  p a r a  s a l v a r  l o s  d e s n i v e l e s  d e l  t e ­
r r e n o ,  U n ic a m e n te  t e n í a  c i e r t a  i m p o r t a n c i a  en A l a c a n t .
Por  l o  que r e s p e c t a  a l a s  aguas  s u b t e r r á n e a s ,  cabe  
s e ñ a l a r ,  en p r i m e r  l u g a r ,  l a  e s c a s a  i m p o r t a n c i a  de l o s  p o z o s  
a r t e s i a n o s .  H ab ía  s i d o  á s t e  uno de l o s  s i s t e m a s  a l o s  que l o s  
o r g a n i s m o s  d e d i c a d o s  a l a  a g r i c u l t u r a  h a b í a n  p r e s t a d o  una ma-
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y o r  a t e n c i ó n  d u r a n t e  e l  s i g l o  XIX ( 3 6  ) •  Cn 1853 se c r e a b a  
l a  S o c ie d a d  Anónima V a l e n c i a n a  de p o zo s  A r t e s i a n o s  y Aguas 
S u b t e r r á n e a s . a c a r g o  de a lg u n o s  m ie m b ro s  de l a  RSEAPV, con 
l a  i n t e n c i ó n  de i n v e s t i g a r  y e x p l o t a r  l a s  aguas  s u b t e r r á n e a s  
p a r a  r i e g o s  y u so s  i n d u s t r i a l e s  ( .37 ) .  En j u l i o  de 1 8 5 3 ,  l a  
C o m is ió n  de l a  S o c ie d a d  Económ ica  e n c a rg a d a  d e l  a s u n t o  c o n s ­
t a t a b a  cómo:
"Uno de l o s  m a le s  que a f l i j e n  a l a  p r o v i n c i a  de 
a lg u n o s  años  a e s t a  p a r t e  es l a  s e q u í a  que d e ­
j a  e r i a l e s  t i e r r a s  a n t e s  f r u o t í f e r a s . . . S i  a l g ú n  
r e m e d io  se ha u t i l i z a d o  o p u e s t o  en p l a n t a  p a r a  
e v i t a r  t a n t o  m a l ,  s e r á  t a l  vez  t a r d í o  en sus  r e ­
s u l t a d o s ,  o d e s t r u i r á  d e r e c h o s  a d q u i r i d o s  más o 
menos j u s t o s "  ( 3 8  )
C o n s t a t a d a  a s í  l a  d i f i c u l t a d  de e x t e n d e r  l o s  r i e g o s  
s u p e r f i c i a l e s  a ca u s a  d e l  c o m p le j o  e n t ra m a d o  de d e r e c h o s ,  p r i ­
v i l e g i o s  y c o n c e s i o n e s ,  l a  s o l u c i ó n , a  j u i c i o  de l o s  c o m i s i o ­
n a d o s ,  c o n s i s t í a  en a u m e n ta r  e l  vo lu m e n  de agua d i s p o n i b l e  
r e c u r r i e n d o ,  como en d i s t i n t o s  p a í s e s , e u r o p e o s ,  a l o s  p o zo s  
a r t e s i a n o s .  Pese a e s t o s  e s f u e r z o s  en b usca  de una a l t e r n a t i ­
va  a l a  e s c a s e z  de agua p a r a  r i e g o ,  l o  c i e r t o  es que l o s  p o ­
zos  a r t e s i a n o s  t u v i e r o n  un d e s a r r o l l o  muy l i m i t a d o  como puede  
v e r s e  en l o s  d a t o s  r e g o g i d o s  en e l  c u a d r o  82 , d e b i d o  f u n d a ­
m e n t a lm e n t e  a l a s  e x i g e n c i a s  g e o l ó g i c a s  de e s t e  t i p o  de a p r o ­
v e c h a m i e n t o s .
E l  t r a d i c i o n a l  p r o c e d i m i e n t o  de e x c a v a c i ó n  de g a -  
l e r i a s  o " m i n a s "  p a r a  c p p t a r  a g u a ,  tam poco  r e v i s t i ó  una im ­
p o r t a n c i a  d e s t a c a b l e ,  s a l v o  en l a  p r o v i n c i a  de A l a c a n t  donde  
e l  17 % de l a s  a guas  s u b t e r r á n e a s  se e x t r a í a n  con e s t e  s i s te n a a ,
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e s p e c i a l m e n t e  en l o s  t é r m i n o s  de P lonovex ,  Aspe y C r e v i l l e n t .  
M ayor  t r a s c e n d e n c i a  a d q u i r i ó  l a  u t i l i z a c i ó n  de aguas  p r o c e ­
d e n t e s  de f u e n t e s  y m a n a n t i a l e s ,  que r e p r e s e n t a b a  en e l  P a ís  
V a l e n c i a n o  un 34 % de t o d a s  l a s  a guas  s u b t e r r á n e a s  c o n s u m id a s .  
Se t r a t a b a  de a p r o v e c h a m ie n t o s  con e s c a s a s  o n u l a s  i n v e r s i o ­
nes  p a r a  l a  c a p t a c i ó n  de l a s  a g u a s 9 que f l u í a n  n a t u r a l m e n t e  
y que muchas ve ce s  re g a b a n  t a n  s ó l o  p e q u e ra s  e x t e n s i o n e s  de 
t i e r r a .  A s í ,  en C a s t e l l ó  e x i s t í a n  146 m a n a n t i a l e s  que se 
a p ro v e c h a b a n  p a r a  r i e g o ,  l a  mayor  p a r t e  de l o s  c u a l e s  f e r t i ­
l i z a b a n  s u p e r f i c i e s  i n f e r i o r e s  a l a s  120 h g s .E n  c a m b io ,  l o s  
77 que e n c o n t ra m o s  en l a  p r o v i n c i a  de A l a c a n t  e ra n  de m ayor  
i m p o r t a n c i a  y a l i m e n t a b a n  e x t e n s i o n e s  m e d ia s  s u p e r i o r e s  a l a s  
1200 h g s , d e s t a c a n d o  l e s  de V i l l e n a  que re g a b a n  más de 2 4 . 0 0 0  
En V a l e n c i a ,  l a  p r e s e n c i a  de e s t e  s i s t e m a  de r i e g o  e r a  muy 
i n f e r i o r :  unos  84 m a n a n t i a l e s  que no l l e g a b a n  a l a s  2 7 . 0 0 0  h g s .  
en t o t a l ,  s i e n d o  l a  m ayor  p a r t e  de e l l o s  pequeños  a p r o v e c h a ­
m i e n t o s  ( 39 ) .
E l  s i s t e m a  p r e d o m i n a n t e ,  s i n  e m b arg o ,  l o  c o n s t i t u ­
yó l a  e x t r a c c i ó n  de aguas  s u b t e r r á n e a s  m e d ia n t e  m á q u in a s  e l e ­
v a d o r a s ,  e l  m e d io  s i n  duda más e f i c a z  y con una mayor  v e r s a t i ­
l i d a d  p a r a  a d a p t a r s e  a t o d o  t i p o  de c o n d i c i o n e s  n a t u r a l e s .  No­
r i a s  de t r a c c i ó n  a n i m a l  y m á q u in a s  a c c io n a d a s  p o r  v a p o r  o 
gas  p o b r e ,  e x t r a í a n  c a s i  e l  60 % de l a s  aguas s u b t e r r á n e a s  en 
e l  P a ís  V a l e n c i a n o ,  d e s ta c a n d o  en e s t e  s e n t i d o  l a  p r o v i n c i a  
de V a l e n c i a ,  donde se daba una m ayo r  e x t e n s i ó n  de t i e r r a s  r e ­
gadas  p o r  e s t o s  s i s t e m a s .  E l  t i p o  de m o to r e s  u t i l i z a d o s  en l a  
t r a c c i ó n  de l a s  m á q u in a s  e l e v a d o r a s ,  h a b í a  e x p e r i m e n t a d o  una 
e v o l u c i ó n  e v i d e n t e  desde  l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX ,  t a l
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y como nos  l o  m u e s t r a n  l o s  d a t o s  de l a  J u n t a  C o n s u l t i v a  s i s t e ­
m a t i z a d o s  p o r  R * G a r r a b o u  ( 4 0 ) .  C o n t in u a b a  s i e n d o  m a y o r i t a r i o ,  
como ya hemos i n d i c a d o  p á g i n a s  a t r á s ,  e l  uso de n o r i a s  t i r a ­
das  p o r  a n i m a l e s *  Po r  l o  que r e s p e c t a  a l o s  m o t o r e s  de f u e r z a  
no a n i m a l ,  l a s  p r o v i n c i a s  de C a s t e l l ó  y A l a c a n t  m o s t r a b a n  c o ­
mo l o s  de gas  p o b r e ,  que re g a b a n  l a s  m a yo re s  e x t e n s i o n e s  de 
t i e r r a s ,  h a b í a n  d e s p l a z a d o  a l o s  de v a p o r  como s i s t e m a  p r e d o ­
m i n a n t e *  En cam b io  en l a  p r o v i n c i a  de V a l e n c i a ,  l a  p r e e m i n e n ­
c i a  d e l  v a p o r  se m a n t e n í a  ( 4 1 ) .  En t o d o s  l o s  c a s o s ,  l o s  m o to ­
r e s  e l é c t r i c o s ,  que h a b r í a n  de c o n s t i t u i r  a va n za d o  e l  s i g l o ,  
e l  ú n i c o  s i s t e m a  m o t r i z ,  c o n ta b a n  ya con una p r e s e n c i a  a p r e c i a n  
b l e *
O e l  uso d e l  v a p o r ,  e l  gas  y l a  g a s o l i n a  q u e d a rá n  
h a s t a  l a  a c t u a l i d a d ,  como un r a s g o  c a r a c t e r í s t i c o  d e l  p a i s a ­
j e ,  e l e v a d a s  c h im e n e a s ,  más p r o p i a s  de l a s  i n d u s t r i a s  d e c im o ­
n ó n i c a s  que no de l o s  campos en m e d io  de l o s  c u a l e s  s u r g e n ,  y 
que r e p r e s e n t a n ,  s i n  d u d a ,  uno de l o s  s í m b o l o s  más e l o c u e n t e s  
de l o s  d e r r o t e r o s  de l a  a g r i c u l t u r a  de e s t a s  z o n a s :  e l  r e c u r s o  
a l o s  más m odernos  s i s t e m a s  m o t r i c e s  en l a  e x p l o t a c i ó n  d e l  
r e c u r s o  f u n d a m e n t a l  que e r a  e l  agua*
Con l o s  d i v e r s o s  s i s t e m a s  de r i e g o ,  l a s  l l a n u r a s  l i ­
t o r a l e s  v a l e n c i a n a s  d i s p o n í a n  de un vo lu m e n  i m p o r t a n t e  de agua 
que f e r t i l i z a b a  con i n t e n s i d a d  v a r i a b l e  l o s  c u l t i v o s  de r e g a ­
d í o *  En e l  c u a d r o  83 a p a re c e n  l a s  d i s t i n t a s  f r e c u e n c i a s  d e l  
r i e g o  en t o d o  e l  P a í s  V a l e n c i a n o :
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Cuadro  8 3 . C l a s i f i c a c i ó n  de l a  s u p e r f i c i e  según  l a  f r e ­
c u e n c i a  d e l  r i e g o . 1916 ( h g s * )
A l a c a n t C a s t e l l ó V a l e n c i a T o t a l
R ie g o  p e rm a n e n te
R ie g o  f i j o  d u r a n ­
t e  una p a r t e  d e l  
año
R ie g o  e v e n t u a l
2 4 0 . 0 0 0
2 4 0 . 0 0 0  
1 3 6 .6 3 2
2 0 8 .5 3 6
9 0 *4 4 4
3 1 .0 2 0
1 . 2 4 2 . 5 4 0
4 8 .0 0 0
1 . 6 9 1 . 0 7 6
3 7 8 .4 4 4
1 6 7 .6 5 2
F u e n t e :  M i n i s t e r i o  de F o m e n to ,  M e d io s  que se u t i l i z a n . » * * o p .  
c i t * ,  pp*  3 8 0 ,  412 y 4 4 2 *  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a *
La mayor  p a r t e  de l a s  t i e r r a s ,  en e s p e c i a l  en l a  p r o ­
v i n c i a  de V a l e n c i a  - d o n d e  l o s  r i e g o s  c o n ta b a n  con una m ayor  
t r a d i c i ó n  y h a b ía n  a d q u i r i d o  un a l t o  g ra d o  de e f i c i e n c i a - ,  con ­
ta b a n  con r i e g o  p e rm a n e n te  d u r a n t e  t o d o  e l  a ñ o r o  b i e n  con e l  
r i e g o  f i j o  d u r a n t e  una p a r t e  d e l  a ñ o :  e l  t i p o  de c o s e c h a s  y 
l a  o r i e n t a c i ó n  g e n e r a l  de l a  a f r i c u l t u r a  no p o d í a n  d e p e n d e r  
de l a  e v e n t u a l i d a d  en l a  d i s p o s i c i ó n  d e l  agua*
C o n v ie n e ,  s i n  em bargo ,  que nos d e te n g a m o s ,  aún cuando 
dea b r e v e m e n t e ,  en l a  c u e s t i ó n  de l o s  r i e g o s  con aguas s u b t e ­
r r á n e a s  e l e v a d a s  con m a q u i n a r i a s ,  q u e  c o n s t i t u i r í a  uno de l o s  
r a s g o s  e s e n c i a l e s  de l a  p e c u a l i a r  a p l i c a c i ó n  de l a  t e c n o l o g í a  
a l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a  ( 4 2 ) .  Po r  l o  que r e s p e c t a  a l a  
d i s t r i b u c i ó n  g e o g r á f i c a  de l o s  a l u m b r a m ie n t o s  de aguas  en l a  
p r o v i n c i a  de V a l e n c i a ,  y según l o s  t e s t i m o n i o s  de l a  ápoca 
que conocem os ,  p a r e c e  s e r  que se c o n c e n t r a b a n  de una m anera  ma- 
y o r i t a r i a  en l a  R i b e r a  A l t a  (183  p o z o s  h a c i a  1 9 2 0 )  y e r a n  tara-
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b i e n  num ero so s  en l ' H o r t a  ( 4 5 ) ,  l a  S a f o r  ( 6 1 )  y e l  Camp de 
M o r v e d r e  ( 8 3 ) ,  aún cuando  l a  e s t a d í s t i c a  de donde p ro c e d e n  
e s t o s  d a t o s  ( 4 3 )  p r e s e n t a r í a  a lg u n a s  i n s u f i c i e n c i a s  ( 4 4 ) .
P e r o ,  además,  d e n t r o  de l a  p r o p i a  zona de l a  R i b e r a ,  l a  e x i s *  
t e n c i a  de m o t o r e s  se l i m i t a  p r á c t i c a m e n t e  a dos t é r m i n o s :  A l ­
z i r a  y C a r c a i x e n t ,  m i e n t r a s  e l  r e s t o  de p u e b l a s  r e ú n e n  t a n  so ­
l o  16 de a q u e l l o s  183 a l u m b r a m i e n t o s .  Se t r a t a ,  p o r  t a n t o ,  de 
un caso  muy s i g n i f i c a t i v o :  es en l a  zona o r i g i n a r i a  de l a s  p l a n ­
t a c i o n e s  de n a r a n j o  y donde mayor  empu je  e x p e r i m e n t a r o n  a l o  
l a r g o  d e l  s i g l o  X IX ,  donde se c o n c e n t r o  l a  p e r f o r a c i ó n  de po­
zos  y l a  m e c a n i z a c ió n  de l o s  s i s t e m a s  de e x t r a c c i ó n  de a g u a .
H a c ia  1910 e x i s t i r í a n  en C a r c a i x e n t  70 m á q u in a s  de 
v a p o r  y de gas p o b r e  que m ov ían  105 bombas p a r a  e l  r i e g o  de 
5 .9 0 9  hgs e n t e r a m e n te  de n a r a n j a s .  En l a  v e c i n a  c i u d a d  de A l ­
z i r a ,  88 m á q u in a s  m o v ía n  141 bombas,  que re g a b a n  un t o t a l  de 
1 3 .3 0 5  h g s .  ( 4 5 ) .  La m a y o r í a  de l o s  a l u m b r a m ie n t o s  m e c a n i z a ­
dos i b a n  d e s t i n a d o s  a l  r i e g o  de n a r a n j a l e s ,  como en l o s  c a ­
sos  de A l z i r a  y C a r c a i x e n t ,  p e r o  t a m b i é n  p a ra  o t r a s  p r o d u c c i o ­
nes se r e c u r r í a  a l a s  aguas  s u b t e r r á n e a s :  a s í ,  en A l g e m e s í ,  e l  
c a c a h u e t e  a b s o r b í a  p a r t e  de l a s  aguas e le v a d a s  con m o t o r e s ,  y 
en G an d ía  e ra n  l a s  h o r t a l i z a s  l a s  p r i n c i p a l e s  b e n e f i c i a r l a s  
de e s t e  s i s t e m a  ( 4 6 ) .
La i n t r o d u c c i ó n  de l o s  n u e vo s  s i s t e m a s  de a p r o v e c h a ­
m i e n t o  de agua im p u s o ,  en c i e r t o  modo, una r a c i o n a l i z a c i ó n  de 
l a s  e x p l o t a c i o n e s  a g r a r i a s  d e l  mismo modo como desde  l a  i n t r o ­
d u c c i ó n  y g e n e r a l i z a c i ó n  de l o s  a b o n o s ,  se h a b í a  g e n e r a l i z a d o  
e l  c á l c u l o  de c o s t o s  e n t r e  l o s  a g r i c u l t o r e s  ( 4 7  ) •  En e f e c t o ,  
l a  i n s t a l a c i ó n  de un m o t o r  e x i g í a  un c o n o c i m i e n t o  p r e c i s o  no
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s ó l o  de l o s  a p r o v e c h a m ie n t o s  a g r í c o l a s  que se i b a n  a i n i c i a r ,  
y de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  f í s i c a s  d e l  s u e l o , s i n o ,  s o b r e  t o d o ,  
de l o s  r e n d i m i e n t o s  que se e s p e r a b a  o b t e n e r  en r e l a c i ó n  con 
l o s  c o s t e s  de l a  m a q u i n a r i a  y su i n s t a l a c i ó n ,  de l a s  e x i g e n ­
c i a s  de r i e g o  de l o s  d i s t i n t o s  c u l t i v o s  y de l a  a d e c u a c ió n  de 
l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de m a q u i n a r i a  a l a s  c o n d i c i o n e s  e s p e c í f i ­
cas  d e l  p r e d i o .  D e l  r i g o r  de l o s  c á l c u l o s  y l a s  p r e v i s i o n e s  
d e p e n d ía  l a  r e n t a b i l i d a d  de unas i n s t a l a c i o n e s  de c o s t e s  im ­
p o r t a n t e s ,  p o r  l o  que no puede e x t r a ñ a r  que l a  a d m i n i s t r a c i ó n  
de l a s  e x p l o t a c i o n e s  se l l e v a r a  a cabo  en base  a l a  más d e t a ­
l l a d a  de l a s  c o n t a b i l i d a d e s .  E je m p lo s  s i g n i f i c a t i v o s  l o s  t e n e ­
mos en l o s  ca so s  s e ñ a l a d o s  p o r  R . J a n i n i  p a r a  l a  p r i m e r a  decada  
d e l  s i g l o  XX, d e l  H u e r t o  d e l  I n g l é s  en A l z i r a ,  e l  de P r e f a c i  
en B e n i f a i ó  o l a  M a s ía  d e l  P lá  d e l  Pou en P a t e r n a  ( 48 ) f t o d o s  
e l l o s ,  v e r d a d e r a s  em presas  c a p i t a l i s t a s  en e l  más e s t r i c t o  
s e n t i d o  de l a  p a l a b r a ,  a d m i n i s t r a d a s  en base  a e l a b o r a d o s  c á l ­
c u l o s  de i n g r e s o s  y g a s t o s  y con una c u id a d o s a  c o n t a b i l i d a d .  
Nos e n c o n t r a m o s ,  p u e s ,  f r e n t e  a l  m e j o r  p a r a d ig m a  de l a  empre­
sa a g r í c o l a  c a p i t a l i s t a  que pueda  p r o p o r c i o n a r  l a  a g r i c u l t u r a  
v a l e n c i a n a  de e s t a  é p o c a :  un h u e r t o  de n a r a n j o s  c o n s t i t u y e  
una u n id a d  de e x p l o t a c i ó n  i n t e g r a d a ,  con l a  a p l i c a c i ó n  de l a  
m e c a n i z a c i ó n  a l a  e x t r a c c i ó n  de agua  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  y con 
un tamaño m e d ia n o - g r a n d e  de t a l  modo que se t r a b a j a  en su t o ­
t a l i d a d  con mano de o b r a  a s a l a r i a d a .
En t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  l o s  r i e g o s  b a sad o s  en l a s  
aguas  s u b t e r r á n e a s ,  c o n s t i t u i r í a n  un t i p o  de a p r o v e c h a m ie n t o  
a g r í c o l a  p e c u l i a r ,  d i f e r e n c i a d o  d e l  r e s t o  de s i s t e m a s  de r e ­
g a d í o .  Es l o  que a lg u n o s  a u t o r e s  de p r i n c i p i o s  de s i g l o  d e no ­
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m in a r o n  l o s  "p e q u e ñ o s  r e g a d í o s " .  E s t a  i d e a  f u e  e x p u e s t a  de ma­
n e r a  e x p l í c i t a  en e l  I I I  C ongreso  N a c i o n a l  de R ie g o s  c e l e b r a ­
do en 1921 en V a l e n c i a  y en e l  que se p r e s e n t a r o n  e s t o s  a p r o ­
v e c h a m i e n t o s  como un m o d e lo  que d e b í a  s e r  e x t e n d i d o  a l  r e s t o  
d e l  E s t a d o *  Según L * G a r c í a  Ros, I n g e n i e r o  U e fe  d e l  D i s t r i t o  
f l i n e r o  de V a l e n c i a ,  l o s  "p e q u e ñ o s  r i e g o s "  se c a r a c t e r i z a r í a n  
p o r  dos  r a s g o s  f u n d a m e n t a l e s  ( . 4 9 ) :  p o r  una p a r t e  se t r a t a r í a  
de i n i c i a t i v a s  f u n d a m e n t a l m e n t e  i n d i v i d u a l e s ,  que d e p e n d ía n  
d e l  i n t e r é s  p r i v a d o  de un p r o p i e t a r i o  o un pequeño  g ru p o  de 
e l l o s ,  en c o n t r a s t r e  con l o s  g r a n d e s  r i e g o s  de a c e q u i a s  y ca ­
n a l e s  que i m p l i c a b a n  a to d a  una c o l e c t i v i d a d  y en o c a s io n e s  
a l  p r o p i o  E s ta d o *  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  c u a l i d a d  f u n d a m e n t a l  de 
e s t o s  s i s t e m a s  de r i e g o s  c o n s i s t i r í a  en su c a p a c i d a d  de a d ap ­
t a r s e  a l a s  n e c e s i d a d e s  c o n c r e t a s  de á r e a s  r e d u c i d a s ,  l o  que 
p r o p o r c i o n a b a  una p l e n a  a d e c u a c i ó n  de l a s  t é c n i c a s  de r i e g o  a 
l a s  e x i g e n c i a s  d e l  c u l t i v o ,  a d i f e r e n c i a  de l o s  g r a n d e s  r i e ­
gos q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  o b l i g a b a n  a a m p l i a s  zonas  a r e a d a p ­
t a r s e  ( 50 ) •
Los " p e q u e ñ o s  r i e g o s "  i m p l i c a b a n ,  en d e f i n i t i v a ,  una 
p r e e m i n e n c i a  de l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  en c o r r e s p o n d e n c i a  con 
e l  i n d i v i d u a l i s m o  b u r g u é s  que h a b í a  comenzado,  con l a  r e v o l u ­
c i ó n  l i b e r a l ,  p o r  v a c i a r  de c o n t e n i d o  y a t r i b u c i o n e s  l a s  a n ­
t i g u a s  o r g a n i z a c i o n e s  c o m u n i t a r i a s  de a p r o v e c h a m ie n t o  d e l  a g u a ,  
y c o n c l u í a  a h o ra  con l a  c o n s a g r a c i ó n  d e l  i n t e r é s  i n d i v i d u a l  en 
un t i p o  de  a p r o v e c h a m ie n t o s  q u e ,  ademés,  c o n s t i t u í a n  e l  s i s t e ­
ma más adecu a d o  a l a s  n uevas  e x i g e n c i a s  de l a  a g r i c u l t u r a  en 
e s t a  f a s e  a va nza d a  da su d e s a r r o l l o *  La d i f u s i ó n  de l o s  r i e g o s  
con aguas  s u p e r f i c i a l e s ,  t e n í a ,  además,  nuevas  i m p l i c a c i o n e s
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de c a r á c t e r  a d m i n i s t r a t i v o - j u r í d i c o :
" G e n e r a lm e n t e  l o s  Pequeños R ie g o s  se e s t a b l e c e n  
s o b r e  una s o l a  p r o p i e d a d »  cu yo  dueño cede  a ve ­
ces  agua a l o s  p r o p i e t a r i o s  l i m í t r o f e s .  En a l ­
g u n a s  o c a s io n e s »  s i n  embargo» a b a r c a n  v a r i o s  
p r e d i o s »  c o n s t i t u y e n d o  e x t e n s a s  zonas  de r i e g o  que 
se  fo rm a n  p o r  c o n s e n t i m i e n t o  m ú tuo  de l o s  p r o ­
p i e t a r i o s »  s i n  que haya  p r e c e d i d o  l a  d e c l a r a c i ó n  
de u t i l i d a d  p ú b l i c a ,  n i  s i q u i e r a  u t i l i z a d o ,  en 
l a  mayor  p a r t e  de l o s  c a s o s ,  l a  i m p o s i c i ó n  de l a  
s e r v i d u m b r e  f o r z o s a  de a c u e d u c t o .  Por  e s t o  puede 
d e c i r s e ,  en s í n t e s i s ,  que e l  Pequeño R ie g o  es 
e l  modo p r i v a d o  y c i v i l ,  y e l  g r a n  r i e g o  e l  mo­
do c o l e c t i v o  y a d m i n i s t r a t i v o  de c r e a r  r e g a d í o s "
( 51 ) .
Las i n i c i a t i v a s  de e x c a v a c i ó n  de p o zo s  e i n s t a l a c i ó n  
de m o t o r e s  no s ie m p r e  se d e b í a n  a l o s  m e d ia n o s  o g r a n d e s  p r o ­
p i e t a r i o s  con s u f i c i e n t e  c a p a c i d a d  i n v e r s o r a .  Huchas  v e c e s ,  
y e s t a  es una de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s e n c i a l e s  d e l  r i e g o  con 
aguas  s u b t e r r á n e a s  en l a s  p r i m e r a s  d e cad a s  d e l  s i g l o  XX, e r a n  
pequeños  p r o p i e t a r i o s ,  i n d i v i d u a l m e n t e  o a s o c i a d o s  en o r g a n i ­
z a c i o n e s  c r e a d a s  con e s t e  f i n ,  q u i e n e s  l l e v a r o n  a d e l a n t e  l a  
mayor  p a r t e  de l a s  r e a l i z a c i o n e s :
" C o n s i d é r e s e  e l  número de i n s t a l a c i o n e s  hechas  y 
t e n g a s e  en c u e n t a  que l a  m a y o r í a  p e r t e n e c e n  a 
pequeños  p r o p i e t a r i o s ,  que s i n  apoyo  de n a d i e  
y s ó l o  a c o s t a  de g r a n d e s  s a c r i f i c i o s ,  han t e ­
n i d o  que b u s c a r  e l  agua con que r e g a r  sus p r o ­
p ie d a d e s  y h a c e r l a s  que den un r e n d i m i e n t o ,  que 
de o t r a  manera  no h u b i e r a  s i d o  p o s i b l e "  ( 52;)
C i e r t a m e n t e ,  p a r a  un pequeño  p r o p i e t a r i o ,  i n d i v i d u a l ­
m e n te ,  h a b r í a  de r e s u l t a r  d i f í c i l  a b o r d a r  l a  m e c a n i z a c i ó n  de l a
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e x t r a c c i ó n  da a g u a ;  hemos v i s t o  más a t r á s ,  c i f r a s  r e f e r i d a s  
a l o s  g a s t o s  de e s t a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  y comprobado  que e r a n  
i m p o r t a n t e s »  I m p o r t a n t e s ,  p e r o  no i n s a l v a b l e s :  l a  a c u m u l a c ió n  
de c a p i t a l  que p o s i b i l i t a b a n  l o s  c u l t i v o s  c o m e r c i a l e s  p o n d r í a  
a d e t e r m i n a d o s  c a m p e s in o s  f a v o r e c i d o s  p o r  f a c t o r e s  como l a  
m ayor  d i s p o n i b i l i d a d  de mano de o b r a  f a m i l i a r ,  l a  p o s e s i ó n  
de t i e r r a s  a d e c u a d a s ,  e t c » ,  en s i t u a c i ó n  de l l e v a r  a cabo  l a  
i n s t a l a c i ó n  de m o t o r e s ,  q u e ,  muy p r o b a b l e m e n t e  s e r í a n  en su 
m ayor  p a r t e  n o r i a s  de t r a c c i ó n  a n im a l»
E r a ,  s i n  e m b arg o ,  l a  a s o c i a c i ó n  l o  que p o s i b i l i t a b a  
l a  r e a l i z a c i ó n  de p r o y e c t o s  de más a m p l i o  a l c a n c e »  D esconoce»  
mos en g r a n  m e d id a  e s t e  fe n ó m e n o ,  que no ha m e r e c i d o  h a s t a  
a h o r a  n in g u n a  a t e n c i ó n  de l o s  h i s t o r i a d o r e s  pese  a su e v i d e n ­
t e  Í n t e r e s  en o rd e n  a c a r a c t e r i z a r  l a  e v o l u c i ó n  a g r a r i a  d e l  
p e r í o d o  ( 5 3 ) »  D i v e r s o s  t e s t i m o n i o s  nos  i n d i c a n ,  s i n  embar­
g o ,  l a  e x i s t e n c i a  de s o c ie d a d e s  de e s t e  t i p o »  A s í ,  e l  S i n d i c a ­
t o  p a ra  e l  R ie g o  de A r r o z a l e s ,  H u e r t a  y N a r a n j o s , de l a  P o b la  
L l a r g a ,  l l e v ó  a c a b o ,  a p r i n c i p i o s  de s i g l o  l a  e x c a v a c i ó n  de 
un c a n a l  p a r a  c a p t a c i ó n  de aguas  f i l t r a d a s ,  l a s  c u a l e s  e r a n  
e le v a d a s  con un c o m p le j o  e n t r a m a d o  de m a q u i n a r i a s  h a c i a  l a s  
p a r t e s  más a l t a s  d e l  t é r m i n o ;  con e s t e  s i s t e m a  se re g a b a n  
5»758 hgs» h a c i a  1910 l o  que s u p o n e ,  s i n  d u d a ,  una r e a l i z a ­
c i ó n  i m p o r t a n t e  p a r a  un pequeño m u n i c i p i o  que apenas  s o b r e p a ­
saba l o s  2 . 0 0 0  h a b i t a n t e s  ( 5 4 ) .  En C a s t e l l ó  de l a  R i b e r a ,  l a  
i m p o s i b i l i d a d  de l l e v a r  l a s  aguas  de l a  A c e q u ia  de E s c a lo n a  
h a s t a  l a s  zonas  más a l t a s ,  i m p u l s ó  a l a  f o r m a c i ó n  de a lg u n a s  
a g r u p a c i o n e s »  En 1906 se fo rm a b a  l a  S o c ie d a d  C i v i l  S e r r e t a  
L ich e ra , que l l e v ó  e l  r i e g o  a 2 . 0 0 0  hgs» m e d ia n t e  l a  i n s t a l a c i ó n
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de m o t o r e s  a c a rb ó n  p o s t e r i o r m e n t e  s u s t i t u i d o s  p o r  e l é c t r i ­
c o s ;  en 1 9 2 9 ,  p r o p i e t a r i o s  de t i e r r a s  donde t o d a v í a  ino l l e g a ­
ba e l  r i e g o  c o n s t i t u y e r o n  l a  S o c ie d a d  C i v i l  de A l t o s  R ie g o s  
que a b a s t e c e r í a  unas  1 . 5 0 0  h g s .  ( 5 5 ) .  En C a r c a i x e n t ,  t a m b i é n  
a p r i n c i p i o s  de s i g l o ,  l a  S o c ie d a d  de R ie o o s  i n s t a l ó  c u a t r o  
bombas m o v id a s  p o r  una m á q u in a  de v a p o r  que d e s a r r o l l a b a  120 
c a b a l l o s  y con l a s  c u a l e s  t r a n s f o r m ó  en n a r a n j a l e s  una  g r a n  e x ­
t e n s i ó n  de zona m o n tu o s a  (56  ) .  A l a  a l t u r a  de l a  se g u n d a  dé ­
cada  d e l  n o v e c i e n t o s ,  e l  S i n d i c a t o  de R ie g o s  de T o r r e n t  e x ­
c a v ó  dos p o zo s  d e s t i n a d o s  a a u m e n ta r  l a s  d o t a c i o n e s  de agua 
de l a s  A c e q u i a s :  se t r a t a  de un fenómeno f r e c u e n t e  p o r  e l  
c u a l  l o s  v i e j o s  r i e g o s  s u p e r f i c i a l e s  se a d a p t a n  a l a  d i s m i n u ­
c i ó n  de a g ua s  e xca v a n d o  pozos  ( 57 ) •  P o d r ía m o s  s e g u i r  m u l t i ­
p l i c a n d o  l o s  e j e m p l o s  p a r a  d a r  t e s t i m o n i o  de cómo, a p a r t i r  de 
un d e t e r m i n a d o  momento d e n t r o  d e l  p r o c e s o  de t r a n s f o r m a c i o n e s  
a g r a r i a s  que se i n i c i a  en l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX ,  
l a s  i n n o v a c i o n e s  que h a s t a  e n t o n c e s  h a b ía n  s i d o  p r i v a t i v a s  de 
l o s  p r o p i e t a r i o s  acom odados ,  co m ie n z a n  a s e r  i m p u l s a d a s  ta m b ié n  
p o r  esa pequeña  p r o p i e d a d  que hemos r e p u t a d o  como i m p o r t a n t e  
en e l  P a í s  V a l e n c i a n o *  Los o b s t á c u l o s  r e s u m id o s  en l o s  e l e v a ­
dos c o s t e s  de l a  t r a n s f o r m a c i ó n  son v e n c i d o s  m e d ia n t e  l a  a s o ­
c i a c i ó n  y l o s  e s f u e r z o s  comunes,  y t a n t a  d i f u s i ó n  a d q u i r i e r o n  
e s t a s  s o l u c i o n e s  q u e ,  p o r  e j e m p l o ,  en V i l a - r e a l ,  h a c i a  1 9 2 0 ,  
de l o s  49 p o zo s  e x i s t e n t e s ,  que re g a b a n  1 2 .0 0 0  h g s . ,  t a n  s ó l o  
7 e ra n  de p r o p i e t a r i o s  i n d i v i d u a l e s ,  m i e n t r a s  l o s  42 r e s t a n ­
t e s  p e r t e n e c í a n  a S o c ie d a d e s  de L a b r a d o r e s  que a g r u p a b a n  a pe­
queños  c a m p e s in o s .  ( 5 8 ' ) .
Nos r e s t a ,  f i n a l m e n t e ,  a l g o  que d e c i r  r e s p e c t o  a
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una c u e s t i ó n  de sumo í n t e r e s  en l a  c u a l 9 o b v ia m e n t e ,  no podemos 
e n t r a r  a q u í  con l a  e x t e n s i ó n  que e x i g i r í a *  Se t r a t a  d e l  c a r á c ­
t e r  nuevo  que r e v i s t e n  l o s  r i e g o s  v a l e n c i a n o s  a p a r t i r  de l a  
g e n e r a l i z a c i ó n  de l o s  a p r o v e c h a m ie n t o s  de l a s  aguas s u b t e r r á ­
n e a s :  l a  u n id a d  que fo rm a b a n  l a  t i e r r a  y e l  agua en l o s  r e g a ­
d í o s  t r a d i c i o n a l e s  se ro m pe ,  con l a  a p l i c a c i ó n  de l o s  n ueves  
s i s t e m a s  de r i e g o ,  dando l u g a r  a una s e p a r a c i ó n  q u e ,  en u l t i m o  
e x t r e m o ,  i m p l i c a  l a  p l e n a  m e r c a n t i l i z a c i ó n  d e l  agua que pasa  
a s í  a p o d e r  s e r  o b j e t o  de c o m p r a - v e n t a  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de 
l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a .  En e f e c t o ,  l a  c a r a c t e r í s t i c a  e s e n ­
c i a l  de l a s  aguas de r i e g o  en e l  P a í s  V a l e n c i a n o  -como en l a  
m a yo r  p a r t e  de l o s  t e r r i t o r i o s  p e n i n s u l a r e s -  e r a  l a  i n d i s o l u ­
b l e  u n id a d  e n t r e  e l  agua y l a  t i e r r a :  l a  p o s e s i ó n  de una p a r ­
c e l a  de h u e r t a  i m p l i c a b a  e l  d e r e c h o  a su r i e g o ,  s i n  que p u d i e ­
r a  p r i v a r s e  a a q u e l l a  de e s t e  d e r e c h o ,  p e r o  tam poco  s i n  que 
e l  p r o p i e t a r i o  p u d i e r a  d i s p o n e r  d e l  agua a l  margen  d e l  r i e g o
de sus  cam pos .  Como ha i n d i c a d o  B u r r i e l  de O r u e t a ,  e l  r i e g o ,
Nes un d e r e c h o  de uso y no una p r o p i e d a d  que o t o r g u e  l a  l i b r e  
d i s D o s i c i ó n ' 1 ( 5 9 ) .  E s t e  p r i n c i p i o ,  pese a d e t e r m i n a r  t o d a  
l a  o r g a n i z a c i ó n  de l o s  r e g a d í o s  v a l e n c i a n o s ,  no s u e l e  a p a r e c e r  
de modo e x p r e s o  en l a s  O rde n an za s  ( s a l v o  en e l  caso  de l a s  
de B e n a ch e r  y F a i t a n a r ,  en l ' H o r t a  de V a l e n c i a ) ;  s i n  em bargo ,  
su  peso c o n s u e t u d i n a r i o  e r a  t a l  que r a r a s  v e c e s  p r o v o c a b a  l i ­
t i g i o s  o e r a  p u e s t o  en c u e s t i ó n  (60  ) •
No cabe duda que e s t a  c o n f o r m a c i ó n  p e c u l i a r  de l o s
d e r e c h o s  s o b r e  e l  a g u a ,  d e t e r m i n a r í a  de a lg ó n  modo l a s  o r i e n ­
t a c i o n e s  a g r a r i a s ;  a s i  p a r e c e  d e m o s t r a r l o  e l  hecho  de que e l
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c u l t i v o  d e l  a r r o z ,  uno de l o s  m a y o re s  c o n s u m id o ra s  de a g u a ,  
se d e s a r r o l l a r a  p r e c i s a m e n t e  en una de l a s  zonas  donde p r i m a ­
ba a q u e l  p r i n c i p i o :
"En l a s  m á rge n e s  d e l  J ú c a r  y en l a  p a r t e  de l a  
vega  de 3 á t i v a . . . l a s  o r d e n a n z a s  de r i e g o s  t i e n e n  
un c a r á c t e r  p a r t i c u l a r :  e l  agua va u n id a  a l a  
t i e r r a ,  s i n  que se pueda e n a j e n a r  se paradam en­
t e *  A p e s a r  de s e r  e l  agua e l  más p o d e r o s o  e l e ­
men to  de c u l t i v o ,  en c i e r t o  modo a l l í  no t i e n e  
v a l o r *  S i  e l  agua no f u e s e  u n id a  a l a  t i e r r a ,  
s i  t u v i e r a  que p a g a rs e  como se paga en o t r a s  
p a r t e s ,  e n t o n c e s  i n d u d a b l e m e n t e  e l  c u l t i v o  d e l  
a r r o z • • • p e r d e r í a  una de sus p r i n c i p a l e s  v e n t a ­
b a s ”  ( 61 ) *
En l a  m ayor  p a r t e  de l a s  zonas  de r e g a d í o  v a l e n c i a ­
nas p r e d o m in a b a  e s t e  p r i n c i p i o :  l o s  r i e g o s  d e l  Xúquer  ( 6 2 ) ,  
l a  r e d  de a c e q u i a s  de l ' H o r t a  de V a l e n c i a  ( 6 3  ) ,  l o s  r i e g o s  
de l a  P la n a  de C a s t e l l á  ( 6 4 ) ,  l o s  d e l  B a jo  S e g u ra  ( 6 5 ) ,  
e t c *  E x i s t í a n ,  s i n  e m b arg o ,  l u g a r e s  en que e l  c a r á c t e r  j u r í d i ­
co d e l  agua  e r a  b i e n  d i s t i n t o *  Los ca so s  más c o n o c i d o s  son 
l o s  de l a  h u e r t a  de A l a c a n t  y l a  V i l a  J o i o s a ,  l a  zona m e d ia  
d e l  V i n a l o p á  y a l g u n a s  l o c a l i d a d e s  como E l x *  En e s t a s  z o n a s ,  
e l  agua c o n s t i t u í a  un b i e n  i n d e p e n d i e n t e  de l a  t i e r r a  y como 
t a l  se v e n d í a  y com praba  en l o  que c o n s t i t u í a  un v e r d a d e r o  
” mercado  de a g u a ”  ( 6 6  ) .  E l  caso  de l a  h u e r t a  de A l a c a n t  es 
e l  que nos  m u e s t r a  de un modo más c l a r o  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s :  
aunque d esde  l o s  o r í g e n e s  m e d i e v a l e s  de l a s  c o n c e s i o n e s  de 
r i e g o ,  se  h a b í a  e s t a b l e c i d o  c l a r a m e n t e  l a  a s i g n a c i ó n  de agua 
que cada l o t e  de t i e r r a  d i s p o n í a *  Ya en e l  s i g l o
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X I I I  c o m ie n z a n  a p r o d u c i r s e  e n a j e n a d i o n e s  d e l  uso  d e l  a g u a ,  
s e p a ra d a m e n te  de l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a *  Oe ese modoy a l a  
a l t u r a  d e l  s i g l o  X V I I I  l a s  aguas " v i e j a s * 1 ( a q u e l l a s  que p r o ­
v e n í a n  de l a s  c o n c e s i o n e s  m e d i e v a l e s )  se v e n d í a n  cada vez  que 
e l  p r o p i e t a r i o s  no p r e c i s a b a  r e g a r  su campo ( .6 7 , )  y m i e n t r a s  
que e x i s t í a n  ta m b ié n  aguas  " n u e v a s 11 c u yo s  l o t e s  p o d í a n  p e r t e ­
n e c e r  a p e r s o n a s  s i n  t i e r r a s  e q u i v a l e n t e s *  En ambos c a s o s y p o r  
t a n t o ,  se h a b í a  p r o d u c i d o  una s e p a r a c i ó n  de f a c t o  e n t r e  l a  
p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  y l a  d e l  agua ( 68 ) .
E s t a  m o d a l i d a d  de o r g a n i z a c i é n  d e l  r i e g o ,  t e n í a  
unos o r í g e n e s  poco c l a r e s *  P a re ce  s e r  q u e y de a lg ú n  modo e s t a  
l i g a d a  a l a  e sca sa  d i s p o n i b i l i d a d  de agua en l o s  c u r s o s  f l u v i a ­
l e s  de l a  p r o v i n c i a  de A l a c a n t  y a l a  a p e r t u r a  de nuevos  r e g a ­
d í o s  p a r a  a u m e n ta r  l a  f e r t i l i z a c i ó n  de o t r a s  t i e r r a s  de s e c a ­
n o :  m i e n t r a s  en l a s  t i e r r a s  de a n t i g u o  r i e g o  e s t a b a  e s t a b l e c i ­
do e l  d e r e c h o  a l  agua v i n c u l a d o  a cada p r e d i o ,  en l a s  t i e r r a s  
t r a n s f o r m a d a s  de s e ca n o  p re d o m in a  l a  s e p a r a c i é n  de l a s  dos 
p r o p i e d a d e s  ( 6 9  ) ,  R . A l t a m i r a  c o n s t a t a  como l a s  zonas  donde 
e l  r i e g o  es más f á c i l  y s e g u ro  como en O r i o l a ,  e l  agua va i n d i ­
s o l u b l e m e n t e  u n id a  a l a  t i e r r a *  S in  em bargo ,  l a  v e r s i á n  d e f i ­
n i t i v a  d e l  fe n ó m e n o ,  t a l  y como se co n oce  en l o s  ss *  XIX y XX 
e s ,  además, e l  r e s u l t a d o  de una s e c u l a r  s e r i e  de t r a n s m i s i o n e s ,  
e n a j e n a c i o n e s  de d o m i n i o  y c o n f i r m a c i o n e s  p o r  l a  c o s tu m b re  de 
s i t u a c i o n e s  n u e va s  ( 7 0  ) •  E s te  l a r g o  p r o c e s o  nos  es poco co ­
n o c i d o  f u e r a  de a lg u n a  r e f e r e n c i a  a i s l a d a  ( 7 1  )« S in  em bargo ,  
l o  que nos i n t e r e s a  p o n e r  de m a n i f i e s t o  es l a  p r e s e n c i a  de e s t e  
a t í p i c o  c a r á c t e r  d e l  a g u a ,  en e l  seno de un c o n t e x t o  en e l  
c u a l  l a  s i t u a c i ó n  más h a b i t u a l  es l a  s u b o r d i n a c i ó n  de l o s  d e r e ­
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ch o s  de uso  y p o s e s i ó n  d e l  agua a l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a .
Con l a  e x p l o t a c i ó n  de l a s  aguas  s u b t e r r á n e a s ,  nos 
e n c o n t r a m o s ,  s i n  e m b a rg o ,  con l a  c o n s a g r a c i ó n  de una p a r t e  
i m p o r t a n t e  de l a s  aguas  de r i e g o  como no s o m e t i d a s  ya  a a q ue ­
l l a  d e p e n d e n c ia *  Por  e l  c o n t r a r i o ,  puede d e c i r s e  que e l  nuevo  
s i s t e m a  de r i e g o  c o n v i r t i ó  de modo d e f i n i t i v o  e l  agua en una 
m e r c a n c i a  s u j e t a  a t o d o s  l o s  i m p e r a t i v o s  de t a l  c o n d i c i ó n *  En 
e f e c t o ,  t o d o  a lu m b r a m ie n t o  de agua c o n s t i t u y e  una i n i c i a t i v a  
p r i v a d a  y ,  muy f r e c u e n t e m e n t e  i n d i v i d u a l :  t o d o  nuevo  vo lum en  
de agua e l e v a d o  a l a  s u p e r f i c i e  e s t á  s u j e t o  a l a  p l e n a  d i s p o ­
n i b i l i d a d  d e l  p r o p i e t a r i o ,  que puede e m p l e a r l o  en e l  r i e g o  de 
l a s  p r o p i a s  t i e r r a s  o v e n d e r l o  t o t a l  o p a r c i a l m e n t e  a o t r o s  
p r o p i e t a r i o s *  Oe hecho  l a  v e n t a  de l a s  aguas p r o c e d e n t e s  de 
n u evo s  a lu m b r a m i e n t o s  p a r e c e  que f u e  h a b i t u a l  en t o d o s  a que ­
l l o s  p o zo s  con mayor  c a p a c i d a d  de e x t r a c c i ó n ,  p a r t i c u l a r m e n ­
t e  en l o s  que e x p l o t a b a n  l a s  a g r u p a c i o n e s  de a g r i c u l t o r e s *
A s í ,  e l  p r e c i o  d e l  a g u a ,  que r e v i s t e  v a l o r e s  muy d i s t i n t o s  
según  l a s  z o n a s ,  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  p o z o ,  e t c *  ( 7 2 )» a d q u i e ­
r e  una i m p o r t a n c i a  f u n d a m e n t a l  en e l  c á l c u l o  de l o s  c o s t o s  de 
p r o d u c c i ó n *  Gran p a r t e  de l a s  e x p l o t a c i o n e s  - a q u e l l a s  ganadas  
más r e c i e n t e m e n t e  a l  se ca no  y f e r t i l i z a d a s  con aguas s u b t e ­
r r á n e a s -  t e n d r í a n  que c o n t a r  de fo rm a  c r e c i e n t e  a p a r t i r  de 
l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX ,  con e l  p r e c i o  de e s t e  i n p u t  
a b s o l u t a m e n t e  n e c e s a r i o  p a r a  m a n te n e r  e l  d e s a r r o l l o  a g r a r i o  
e m p r e n d id o •
P o r  t o d o  l o  d i c h o  en e s t e  y en a n t e r i o r e s  c a p í t u l o s ,  
es f á c i l  a d i v i n a r  q u e ,  a c o m ie n z o s  d e l  s i g l o  XX nos e n c o n t r a -
899
mos en e l  P a ís  V a l e n c i a n o ,  con una i n t e n s a  e x p l o t a c i ó n  de l o s  
r e c u r s o s  a c u í f e r o s  d i s p o n i b l e s ,  h a s t a  e l  p u n t o  que l o s  contem 
p o rá n e o s  t e n í a n  una c l a r a  c o n c i e n c i a  de l a  n e c e s i d a d  de r e o ­
r i e n t a r  l o s  s i s t e m a s  de r i e g o  e x i s t e n t e s  y a b r i r  n uevas  p o s i ­
b i l i d a d e s  a l a  e x p a n s i ó n  t e r r i t o r i a l  d e l  r e g a d í o :
PLa p r o v i n c i a  de V a l e n c i a  es una de l a s  que m e jo r  
a p r o v e c h a n  en su r e g a d í o  l a s  aguas c o r r i e n t e s ,  en 
t é r m i n o s  q u e ,  d u r a n t e  e l  e s t i a j e ,  r e s u l t a n  i n s u f i ­
c i e n t e s ,  en l o s  p e r í o d o s  de s e q u í a ,  t o d a s  l a s  que 
se d e r i v a n  de r í o s ,  a r r o y o s  y m a n a n t i a l e s *  Y no 
se  l i m i t a  a e s t a s  l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a ,  s i n o  
que u t i l i z a  t a m b i é n  l a s  e s ta n c a d a s  de l o s ' t e r r e n o s  
p a n t a n o s o s  y l a s  s u b t e r r á n e a s ,  e l e v á n d o l a s . • .No es 
p o s i b l e ,  p o r  l o  d i c h o ,  que se o t o r g u e n  nuevas  co n ­
c e s i o n e s  s i n  d e t r i m e n t o  de l o s  a n t i g u o s  u s u a r i o s ,  
y s ó l o  cabe e l  a lm a c e n a je  de l a s  aguas  i n v e r n a l e s  
en l a  r e g i ó n  a l t a  de l a  p r o v i n c i a ,  c o n s t r u y é n d o s e  
p a n t a n o s  en s i t i o s  a p r o p i a d o s  y a s í  l o  ha e n t e n ­
d i d o  l a  C o m is ió n  de t r a b a j o s  h i d r á u l i c o s  p r o y e c ­
t a n d o  c u a t r o  en l a  cuenca  d e l  T u r i a  y uno en l a  
d e l  P a l a n c i a ”  ( 7 3 ) .
Se a b r í a  a s í  una nueva  e ta p a  en l a  c u a l  e l  p r o t a ­
gon ism o  p a s a r í a  de l o s  pequeños  a p r o v e c h a m ie n t o s  que e ra n  l a s  
a c e q u ia s  y de l a s  e x p l o t a c i o n e s  i n d i v i d u a l e s  que e ra n  l o s  
p o z o s ,  a l o s  g r a n d e s  p r o y e c t o s  de p r e s a s  y p a n t a n o s  a c a r g o  
d e l  E s ta d o  y con i m p l i c a c i o n e s  más a l l á  de l a s  e s t r i c t a m e n t e  
a g r í c o l a s .  Los s e c t o r e s  r e l a c i o n a d o s  con l a  a g r i c u l t u r a  l o  
r e c la m a r o n  con i n s i s t e n c i a  ( 7 4 )  y l a  l l a m a d a Mp o l í t i c a  h i d r á u  
l i c a ”  de l a  R e s t a u r a c i ó n  ( 7 5 )  p r o p o r c i o n ó  e l  m arco  a d e c u a d o .  
Pero t o d a s  e s t a s  c u e s t i o n e s  quedan f u e r a  de n u e s t r a s  i n t e n c i o  
n e s ;  b á s t e n o s ,  p o r  t a n t o ,  s e ñ a l a r  e l  cam b io  p r o d u c i d o  ( 7 6 ) .
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NOTAS DEL CAPITULO 16
( 1 )  P O N T,Juan ,  D i s c u r s o  b r e v e  con  que se p r u e v a  l a  p o s s i b i -  
l i d a d  de s a c a r  agua d e l  r í o  X u c a r  p a r a  l o s  l l a n o s  de 
Q u a r t»  L i r i a ,  M o r v i e d r o  y o t r o s , V a l e n c i a ,  1 6 2 8 ;  D i s ­
c u r s o  s o b r e  e l  p e n s a m ie n t o  p r o p u e s t o  p o r  fHossen P a b lo  
P o n t  p a r a  r e g a r  d e l  Xúqar  l o s  l l a n o s  de Q u a r t .  L i r i a . 
P lu rv / ie d ro  y l o s  t é r m i n o s  de o c h e n t a  y t r e s  l u g a r e s ,
es de muy f á c i l  e j e c u c i ó n » V a l e n c i a ,  1 8 1 5 .  I m p r e n t a  
de B e n i t o  C o n f o r t ;  USENDA Y NANSPELD, Domingo d e ,  Re­
l a c i ó n  de l a  v i s u r a  hacha  p o r  e l  c a p i t á n  de c a v a l l o s . 
c o r a z a s  e s p a ñ o l a s .  Don Domingo Usenda y F la n s f e ld  p a r a  
s a c a r  agua de l o s  r í o s  X u ca r  o C a b r i e l  y r e g a r  con e-  
l i a  l o s  l l a n o s  de Q u a r t e ,  que se com prehenden  e n t r e  
l o s  r í e s  de V a l e n c i a  y X ú c a r ,  hecha  p o r  o r d e n  de Su 
D a q e s t a d . V a l e n c i a ,  1 658 .  GILBAO Y CASTRO, H . A . ,  Im­
p u l s o s  a l a  e j e c u c i ó n  d e l  b i e n  común en E sp a ña ,  en 
d i s c u r s o  b r e v e  s o b r e  e l  r i e g o  que se ha de s a c a r  d e l  
r í o  J u c a r  p a ra  más de s e s e n t a  t é r m i n o s  y c u a r e n t a  l e ­
guas de d i s t r i t o  d e l  r e i n o  de V a l e n c i a , V a l e n c i a ,
1 6 5 2 .
( 2 )  ALBIÑANA, S. y HERNANDEZ, T . N . ,  «N o tas  s o b r e  t é c n i c a  
y p r o y e c t i s m o • • • ” , o p .  c i t . ,  p p .  73 y s s .
( 3 )  V é a se :  E x p o s i c i ó n  d i r i g i d a  a l  Excmo. Se ñ o r  M i n i s t r o  
de Pomento p o r  e l  Excmo. Duque de H í j a r ,  como dueño 
de l a  c o n t i n u a c i ó n  de l a  A c e q u ia  R ea l  d e l  J u c a r  con 
m o t i v o  d e l  p r o y e c t o  p r e s e n t a d o  a l  G o b ie r n o  p o r  D.
Juan B a u t i s t a  P e i r o n e t . . . » o p . c i t .
( 4 )  PIQUERAS, La a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a . . » , o p . c i t . ,  p p .  
1 2 8 -1 2 9
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( 5 ) Empresa p a ra  l a  C o n s t r u c c i ó n  y E s p l o t a c i ó n  ( s i c )  d e l  Ca­
n a l  de R ie g o  d e l  E b r o .  Bases e s t a b l e c i d a s  en l a  e s c r i t u r a
de f u n d a c i ó n  p a r a  r e a l i z a r  l a  Empresa y M em or ia  D e s c r i p ­
t i v a  de l a  i m p o r t a n c i a  y p o s i b i l i d a d  d e l  p r o y e c t o , V a l e n c i a ,  
1 6 7 6 ,  Imp.  de J o s é  Domenech
( 6 ) IB ID E M ,p p .  2 5 -2 6
( 7 ) La d e s c r i p c i ó n  t é c n i c a  de una g a l e r i a  o m in a  puede e n con ­
t r a r s e  en LOPEZ GOMEZ,A.,  "N u e vo s  r i e g o s  en V a l e n c i a  en e l
s i g l o  XIX y c o m ie n z o s  d e l  XX” , en NADAL,3 .  y TORTELLAf G . ,
( e d s . ) ,  A g r i c u l t u r a  « c o m e r c i o  c o l o n i a l . » » , o p . c i t *  p . 1 9 4 *
( 8 ) GARRA80U, Un f a l s  d i l e m a . * * * o p . c i t . ,  p p .  5 0 -5 1
( 9 ) LLAURADO, A n d r é s ,  T r a t a d o  de aguas  y r i e g o s * M a d r i d ,  1878 ,
pp*  253 y s s .
( l O )  CAVANILLES, o p . c i t . ,  v o l . I ,  p p .  3 6 - 3 9 .  3AUBERT DE PASSA, 
o p . c i t . ,  v/ol  I ,  p p .  9 2 - 9 6 .
( 11 ) CALATAYUD G IN E R ,S . ,  " A g r i c u l t u r a  y m e r c a d o .  La i m p l a n t a c i ó n
de c u l t i v o s  c o m e r c i a l e s  ( A l z i r a ,  s . X I X ) " ,  A l - G e z i r a , 1 (1 9 8 6 )  
p .  2 0 6 .  A lg u n o s  de e s t o s  a r t e f a c t o s  d e b i e r o n  c o n s t i t u i r  g 
g r a n d e s  m a g u i n a r i a s ;  es e l  caso  de l a  n o r i a  que l o s  B e r ­
t r á n  de L i s  t a n í a n  i n s t a l a d a  en l a  h e re d a d  de Moneada,  en 
e l  t é r m i n o  de A l z i r a  y que p r e c i s a b a  l a  f u e r z a  de 4 bueyes  
p a r a  su a c c i o n a d o :  " T u v im o s  e l  g u s t o  de e x a m in a r  en e s t a  
f i n c a  l a  o o r i a  c o l o s a l ,  m o v id a  p o r  dos p a r e s  de b u e y e s ,  con 
a r c a d u c e s  de h i e r r o  en fo rm a  de c u n a .  E l  pozo de l a  n o r i a  
es de poca p r o f u n d i d a d ;  se h a l l a  muy i n m e d i a t o  a l  J u c a r ,  
y p o r  m ed io  de una m ina  que p a r t e  d e l  r i o  se e n c u e n t r a  
c o n s t a n t e m e n t e  p r o v i s t o  d d  agua n e c e s a r i a ” . BOSCH JU L IA ,  
M e m o r ia  d e b re  l a  i n u n d a c i ó n . . . . o p . c i t . ,  p .  3 5 3 .
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r i a ,  1 8 6 8 .
( 2 9 )  3 A N IN I ,  D a to s  de r i e g o s » . . , o p . c i t .
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t r e  y M a r í t i m a  ( B a r c e l o n a ) ;  C a r l o s  B l o s s  y Compañía ( B a r ­
c e l o n a  y M a d r i d ) ;  A l e x a n d e r  Hermanos ( B a r c e l o n a ) ;  y S c h n e i -  
d e r  y Compañía ( F r a n c i a ) .  V é a s e ;  S o c ie d a d  Económ ica  de Ami­
gos  d e l  P a ís  de V a l e n c i a ,  Album de l a  E x p o s i c i ó n  de m o to r e s  
y m á q u in a s  e l e v a d o r e s  de a g u a . V a l e n c i a ,  1 8 8 0 .
( 3 1 )  MARTINEZ SERRANO, " T r a n s f o r m a c i o n e s  a g r a r i a s . • • " , o p . c i t . , 
p p . 1 4 4 - 1 4 5 .
( 3 2 )  I L L A ,  E l  l i b r o  d e l  m o l i n e r o . E s t e  docum ento  me ha s i d o  ama­
b le m e n t e  f a c i l i t a d o  p o r  Ramón G a r ra b o u  a q u i e n  r e i t e r o  m i  
m a yo r  a g r a d e c i m i e n t o .
( 3 3 )  Un e j e m p l o  l o  tenem os  en e l  hecho  de q u e ,  a p r i n c i p i o s  d e l  
s i g l o  X IX ,  l o s  p r o p i e t a r i o s  se h a b í a n  dado c u e n t a  de que 
p o d í a n  o b t e n e r  de l a s  m á q u in a s  de v a p o r  un r e n d i m i e n t o  su ­
p e r i o r  a l  n o m in a l  recom endado  p o r  l o s  c o n s t r u c t o r e s .  A s í  
co m e n za ro n  a i n s t a l a r  m o t o r e s  de una p o t e n c i a  i n f e r i o r  a 
l a s  n e c e s i d a d e s  r e a l e s  de r i e g o .  Véase :  3 A N I N I , R . ,  D a to s  
de r i e g o s . . . , o p . c i t . ,  p . 1 4 .
( 3 4 )  Los  d a t o s  de l a  J u n t a  C o n s u l t i v a  A g ro n ó m ic a  s o b r e  l o s  d i s ­
t i n t o s  s i s t e m a s  de r i e g o ,  en l o s  que se basa  e s t e  c u a d r o ,  
p r e s e n t a n  d i f e r e n c i a s  i m p o r t a n t e s  según l a  p u b l i c a c i ó n  que 
tomemos como r e f e r e n c i a .  En p r i m e r  l u g a r ,  tenemos que e l  
e s t a d o  de l a  c u e s t i ó n  r e a l i z a d o  en 1904 a p a r t i r  de l a s  
M e m o r ia s  r e m i t i d a s  p o r  l o s  i n g e n i e r o s  de l o s  d i s t i n t o s  
S e r v i c i o s  A g ro n ó m ic o s  p r o v i n c i a l e s ,  es o b j e t o  de una s e ­
g und a  e d i c i ó n  en 1 9 1 5 .  Esn é s t a ,  l o s  d a t o s  pe rmanecen  i n v a ­
r i a b l e s ,  pese a l o s  11 años t r a n s c u r r i d o s ,  l o  c u a l  puede 
i n t r o d u c i r  a l g u n a  c o n f u s i ó n  s i  se toman a i s l a d a m e n t e  l o s  
d a t o s  de l a  e d i c i ó n  de 1915 como c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  se ­
g und a  década  d e l  s i g l o .
P e r o ,  l o  que es más i m p o r t a n t e ,  e n t r e  e s t o s  dos r e s ú ­
menes y e l  r e a l i z a d o  en 1916 - y  p u b l i c a d o  en 1 9 1 8 -  s o b r e  
l o s  d i s t i n t o s  s i s t e m a s  de c a p t a c i ó n  y d i s t r i b u c i ó n  de a -  
g u a s ,  e x i s t e n  c o n t r a s t e s  d i f í c i l e s  de e x p l i c a r .  Veamos l o s
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datos g e n e ra le s ,  comparados:
S u p e r f i c i e  re g a d a  según 
l a  J u n t a  C o n s u l t i v a
A l a c a n t
C a s t e l l o
V a l e n c i a
1904
6 7 .5 2 2
3 0 .1 2 0
101.000
1916
5 1 .0 8 6
2 7 .2 4 0
1 0 7 .5 4 5
S u p e r f i c i e  re g a d a  según 
M a n u e l  de T o r r e s
V a l e n c i a
1900
1 1 4 .8 0 0
1922
1 3 5 .2 1 7
Tan s ú l o  l a  p r o v i n c i a  de V a l e n c i a  p r e s e n t a  una e v o l u c i ó n  
r e a l i s t a .  E l  d e s c e n s o  de l a  s u p e r f i c i e  r e g a d a  en A l a c a n t  
y C a s t e l l á  r e s u l t a  i n v e r o s í m i l  y s o l o  puede c o n c e b i r s e  - a  
f a l t a  de e s t u d i o s  más p r o f u n d o s  s o b r e  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  
de e s t o s  r e c u e n t o s  e s t a d í s t i c o s -  a p a r t i r  de una s o b r e v a l o -  
r a c i o n  de l a s  c i f r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 1904 p u e s t o  que 
l o s  i n f o r m e s  de 1916 c o n t i e n e n  un mayor  g ra d o  de p r e c i s i ó n  
y d e t a l l i s m o .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  l a  c o m p a r a c ió n  de e s t o s  
d a t o s  con l o s  que o f r e c e  M a n u e l  de T o r r e s  ( Una c o n t r i b u c i ó n  
. . .  i  o p . c i t . ,  p . 3  y 8 s . )  y con l o s  que ha e l a b o r a d o  R. 
G a r r a b o u  ( Un f a l s  d i l e m a . . . , o p . c i t . ,  p p .  168 y s s . )  nos 
a r r o j a  n uevas  d i f e r e n c i a s  en a lg u n o s  c a s o s  muy i m p o r t a n t e s .  
La n e c e s i d a d  de e s t u d i o s  c r í t i c o s  s o b r e  l a s  f u e n t e s  e s t a ­
d í s t i c a s  se v u e l v e ,  p o r  t a n t o , a c u c i a n t e .
Por  l o  que r e s p e c t a  a l  c o t e j o  de l o s  d a t o s  de 1904 y 
1 9 1 6 ,  s i  d i s t i n g u i m o s  e n t r e  r i e g o  con agua "d e  p ie ' *  y agua 
e l e v a d a ,  vemos que e l  d e s c e n s o  de l a  s u p e r f i c i e  t o t a l  en 
A l a c a n t  y C a s t e l l o  se debe a l a  d i s m i n u c i ó n  d e l  á r e a  r e g a ­
da p o r  e l  p r i m e r  p r o c e d i m i e n t o ,  m i e n t r a s  que e l  se g u n d o ,  
e x p e r i m e n t a  un aum ento  que puede s e r  c o n s i d e r a d o  en c u a l ­
q u i e r  caso  como l á g i c o .  Veamos l o s  d a t o s ,  t e n i e n d o  en cuen­
t a  q u e ,  p a ra  1916 hemos i n c l u i d o  en e l  p r i m e r  s i s t e m a  l o s  
r i e g o s  p r o c e d e n t e s  de f u e n t e s  y m a n a n t i a l e s  ( p o r  l o  que e l  
r i e g o  con agua "d e  p i e "  no c o i n c i d e  e x a c ta m e n t e  con e l  de 
a guas  s u p e r f i c i a l e s ) :
S u p e r f i c i e  re g a d a  con l o s  d i s t i n t o s  s i s t e m a s
1904 1916
Agua 
"d e  p i e "
Agua
E le v a d a
Agua 
"de  p i e "
Agua
E le v a d a
A l a c a n t
C a s t e l l ú
V a l e n c i a
6 1 .9 6 2
2 5 .2 2 5
9 1 .0 0 0
5 . 6 2 0
4 .8 9 5
1 0 .0 0 0
4 4 .0 7 6
1 7 .6 6 0
9 3 .9 5 9
7 .3 1 0
9 .5 8 0
1 3 .5 8 6
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Oe n u e v o ,  l a  e v o l u c i ó n  r e f l e j a d a  p a r a  l a  p r o v i n c i a  de 
V a l e n c i a  nos p a r e c e  p l a u s i b l e ,  m i e n t r a s  c o n t i n ú a  s o r p r e n ­
d ié n d o n o s  l a  que se o f r e c e  p a r a  l a s  o t r a s  p r o v i n c i a s *
Las o b r a s  de donde p ro c e d e n  e s t o s  d a t o s  so n :  E l  R egad ío  
en España*  Resumen hecho p o r  l a  J u n t a  C o n s u l t i v a  A g ro n ó m i ­
ca s o b r e  r i e g o s ,  c o n fo rm e  a l a s  M e m o r ia s  r e m i t i d a s  p o r  l o s  
i n g e n i e r o s  d e l  S e r v i c i o  A g ro n ó m ic o  P r o v i n c i a l , M a d r i d ,  e d i ­
c i o n e s  de 1 9 04 ,  p p .  1 4 3 -1 6 2  y de 1 9 15 ,  pp *  1 4 9 - 1 6 9 .  M i n i s ­
t e r i o  de F o m e n to ,  M e d io s  que se u t i l i z a n  p a r a  s u m i n i s t r a r  
e l  r i e g o  a l a s  t i e r r a s  y d i s t r i b u c i ó n  de c u l t i v o s  en l a  
zona  r e g a b l e * M a d r i d *  1 9 1 8 ,  v o l . I ,  p p .  3 5 9 -4 4 6
( 35 ) M e d io s  que se u t i l i z a n * * » * o p . c i t . ,  p p .  378 y 4 0 2 .
( 36 ) Los e s t u d i o s  c i e n t í f i c o s  sobre l a s  p o s i b i l i d a d e s  de pozos  
a r t e s i a n o s  f u e r o n  t a m b ié n  a b u n d a n te s  d u r a n t e  e s t a  é p o c a .  
Como e je m p l o s  mas a t e n t o s  a l a  a p l i c a c i ó n  a g r a r i a  v é a n s e :  
VILANOVA Y P I E R A , J . ,  " H i d r o g r a f í a  s u b t e r r á n e a  y sus a p l i ­
c a c i o n e s  a l  a r t e  de i l u m i n a r  a g u a s "  y " P o z o s  a r t e s i a n o s " ,  
en C o n f e r e n c i a s  A g r í c o l a s  de l a  P r o v i n c i a  de M a d r i d , v o l .
I I  ( 1 8 7 9 ) ;  y FERNANDEZ NAVARRO,L.,  "C u e n cas  a r t e s i a n a s  p r o ­
b a b l e s  en l a  P e n í n s u l a  I b é r i c a " ,  B o l e t í n  de l a  R ea l  S o c i e ­
dad E s p a ñ o la  de H i s t o r i a  N a t u r a l , v o l .  X IV  ( 1 9 1 4 )
( 3 7 )  E s t a t u t o s  de l a  S o c ie d a d  Anénima V a l e n c i a n a  de Pozos A r t e ­
s i a n o s  y Aguas s u b t e r r á n e a s  p a ra  a p r o v e c h a r l a s  en r i e g o s  
y d a r  m o v im i e n t o  a t o d a  c l a s e  de a r t e f a c t o s . V a l e n c i a ,
1 8 5 3 ,  Imp.  de José  R i u s .  Los s o c i o s  f u n d a d o r e s  de e s t a  
S o c ie d a d  e r a n :  B e n i t o  F o n t c u b e r t a ,  E d u a rd o  A rn e d o ,  F r a n ­
c i s c o  O r te g a  d e l  R í o ,  F r a n c i s c o  M i e l e s ,  V i c e n t e  F e r r e r  y 
F u e r t e s ,  A n t o n i o  R i c a r d  y F r a n c i s c o  B a r r e r a .
( 38 ) A r c h i v o  de l a  RSEAPV, C -1 3 2 ,  I ,  13
( 39 ) M e d io s  que se u t i l i z a n . . . . o p . c i t . ,  p p . ,  4 0 5 - 4 1 1 ,  4 3 8 -4 4 1
y 3 8 0 .
( 4 0 )  GARRAB0U, Un f a l s  d i l e m a . . . . o p . c i t . ,  p .  54
( 41 ) GARCIA R O S ,L u is .  " L o s  pequeños  r i e g o s  en l a  r e g i ó n  de Va­
l e n c i a .  Manera  de e s t i m u l a r l o s  y p r o p a g a r l o s  en e l  r e s t o  
de l a  n a c i ó n " ,  I I I  Cong reso  N a c i o n a l  de R i e g o s , V a l e n c i a ,
906
1921,  p .  107*
( 42 ) GARRABOU, o p . c i t » ,  pp. 46 y ss .
( 4 3 . )  F e d e r a c i ó n  V a l e n c i a n a  de S i n d i c a t o s  A g r í c o l a s ,  "E n sa yo  de 
e s t a d í s t i c a  de l o s  a lu m b r a m ie n t o s  de agua p a r a  pequeños  
r i e g o s  de l a  p r o v / i n c i a  de V a l e n c i a " ,  I I I  C ong reso  N a c i o n a l  
de R i e g o s . V a l e n c i a ,  1 9 2 1 ,  p p .  1 3 9 -1 5 2
( 4 4 . )  TOMAS C A R P I ,3 . A . ,  La l ó g i c a  d e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o . . . , 
o p . c i t . ,  p .  754
( 45 ) 3 A N I N I , R . ,  D a to s  de r i e g o s . . . . o p . c i t . ,  p p .  1 0 -2 3
( 4 6 , )  IB IDEM, p p .  16 y 25
( 4 7 )  GARRABOU, Un f a l s  d i l e m a . . . . o p . c i t . , p .  46
( 48 ) 3 A N I N I ,  D a to s  de r i e g o s . . . . o p . c i t . . p p .  28 y s s .
( 49 ) GARCIA ROS, " L o s  pequeños  r e g a d í o s • • • " ,  o p . c i t . ,  p p .1 0 1  y ss
( 50 . )  Véase un m o d e lo  de e s t e  t i p o  de r i e g o s ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a 
l a  zona  de C a t a r r o j a - P a i p o r t a - P i c a n y a ,  en BURRIEL DE 0RUE- 
TA, La h u e r t a  de V a l e n c i a . . . . o p . c i t . ,  p p .  3 9 7 - 4 1 3 ,  donde 
e s t a b l e c e  l a  e v o l u c i ó n  desde  l a s  p r i m e r a s  i n i c i a t i v a s  i n ­
d i v i d u a l e s  en l a  e x c a v a c i ó n  de pozos  h a s t a  l a  c o n s t i t u ­
c i ó n  de l a s  S o c ie d a d e s  C i v i l e s  de R ie g o s  a p a r t i r  de 1 9 20 .
( 5 1  ) IB I D E M , p p .  1 0 2 -1 0 3
( 5 2 )  F . V . S . A . " E n s a y o  de e s t a d í s t i c a  de l o s  a l u m b r a m i e n t o s . • 
o p . c i t . ,  p .  143
( 5 3 )  Véase LOPEZ GOMEZ,A. ,  "N uevos  r i e g o s  en V a l e n c i a . . . " ,  o p .  
c i t . ,  p p .  1 8 8 - 2 0 5 .
( 5 4 ' )  3 A N I N I ,  D a to s  de r i e g o s . . . , o p . c i t . ,  p p .  3 1 -3 6
( 5 5 )  MARTI S 0 R 0 , 3 . ,  H i s t o r i a  dé V i l l a n u e v a  de C a s t e l l ó n , o p . c i t  
p p .  2 8 9 -2 9 2
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( 56 )F .V  • S. A. , "Ensayo de e s t a d í s t i c a . . .",op• c i t  • ,  p.  142
( 5 7 )  LOPEZ GOMEZ, "N u e vo s  r i e g o s , . . " ,  o p . c i t . ,  p .  199
( 5 8 )  SANCHIS TARAZONA,\ / . , " L o s  pequeños  r e g a d í o s .  M e d io s  de f a ­
v o r e c e r  p r á c t i c a m e n t e  su e s t a b l e c i m i e n t o " ,  I I I  C ongreso  
N a c i o n a l  de R i e g o s , o p . c i t . . v o l . I I , p p .  7 3 -7 4
( 59 ) BURRIEL DE ORUETA, La H u e r t a  de V a l e n c i a . . . , o p . c i t . , p .1 8 3
( 6 0  ) E S P E J O ,Z o i lo ,  Costumbres de d e r e c h o  y econom ía  r u r a l  con ­
s i g n a d a s  en l o s  c o n t r a t o s  a g r í c o l a s  u s u a l e s  en l a s  p r o ­
v i n c i a s  de l a  P e n í n s u l a  e s p a ñ o l a . M a d r i d ,  1 9 00 ,  p .  1 1 8 .
E s te  a u t o r  c o p i a  t e x t u a l m e n t e  a lg ú n  p á r r a f o  de LLAURADO,A.,  
T r a t a d o  de a g u a s . . .  t o p . c i t . ,  p .  6 4 1 ,  r e f e r e n t e  a e s t a  ma­
t e r i a .
( 6 1  ) BOSCH J U L IA ,  M e m o r ia  s o b r  l a  i n u n d a c i ó n . . . . o p . c i t . . p .2 4 0
( 62 ) JAUBERT DE PASSA, C a n a le s  de r i e g o . . . , o p . c i t . . v o l . I . p p .
489 y s s .
( 63 ) BURRIEL DE ORUETA, La H u e r t a  de V a l e n c i a . . . , o p . c i t . ,  p p .  
1 8 3 -1 8 6
( 64 ) LOPEZ GOMEZ,A. " E v o l u c i ó n  a g r a r i a  de l a  P la n a  de C a s t e l l ó n " ,  
E s t u d i o s  g e o g r á f i c o s  X V I I I ,  na 6 7 /6 8  ( 1 9 5 7 ) ,  p p .  3 1 5 -3 1 6
( 65 ) ROCA DE T0G0RES, M em or ia  s o b r e  l o s  r i e g o s . . . .  o p . c i t .
( 66 ) ALTAMIRA Y CREVEA, R a f a e l , D e recho  c o n s u e t u d i n a r i o  y e cono ­
m ía  p o p u l a r  de l a  p r o v i n c i a  de A l i c a n t e , M a d r i d , 1 9 0 5 ,  p p .
70 y s s . .  La o b r a  de A l t a m i r a  ha s i d o  u t i l i z a d a  como f u e n ­
t e  en l o s  t r a b a j o s  de LOPEZ GOMEZ,A. " R i e g o s  y c u l t i v o s  en 
l a  h u e r t a  de A l i c a n t e , E v o l u c i ó n  y e s t d d o  a c t u a l " ,  E s t u d i o s  
G e o g r á f i c o s , v o l .  X I I ,  na 45 ( 1 9 5 1 ) ,  p .  7 2 0 ;  y RUIZ TORRES, 
P . ,  "E conom ía  c a m p e s in a  y c a p i t a l i s m o  a g r a r i o . . . " ,  o p . c i t .
( 67 ) En l a s  zonas donde  e s ta b a  b i e n  a r r a i g a d o  e l  p r i n c i p i o  de 
i n s e p a r a b i l i d a d  de t i e r r a  y a g u a ,  l a  no r e a l i z a c i ó n  de un 
r i e g o  p o r  p a r t e  de un p r o p i e t a r i o  no i m p l i c a b a  que p u d i e r a  
d i s p o n e r  de ese  agua p a r a  o t r o s  u s o s ,  s i n o  que t e n í a  que 
d e j a r l a  c o r r e r  p a r a  e l  r e s t o  de l o s  r e g a n t e s .
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( 68 . )  Una d i v i s i ó n  basada  en l o s  mismos c r i t e r i o s  es l a  que se 
da en E l x ,  donde e l  "ag u a  a n t i g u a ”  se d i s t r i b u í a  p o r  ho­
r a s  e n t r e  t o d o s  l o s  r e g a n t e s  con d e r e c h o  a e l l a ,  y e l  
” agua m o d e rn a ”  se d i s t r i b u í a  según l a s  a c c i o n e s  y d é c im o s  
de a c c i ó n  en p o s e s i ó n  de cada r e g a n t e .  \ /éase M e m or ia s  y 
E s ta d o s  de l o s  r e g i s t r a d o r e s . . . . o p . c i t . ,  p .  62
( 69 ) BENEYTD i  PEREZ,Joan ,  ” La p r o p i e t a t  p r e d i a l  i  1 a i g u a  de < - 
r e c .  Sobre  una h i p ó t e s i  d ' e v o l u c i ó  h i s t é r i c a ” , A n a le s  d e l  
C e n t r o  de C u l t u r a  V a l e n c i a n a , v o l .  IV/ ( 1 9 3 1 ) ,  p p .  1 2 3 - 1 2 6 .
( 70 ) " S e r í a  s i n  embargo un e r r o r  c r e e r  que l a  i n d e p e n d e n c i a  d e l  
agua p ro c e d e  s i e m p r e  de una g r a n  d e s p r o p o r c i ó n  a n t e  l a  su ­
p e r f i c i e  r e g a b l e  y e l  vo lum en  de l í q u i d o  d i s p o n i b l e ,  y d e l  
a f á n  m e r c a n t i l i s t a ,  que ha hecho  b u s c a r ,  en v i s t a  de l a  
n e c e s i d a d ,  a l u m b r a m ie n t o s  de aguas n u e v a s ,  e x p l o t a d o s  l u e ­
go p o r  sus i n v e n t o r e s .  Unas ve ce s  a s í  ha o c u r r i d o .  En o t r a s ,  
e l  p r o c e s o  de s e p a r a c i ó n  se ha p r o d u c i d o  con p o s t e r i o r i d a d  
a un e s ta d o  de e q u i l i b r i o  más o menos g r a n d e  e n t r e  e l  agua 
y l a  t i e r r a  y de i n s e p a r a b i l i d a d  de ambas, m e d ia n te  l a  
c r e a c i ó n  de b e n e f i c i o s  e c l e s i á s t i c o s  y l a  t r a n s m i s i ó n  de 
l o t e s  de agua p o r  h e r e n c i a ,  o p o r  e l  hecho  de r e n u n c i a r  
a l  c u l t i v o  a l g u n o s  p o s e e d o re s  de t i e r r a  p a ra  v e n d e r  su 
agua c o r r e s p o n d i e n t e  a o t r o s  l a b r a d o r e s ,  s e g u ro s  de c o n ­
s e g u i r  con e s t o  m a yo re s  g a n a n c i a s .  En a lg u n o s  c a s o s . . .  
hubo c r e a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  de l o t e s  de agua s e p a ra d o s  
desde  su o r i g e n  de l a  t i e r r a .  F i n a l m e n t e ,  en t o d o s  l o s  
c a so s  ha i n f l u i d o  e l  c r e c i m i e n  o de l a s  t i e r r a s  r o t u r a d a s ,  
a p a r t i r  de l a  f e c h a  p r i m i t i v a  de l a s  c o n c e s i o n e s " ,  ALTA- 
PURA CREV/EA, o p . c i t . ,  p p .  7 1 - 7 2 .
( 7 1  ) " P e r o  e l  d r e t  d ' a i g u a  que c o r r e s p o n  a i s  p r e d i s  r e g a d í u s  
f i n i x  p e r  i n d e p e n d i t z a r - s e  i  s e p a r a r - s e  de } e s  f i n q u e s  
en v i r t u t  d ' u n a  e v o l u c i ó  de l e s  f a s e s  de l a  q u a l  r e s t a  
a i s  do cum e n ts  n o t a r i a l s  a l g u n a  r e s s i a l l a :  a i x í  quan es de­
s i g n a  l ' a i g u a  de r e c  en r e l a c i ó  ab una f i n c a  d e t e r m i n a d a ,  
e n c a r a  que l a  d i t a  a i g u a  no f e r t i l i t z e  e l  d i t  p r e d i ,  mes 
t a r d  l a  m e n c ió  de l a  h e r e d a t  no degue t e ñ i r  l l o c ,  p e r d u -  
r a n t  s o la m e n t  l a  r e l a c i ó  de l ' a i g u a  ab l a  s e q u i a  o manan­
t i a l  d ' o n  p r o c e d i a ,  a p l e g a n t  a c o n s t i t u i r - s e  una p r o p i e ­
t a t  de l ' á i g u a  s e p a r a d a  en a b s o l u t  dp l a  p r o p i e t a t  d e l  p r e ­
d i » ,  BENEYTO i  PEREZ, o p . c i t . ,  p .  125
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( 72 „ )  3 A N IN I ,  D a to s  de r i e g o s . , , , o p . c i t . ,  p p .  9 ,  1 4 ,  22 y 2 5 .
H a c ia  1910 en A l z i r a  e l  agua de pozo t e n i a  un c o s t e  a p r o x i ­
mado de 2 *05  a 3 ' 4 4  p s t .  p o r  h o r a  de r i e g o  ( c o n s i d e r a n d o  
un c a u d a l  de 1000 l i t r o s  p o r  m i n u t o ) ;  en C a r c a i x e n t ,  de 
2 ' 5 0  a 5 p t s . ;  en G a n d ía ,  de 2 ' 3 3  a 7 .
( 7 3 . )  E l  r e g a d í o  en E s p a ñ a . . . . o p . c i t . ,  p p .  1 4 4 - 1 4 5 .
( 7 4 . )  MARQUES L I S , D o s ! ,  " N e c e s id a d  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de pan­
t a n o s  en l o s  r í o s  de e s t a  r e g i ó n ,  con f i n e s  p u ra m e n te  a -  
g r í c o l a s ,  a l  o b j e t o  de a s e g u r a r  l a  f u n c i á n  i r r i g a t o r i a  
a c t u a l  y n u evo s  r i e g o s  en t i e r r a s  hoy s e c a n a s " ,  I I I  C ongre ­
so de Economía N a c i o n a l  c e l e b r a d o  en V a l e n c i a  d u r a n t e  l o s  
d í a s  20 a l  31 de mayo de 1 9 1 8 .  Resumen de l o s  t r a b a j o s  d e l  
C o n g r e s o , V a l e n c i a ,  1922 ,  p p .  1 9 9 - 2 0 2 .
( 7 5 . )  S o b re  e s t e  tema v é a n s e :  0 R T I , A l f o n s o , " D i c tá m e n e s  y d i s ­
c u r s o s  de J o a q u í n  C o s ta  en l o s  C on g re so s  de A g r i c u l t o r e s  
y G a naderos  de 1880 y 1 8 8 1 " ,  A g r i c u l t u r a  y S o c i e d a d , na 1 
( 1 9 7 6 ) ,  p p .  209 y s s . ;  NADAL REINAT, E . ,  " E l  r e g a d í o  d u -  
fcante  l a  R e s t a u r a c i ó n .  La p o l í t i c a  h i d r á u l i c a  ( 1 8 7 5 - 1 9 0 2 ) " ,  
A g r i c u l t u r a  y S o c i e d a d , na 19 ( 1 9 8 1 ) ,  p p .  1 2 9 - 1 6 3 ;  ORTE­
GA, N i c o l á s  " P o l í t i c a  h i d r á u l i c a  y p o l í t i c a  c o l o n i z a d o r a  
d u r a n t e  l a  D i c t a d u r a  de P r im o  de R i v e r a " ,  "Cuadernos Eco­
n ó m ic o s  de I . C . E . ,  n2 10 ( 1 9 7 9 ) ,  p p .  3 5 3 - 3 8 1 ^  0 R T I , A l f o n ­
s o ,  " P o l í t i c a  h i d r á u l i c a  y c u e s t i ó n  s o c i a l ;  o r í g e n e s ,  e t a ­
pas y s i g n i f i c a d o s  d e l  R e g e n e r a c io n i s m o  H i d r á u l i c o  de Joa­
q u í n  C o s t a " ,  A g r i c u l t u r a  y S o c i e d a d , na 32 ( 1 9 8 4 ) ,  p p .  1 1 -  
1 0 5 ;  y ORTEGA CANTERO,N., " L a s  p r o p u e s t a s  h i d r á u l i c a s  d e l  
r e f o r m í s m o  r e p u b l i c a n o :  d e l  f o m e n to  d e l  r e g a d í o  a l a  a r t i ­
c u l a c i ó n  d e l  p l a n  n a c i o n a l  de o b r a s  h i d r á u l i c a s " ,  A g r i c u l ­
t u r a  y S o c i e d a d , na 3 2 ,  p p .  1 0 9 -1 5 1
( 7 6  ) LOPEZ GOMEZ,A.,  " L o s  r e g a d i o s  en V a l e n c i a  en e l  p e r í o d o  
1 9 1 9 - 1 9 3 6 " ,  E s t u d i o s  G e o g r á f i c o s , na 1 1 2 / 1 1 3  ( 1 9 6 8 ) ,  p p .  
3 9 7 - 4 2 2 ;  PIQUERAS, La a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a . . . . o p . c i t . ,  




Las t r a n s f o r m a c i o n e s  a g r a r i a s  que v i v i ó  e l  P a ís  V a l e n c i a ­
no d u r a n t e  l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  XIX a l c a n z a r o n  t o d o s  l o s  ám­
b i t o s  s o c i a l e s  y e c o n ó m ic o s *  A s í ,  hubo ca m b io s  i m p o r t a n t e s  en l a  
o r i e n t a c i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n ,  como l a s  s u s t i t u c i o n e s  de c u l t i v o s  
o l a  m o d i f i c a c i ó n  de l o s  s i s t e m a s  da t r a b a j o ,  p e r o  ta m b ié n  en l a  
p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  y ,  c o n s e c u e n te m e n t e ,  en l a s  r e l a c i o n e s  de 
p r o d u c c i ó n  a g r a r i a s .  Los hombres t r a n s f o r m a b a n  l a  a g r i c u l t u r a  p e ro  
a l  p r o p i o  t i e m p o  a l t e r a b a n  ta m b ié n  e l  t i p o  de r e l a c i o n e s  e s t a b l e ­
c i d a s  e n t r e  e l l o s  y r e s p e c t o  a l  f a c t o r  f u n d a m e n t a l  que e ra  l a  t i e ­
r r a .  En esa d i n á m i c a ,  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  que d e t e r m in a b a n  l a s  c a r a c ­
t e r í s t i c a s  de l a  s o c ie d a d  r u r a l  a p a r e c í a n  en m u t a c i ó n :  e l  a p r o v e ­
c h a m ie n t o  de l a s  a g u a s ,  que h a b í a  d e t e r m in a d o  d u r a n t e  s i g l o s  mo­
d e l o s  de o r g a n i z a c i ó n  p r o p i o s  y o r i g i n a l e s ;  l a s  t é c n i c a s  d e l  c u l ­
t i v o  que pese  a l a s  r e s i s t e n c i a s  t í p i c a s  de l o s  a g r i c u l t o r e s ,  se 
m o d e r n i z a b a n  l e n t a  p e r o  i r r e v e r s i b l e m e n t e ;  l o s  c r i t e r i o s  y a c t i ­
t u d e s  que i n s p i r a b a n  y o r i e n t a b a n  l a  p r o d u c c i ó n ,  cada vez  más l e ­
j o s  de l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  a u to c o n s u m o ;  l a  a p e r t u r a  de esa misma 
s o c ie d a d  r u r a l  h a c i a  e l  r e s t o  d e l  s i s t e m a  e c o n ó m ic o  t a n t o  como 
p r o v e e d o r a  como c o n s u m id o ra  de b i e n e s  y s e r v i c i o s ;  e t c .
Todo e l l o , . l ó g i c a m e n t e ,  fo rm a n d o  p a r t e  de un ú n i c o  p r o ­
ceso  que p o d r ía m o s  d e f i n i r  como l a  c u l m i n a c i ó n  de l a  p e n e t r a c i ó n  
d e l  c a p i t a l i s m o  en e l  campo v a l e n c i a n o ,  con l a  d e f i n i t i v a  i n t e g r a ­
c i ó n  m e r c a n t i l  de l a  p r o d u c c i ó n  y l a  c o n s o l i d a c i ó n  de unas f o r ­
mas de p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  o r i g i n a l e s .  E r a ,  en d e f i n i t i v a ,  t o ­
da una s o c i e d a d  l a  que e s t a b a  en p r o c e s o  de t r a n s f o r m a c i ó n ,  m i e n t r a s  
l o s  s i m p l e s  ca m b io s  en e l  vo lu m e n  de l a  p r o d u c c i ó n ,  de l a  c o m e r c i a ­
l i z a c i ó n ,  e t c . ,  no c o n s t i t u í a n  más que l o s  s i g n o s  de a q u e l  p r o c e ­
s o .
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Los i n c o n c r e t o s  p l a z o s  que l l e v a n  a l a  c o n s o l i d a c i ó n  
de l a  pequeña  p r o p i e d a d  como f o r m a  ‘de e x p l o t a c i ó n  a g r a r i a  d o m i ­
n a n t e  en e l  P a ís  V a l e n c i a n o ,  t i e n e n  una p r i m e r a  f a s e  en e l  pe­
r í o d o  que se e x t i e n d e  e n t r e  1860 y 1930* Como han i n d i c a d o  d i ­
v e r s o s  a u t o r e s ,  es d u r a n t e  e s t a  época  cuando se p ro d u c e n  una 
s e r i e  de fe n ó m e n o s :  l a  " d e s e r c i ó n 1* de p a r t e  de l a  b u r g u e s í a  a -  
g r a r i a  a t r a í d a  p o r  o t r a s  i n v e r s i o n e s  de t i p o  e s p e c u l a t i v o  o co ­
m e r c i a l ,  f a c t o r  que c o r r e s p o n d e r í a  a un e s t a d i o  de a vanzada  pe­
n e t r a c i ó n  d e l  c a p i t a l i s m o  en e l  campo, en e l  c u a l  l a  r e p r o d u c c i ­
ón d e l  s i s t e m a  puede s e r  a s e g u r a d a  p o r  l a  pequeña  p r o d u c c i ó n ;  
c i e r t a  h e r e n c i a  d e l  A n t i g u o  R ég im en ,  p o r  l a  q u e ,  a p e s a r  d e l  
t r i u n f o  g e n e r a l i z a d o  de l a  g r a n  p r o p i e d a d  b u r g u e s a  en e l  p r o c e ­
so de a b o l i c i ó n  d e l  r é g im e n  s e ñ o r i a l  v a l e n c i a n o ,  a lg u n o s  s e c t o ­
r e s  d e l  c a m p e s in a d o  h a b r í a n  p o d i d o  c o n q u i s t a r  y m a n te n e r  - m e r ­
ced a l o s  e le v a d o s  e x c e d e n te s  de una a g r i c u l t u r a  i n t e n s i v a -  l a  
p r o p i e d a d  de pequeñas  p a r c e l a s ;  y ,  f i n a l m e n t e ,  l a  a d a p t a c i ó n  de 
l a  pequeña  e x p l o t a c i ó n  a l a s  c o n d i c i o n e s  a g r a r i a s  c o n c r e t a s  d e l  
P a í s ,  que c o l o c a r í a n  a a q u e l l a  en p o s i b i l i d a d  de c o m p e t i r  -m uchas  
v e c e s  v e n t a j o s a m e n t e -  con  l a  g r a n  empresa  a g r a r i a *
E l  e s t u d i o  de l a  e v o l u c i ó n  s e c u l a r  de l a  e s t r u c t u r a  de 
l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  en A l z i r a  - n ú c l e o  de una de l a s  zonas  
o r i g i n a r i a s  de l a  a g r i c u l t u r a  c o m e r c i a l  y e s p e c i a l i z a d a  v a l e n c i a ­
n a -  nos ha p r o p o r c i o n a d o  l a  c o n f i r m a c i ó n  d o c u m e n ta l  de l o s  l í m i ­
t e s  c r o n o l ó g i c o s  de e s t a  e t a p a *  S in  em bargo ,  c reemos h a b e r  mos­
t r a d o  t a m b i é n  l a  i m p o s i b i l i d a d  de e x p l i c a r  l o  s u c e d i d o  en l a  r e ­
f e r i d a  é poca  s i n  r e t r o t r a e r n o s  en e l  t i e m p o  h a s t a  f e c h a s  muy an­
t e r i o r e s *  Hemos r e t r o c e d i d o ,  p u e s ,  h a s t a  l o s  i n i c i o s  d e l  s i g l o  
XIX y e n c o n t r a d o  en ese momento una  p r e s e n c i a  ya  i m p o r t a n t e  de 
l a  pequeña  p r o p i e d a d ,  a l  menos p o r  l o  que r e s p e c t a  a l  numero de
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p r o p i e t a r i o s *  I m p o r t a n c i a  n u m é r i c a  q u e y s i n  e m b a rg o y no c o r r e s ­
ponde con e l  peso s o c i a l  r e a l  de e s t e  s e c t o r  d e l  c a m p e s in a d o :  
en r e a l i d a d »  l a  e s t r u c t u r a  de l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  en l o s  
a l b o r e s  d e l  o c h o c i e n t o s  p r e s e n t a  una s e n s i b l e  p o l a r i z a c i ó n  según 
l a  c u a l»  un r e d u c i d o  número de g r a n d e s  t e r r a t e n i e n t e s  p o s e í a  c a s i  
l a  m i t a d  de l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a »  con una p r e s e n c i a  c r e c i e n t e »  
además» de l o s  p r o p i e t a r i o s  a b s e n t i s t a s  p e r t e n e c i e n t e s  a s e c t o ­
r e s  u r b a n o s  acomodados*
Una p o l a r i z a c i ó n  s e m e ja n t e  - t a n  s o l o  l i g e r a m e n t e  p a l i a ­
d a -  e n c o n t r a m o s  a l a  a l t u r a  d e l  p r i m e r  t e r c i o  d e l  n o v e c i e n t o s *  
E n t r e  ambas fe c h a s »  pues» l a  e v o l u c i ó n  apenas ha s i d o  p e r c e p t i b l e *  
Lo c u a l»  s i n  embargo» no debe o c u l t a r n o s  l a s  p r o f u n d a s  i n f l e x i o ­
nes  p r o d u c i d a s  en e l  l a r g o  p e r í o d o  i n t e r m e d i o »  i n t i m a m e n t e  l i g a ­
das a l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  s o c i a l e s  que se o p e r a n  d u r a n t e  e l  s i ­
g l o  X IX*  En e f e c t o »  h a s t a  1861 a s i s t i m o s  a un v e r d a d e r o  p r o c e s o  
de c o n c e n t r a c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  p o r  e l  c u a l  l o s  g r a n d e s  t e r r a ­
t e n i e n t e s  a p a re c e n  r e f o r z a d o s  en su número y en l a  c a n t i d a d  de 
t i e r r a s  p o s e í d a s »  m i e n t r a s  que se p ro d u c e  e l  e m p o b r e c im i e n t o  y 
l a  d d s a p a r i c i ó n  de buen número de pequeños c u l t i v a d o r e s *  La p r o -  
l e t a r i z a c i ó n  de una p a r t e  d e l  cam p es in a do »  a c e l e r a d a  p o r  l a  en­
t r a d a  d e f i n i t i v a  de l a  t i e r r a  en e l  p r o c e s o  de c i r c u l a c i ó n  c a p i ­
t a l i s t a  y p o r  l a  o r i e n t a c i ó n  m e r c a n t i l  de l a  p r o d u c c i ó n  a g r a r i a »  
es l a  c o n t r a p a r t i d a  a l a  c o n s o l i d a c i ó n  de una b u r g u e s í a  a g r a r i a  
que h a b r ó  pasado  a c o n t r o l a r  d e spu é s  de m e d ia d o s  de s i g l o  c a s i  e 1 
70% de l a  s u p e r f i c i e *
A l a  l u z  de l o  o c u r r i d o »  pues» h a s t a  1860» l a  i m p o r t a n ­
c i a  que l a  pequeña p r o p i e d a d  ha a d q u i r i d o  t j a c i a  1930 c o b r a  en s i g ­
n i f i c a d o  mas a m p l i o :  e n t r e  e s t a s  dos f e c h a s  se ha i n v e r t i d o »  en 
p r i m e r  l u g a r »  l a  p o d e r o s a  t e n d e n c i a  a l a  c o n c e n t r a c i ó n  de l a  p r o ­
p ie d a d »  y» en segundo l u g a r »  en poco  mas de s e s e n t a  años» l a  pe­
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queña e x p l o t a c i ó n  ha a l c a n z a d o  n i v e l e s  a l g o  s u p e r i o r e s  a l o s  que 
ve íam os  en l o s  i n i c i o s  d e l  s i g l o  X IX *  Se t r a t a ,  p u e s ,  de dos e t a ­
pas  de s i g n o  c o n t r a p u e s t o ,  a n t e  l a s  c u a l e s  p a r e c e  c l a r o  que no 
podemos h a b l a r  de t e n d e n c i a  h a c i a  l a  p r o p i e d a d  f a m i l i a r  h a s t a  e l  
u l t i m o  t e r c i o  d e l  s i g l o  y p r i m e r o  de l a  c e n t u r i a  s i g u i e n t e *
S i  l a  o r i e n t a c i ó n  de e s t a  segunda e t a p a  m u e s t r a  i n e q u í ­
v o c a m e n te  e l  peso c r e c i e n t e  de a q u e l l a  f o r m a  de p r o p i e d a d  de l a  
t i e r r a ,  no puede d e c i r s e ,  s i n  e m b a rg o ,  que e s te m o s  f r e n t e  a un 
p r o c e s o  u n í v o c o :  en l a  década  de 1 9 3 0 ,  l a  g r a n  p r o p i e d a d  b u r g u e ­
sa q u e ,  i n d u d a b l e m e n t e ,  ha i d o  p e r d i e n d o  peso s o c i a l ,  m a n t i e n e  
t o d a v í a  a l r e d e d o r  de l a  m i t a d  de l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a *  S i  en 
e l  mismo p e r í o d o  más de un m i l l a r  de c a m p e s in o s  ha a c c e d i d o  a l a  
p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a ,  es c l a r o  que ha m e d ia d o  un p r o c e s o  de su b ­
d i v i s i ó n  de l a s  pequeñas  y m e d ia n a s  p r o p i e d a d e s  p a r a l e l o  a l  de 
p a r c e l a c i ó n  de a l g u n o s  g r a n d e s  p a t r i m o n i o s *
Oonde l a  pequeña  p r o p i e d a d  c o n t é  con una p r e s e n c i a  ma­
y o r  ya  d e s d e  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I  y donde t a l  p r e s e n c i a  e xp e ­
r i m e n t a r í a  un p r o c e s o  c l a r o  de p r o f u n d i z a c i o n ,  s e r í a  en a q u e l l a  
p a r t e  de l a s  t i e r r a s  que p o d r ía m o s  c a r a c t e r i z a r  como l a  h u e r t a *
Se t r a t a  de l o s  r e g a d í o s  t r a d i c i o n a l e s ,  donde desde  e l  s e t e c i e n ­
t o s  se h a b ía n  d e s a r r o l l a d o  p r o d u c c i o n e s  c o m e r c i a l e s  como e l  a r r o z  
o l a  m o r e r a ,  p e ro  t a m b i é n  l a s  ú n i c a s  t i e r r a s  c u y a  p b s e s i é n ,  aun 
en p e queñas  p a r c e l a s ,  p e r m i t í a  a s e g u r a r  l a  s u b s i s t e n c i a  de l a  f a ­
m i l i a  c a m p e s in a *  En e l l a s  e l  í n d i c e  de c o n c e n t r a c i ó n  de l a  p r o p i e ­
dad es muy i n f e r i o r  y e l  a va nce  de l a  p a r c e l a c i ó n  r e s u l t a  mucho 
más r á p i d o  que s i  c o n s id e r a m o s  l a  t o t a l i d a d  de l a  s u p e r f i c i e *  E l l o  
t i e n e  h ondas  i m p l i c a c i o n e s  p o r  c u a n t o ,  a l  p r o d u c i r s e  l a  e x p a n s ió n  
n a r a n j e r a  d e l  s i g l o  XIX f u n d a m e n t a l m e n t e  en t i e r r a s  de secano  
p r e v i a m e n t e  t r a n s f o r m a d a s  o f u e r a  de l o s  d o m i n i o s  de l a  h u e r t a ,  
c o n f i r m a  co n  p r e c i s i ó n  e l  p r o t a g o n i s m o  de l p s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  
y p r e s e n t a  a l o s  pequ e ñ o s  c u l t i v a d o r e s  como a j e n o s  en una p r i m e r a
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e t a p a  a l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s »  Nos e n c o n t r a m o s ,  p u e s ,  con dos p a i ­
s a j e s  a g r a r i o s  d i f e r e n c i a d o s  que t i e n e n ,  además, unas i m p l i c a c i o ­
nes s o c i a l e s  t a m b ié n  c l a r a m e n t e  d i s t i n t a s *  E s t e  d u a l i s m o ,  causa  
y r e s u l t a d o  a l a  v e z  de l a s  m o d a l i d a d e s  de p r o d u c c i ó n  a d o p t a d a s ,  
r e s u l t a r á  d e f i n i t o r i o  d e l  m ode lo  de d e s a r r o l l o  a g r í c o l a  de l a  zo ­
n a *
¿Como y a que r i t m o  se p r o d u c e ,  a l o  l a r g o  de l a  e ta p a  
que va  d e s d e  1 8 6 0 /7 0  h a s t a  1 9 3 0 ,  t a n t o  l a  m u l t i p l i c a c i ó n  de l o s  
pequ e ñ o s  p r o p i e t a r i o s  como e l  m a n t e n i m i e n t o  de una g r a n  e x p l o t a ­
c i ó n  t o d a v í a  i m p o r t a n t e ,  es d e c i r ,  l o s  dos r a s g o s  e s e n c i a l e s  en 
l a  e v o l u c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  d u r a n t e  ese p e r í o d o ? *
Con l a  s a l v e d a d  de que e l  a vance  de l a  pequeña  p r o d u c c i ó n  l o  he ­
mos e s t u d i a d o  de modo i n d i r e c t o  a t r a v á s  de l a  p a r c e l a c i ó n  de l a s  
g r a n d e s  p r o p i e d a d e s  - h a  quedado f u e r a  d e l  a n á l i s i s ,  p o r  t a n t o ,  l a  
p r o p i a  s u b d i v i s i ó n  de l a s  p r o p i e d a d e s  c a m p e s i n a s - ,  es p o s i b l e  e s ­
t a b l e c e r  una d i s t i n t a  g r a d a c i ó n  c r o n o l ó g i c a  de a q u e l l o s  dos  r a s ­
g o s *  A s í ,  l a  e ta p a  . d e c i s i v a  en l a  f o r m a c i ó n  de e s t a s  g r a n d e s  p r o ­
p i e d a d e s  t a r d í a s ,  es l a  c o m p r e n d id a  e n t r e  1877 y 1 8 92 ,  p u d ie n d o  
p r o l o n g a r s e  con una c l a r a  r a l e n t i z a c i ó n ,  h a s t a  1 9 08 :  a p a r t i r  de 
e s t a  f e c h a ,  l a s  g r a n d e s  compras  de t i e r r a s  son p r á c t i c a m e n t e  i n ­
e x i s t e n t e s *  Por  e l  c o n t r a r i o ,  l a s  p a r c e l a c i o n e s  de g r a n d e s  p r o p i e ­
d a d e s ,  que i m p l i c a n  muchas v e c e s  una v e r d a d e r a  l i q u i d a c i ó n  d e l  
p a t r i m o n i o ,  se dan con mayor  i n t e n s i d a d  desde 1915*  La s u c e s i ó n  
de ambos p r o c e s o s  a p a r e c e ,  p u e s ,  c l a r a  y e l  s i g n i f i c a d o  de l a  e -  
v o l u c i ó n  g e n e r a l  v i e n e  muy b i e n  e j e m p l i f i c a d o  p o r  e l  hecho  de que 
se p r o d u c e  a l o  l a r g o  de t o d o  e l  p e r í o d o  c o n s i d e r a d o ,  una t e n d e n ­
c i a  a l a  d i s m i n u c i ó n  d e l  tamaño m e d io  de l a s  p a r c e l a s :  s i  en un 
p r i m e r  momento ,  l a  m o v i l i d a d  de l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  va  l i ­
gada a l  m a n t e n i m i e n t o  y a l  c r e c i m i e n t o  de l a s  g r a n d e s  p r o p ie d a d e s ;  
a p a r t i r  de l a  segunda  decada  d e l  n o v e c i e n t o s  su p r i n c i p a l  i m p l i ­
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c a c i ó n  s e r á  e l  a c c e s o  a l a  p r o p i e d a d  de muchos c a m p e s in o s  s i n  t i e ­
r r a s ,  l a  m a y o r í a  de e l l o s  a r r e n d a t a r i o s *
E l  p r o c e s o  de f o r m a c i ó n  de l a  g r a n  p r o p i e d a d  b u r g u e s a  
q u e ,  i n i c i a d o  en e l  s i g l o  X V I I I ,  se  h a b í a  v i s t o  c o n s o l i d a d o  p o r  
l a  r e v o l u c i ó n ,  se m a n t i e n e ,  como vemos,  h a s t a  l o s  i n i c i o s  d e l  s i ­
g l o  XX: l a  i n v e r s i ó n  en l a  a d q u i s i c i ó n  y t r a n s f o r m a c i ó n  de t i e r r a s  
h a b í a  r e c i b i d o  un n uevo  i m p u l s o  con l a  i n t e g r a c i ó n  de l a  a g r i c u l ­
t u r a  v a l e n c i a n a  en l o s  m ercados  e u r o p e o s ,  y e l  p a r a l e l o  aumento  
de l a  r e n t a b i l i d a d  a g r a r i a .  S o lo  en e l  nuevo s i g l o ,  l a  te n d e n c ia  
a l a  m ayor  p r e s e n c i a  c u a n t i t a t i v a  y c u a l i t a t i v a  de l a  pequeña  
p r o d u c c i ó n  f a m i l i a r  a d q u i e r e  c i e r t a  s o l i d e z *
A p a r t i r  de e n t o n c e s ,  l a  d i n á m i c a  de l a  p r o p i e d a d  de 
l a  t i e r r a  e n t r a  en una nueva  f a s e  y t a n t o  vemos d e s a p a r e c e r  g r a n ­
des p r o p i e d a d e s  con una l a r g a  t r a d i c i ó n ,  f o r m a d a s  y e n g r a n d e c i ­
das en l o s  p r o c e s o s  d e s a m o r t i z a d o r e s  o a p ro v e c h a n d o  l a  r u i n a  de 
muchos p e qu e ñ o s  p r o p i e t a r i o s  en l a  c o y u n t u r a  de l o s  años c e n t r a ­
l e s  d e l  o c h o c i e n t o s ,  como a s i s t i m o s  a v e r d a d e r a s  p r á c t i c a s  e sp e ­
c u l a t i v a s  en l a  c o m p r a - v e n t a  de i m p o r t a n t e s  l o t e s  de t i e r r a *  A l a  
p e r m a n e n c ia  de l a s  g r a n d e s  f a m i l i a s  de t e r r a t e n i e n t e s  d e l  p a s a d o ,  
en e l  u l t i m o  t e r c i o  d e l  s i g l o  se suman n u evo s  i n v e r s o r e s  e n t r e  
l o s  c u a l e s  se e n c u e n t r a n  ta m b ié n  muchos m ie m b ro s  de l a  pequeña  
b u r g u e s í a ,  con c a p i t a l e s  de o r i g e n  u rb a n o  {n o  se t r a t a ,  p u e s ,  t a n  
s ó l o  de l a  r e i n v e r s i ó n  de l o s  b e n e f i c i o s  a g r í c o l a s )  y que a d q u i ­
e r e n ,  s o b r e  t o d o ,  h u e r t o s  en p l e n a  p r o d u c c i ó n *  3 u n to  a e l l o s ,  u -  
na c l a s e  de p r o p i e t a r i o s  l o c a l e s  acom odados ,  que c o n ta b a  con una 
i m p o r t a n t e  p r e s e n c i a  desde  f i n a l e s  d e l  s e t e c i e n t o s ,  se c o n s o l i d a  
d u r a n t e  e l  p e r í o d o  que c o n s id e r a m o s ,  i n i c i a n d o  e l  r e l e v o  de l o s  
g r a n d e s  b u r g u e s e s  a b s e n t i s t a s ,  a p a r t i r  de una d e d i c a c i ó n  p le n a  
a l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  a g r a r i a s  a t r a v é s  d e l  c u l t i v o  d i r e c t o ,  y
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desde  unos p r e s u p u e s t o s  de menor c a p a c i d a d  i n v / e r s o r a  y l e n t a  a -  
c u m u la c i ó n  de p r o p i e d a d e s .
En e s t a s  c o n d i c i o n e s  de r e l a t i v o  v i g o r  de l a  g r a n  empre­
sa a g r a r i a ,  e l  a va nce  de l a  p r o p i e d a d  f a m i l i a r  y su p a r t i c i p a c i ó n  
en e l  p r o c e s o  de e s p e c i a l i z a c i ó n  p r o d u c t i v a ,  se p ro d u c e n  a t r a v é s  
de dos fe n ó m e n o s :  p o r  una p a r t e ,  en base a su p r o p i a  c a p a c id a d  
p a r a  m a n te n e r  y t r a n s f o r m a r  esas  pequeñas  p a r c e l a s  de h u e r t a  t a n  
num erosas  ya en e l  s i g l o  X V I I I ;  y ,  p o r  o t r a ,  como c o n s e c u e n c ia  
de l a  i m p o s i b i l i d a d  p a r a  muchos g r a n d e s  . t e r r a t e n i e n t e s  de l l e v a r  
a cabo r o t u r a c i o n e s  o c a m b io s  de c u l t i v o s  muy c o s t o s o s ,  l o  c u a l  
i m p u l s a b a  a l a  v e n t a  a p r o p i e t a r i o s  más c a p i t a l i z a d o s ,  p e ro  tam ­
b i é n  - y  de manera  c r e c i e n t e  a l  a v a n z a r  e l  s i g l o  XX- a pequeños  
c u l t i v a d o r e s  ca p a ce s  de a b o r d a r  l a s  t r a s f o r m a c i o n e s  con l a  s o b r e -  
e x p l o t a c i á n  de l a  f u e r z a  de t r a b a j o  f a m i l i a r *
E l  r e s u l t a d o  de t o d o  e l l o  a l a  a l t u r a  de l a  decada  de 
1930 es una p e c u l i a r  e s t r u c t u r a  de l a  p r o p i e d a d ,  c a r a c t e r i z a d a  
p o r  un d o b l e  p r o c e s o . P o r  una p a r t e ,  l a  e x i s t e n c i a  de un numero e- 
l e v a d o  de pequeños  p r o p i e t a r i o s  en c o n t i n u o  y r á p i d o  c r e c i m i e n t o ;  
p o r  o t r a ,  l a  p e r v i v e n c i a  de l a  g r a n  p r o p i e d a d  d e cd m o n á n ica  cuyo 
d e c l i v e  es t o d a v í a  muy l e n t o .  E l  a c c e s o  a l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e ­
r r a  e s t á  a b i e r t o  p a r a  muchos c u l t i v a d o r e s ,  l o  que da l u g a r  a una 
g r a n  d i f u s i á n  de l a  p r o p i e d a d ,  p e r o  p a r a l e l a m e n t e  se m a n t i e n e  un 
n i v e l  de c o n c e n t r a c i á n  de l a  misma c i e r t a m e n t e  n o t a b l e .  La o p o s i ­
c i ó n  de ambos fenóm enos  no e x c l u y e ,  s i n  em bargo ,  una i n t e r r e l a c i o n  
o c o m p l e m e n t a r i e d a d :  l a s  n e c e s i d a d e s  de mano de o b r a  p o r  p a r t e  
de l a s  g r a n d e s  e x p l o t a c i o n e s  c a p i t a l i s t a s  son s a t i s f e c h a s  en su 
mayor  p a r t e ,  p o r  l o s  pequeños  p r o p i e t a r i o s  c o n v e r t i d o s  t a m b i é n  en 
a s a l a r i a d o s ,  d u a l i d a d  que a s e g u r a  t a n t o  l a  s u b s i s t e n c i a  de l a  fa­
m i l i a  c a m p e s in a  como su p r o p i a  c o n d i c i ó n  de p r o p i e t a r i o s .
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En l a s  c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c í f i c a s  d e l  P a ís  V a l e n c i a n o ,  
e l  a s e n t a m i e n t o  de l a  pequeña  p r o p i e d a d  c o i n c i d e  con un d e c i d i d o  
y  s ó l i d o  p r o c e s o  de p e n e t r a c i ó n  d e l  c a p i t a l i s m o  en l a  p r o d u c c i ó n  
a g r a r i a ,  s i n t e t i z a d o  en l a  c o n f i r m a c i ó n  de una o r i e n t a c i ó n  d e f i n i ­
t i v a m e n t e  m e r c a n t i l  y e x p o r t a d o r a *  Pequeña p r o p i e d a d  y d e s a r r o l l o  
c a p i t a l i s t a  no s o n ,  de ese modo, o p u e s t o s ,  s i n o  q u e ,  p o r  e l  co n ­
t r a r i o ,  l a  e x p l o t a c i ó n  f a m i l i a r  de l a  t i e r r a  r e s u l t a r a  cada  vez  
mas a d e cu a d a  p a r a  l a  r e p r o d u c c i ó n  d e l  s i s t e m a »
P or  l o  que c o r r e s p o n d e  a l  á m b i t o  de l a  p r o d u c c i ó n ,  l a  
f o r m a  c o n c r e t a  a t r a v é s  de l a  c u a l  se c o n s o l i d a  e l  c a p i t a l i s m o  
en e l  campo v a l e n c i a n o  s e r á  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  de c u l t i v o s *  A l  
menos en l o s  r e g a d í o s  l i t o r a l e s ,  e l  momento c r u c i a l  a p a r t i r  d e l  
c u a l  se d e se n ca d e n a n  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  y se s i e n t a n  l a s  bases  
de una n u eva  a g r i c u l t u r a ,  puede s i t u a r s e  en t o r n o  a l a s  decadas  
d e ? l o s  50 y l o s  60*  En e f e c t o ,  d u r a n t e  esos  a ñ o s ,  una c r i s i s  ma l  
c o n o c i d a  c u l m i n a  e l  p r o c e s o  de d e c a d e n c ia  que desde  m ed io  s i g l o  
a t r á s  v e n í a  v i v i e n d o  l a  p r o d u c c i ó n  s e d e r a ,  f u n d a m e n to  en l a s  h u e r ­
t a s  r i b e r e ñ a s  d e l  X u q u e r  y d e l  T u r i a ,  d e l  c u l t i v o  p r e d o m i n a n t e  
que e r a  l a  m o re ra *  P a r a l e l a m e n t e ,  e l  a r r o z ,  que desde  f i n a l e s  d e l  
s e t e c i e n t o s  h a b í a  e x p e r i m e n t a d o  un e s p e c t a c u l a r  c r e c i m i e n t o ,  se 
e n c u e n t r a ,  h a c i a  l a  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX ,  muy c e r c a  de l o s  l í m i t e s  
q u e ,  p o r  su s  p e c u l i a r e s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  l e  im ponen  l a  d i s p o n i b i ­
l i d a d  de agua p a r a  e l  r i e g o  y l a  v i g i l a n c i a  s a n i t a r i a  de l a  Admi­
n i s t r a c i ó n *  Un cam b io  de o r i e n t a c i ó n  p r o d u c t i v a  se im p o n í a *  S in  
em b arg o ,  e l  r e l e v o  que se p r o d u c i r á  de unos c u l t i v o s  p o r  o t r o s ,  
no s u p o n d r á  t a n  s ó l o  l a  s u s t i t u c i ó n  e n t r e  p r o d u c c i o n e s  a g r a r i a s  
d i s t i n t a s  s i n o ,  s o b r e  t o d o ,  un paso  d e c i s i v o  en l a  c o n f i g u r a c i ó n  
de l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  a g r a r i a  v a l e n c i a n a  de a c u e r d o ,  p o r  una p a r ­
t e ,  con l a s  nuevas  e x i g e n c i a s  d e l  mercado  e u r o p e o ,  y s u p e r a n d o ,  
p o r  o t r a ,  p r o d u c c i o n e s  ¿ e t a r d a t a r i a s  o poco c o m p e t i t i v a s ,  como
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l a  sedera*
E l  a n á l i s i s  d e t a l l a d o  de l o  s u c e d i d o  en l a  R i b e r a  d e l  
X ú q u e r  nos  c o n f i r m a ,  además, una s o s p e c h a :  l a  a g r i c u l t u r a  que se 
c o n s o l i d a  d u r a n t e  l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX  t i e n e  hondas  r a í ­
ces  en e l  p a sad o *  En e f e c t o ,  l a  o r i e n t a c i á n  c o m e r c i a l  de buena 
p a r t e  de e sa  a g r i c u l t u r a ,  l a  m ayor  o menor  e s p e c i a l i z a c i o n  en un 
numero  r e d u c i d o  de p r o d u c t o s ,  se dan ya  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V / I I I *  
Se t r a t a n  s i n  em b arg o ,  de una c a r a c t e r i z a c i á n  d i s t i n t a :  l a  c o n v i ­
v e n c i a  de un i m p o r t a n t e  n ú c le o  de au toconsum o ( c e r e a l ,  a l g a r r o b o ,  
p a r t e  d e l  a r r o z )  con un s e c t o r  p le n a m e n t e  m e r c a n t i l  ( m o r e r a ,  a r r o z ,  
f r u t a l e s  i n c i p i e n t e s )  i m p i d e  h a b l a r  de una p e n e t r a c i ó n  a b s o l u t a  
y o m n i p r e s e n t e  d e l  c a p i t a l i s m o  a g r a r i o ,  p e r o ,  s i n  d u da ,  e s tam os  
f r e n t e  a l o s  fu n d a m e n to s  de l a  e v o l u c i ó n  u l t e r i o r *
¿Como se a r t i c u l a n ,  a p a r t i r  de e s t a  e s t r u c t u r a  i n i c i a l ,  
l o s  m ecan ism os  de l a  e s p e c i a l i z a c i o n  e x p o r t a d o r a ,  q u e ,  aunque  l e n ­
t a m e n t e ,  a c a b a r á  con l o s  v e s t i g i o s  de l a  a g r i c u l t u r a  de s u b s i s ­
t e n c i a ? .  A l o  l a r g o  de t o d o  e l  s i g l o  XIX se a s i s t e  a un i m p o r t a n ­
t e  i n c r e m e n t o  de l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  que t i e n e ,  s i n  e m b arg o ,  
d i s t i n t o  s i g n o  de a c u e r d o  con su c o n c r e c i ó n  c r o n o l ó g i c a :  h a s t a  
m i t a d  de l a  c e n t u r i a  ese  i n c r e m e n t o  es f u n d a m e n t a lm e n t e  e x t e n s i v o ,  
r o t u r á n d o s e  t i e r r a s  que c o n t i n u a r á n  s i e n d o  de s e c a n o ;  a p a r t i r  de 
esa  f e c h a ,  l a  i n c o r p o r a c i ó n  de n u e va s  t i e r r a s  se v e r á  acompañada 
de l a  r á p i d a  p u e s t a  en r e g a d í o  h a s t a  e l  p u n t o  que se p r o d u c e  una 
i m p o r t a n t e  r e d u c c i ó n  p o r c e n t u a l  d e l  se ca n o *  P a r a l e l a m e n t e  a e l l o ,  
l a  e v o l u c i ó n  s e c u l a r  de l o s  a p r o v e c h a m ie n t o s  a g r a r i o s  r e g i s t r a  
una p r o g r e s i v a  r e d u c c i ó n  de l a  gama de c u l t i v o s  e x i s t e n t e  a f i n a ­
l e s  d e l  s i g l o  X V / I I I  p a r a  c o n c e n t r a r  l o s  r e c u r s o s  en dos p r o d u c c i o ­
nes  f u n d a m e n t a l e s ,  l a s  h o r t a l i z a s  y e l  n a r a n j o *  E l  a r r o z ,  p o r  su 
p a r t e ,  se c o n v i e r t e  ya  desde  f i n a l e s  d e l  s e t e c i e n t o s ,  en e l  s u s ­
t i t u t o  de l a s  m o r e r a s ,  en base a unas e s c a s a s  e x i g e n c i a s  de i n v e r -
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s i ó n  p a r a  e l  c u l t i v o  y a una r e n t a b i l i d a d  muy e le v a d a »
En t o r n o  a l a s  dé cad a s  de l o s  50 y l o s  6 0 9 l a  c r i s i s  se ­
d e r a  y l o s  l í m i t e s  a l a  e x p a n s i ó n  a r r o c e r a  en l a  R i b e r a  d e l  Xuquer  
c o n v i e r t e n  e l  n a r a n j o  en e l  r e c e p t á c u l o  de l a s  i n v e r s i o n e s  de l o s  
c a p i t a l i s t a s  a g r a r i o s  más e m p re n d e d o re s *  Nos e n c o n t r a m o s ,  además, 
en un momento p a r t i c u l a r m e n t e  p r o p i c i o  p a r a  e l  despegue  a g r í c o l a :  
c u lm i n a d o  e l  p r o c e s o  de l a  r e v o l u c i é n  b u r g u e s a ,  una nueva  e s t r u c ­
t u r a  de c l a s e s  se ha c o n s o l i d a d o  en e l  campo, b a j o  l a  hegemonía  
de una g r a n  b u r g u e s í a  a g r a r i a  cu ya  búsqu e d a  de  m a x i m i z a c i o n  de l o s  
b e n e f i c i o s  se ve  secu nd a d a  p o r  l a  d e s a p a r i c i ó n  de l a s  t r a b a s  l e ­
g a l e s  a l  d e s a r r o l l o  eco nó m ico »  La p r o d u c c i ó n  n a r a n j e r a  se a d a p ta  
p e r f e c t a m e n t e  a e s t a s  e x i g e n c i a s :  e l  c r e c i m i e n t o  r á p i d o  de su 
r e n t a b i l i d a d  d u r a n t e  l a  segunda  m i t a d  d e l  s i g l o  XIX  c o n t r a s t a  a -  
b i e r t a m e n t e  con l a  más l e n t a  d e l  a r r o z  y e l  e s t a n c a m i e n t o  o e l  
d e sce n so  de o t r o s  c u l t i v o s *  En c i e r t o  modo, además, l a  c o n s o l i d a ­
c i ó n  d e l  n a r a n j o  como c u l t i v o  p r e d o m i n a n t e  t u v o  e f e c t o s  r e v u l s i ­
vo s  s o b r e  l a s  e s t r u c t u r a s  a g r a r i a s :  a l  b a s a r s e  su e x p a n s i ó n  du­
r a n t e  e s t a  época  en t i e r r a s  d e  secano  o y e rm a s ,  s i n  a l t e r a r  ape ­
nas l a  s u p e r f i c i e  muy p r o d u c t i v a  de l a  h u e r t a ,  e l  nuevo c u l t i v o  
i m p l i c ó  un a p o r t e  n e t o  a l a  p r o d u c t i v i d a d  a g r a r i a  de l a  z o n a ,  una 
p e r f e c t a  a d e c u a c i ó n  a l a s  c o n d i c i o n e s  t é c n i c a s  de l o s  s u e l o s  y 
una a l t e r a c i ó n  de l o s  p a r á m e t r o s  e x i s t e n t e s  s o b r e  l a  r e n t a b i l i d a d  
a g r a r i a  b a sa d o s  en l a  h u e r t a ,  r e v a l o r i z a n d o  t i e r r a s  h a s t a  e n t o n ­
ces  m a r g i n a l e s »
Los co m p on e n te s  de l a  i n v e r s i ó n  que l a  nueva  e s t r u c t u ­
r a  de c u l t i v o s  e x i g í a ,  c a r a c t e r i z a n  de modo muy p r e c i s o  e l  t i p o  
de a g r i c u l t u r a  que se e s t á  c o n f i g u r a n d o *  En p r i m e r  l u g a r ,  l a  ma­
y o r  p a r t e  de l o s  c u l t i v o s  demandaban un emp leo  de mano de o b r a  
c i e r t a m e n t e  a l t o *  E l  c a r á c t e r  i n t e n s i v o  d e l  c u l t i v o  y l a  n e c e s i ­
dad d e l  r i e g o ,  i m p l i c a b a n  m ayo re s  n e c e s i d a d e s  de f u e r z a  de t r a b a ­
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j o ,  s u r g i e n d o ,  además,  c i e r t o s  t r a b a j o s  e s p e c i a l i z a d o s  que ya 
no p o d í a  l l e v a r  a cabo e l  p r o p i o  c u l t i v a d o r *  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  
d i f í c i l  m e c a n i z a c i ó n  de l a s  l a b o r e s  d e l  n a r a n j o  o l a s  h o r t a l i z a s ,  
i m p l i c a b a  una f u e r t e  r i g i d e z  en esa  demanda de mano de o b r a  que 
no se r e d u c i r í a  s u s t a n c i a l m e n t e  n i  s i q u i e r a  e n t r a d o  e l  s i g l o  a c ­
t u a l *  P e r o ,  j u n t o  a e l l o ,  e l  r a s g o  d e f i n i t o r i o  de e s t a  a g r i c u l t u ­
r a  l o  c o n s t i t u y e  e l  e l e v a d o  p o r c e n t a j e  que en e l  t o t a l  de l a  i n ­
v e r s i ó n  suponen  l o s  b i e n e s  de p r o d u c c i ó n ,  e s p e c i a l m e n t e  l o s  abo­
n o s ,  q u e ,  en e l  caso  d e l  n a r a n j o ,  s u p e r a n  l o s  g a s t o s  en l a  mano 
de o b r a *  E s ta m o s ,  p u e s ,  a n t e  una a c t i v i d a d  a g r a r i a  que i n c o r p o ­
r a  en e l  p r o c e s o  de p r o d u c c i ó n  un i m p o r t a n t e  vo lu m e n  de i n p u t s  
a d q u i r i d o s  f u e r a  de l a  e x p l o t a c i ó n *  E l  r e c u r s o  a l  mercado c o m ie n ­
za a g e n e r a l i z a r s e  t a n t o  e n t r e  l o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  como en­
t r e  l o s  p equeños  c a m p e s in o s ,  a u n q u e ,  c i e r t a m e n t e ,  en d i s t i n t o s  
g r a d o s ,  y e l  c u l t i v a d o r  d e j a ,  cada  v e z  más, de p r o d u c i r  t o d o  a -  
q u e l l o  que p r e c i s a  p a r a  su e x p l o t a c i ó n ,  desde h e r r a m i e n t a s  h a s t a  
s e m i l l a s  o a b o n o s *  D i v i s i ó n  d e l  t r a b a j o ,  p u e s ,  e n t r e  p r o d u c t o r e s  
a g r í c o l a s  d i s t i n t o s ,  y c r e c i e n t e  s e p a r a c i ó n  e n t r e  e l  á m b i t o  e s ­
t r i c t a m e n t e  a g r í c o l a  y c i e r t a  i n d u s t r i a  que se c o n v i e r t e  en a b a s ­
t e c e d o r a  de a q u e l .  De e s t e  modo, l a  a g r i c u l t u r a  se i n t e g r a  en e l  
s i s t e m a  e co n ó m ico  no s ó l o  a t r a v é s  de l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  de l a  
p r o d u c c i ó n  s i n o  t a m b i é n  p o r  su p r o p i a  c o n v e r s i ó n  en m ercado  p a r a  
d e t e r m i n a d a s  ramas i n d u s t r i a l e s »
M erece  s e r  s e ñ a l a d a  t a m b i é n  l a  i m p o r t a n c i a  de l a s  i n v e r ­
s i o n e s  e x i g i d a s  p o r  d e t e r m i n a d o s  ca m b io s  de c u l t i v o s ,  en e s p e c i a l  
p o r  l o  que se r e f i e r e  a l  n a r a n j o »  Hemos v i s t o  como l a  c o n s t i t u c i ­
ón de una n u eva  p l a n t a c i ó n  n a r a n j e r a ,  no s ó l o  demandaba l a  d e d i ­
c a c i ó n  de c u a n t i o s o s  r e c u r s o s  p a r a  a d e c u a c ió n  d e l  t e r r e n o ,  c a p t a ­
c i ó n  y d i s t r i b u c i ó n  d e l  a g u a ,  e t c * ,  s i n o  q u e ,  además, i m p l i c a b a  
v a r i o s  años  de i m p r o d u c t i v i d a d *  Todo e l l o  d e t e r m i n a b a  de manera
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e s t r e c h a  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de l o s  d i v e r s o s  s e c t o r e s  de p r o p i e t a ­
r i o s  de c a r a  a l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  de c u l t i v o s *  Lo c u a l  e x p l i c a ,  
s i n  d u d a ,  c u e s t i o n e s  como l a  p e r v i v e n c i a  h a s t a  b i e n  e n t r a d o  e l  
s i g l o  XX, de p r o d u c c i o n e s  como l o s  c e r e a l e s  en l a s  t i e r r a s  de l o s  
p e q u e ñ o s  c a m p e s in o s ,  y ,  en g e n e r a l ,  l a  l e n t i t u d  con que e s t o s  s e c ­
t o r e s  a b o r d a r o n  l o s  c a m b io s  en l a  p r o d u c c i ó n *  A p e s a r  de e l l o ,  s i  
b i e n  puede  a f i r m a r s e  que l a  p r i m e r a  g r a n  e x p a n s i ó n  n a r a n j e r a ,  h a s ­
t a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X I X ,  es o b r a  s o b r e  t o d o ,  de l a  b u r g u e s í a  a -  
g r a r i a ,  no debe o l v i d a r s e  que l o s  pequeños  c u l t i v a d o r e s  no t a r d a ­
r o n  en sum a rse  a l  p r o c e s o *  A s í ,  e l  d in a m ism o  de a q u e l l a  b u r g u e ­
s í a ,  v i e j a  o nueva  p r o p i e t a r i a  de i m p o r t a n t e s  e x t e n s i o n e s  en l a  
R i b e r a  d e l  X ú q u e r ,  y g u i a d a  p o r  e l  c r i t e r i o  d e l  máximo b e n e f i c i o ,  
se  v i o  muy p r o n t o  se cu nd a d o  p o r  e l  i m p u l s o  no menor de l o s  peque­
ños  p r o p i e t a r i o s ,  q u i e n e s  m e d ia n t e  mecan ismos t a n  d i v e r s o s  como 
l a  a s o c i a c i ó n  de c u l t i v o s ,  l o s  c o n t r a t o s  de p l a n t a c i ó n  o l a  a yu ­
da i n s t i t u c i o n a l ,  l l e v a r o n  a cabo l a  t r a n s f o r m a c i ó n  de l a  a g r i c u l ­
t u r a  a p a r t i r  de l a s  pequeñas  p a r c e l a s  de h u e r t a »
La e v o l u c i ó n  que l l e v a r á  a l a  d e f i n i t i v a  e s p e c i a l i z a c i ó n  
a g r a r i a ,  con  l a  l i q u i d a c i ó n  p r o g r e s i v a  de l o s  c u l t i v o s  t r a d i c i o ­
n a l e s  y l a  a d o p c ió n  de n u evo s  a p r o v e c h a m i e n t o s ,  no  s e r á ,  s i n  em­
b a r g o ,  un p r o c e s o  l i n e a l  cuyo d e s e n l a c e  p u d i e r a  p r e v e e r s e *  Cn e l  
p u n t o  de i n f l e x i ó n  d e c i s i v o  que suponen  l a s  d e cad a s  de l o s  50 y 
l o s  6 0 ,  l a  a g r i c u l t u r a  de l a  zona  que hemos e s t u d i a d o  se e n c u e n ­
t r a  a n t e  d i v e r s a s  e x p e c t a t i v a s ;  a r r o z ,  c a c a h u e t e ,  h o r t a l i z a s  y 
n a r a n j o s  c o n s t i t u y e n  p r o d u c c i o n e s  f i r m e m e n t e  i m p l a n t a d a s  y con 
r e n t a b i l i d a d e s  n o t a b l e m e n t e  e l e v a d a s *  La o p c i ó n  s e g u i d a  s e r á ,  s i n  
d u d a ,  l a  más a c o r d e  t a n t o  con l a s  c o n d i c i o n e s  s o c i o - e c o n ó m i c a s  de 
l a  z o n a ,  como con l a s  e x i g e n c i a s  y p o s i b i l i d a d e s  de l o s  m e rca d o s  
n a c i o n a l  e i n t e r n a c i o n a l *  A r r o z  y c a c a h u e te  se e n f r e n t a r í a n  muy 
p r o n t o  a l a  d u r a  p r u e b a  de l a  c o m p e t e n c i a  e x t e r i o r ;  l a  demanda de
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h o r t a l i z a s  p o r  p a r t e  d e l  i m p o r t a n t e  n ú c l e o  de l a  c i u d a d  de V a l e n ­
c i a  e r a  s a t i s f e c h a  a d e c u a d a m e n te  p o r  l a s  h u e r t a s  c e r c a n a s  a l a  
u r b e ;  e l  n a r a n j o  c a r e c í a ,  en c a m b io ,  de c u a l q u i e r  c o m p e t e n c ia  a 
n i v e l  e s t a t a l  e i n c l u s o  p r o d u c c i o n e s  e x t r a n j e r a s  que en e l  f u t u r o  
h a r í a n  a c t o  de p r e s e n c i a  r e v e s t í a n  t o d a v í a  e s c a s a  i m p o r t a n c i a *  
E x i s t í a ,  p u e s ,  una demanda p o r  c u b r i r ,  a l  t i e m p o  que l a s  e s t r u c ­
t u r a s  de p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  - c o n  f u e r t e  p r e s e n c i a  de b u r g u e ­
ses e m p re n d e d o re s  y c a p i t a l i z a d o s -  y l o s  s i s t e m a s  de a r r e n d a m ie n ­
t o  - a  c o r t o  p l a z o  y con  f a c i l i d a d e s  p a r a  l a  m o v i l i d a d -  p e r m i t í a n  
a b o r d a r  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  S i  a t o d o  e l l o  a -  
ñ a d im o s  l a  nueva  e r a  q u e ,  p a r a  e l  t r a n s p o r t e ,  h a b í a  s i g n i f i c a d o  
l a  n a v e g a c i ó n  a v a p o r ,  te n d re m o s  l a  e x p l i c a c i ó n  c o m p le ta  de esa 
o p c i ó n  que i m p l i c o  l a  d e f i n i t i v a  t r a b a z ó n  con l o s  m ercados  e u r o ­
p e o s .
S in  e m b a rg o ,  h a s t a  que esa o p c i ó n  se m a t e r i a l i z ó ,  l o s  
c u l t i v a d o r e s  y p r o p i e t a r i o s  de l a  zona  c o n t e m p l a r o n  d i v e r s a s  s a l i ­
das a l a  c r i s i s  de l o s  c u l t i v o s  t r a d i c i o n a l e s ;  a s í ,  e l  h u n d i m i e n -  
t p  de l a  m o r e r a  s i g n i f i c ó  en un p r i m e r  momento un i m p u l s o  d e c i s i ­
vo p a r a  e l  a r r o z ,  c u y a s  e s c a sa s  e x i g e n c i a s  de i n v e r s i ó n  i n i c i a l  
l e  h a c í a n  mós a decuado  p a r a  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de l o s  pequ e ñ o s  p r o ­
p i e t a r i o s ,  y s ó l o  en una  segunda e t a p a  d a r í a  l u g a r  a l a  e x t e n s i ó n  
de l o s  n a r a n j a l e s .  O u r a n t e  e s t a s  d e c a d a s ,  ademas, l a  e x p e r im e n ta ­
c i ó n  de c u l t i v o s  y  p r o d u c c i o n e s  se i n t e n s i f i c ó  de manera  n o t a b l e ,  
a l  t i e m p o  que l o s  ó r g a n o s  de e x p r e s i ó n  e s c r i t a  de l a  b u r g u e s í a  
a g r a r i a  se p l a n t e a b a n  a b i e r t a m e n t e  l a  búsqueda  d e l  c u l t i v o  más 
i d ó n e o  p a r a  o r i e n t a r  l a s  i n v e r s i o n e s  en e l  campo.
En e s t a  e v o l u c i ó n  e n c o n t ra m o s  t a m b i é n  c o y u n t u r a s  de c r i ­
s i s  que p a r e c e n  d e t e n e r  l o s  p r o c e s o s  y q u e ,  en d e f i n i t i v a ,  i n t r o ­
ducen  a l t e r a c i o n e s  en l o s  m ism os .  A s í  s u c e d i ó ,  p o r  e j e m p l o ,  d u r a n ­
t e  l a  decad a  de l o s  80 como m a n i f e s t a c i ó n  p r o p i a  de l a  e ta p a  de 
d e p r e s i ó n  que v i v e  l a  m ayo r  p a r t e  de l a s  a g r i c u l t u r a s  e u r o p e a s .
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E l  n a r a n j o  s u f r e ,  d u r a n t e  e s t o s  años  l o s  p r i m e r o s  e f e c t o s  de l a  
c o m p e t e n c i a  e x t e r i o r  a s í  como l a  c a í d a  efe l a  efemanda de sus m e rca ­
dos  h a b i t u a l e s ,  l o  c u a l  s e ñ a l a  con  c l a r i d a d  e l  n i v e l  de i n t e g r a ­
c i ó n  a l c a n z a d o  y l o s  n u e v o s  m ecan ism os  de d e p e n d e n c ia  c r e a d o s ; p e r o  
t a m b i é n  s u f r e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  de una e ta p a  a n t e r i o r  de e x p a n s ió n
c o n  p r o f u n d a s  i r r a c i o n a l i d a d e s  - e n  l a  a p l i c a c i ó n  de l o s  a b o n o s ,  
p o r  e j e m p l o -  que o b l i g a r á n  a r e f o r m u l a r  t a n t o  l a s  t é c n i c a s  de c u l ­
t i v o  como l o s  s i s t e m a s  de c o m e r c i a l i z a c i ó n »  La n u e va  e ta p a  de e x ­
p a n s i ó n  que se i n i c i a r á  d e sd e  f i n a l e s  de s i g l o ,  h a b r á  s u p e ra d o  
p a r t e  de e s t o s  o b s t á c u l o s  m erced  t a n t o  a l a  a c c i ó n  de l o s  s e r v i c i ­
o s  a g r o n ó m ic o s  que se c r e a n  d u r a n t e  e s t a  é p o c a ,  como a l a  a s o c i a ­
c i ó n  y o r g a n i z a c i ó n  p r o m o v i d a s  p o r  l o s  p r o p i e t a r i o s  más d in á m i c o s *  
P e ro  e l  ca so  que e j e m p l i f i c a  de fo r m a  más c l a r a  l o s  me­
c a n is m o s  de r e s p u e s t a  a l a  c r i s i s ,  es e l  d e l  a r r o z .  Pese a l a  
e l e v a d a  r e n t a b i l i d a d  de e s t e  p r o d u c t o  y a unos  s i s t e m a s  de c u l t i ­
vo en g e n e r a l  a d e c u a d o s ,  e l  a r r o z  r e s u l t ó  e l  más p e r j u d i c a d o  p o r  
l a  c r i s i s  de  l o s  8 0 .  La m ayor  b a r a t u r a  de l a s  p r o d u c c i o n e s  a s i á ­
t i c a s ,  fu n d a m e n ta d a  en unas  c o n d i c i o n e s  n a t u r a l e s  más a d e c u a d a s ,  
m o s t r ó  a b i e r t a m e n t e  l a  d e b i l i d a d  de a q u e l l o s  e l e v a d o s  b e n e f i c i o s .  
E l  h u n d i m i e n t o  de l a  p r o d u c c i ó n  a r r o c e r a  p a r e c í a  i n e v i t a b l e ,  y 
s ó l o  l a  a c c i ó n  c o m b ih a d a  d e l  p r o t e c c i o n i s m o  y l a s  t r a n s f o r m a c i o ­
nes  t é c n i c a s  c o n s i g u i e r o n  q u e ,  t r a s  una e ta p a  de e s t a n c a m i e n t o ,  
l a  s u p e r f i c i e  d e d i c a d a  a e s t e  c u l t i v o  c o n t i n u a r a  c r e c i e n d o .  En 
e f e c t o ,  desde  l o s  p r i m e r o s  años 90 l a  m e jo r a  d e l  u t i l l a j e  a g r í ­
c o l a ,  l o s  e s t u d i o s  s o b r e  l a  a p l i c a c i ó n  de l o s  f e r t i l i z a n t e s  y ,  
f i n a l m e n t e ,  l o s  i n i c i o s  de l a  m e c a n i z a c ió n  de o p e r a c i o n e s  como 
l a  s i e g a  o l a  t r i l l a ,  m e j o r a r o n  l a  p r o d u c t i v i d a d  de l o s  a r r o z a l e s  
v a l e n c i a n o s .  Como han d e m o s t ra d o  en l o s  ú l t i m o s  años d i v e r s o s  es ­
t u d i o s  s o b r e  a lg u n a s  r e g i o n e s  a g r í c o l a s  e s p a ñ o l a s ,  l a  s a l i d a  de 
l a  c r i s i s  f i n i s e c u l a r  no s i g n i f i c ó  l a  c o n s o l i d a c i ó n  de un a t r a s o  
s a n c io n a d o  p o r  e l  p r o t e c c i o n i s m o  a r a n c e l a r i o ,  como se h a b í a  s u -
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p u e s t o  d u r a n t e  mucho t i e m p o ;  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  se d i e r o n ,  i n ­
c l u s o  en p r o d u c c i o n e s  como l a  t r i g u e r a ,  y e l  a r r o z  puede c o n s i ­
d e r a r s e  un buen e je m p l o  de e l l o .  En e l  caso  v a l e n c i a n o ,  t a l  ve z  
de modo más a c e n tu a d o  que en o t r a s  z o n a s ,  l a  c r i s i s  de l o s  80 s i g  
n i f i c o ,  s o b r e  t o d o ,  e l  i n i c i o  de una nueva  e ta p a  en e l  d e s a r r o l l o  
a g r í c o l a *
Todo e s t e  p r o c e s o  de e x p a n s i ó n  a g r a r i a ,  que se basá  
f u n d a m e n t a l m e n t e  en c u l t i v o s  de r e g a d í o ,  no se e x p l i c a r í a  en mo­
do a lg u n o  s i n  l a  e x i s t e n c i a  de un s i s t e m a  <de r i e g o s ,  c o m p le j o  y 
a v a n z a d o .  S i ,  t r a d i c i o n a l m e n t e ,  l a s  t é c n i c a s  a g r í c o l a s  t u v i e r o n  
en e l  P a í s  V a l e n c i a n o  c i e r t o  d e s a r r o l l o ,  e l l o  es e s p e c i a l m e n t e  
c i e r t o  p o r  l o  que r e s p e c t a  a l o s  r i e g o s .  Oe o r i g e n  rom ano ,  l a  r e d  
de a c e q u i a s  que hoy conocemos a d q u i e r e  l o s  r a s g o s  g e n e r a l e s  de su 
c o n f i g u r a c i ó n  a c t u a l  d u r a n t e  l a  época  m e d i e v a l .  Los mecan ismos 
a d m i n i s t r a t i v o s  y l o s  a s p e c t o s  t é c n i c o s  d e l  a p r o v e c h a m ie n t o  de 
l a s  aguas  c o n t a b a n ,  p u e s ,  con una e x p e r i e n c i a  de s i g l o s .  D u ra n ­
t e  e l  o c h o c i e n t o s ,  s i n  em bargo ,  se p ro d u c á n  c a m b io s  p r o f u n d o s  en 
t o d o s  l o s  á m b i t o s  r e l a c i o n a d o s  con a q u e l  a p r o v e c h a m i e n t o .  A s í ,  
p o r  una p a r t e ,  e n c o n t ra m o s  una a d e c u a c i ó n  de l a  a d m i n i s t r a c i ó n  
de l a s  a g u a s  a l a  n ueva  s o c ie d a d  l i b e r a l :  l o s  ca m b io s  l e g i s l a t i ­
v o s  i n t r o d u c i d o s  p o r  l a  r e v o l u c i ó n  b u r g u e s a  p r o p i c i a r á n  e l  a c c e ­
so a l  c o n t r o l  de e s t e  r e c u r s o  n a t u r a l  f u n d a m e n t a l  que e r a  e l  agua 
de l a  n u eva  c l a s e  d o m in a n te  en e l  campo. T a l  p r o c e s o  d a r á  o r i g e n  
a una s e r i e  de c o n f l i c t o s  que p o n d r á n  a l  d e s c u b i e r t o  a s p e c t o s  muy 
d e f i n i t o r i o s  de l a  s o c ie d a d  r u r a l  v a l e n c i a n a .  Por  o t r a  p a r t e ,  se 
p r o d u c e  t a m b i é n ,  ya  desde  l o s  momentos f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I ,  
una  a m p l i a c i ó n  i m p o r t a n t e  de l a  r e d  de a c e q u i a s ,  como r e s p u e s t a  
i n e l u d i b l e  a l o s  p r o g r e s o s  de l a  a g r i c u l t u r a  i n t e n s i v a ,  y ,  l l e g a ­
do e l  r i e g o  t r a d i c i o n a l  - c o n  aguas  s u p e r f i c i a l e s -  a sus  v e r d a d e ­
r o s  l í m i t e s  n a t u r a l e s ,  se e m p re n d e rá  e l  a p r o v e c h a m ie n t o  p r o n t o  
g e n e r a l i z a d o ,  de l a s  aguas  s u b t e r r á n e a s .  De e s t e  modo, t a n t o  d e s -
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de e l  á m b i t o  i n s t i t u c i o n a l  como desde  l a  m e jo r a  de l a s  t é c n i c a s  
y  l a  a m p l i a c i ó n  d e l  v o lu m e n  de l a s  aguas d i s p o n i b l e s ,  e l  r i e g o  
acom pa f fa rá  a l a  e x p a n s i ó n  a g r a r i a  c u b r i e n d o  sus  n e c e s i d a d e s  y a -  
d a p t á n d o s e  a sus  e x i g e n c i a s *
En d e f i n i t i v a ,  t a n t o  en e l  u l t i m o  t e r c i o  d e l  s i g l o  XIX 
como, de un modo ya  c o n s o l i d a d o ,  a co m ie n zo s  de l a  c e n t u r i a  s i ­
g u i e n t e ,  l a  a g r i c u l t u r a  v a l e n c i a n a  puede c o n s i d e r a r s e  m a y o r i t a -  
r i a m e n t e  i n s e r t a  en l a s  n u eva s  c o n d i c i o n e s  que i m p l i c a  l a  a r t i c u ­
l a c i ó n  p l e n a  de un mercado  m u n d i a l  de p r o d u c t o s  a g r a r i o s .  A t a l  
s i t u a c i ó n  se ha l l e g a d o ,  como pernos v i s t o ,  a t r a v é s  de una d i n á ­
m ic a  de s u s t i t u c i ó n  de l a s  p r o d u c c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s  en d e c a d e n ­
c i a ,  p o r  a q u e l l a s  o t r a s  de m a yo re s  y más s e g u r o s  b e n e f i c i o s .  To­
das l a s  e s t r u c t u r a s  - l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a ,  e l  s i s t e m a  de r i e ­
g o s ,  l o s  c i c l o s  de t r a b a j o ,  l o s  p r o p i o s  e f e c t i v o s  d e m o g r á f i c o s -  
se  a d a p t a n  p r o n t o  y de modo p r o f u n d o ,  a l a s  n u e va s  c i r c u n s t a n c i a s .  
En e s t e  e x t r a o r d i n a r i o  p r o c e s o  de t r a n s f o r m a c i ó n  que s i t u a r á  a l  
campo v a l e n c i a n o  a l a  ca b e za  de l a s  d i v e r s a s  a g r i c u l t u r a s  espar tó­
l a s ,  p a r t i c i p a n  t a n t o  l a  b u r g u e s í a  a g r a r i a  como, con d i s t i n t o s  
r i t m o s  e i n t e n s i d a d ,  l o s  s e c t o r e s  c a m p e s in o s .  Y ambos, además,  de 
un modo c o m p l e m e n t a r i o :  l a s  i n s u f i c i e n c i a s  de l o s  c a p i t a l i s t a s  
a g r a r i o s  - d i f i c u l t a d e s  p a r a  a b o r d a r  d e t e r m in a d a s  t r a n s f o r m a c i o n e s ,  
i n f e r i o r i d a d  en c u a n t o  a l a  i n t e n s i f i c a c i ó n  d e l  empleo de l a  f u e r ­
za de t r a b a j o ,  e t c . -  a b r i r á n  un e s p a c i o  p a r a  que l o s  p e q u e ñ o s  p r o ­
d u c t o r e s  no s o l o  p a r t i c i p e n  en e l  p r o c e s o  de cam b io  s i n o  q u e ,  a -  
demás, s i e n t e n  l a s  b a ses  p a r a  c o n v e r t i r s e ,  a v a nza d o  e l  s i g l o  XX, 




ARCHIVO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA.
E -  S e c c ió n  F o m e n to .
1 .  A g r i c u l t u r a . -  L e g a j o s  2 ;  3 ;  5 ;  6 ;  7 ;  8 ;  9 ;  1 0 ;  1 1 ;  1 2 ;  1 3 ;  
1 4 ;  1 5 ;  1 6 ; 1 7 ;  1 8 ; 1 9 ;  2 0 ;  2 1 ;  2 2 ;  2 3 ;  2 4 ;  2 5 ;  2 6 ; . 2 7 ;  2 8 ;
2 9 ;  3 0 ;  3 1 ;  3 2 ;  3 3 ;  3 4 ;  3 5 ;  3 6 ;  3 7 ;  3 8 ;  3 9 ;  4 0 ;  4 1 ;  4 2 ;  4 3 ;  
4 4 ;  4 5 ;  4 6 ;  4 7 ;  s / n  ( 1 9 2 1 - 1 9 3 3 ) ;  s / n  ( 1 9 2 4 - 1 9 3 4 ) ;  s / n  ( 1 9 3 9 -  
1 9 4 0 ) ;  s / n  ( 1 9 4 1 ) .
2 . -  C a la m id a d e s  y p l a g a s  d e l  c a m p o . -  L e g a j o s  1 ;  2 ;  3 .
3 . -  A g u a s . -  L e g a jo s  1 ;  6 7 ;  1 0 0 ;  1 0 1 ;  1 0 2 ;  1 1 6 ;  1 1 7 ;  1 1 8 ;  11 9 ;  
1 2 0 ;  1 2 1 ;  1 2 2 ;  1 2 3 ;  1 2 4 ;  1 2 5 ;  1 2 6 ;  1 2 7 ;  1 2 8 ;  1 2 9 ;  1 3 0 ;  1 31 ;  
1 3 2 ;  1 3 3 ;  1 3 4 ;  1 3 5 ;  1 3 6 ;  1 3 7 ;  1 3 8 ;  1 3 9 ;  1 4 0 ;  1 4 1 ;  1 4 2 ;  1 4 3 ;  
1 4 4 ;  145 A -C h ;  145 A -D ;  145 D - Z ;  1 4 6 ;  1 4 7 ;  1 4 8 ;  1 4 9 ;  1 4 9 ;  
1 5 0 ;  1 5 1 ;  1 5 3 ;  1 5 4 ;  1 5 7 ;  S/N  ( 1 8 7 1 ) ;  s / n  ( 1 9 0 6 - 1 9 2 5 ) ;  s / n  
( 1 9 1 3 ) ;  s / n  ( 1 9 1 7 ) ;  s / n  ( 1 9 3 2 - 3 4 ) ;  s / n  ( 1 9 3 4 ) .
7 . -  F e r i a s  y m e r c a d o s . -  L e g a jo  1 .
ARCHIVO GENERAL DEL PI INISTERIO OE AGRICULTURA. PUDRID.
S i g n a t u r a s  3 / 1 3  y 2 4 ;  6 / 2 3 ,  2 9 ,  39 y 4 1 ;  1 2 / 1 0 ,  1 2 ,  14 y 1 6 ;  
4 9 / 1 ;  5 5 / 4 ;  6 0 / 6 ;  6 1 ;  6 2 / 6 ;  6 3 ;  6 4 ;  6 5 ;  6 6 ;  7 3 / 3 ;  7 7 / 5 ,  6 y 1 0 ;  
7 8 / 7 ;  1 0 6 / 5 ;  1 2 3 / 1 ,  2 ,  3 y 4 ;  1 6 1 / 9 ;  1 6 6 / 2 6 ;  1 7 4 / 8 ;  1 8 3 ;  1 8 4 ;  
1 8 5 ;  2 3 1 / 1 ;  2 5 2 / 6  y 8 ;  2 5 3 / 1  y 3 ;  2 5 7 ;  2 5 8 ;  2 5 9 ;  2 6 0 ;  2 6 1 ;  2 6 2 ;  
2 6 3 ;  2 6 4 ;  2 8 4 / 1 ;  4 0 8 .
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ARCHIVO DEL INSTITUTO VALENCIANO DE ECONOMIA.
S i g n a t u r a s  I 9 1 ,  j ;  I ,  3» i ,  n ,  o ;  I I ,  1 ,  a;  I I ,  2 ,  t ,  x ;  I V ,  2 
d ,  e ;  V,  2 ,  a ,  b .
S e c c ió n  I n f o r m e s * -  núm eros  1 3 ,  4 9 ,  83 y 88*
ARCHIVO MUNICIPAL DE ALGEMESI.
L e g a jo s  s i n  n u m e r a r :  " A g r i c u l t u r a * A ñ o s  1 7 5 8 - 1 9 1 2 " ,  " A g r i c u l t u r a  
V a r i o s " ,  " C o n t r i b u c i ó n  i n d u s t r i a l " .
A m i l l a r a m i e n t o  1 8 6 1 ,  2 v o lú m e n e s .
A p é n d ic e s  a l  A m i l l a r a m i e n t o ,  1 9 0 1 - 1 9 2 7 ,  22 v o lú m e n e s *
ARCHIVO MUNICIPAL DE ALZIRA.
S e c c ió n  A c e q u ia  R e a l * -  S i g n a t u r a s  6 2 / 1 4 ;  6 6 / 1 6 ;  6 6 / 1 9 ;  6 6 / 2 4 ;  
6 6 / 5 9 ;  6 6 / 6 9 ;  6 6 / 7 3 ;  6 6 / 1 1 0 ;  6 6 / 1 4 1 ;  6 6 / 1 4 2 ;  6 6 / 1 4 3 ;  6 6 / 1 4 6 ;  
6 7 / 7 6 ;  6 7 / 7 7 ;  6 7 / 7 8 ;  6 7 / 7 9 ;  6 7 / 8 1 ;  6 7 / 8 2 ;  6 7 / 8 3 ;  6 8 / 3 ;  6 6 / 4 ;  
6 8 / 1 0 ;  6 9 1 / 6 5 .
S e c c ió n  H a c i e n d a * -  S i g n a t u r a s  2 1 0 8 1 1 / 1 ;  2 1 0 8 1 5 / 1 ;  2 2 0 /  1 , 4 1 , 4 2 ,  
4 3 , 4 4 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 8 ;  2 2 0 / 1 1 , 5 6 , 5 7 , 5 8 ;  2 2 0 /  1 , 6 3 , 6 5 , 6 7 , 6 8 , 6 9 , 7 0 , 7 1  
7 2 , 7 3 , 7 4 , 7 5 , 7 6 , 7 7 , 7 8 , 7 9 , 8 0 , 8 1 , 8 2 , 8 3 , 8 4 , 8 5 , 8 6 , 8 7 , 8 8 ;  2 2 1 0 /  1 , 2 , 3  
4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 ;  2 2 1 2 /  1 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 ,  
1 7 , 1 8 , 1 9 ¿ 2 0 , ^ 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 , 2 9 , 3 0 , 3 1 , 3 2 , 3 3 , 3 4 , 3 5 , 3 6 , 3 7 ,  
3 8 , 3 9 , 4 0 , 4 1 , 4 2 ;  2 2 1 3 /  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 *
S in  c l a s i f i c a r * -  L e g a j o s  3 ;  6 ;  3 9 ;  3 4 7 ( 1 ) ;  3 4 8 ( 2 ) ;  3 5 2 ( 6 ) *
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ARCHIVO OE PROTOCOLOS DEL COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA.
P r o t o c o l o s . -  Pones ,  1 8 7 7 ,  l s r .  T r i m e s t r e  (n f l  3 8 5 ) ;  L o s t a l ,  1903 
Sancho T e l l o ,  1 9 0 3 ;  M i r a n d a  G a r c í a ,  1 9 0 5 .
ARCHIVO DE LA REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS DE VALENCIA
S i g n a t u r a s .  C - l ,  I ,  4 ;  C -7 ,  I I I ,  3 ;  C -9 ,  I I ;  C -2 2 ,  I I ,  3 ;  C -35 ,  
I ,  2 ;  C - 3 5 ,  V I ,  4 . 5 ;  C -3 8 ,  I ,  1 ;  C -3 8 ,  I I ,  8 ;  C -4 7 ,  I ,  2 y 4 ;  
C - 5 5 , I I I ;  C -6 0 ,  I I ,  4 ;  C -6 5 ,  I ,  1 ;  C -6 6 ,  V,  1 , 5  y 8 ;  C - 7 2 ,  V, 
6 ;  C - 7 8 ,  I I ,  3 , 8  y 9 ;  C -8 3 ,  I I ,  2 , 3  y 5 ;  C - 8 4 ,  V I ,  5 ;  C - 8 5 ,  I I ,  
1 y 7 ;  C -8 7 ,  I ,  2 y 7 ;  C -9 1 ,  I ,  2 , 6 , 7  y 1 3 ;  C -9 3 ,  I ,  2 ;  C -9 5 ,  I 
8 ;  C - 9 6 , V I ,  9 ;  C -9 8 ,  I ,  1 ;  C - 1 0 1 ,  I ,  6 ;  C -1 0 4 ,  I ,  1 , 2 , 9  y 1 2 ;  
C - 1 0 7 , I ,  8 y 1 0 ;  C -1 0 9 ,  I ,  4 y 8 ;  C - 1 1 9 ,  V I ,  1 2 ;  C -1 3 2 ,  I ,  10 
y 1 3 ;  C -1 3 5 ,  I ,  3 ;  C -1 4 3 ,  I ,  7 y 1 3 ;  C -1 6 7 ,  V I ,  5 .
ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA.
S e c c ió n  H a c i e n d a . -  L e g a jo s  1 4 2 6 ;  1 4 2 9 ;  1 4 3 0 ;  1 4 3 1 ;  1 4 3 3 ;  1 4 3 7 ;  
1 4 38 .
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BIBLIOTECAS.
BIBLIOTECA DEL ARCHIVO OE LA DIPUTACION PROVINCIAL OE VALENCIA 
BIBLIOTECA DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR. V a l e n c i a .  
BIBLIOTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. M a d r i d  
BIBLIOTECA DEL INSTITUTO VALENCIANO DE ECONOP1IA.
BIBLIOTECA DEL MINISTERIO OE AGRICULTURA. M a d r i d .
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VALENCIA.
BIBLIOTECA NACIONAL. M a d r i d .
BIBLIOTECA NICOLAU P R IM IT IU .  V a l e n c i a .
BILIOTECA DE LA REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS DE VALENCIA. 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE VALENCIA.
HEMEROTECA DEL MINISTERIO OE AGRICULTURA. M a d r i d .
HEMEROTECA MUNICIPAL DE VALENCIA.
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FUENTES IMPRESAS.
A B E L A ,E . ,  " L a  p r o d u c c i ó n  y c o m e r c io  de n a r a n j a s  en E sp a ña ” , G ace ta  
A g r í c o l a  d e l  M i n i s t e r i o  de F o m e n to , v a l . X I I  ( 1 8 7 9 ) ,  p p .  3 - 1 3 .
ABELLA, F e r m í n ,  M a n ua l  de l a  l e g i s l a c i ó n  de a g u a s ,  e x p r o p i a c i ó n  
y c o l o n i a s  a g r í c o l a s . M a d r i d ,  1 8 7 4 .
ANTON RAMIREZ, B r a u l i o ,  D i c c i o n a r i o  de B i b l i o g r a f í a  a g r o n ó m ic a  y 
de t o d a  c l a s e  de e s c r i t o r e s  r e l a c i o n a d o s  con l a  A g r i c u l t u r a . 
M a d r i d ,  1 8 6 5 .
ACTAS d e l  I  C ong re so  A g r í c o l a  R e g i o n a l  de l a  F e d e r a c i ó n  A g r a r i a  de 
L e v a n t e . V a l e n c i a ,  19D5.
ALEGACION de l o s  E l e c t o s  A d m i n i s t r a d o r e s  de l a  R ea l  A c e g u ia  de 
E s c a lo n a  de V i l l a n u d v a  de C a s t e l l ó n  en e l  p l e i t o  gue e l l o s  
mismos s i g u e n  con e l  s i n d i c a t o  de l a  Comunidad de R e g a n te s  
de l a  A c e g u ia  de A l c i r a  y e l  Dugue de H Í . j a r .  como dueño de 
l a  d e l  p r o y e c t o  de l a  de su c o n s t r u c c i ó n 9 s o b r e  s i  l a  p r i ­
mera de e s t a s  t r e s  a c e g u i a s  debe o n o ,  en t i e m p o  de s e g u í a  
a u x i l i a r  a l a  s e g u n d a . V a l e n c i a ,  1 6 4 2 ,  I m p r e n t a  de B e n i t o  
M o n f o r t .
ALONSO DE LA ROSA,3 . ,  M e m or ia  s o b r e  l a  manera  més c o r r i e n t e  de s u s ­
t i t u i r  p o r  o t r o  s i s t e m a  e l  de t r a s h u m a n c i a  p r ó x im o  a e x t i n ­
g u i r s e , M a d r i d ,  1 8 4 1 .
ALTAMIRA Y CREVEA, R a f a e l ,  D e re ch o  c o n s u e t u d i n a r i o  y econom ía  popu­
l a r  de l a  p r i v i n c i a  de A l i c a n t e , M a d r i d ,  1 9 0 5 ,  I m p r e n t a  d e l  
A s i l o  de H u é r f a n o s  d e l  5 .C .  de Desús .
ALVAREZ GUERRA, D . ,  C u l t i v o  d e l  a r r o z  a n e g a d o ,  y de secano  o de mon­
i s  y de sus usos  en l a  econom ía  d o m é s t i c a ,  en l a  m e d i c i n a  y 
l a s  a r t e s . M a d r i d ,  1 8 4 0 .
ANONIMO, " O b s e r v a c i o n e s  a c e r c a  d e l  t r i g o  y sus  v a r i e d a d e s " ,  B o l e ­
t í n  E n c i c l o p é d i c o  de l a  RSEAPV. v o l .  V I I I  ( 1 8 5 4 ) ,  p p .  1 4 - 1 7 .
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ANONIMO, lfQ t r o s  n uevos  m o d e lo s  de m á q u in a s  p a r a  r i e g o s ” , G a ce ta  A-  
q r í c o l a  d e l  M i n i s t e r i o  de F o m e n to , v o l . I I  ( 1 8 8 5 ) ,  p p .  4 2 7 - 4 3 4 .
ANONIMO, ” La co se ch a  de a r r o z  en 1909 y su c u l t i v o  en l a  r e g i ó n  de 
V a l e n c i a ” , B o l e t í n  de A g r i c u l t u r a  T é c n i c a  y E c o n ó m ic a , n9 1 5 ,  
( 1 9 1 0 ) ,  p p .  3 2 4 - 3 2 5 .
ANONIMO, ” Asamblea  A g r í c o l a  de V a l e n c i a ” , G a ce ta  A g r í c o l a  d e l  M i n i s ­
t e r i o  de F o m e n to , v o l .  V I  ( 1 8 8 6 ) ,  p p .  3 2 5 - 3 3 3 ,  4 0 7 -4 1 6  y 5 6 2 -  
5 7 0 .
ANONIMO, ” La co se cha  de seda en V a l e n c i a ” , G a c e ta  A g r í c o l a  d e l  M i ­
n i s t e r i o  de F o m e n to . X, n3 1 ( 1 8 7 9 ) ,  p p .  3 5 1 - 3 5 6 .
APUNTES s o b r e  l a  c u e s t i ó n  de l a  R e a l  A c e q u ia  d e l  J u c a r  p r o d u c i d a  
p o r  l a  r e c l a m a c i ó n  de D . J o r g e  D ía z  M a r t í n e z  p a r a  que se l e  
r e c o n o z c a  como dueño ú t i l  de d i c h a  a c e q u i a , V a l e n c i a ,  1 8 6 3 .
AREVALO BACA, J o s é ,  E s ta d o  a c t u a l  de l a  p r o d u c c i ó n  de n a r a n j a  y me­
d i o s  de m e j o r a r l o . V a l e n c i a ,  1 8 8 6 ,  Im p .  N i c a s i o  R iu s  M o n f o r t .
AVANCE e s t a d í s t i c o  de l a  r i q u e z a  que en España r e p r e s e n t a  l a  p r o d u c ­
c i ó n  m e d ia  a n u a l  de p a s t o s ,  p r a d o s  y a l g u n o s  a p r o v e c h a m ie n t o s  
y p e qu e ñ a s  i n d u s t r i a s  zoóqenas  a n e x a s , M a d r i d ,  1 9 14 .
AVANCE E s t a d í s t i c o  de l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  en E s p a ñ a , M a d r i d ,  1 9 2 3 .
AYMARD, M a u r i c e ,  I r r i q a t i o n s  du m i d i  de l %E s p a g n e , P a r i s ,  1 8 6 4 .
B A C H IL L E R ,B u e n a v e n tu ra ,  D ic ta m e n  s o b r e  l a s  c a u s a s  que i n f l u y e n
en l a s  c o n t i n u a d a s  s e q u í a s  que e x p e r i m e n t a  l a  p r o v i n c i a  de Va­
l e n c i a  y m e d io s  que t i e n d e n  a c o r r e g i r l a s , V a l e n c i a ,  1 8 7 8 ,  Imp.  
de Jo sé  Domenech
B A D I A , B e r n a r d o ,  M em or ia  s o b r e  l a  s i e m b r a  y p l a n t í o  d e l  a r r o z  en e l
R e in o  de V a l e n c i a ,  c o n fo rm e  a l a  e x p e r i e n c i a  de l o s  años  t r a n s ­
c u r r i d o s ,  1 6 2 4 . m a n u s c r i t o ,  A r c h i v o  de l a  RSEAPV, C - 7 2 , V , 6 .
B A L A G U E R , f r a n c i s c o ,  “ Nuevas bombas p a r a  e l e v a r  a g u a ” , G ace ta  A g r í ­
c o l a  d e l  M i n i s t e r i o  de f o m e n t o , v o l .  X I I  ( 1 8 7 9 ) ,  p p .  7 1 3 - 7 2 0 .
BALLE3TER B R 0 S E T A ,B e n i to , A c e q u ia  R e a l  d e l  J ú c a r . R e f l e x i o n e s  s o b r e  
l a  e s c a s e z  de aguas  en d i c h o  c a n a l  y r á p i d a  o je a d a  s o b r e  e l  
J ú c a r , V a l e n c i a ,  1 8 7 7 ,  Imp.  de Jo sé  Domenech.
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BALLESTER B R O S E T A ,B e n i to , La v e i n t e n a  en l a s  p a r t i d a s  de C o te s  y 
P a r d i n e s  en e l  t e r m i n o  de A l g e m e s í , V a l e n c i a ,  1 8 82 .
B E L D A ,A u g u s to , M em or ia  s o b r e  l a  E x p o s i c i ó n  de g a n a d o s ,  i n s t r u m e n t o s  
y p r o d u c t o s  a g r í c o l a s ,  v e r i f i c a d a  en F r a n c i a  en 1 6 5 4 , M a d r i d ,  
1855 •
BELDA, A u g u s t o ,  ” La g a n a d e r í a  en l a  E x p o s i c i ó n  r e g i o n a l 11, La A g r i c u l ­
t u r a  V a l e n c i a n a , v o l ,  V ( 1 8 5 7 - 6 8 ) ,  p p ,
BELLVER MUST IELES, 3 , ,  Esbozo de l a  f u t u r a  econom ía  v a l e n c i a n a , Va­
l e n c i a ,  1933 •
BENEYTO i  PEREZ,3oan,  ” La p r o p i e t a t  p r e d i a l  i  l ' a i g u a  de r e c . S o b r e  
una h i p ó t e s i  d ' e v o l u c i ó  h i s t ó r i c a ” , A n a le s  d e l  C e n t r o  de C u l ­
t u r a  V a l e n c i a n a , v o l ,  IV ( 1 9 3 1 ) ,  p p ,  1 2 3 - 1 2 6 .
BODI CONGROS, S a l v a d o r , I n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  l a  p e r d i d a  de l a  c o s e ­
cha de l a  seda en l a  p r o v i n c i a  de V a l e n c i a , V a l e n c i a ,  1 8 5 4 .
BODI CONGROS, S a l v a d o r , A p r e c i a c i o n e s  s o b r e  M e t e o r o g o n í a ,  o s e a ,  ex ­
p o s i c i ó n  de t e o r í a s  en e l  i m p o r t a n t e  ramo de l a s  c i e n c i a s  f í ­
s i c a s ,  d e d u c i d a s  de l a s  o b s e r v a c i o n e s  a t m o s f é r i c a s ,  p r a c t i c a -  
das d u r a n t e  t o d a  l a  v i d a  de su a u t o r . 1 6 8 1 , M a n u s c r i t o  n2 5 1 0 ,  
B i b l i o t e c a  U n i v e r s i t a r i a  de V a l e n c i a  ( R e e d i t a d o  como E l  c l i m a  
de l a  R i b e r a  en e l  s i g l o  X I X , C a r c a i x e n t ,  1 9 8 6 , A j u n t a m e n t )
B O I X , V i c e n t e ,  M em or ia  h i s t ó r i c a  de l a  i n u n d a c i ó n  de l a  R i b e r a  de 
V a l e n c i a , V a l e n c i a ,  1 8 6 5 .
B0RRULL,F. 3 . ,  T r a t a d o  de l a  d i s t r i b u c i ó n  de l a s  aguas  d e l  r í o  Tu-  
r i a  y d e l  T r i b u n a l  de l o s  a c e g u i e r o s  de l a  h u e r t a  de V a l e n ­
c i a , V a l e n c i a ,  1 8 3 1 .
BOSCH 3ULI  A , M a n u e l , M e m or ia  s o b re  l a  i n u n d a c i ó n  d e l  J u c a r  en 1 8 6 4 , 
M a d r i d ,  1 8 6 6 .
BOU G A S C 0,F . ,  E s t u d i o  s o b r e  e l  n a r a n . j o ,  l i m o n e r o ,  c i d r o  y o t r o s  a r ­
b o l e s  de l a  f a m i l i a  de l a s  a u r a n c i á c e a s  gue se c u l t i v a n  en l a  
p r o v i n c i a  de C a s t e l l ó n , C a s t e l l ó n ,  1 8 7 9 .
BRANCHAT, V i c e n t e , T r a t a d o  de l o s  d e r e c h o s  y r e g a l í a s  gue c o r r e s ­
ponden a l  R e a l  P a t r i m o n i o  en e l  Reyno de V a l e n c i a , V a l e n c i a ,  
1 784 .
935
BURRIEL,F.  y OLLER,M.,  ME1 p r o b le m a  de l a  t i e r r a  en V a l e n c i a ” , C ró ­
n i c a  d e l  I C ong re so  d io c e s a n o  de A c c ió n  C a t ó l i c a  de V a l e n c i a , 
V a l e n c i a ,  1 9 2 9 .
CABALLERO,Fermín , Fomento  de l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  en E s p a ñ a , M a d r i d ,  
18 63 .
C A V A N IL L E S ,A .J . , O b s e r v a c io n e s  s o b r e  e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z  en e l  R e i ­
no de V a l e n c i a  y su i n f l u e n c i a  en l a  s a l u d  p u b l i c a , M a d r i d ,  
1 7 9 7 .
CAVANILLES, A n t o n i o  J o s e p h ,  O b s e r v a c io n e s  s o b r e  l a  H i s t o r i a  N a t u r a l , 
G e o g r a f í a ,  A g r i c u l t u r a . P o b l a c i ó n  y f r u t o s  d e l  R e in o  de V a le n ­
c i a . M a d r i d ,  1972 ( e d i c i ó n  f a c s í m i l ) .
COLLANTES,A.E. y ALFARQ,A. ,  D i c c i o n a r i o  de A g r i c u l t u r a  P r a c t i c a  y 
Economía  R u r a l , M a d r i d ,  1 8 5 5 ,  7 v o l s .
COMISION DE REGANTES DE LA ACEQUIA REAL DEL JUCAR, « R e g la m e n ta c ió n  
r a c i o n a l  de l o s  a p r o v e c h a m ie n t o s  de aguas  p u b l i c a s  p a r a  usos 
i n d u s t r i a l e s ” , I  C o n g re so  N a c i o n a l  de R i e g o s ,  c e l e b r a d o  en 
l o s  d í a s  2 a 6 de o c t u b r e  de 1 9 1 3 , Z a r a g o z a ,  1 9 1 4 ,  v o l .  I ,  
p p . 1 9 3 - 2 0 1 .
CONDE DE MONTORNES, B re v e  r e s e ñ a  s o b r e  l o s  N i ó g a r a s  E l é c t r i c o s , 
V a l e n c i a ,  1 9 1 3 .
CONDE DE RIPALDA, C a r t i l l a  a g r í c o l a  d e l  l a b r a d o r  de l a  H u e r t a  de 
V a l e n c i a , ( B o l e t í n  E n c i c l o p é d i c o  de l a  RSEAPV, v o l . I I . A n e x o ) ,  
V a l e n c i a ,  1 8 4 2 .
CONDE DE RIPALDA, M e m or ia  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  de una l e y  que r e g l e  
d e f i n i t i v a m e n t e  l o s  i n t e r e s e s  de l o s  p r o p i e t a r i o s  de a g u a s , 
V a l e n c i a ,  1 8 4 2 .
CONDE DE RIPALDA, D ic ta m e n  p r e s e n t a d o  a l a s  J u n t a s  g e n e r a l e s  de
A g r i c u l t u r a  de 1849 p o r  su C o m is ió n  Q u i n t a ,  s o b r e  e l  m e j o r  s i s ­
tema gue p o r  n u e s t r a  l e g i s l a c i ó n  p u d i e r a  a d o p t a r s e  en p u n t o  a 
r i e g o s , M a d r i d ,  1 8 4 9 .
CONFERENCIAS A g r í c o l a s  de l a  P r o v i n c i a  de M a d r i d ,  1 8 7 9 - 8 0 , M a d r i d ,  
18 80 ,  4 v o l s .
CONGRESO c o n t r a  l a s  i n u n d a c i o n e s  de L e v a n t e ,  M u r c i a ,  1 8 8 5 .
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CONGRESO de economía  n a c i o n a l . 1 9 1 8 . V a l e n c i a ,  1 9 2 2 ,  Imp.  de H i j o  
de F . V i v e s  M o ra .
V CONGRESO I n t e r n a c i o n a l  de A r r o c e s  c e l e b r a d o  en V a l e n c i a  d e l  16 a l  
24 de mayo de 1 9 1 4 . V a l e n c i a  s / a .
I  CONGRESO N a c i o n a l  de R ie g o s ,  c e l e b r a d o  en l o s  d í a s  2 - 6  de o c t u b r e
de 1 9 1 3 , Z a r a g o z a ,  1 9 1 4 ,  3 v o l s .
I I  CONGRESO N a c i o n a l  de R ie g o s  c e l e b r a d o  en Sevilla en l o s  d í a s  5
a l  11 de Mayo de 1 9 1 8 . M a d r i d ,  1 9 1 9 ,  2 v o l s .
I I I  CONGRESO N a c i o n a l  de R ie g o s ,  a b r i l - m a y o  1 9 2 1 , V a l e n c i a ,  1 9 22 ,
3 v o l s .
IV CONGRESO N a c i o n a l  de R i e g o s t B a r c e l o n a , mayo de 1 9 2 7 , B a r c e l o n a ,
1 9 28 ,  I n s t i t u t o  A g r í c o l a  c a t a l á n  de San I s i d r o .
COPIA d e l  i n f o r m e  d e l  S r .D e F e  S u p e r i o r  P o l í t i c o  de e s t a  p r o v i n c i a  
y r e s o l u c i ó n  tomada en l o s  e x p e d i e n t e s  de D . A l e j a n d r o  Aznar
y D . P a s c u a l  T e s t o r  s o b r e  e l  r e p a r t o  de l a s  aguas  de l a  Ace­
q u i a  R e a l  de A l c i r a  y l a  d e l  P r o y e c t o  en e l  año 1 8 4 2 . A l z i r a ,  
1 932 ,  Im p .  Vda. S a l v a d o r  L l e d ó .
COTARELO Y GARASTAZU,3 . ,  La c r í a  c a b a l l a r  en España o n o t i c i a s  h i s ­
t ó r i c a s .  e s t a d í s t i c a  y d e s c r i p t i v a s  a c e r c a  de e s t e  ramo de r i ­
q u e z a , M a d r i d ,  1 8 6 1 .
LA CRISIS A g r í c o l a  y P e c u a r i a , M a d r i d ,  1 8 8 8 ,  6 v o l s .
LA CRISIS A r r o c e r a . A c t a s  y D ic tá m e n e s  de l a  C o m is ió n  c r e a d a  p o r  R.O.
de 20 de . j u l i o  de 1886 p a ra  e s t u d i a r  l a  s i t u a c i ó n  d e l  c u l t i v o  
y p r o d u c c i ó n  d e l  a r r o z  en l a s  p r o v i n c i a s  de L e v a n t e , M a d r i d ,  
1 8 87 .
OANVILA Y C O L L A D O ,F ra n c is c o ,  M e m or ia  s o b re  e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z  en 
e l  R e in o  de V a l e n c i a , V a l e n c i a ,  1 8 5 3 .
DESVIACION d e l  J ú c a r . T e m o r e s  de A l q e m e s í , A l z i r a ,  1 8 8 5 .
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA,INDUSTRIA Y COMERCIO, Avance  e s t a ­
d í s t i c o  s o b re  e l  c u l t i v o  c e r e a l  y de l e g u m i n o s a s  a s o c i a d a s  en 
E spaña .  1 8 8 6 - 1 8 9 0 . M a d r i d ,  1 8 9 1 ,  v o l . I I I .
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA,INDUSTRIA Y COMERCIO, La G a n a d e r ía  
en E s p a ñ a . Avance s o b r e  l a  r i q u e z a  p e c u a r i a  en 1891 ,  Formado
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p o r  l a  J u n t a  C o n s u l t i v a  A g r o n ó m i c a , M a d r i d ,  1 8 9 2 ,  4 v o l s .
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA,MINAS Y MONTES, Avance e s t a d í s t i ­
co de l a  R iq u e z a  que en España r e p r e s e n t a  l a  p r o d u c c i ó n  m ed ia  
a n u a l  de á r b o l e s  y a r b u s t o s  f r u t a l e s . T u b é r c u l o s ,  r a í c e s  y b u l - » 
b o s . 1 9 1 0 , M a d r i d ,  1 9 1 3 .
DIRECCION GENERAL DE CONTRIBUCIONES, E s t a d í s t i c a  a d m i n i s t r a t i v a  de 
l a  r i q u e z a  t e r r i t o r i a l  y p e c u a r i a . M a d r i d ,  1 8 7 9 .
DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO Y ESTADISTICO, Reseña 
q e o q r á r i c a  y e s t a d í s t i c a  de E s p a ñ a . M a d r i d ,  1 8 8 8 .
DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS C IV IL  Y DE LA PROPIEDAD Y DEL
NOTARIADO, M e m o r ia s  y E s ta d o s  f o r m a d o s  p o r  l o s  r e g i s t r a d o r e s  
de l a  p r o p i e d a d  en c u m p l i m i e n t o  de l o  p r e v e n i d o  en e l  R .D .  de 
31 de a g o s t o  de 1 8 8 6 . M a d r i d ,  1 8 9 0 ,  v o l .  I V .
DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS C IV IL  Y DE LA PROPIEDAD Y DEL
NOTARIADO, E s t a d í s t i c a  de l o s  d o cu m e n to s  p ú b l i c o s  a u t o r i z a ­
dos p o r  l o s  n o t a r i o s  d e l  Reyno d u r a n t e  l o s  años 1893 a 1 8 9 9 , 
M a d r i d ,  1 9 0 1 .
D U P U Y ,S .L . ,  " E s t a d o  a c t u a l  de l a  i n d u s t r i a  de l a  seda en Esp a ña :  me­
d i o s  de a u m e n t a r l a  y m e j o r a r l a " ,  B o l e t í n  E n c i c l o p é d i c o  de l a  
RSEAPV, v o l .  I I  ( 1 8 3 4 ) , p p .  2 6 6 - 2 7 2 .
ECHARRY,A.,  " A p a r a t o s  h i d r á u l i c o s  más u s u a l e s " ,  G a ce ta  A g r í c o l a  d e l  
M i n i s t e r i o  de F o m e n to , v o l .  X I I  ( 1 8 7 9 ) ,  p p .
ECHEGARAY L A C 0 S T A ,J . ,  M em or ia  s o b r e  l o s  m e d io s  de m e j o r a r  n u e s t r o s  
g a n a d o s ,  a f i n a r  sus l a n a s ,  d e l  método  de a l i m e n t a r l o s  más e co ­
n ó m ico  y p r a c t i c a b l e  en España y de l o s  m e d io s  de l i b r a r l o s  de 
c o n t a g i o s  y e p i z o o t i a s , M a d r i d ,  1 8 41 .
EMPRESA PARA LA CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DEL CANAL DE RIEGO DEL
EBRO, Bases e s t a b l e c i d a s  en l a  e s c r i t u r a  de f u n d a c i ó n  p a r a  r e a ­
l i z a r  l a  empresa y M em or ia  D e s c r i p t i v a  de l a  i m p o r t a n c i a  y po­
s i b i l i d a d  d e l  p r o y e c t o . V a l e n c i a ,  1 8 7 6 ,  Im p .  de José  Domenech.
E S P E J O , Z o i l o , " C u l t i v o  d e l  a r r o z  de s e c a n o " ,  G a c e ta  A g r í c o l a  d e l  
M i n i s t e r i o  de F o m e n to , v o l . V  ( 1 8 8 6 ) ,  p p .  2 9 0 - 2 9 4 .
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E S P E J O , Z o i l o , C os tum bre  de d e re c h o  y econom ía  r u r a l  c o n s ig n a d a s  en 
l o s  c o n t r a t o s  a g r í c o l a s  u s u a l e s  en l a s  p r o v i n c i a s  de l a  P e n ín ­
s u l a  e s p a ñ o l a , M a d r i d ,  1 9 00 .
” ESPQ3ICI0N a c o rd a d a  en 7 de j u l i o  de 1852 a S .M .  en apoyo de l a
d i r i g i d a  p o r  l a  C o m is ió n  G e n e r a l  d e l  r i e g o  d e l  T u r i a  en l a  ve ­
ga de V a l e n c i a ,  p i d i e n d o  e l  t a n d e o  g e n e r a l  de l a s  aguas de d i ­
cho r í o  e n t r e  l o s  p a r t í c i p e s  de e l l a ” , B o l e t í n  E n c i c l o p é d i c o  
de l a  RSEAPV, v o l .  V I ( 1 8 5 2 ) ,  p p .  8 3 - 8 7 .
” ESP05ICION d i r i g i d a  a S .M . l a  R e in a  p o r  l a  C o m is ió n  g e n e r a l  d e l  
r i e g o  d e l  T u r i a  en l a  vega de V / a le n c ia ,  p i d i e n d o  se a c u e r d e  
e l  t a n d e o  g e n e r a l  de l a s  aguas  d e l  T u r i a  e n t r e  l a s  a c e q u i a s  de 
d i c h a  vega  y l a s  s u p e r i o r e s  a e l l a s  en l a  p r o v i n c i a ” , B o l e t í n  
E n c i c l o p é d i c o  de l a  RSEAPV. v o l . V I I I  ( 1 8 5 4 )  , p p . 7 5 - 8 7 .
E5PQSICI0N a l  Excmo. S r .  M i n i s t r o  de Fomento  p o r  l a  J u n ta  d e f e n s o ­
r a  , P r o p i e t a r i o s  y R e g a n te s  de l a  a n t i g u a  Comunidad de A l c i r a . 
V a l e n c i a ,  1 8 6 5 ,  Imp de l a  O p i n i ó n .
ESTABLECIMIENTO de p r o p a g a c i ó n  y f o m e n to  de l a  g r a n a - c o c h i n i l l a , 
V a l e n c i a ,  s / a .
ESTADO a c t u a l  de l a  c u e s t i ó n  que p o r  t e r c e r a  vez ha p ro v o c a d o  Don
J o r g e  D ie z  M a r t i n e s  c o n t r a  l o s  r e g a n t e s  de l a  A c e q u ia  R ea l  d e l  
J u c a r  s o b r e  n o m b ra m ie n to  de a c e q u i e r o  y g u a r d a s  de l a  p r i m e r a  
s e c c i ó n  d e l  c a n a l , V a l e n c i a ,  1 8 6 5 ,  Im p .  de Jo s é  M a r i a  A y a l d i .
ESTATUTOS de l a  E d e t a n a . S o c ie d a d  de S e g u ro s  M u tu o s  A g r í c o l a s  c o n t r a  
g r a n i z o  y p i e d r a  de l a  p r o v i n c i a  de V a l e n c i a . V a l e n c i a ,  1 6 8 1 .
ESTATUTOS de l a  S o c ie d a d  Anónima V a l e n c i a n a  de Pozos A r t e s i a n o s  y
Aguas s u b t e r r é n e a s  p a r a  a p r o v e c h a r l a s  en r i e g o s  y d a r  m o v im ie n ­
t o  a t o d a  c l a s e  de a r t e f a c t o s , V a l e n c i a ,  1 8 5 3 ,  Imp.  de Jo sé  
R iu s  •
ESTUDIO s o b r e  e l  e s ta d o  m o r a l ,  i n t e l e c t u a l  y e c o n ó m ic o  de l a s  c l a ­
ses  t r a b a j a d o r a s  de V a l e n c i a ,  p re m ia d o  p o r  e l  A te n e o  C a s in o  
O b r e r o . V a l e n c i a ,  1 8 8 8 .
EXPOSICION d i r i g i d a  a l  Excmo. Señor  M i n i s t r o  de Fomento  p o r  e l  Excmo. 
Duque de H í j a r ,  como dueño de l a  c o n t i n u a c i ó n  de l a  A c e q u ia  
R e a l  d e l  J u c a r  con m o t i v o  d e l  p r o y e c t o  p r e s e n t a d o  a l  G o b ie r n o  
p o r  D .J u a n  B t a .  P e i r o n e t  p a r a  l l e v a r  aguas  de d i c h o  r í o  a l a  
p r o v i n c i a  de A l i c a n t e . V a l e n c i a ,  1 8 6 0 .
939
EXPOSICION d o cum en tada  a 5.1*1, l a  R e in a  p o r  l a  J u n t a  ds G o b ie r n o  de 
l a  A c e q u ia  R ea l  d e l  J ú c a r  s o b r e  l a  R .O.  de 16 de mayo de 1 6 6 3 , 
y p r e t e n s i o n e s  de D . J o r g e  D ía z  M a r t í n e z . V a l e n c i a ,  1 8 6 4 ,  Imp. 
de La O p i n i ó n .
EXPOSICION e le v a d a  a l a s  C o r t e s  p o r  l a  S o c ie d a d  V a l e n c i a n a  de A q r i -  
c u l t u r a . R e a l  S o c ie d a d  Económ ica  de Amigos d e l  P a ís  y L i g a  de 
P r o p i e t a r i o s  s o b r e  l a s  bases  en que deben d e s c a n s a r  l o s  t r a ­
b a j o s  c a t a s t r a l e s  en E s p a ñ a , V a l e n c i a ,  1 8 8 1 .
EXPOSICION y o b s e r v a c i o n e s  d o cum e n ta d a s  que en o p o s i c i ó n  a l  I n f o r m e  
d e l  C o n s e jo  de A g r i c u l t u r a ,  I n d u s t r i a  y C o m e rc io  dado en e l  ex­
p e d i e n t e  s o b re  c u l t i v o  de a r r o c e s  en 30 de m arzo  de 1852 o f r e ­
ce a l a  c o n s i d e r a c i ó n  de S.M. l a  C om is ió n  D e f e n s o r a  de l a  R i -  
queza  A r r o c e r a  en e s t a  p r o v i n c i a , V a l e n c i a ,  1 8 5 4 ,  Im p .  José  
R i u s .
"EXPOSICION de l a  S o c ie d a d  V a l e n c i a n a  de A g r i c u l t u r a  a l  M . I . S .  Go­
b e r n a d o r  C i v i l  de l a  P r o v i n c i a ,  s o b r e  r i e g o s * 1, La A g r i c u l t u r a  
V a l e n c i a n a , v o l .  I I I  ( 1 8 6 5 - 6 6 ) ,  p p .
EZQUERRA, S a n t i a g o ,  J u i c i o  a c e r c a  de l a  M em or ia  d e l  Excmo. Señor
Don F e r m ín  C a b a l l e r o  s o b r e  Fomento  de l a  P o b l a c i ó n  R u r a l . Ma­
d r i d ,  1 8 6 5 ,  Imp.  d e l  Eco d e l  P a í s .
FEDERACION VALENCIANA DE SINDICATOS AGRICOLAS, "E n s a y o  de e s t a d í s ­
t i c a  de l o s  a lu m b r a m i e n t o s  de agua p a ra  pequeños  r i e g o s  de l a  
p r o v i n c i a  de V a l e n c i a 1*, I I I  C ong reso  N a c i o n a l  de R i e g o s , V a le n ­
c i a ,  1 9 2 1 ,  p p .  1 3 9 - 1 5 2 .
F O G U E S ,F ra n c is e o , "L a s  i n u n d a c i o n e s  de l a  R i b e r a " ,  A n a le s  d e l  Cen­
t r o  de C u l t u r a  V a l e n c i a n a ,  v o l .  IV ( 1 9 3 1 ) ,  p p .  2 3 2 - 2 5 0 .
FONT DE MORA, R a f a e l ,  E l  n a r a n j o ,  su c u l t i v o  y e x p l o t a c i ó n . M a d r i d ,  
1 9 35 .
FONT DE MORA, " E l  n a r a n j o  en V a l e n c i a . U n a  r i q u e z a  y muchos e j e m p l o s " ,  
E l  S o l . S u p le m e n to  de A g r i c u l t u r a  y G a n a d e r í a , 2 de j u l i o  de 1 920 ,  
p .  1 .
FR A N C O ,V ice n te  I g n a c i o ,  C o n t e s t a c i ó n  a l a s  o b s e r v a c i o n e s  s o b r e  l a  
n e c e s i d a d  de l a  c r í a  de a r r o c e s  en l a s  r i b e r a s  d e l  X u c a r ^ R e y -  
ño de V a l e n c i a ,  e i n f l u e n c i a  de su c u l t i v o  en l a  s a l u d  p u b l i ­
c a ,  que p u b l i c ó  e l  a b a t e  don Joseph  A n t o n i o  C a v a n i l l e s , V a le n ­
c i a ,  1 7 9 7 .
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FRANCO,*/. I , , D i s c u r s o  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  de t e n e r  y e g u a s , b u r r a s  y 
bacas  de c r i a  en e s t e  R e in o ,  i n t r o d u c i r l a  en pequeño y en ma­
y o r e s  r e b a ñ o s . M a n u s c r i t o  de 1 8 0 1 ,  A r c h i v o  RSEAPV, C - 3 5 , V I , 4 . 1 .
FRANQUET i  BERTRAN, C i r i l o , Ensayo s o b r e  e l  o r i g e n ,  e s p í r i t u  y p r o ­
g r e s o s  de l a  l e g i s l a c i ó n  de l a s  a g u a s , M a d r i d ,  1 864 ,  2 v o l s . ,  
Imp.  de Jo s é  M. D u c a z c a l .
GARCIA DE CACERES Y A N S A L D O ,F ra n c is c o ,  R e fo rm a s  q u e ,  s i n  menoscabo 
de l a  . j u s t i c i a  y en b e n e f i c i o  de l a  c l a s e  o b r e r a ,  c o n v e n d r í a  
i n t r o d u c i r  en l a  l e g i s l a c i ó n  e s p a ñ o la  r e l a t i v a  a l a  p r o p i e d a d  
i n d i v i d u a l , V a l e n c i a ,  1 9 0 2 ,  Imp.  F e rn a n d o  M é n o s i .
GARCIA DE CACERES Y ANSALDO,F. ,  I n f o r m a c i ó n  a c e r c a  de l a s  c o n d i c i o ­
nes s o c i a l e s  en que se r e a l i z a  e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z  en l a  p r o ­
v i n c i a  de V a l e n c i a , M a d r i d ,  1 9 1 3 .
GARCIA R O S ,L u i s ,  ,fLos pequ e ñ o s  r i e g o s  en l a  r e g i ó n  de V a l e n c i a . M a ­
n e r a  de e s t i m u l a r l o s  y p r o p a g a r l o s  en e l  r e s t o  de l a  n a c i ó n " ,
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SESION PRIMERA
E l  d í a  12 de A b r i l  se i n a u g u r ó  l a  Asamblea  en e l  P a r a n i n ­
f o  de l a  U n i v e r s i d a d ,  c o n v o c a d a  p o r  l a  S o c ie d a d  de A g r i c u l t u r a  p a ra  
e s t u d i a r  l a s  ca u sas  de l a  c r i s i s  a g r a r i a  que a t r a v / i e s a  l a  p r o v i n c i a  
y b u s c a r  l o s  m e d io s  de v e n c e r l a .  No se puede q u e j a r  c i e r t a m e n t e  l a  
S o c ie d a d  i n i c i a d o r a  de i n d i f e r e n c i a  a su e x c i t a c i ó n ;  pues e ra  pe­
queño e l  e s p a c i o s o  l o c a l  d e l  P a r a n i n f o  p a r a  c o n t e n e r  p r o p i e t a r i o s ,  
l a b r a d o r e s  y hombres de c i e n c i a .
E l  s e ñ o r  p r e s i d e n t e  de l a  j u n t a  d i r e c t i v a ,  S r ,  M arques  de 
T r e m o l a r ,  o cu p ó  e l  s i l l ó n  p r e s i d e n c i a l  y l e y ó  un d i s c u r s o ,  h a c ie n d o  
c o n s t a r  e l  i n t e r é s  de l a  S o c ie d a d  de A g r i c u l t u r a  p o r  l a  r i q u e z a ,  
hoy  c o m p r o m e t i d a ,  de l a s  f i n c a s  r u r a l e s ,  su p e n s a m ie n t o  de c o n v o c a r  
á  l o s  a g r i c u l t o r e s  p r á c t i c o s  p a ra  que e s t u d i e n  l o s  m e d io s  de v e n c e r  
l a  c r i s i s  que a t r a v i e s a n  y su a g r a d e c i m i e n t o  á l a s  a u t o r i d a d e s  y 
c o r p o r a c i o n e s  que han secu nd a d o  l a  i d e a .
Se a b r i ó  d e b a t e  s o b r e  e l  s i g u i e n t e  te m a :  " C o n d i c i o n e s  a c ­
t u a l e s  de l a  p r o d u c c i ó n  a r r o c e r a  y m anera  de m e j o r a r l a " .
Tomó l a  p r e s i d e n c i a  e l  S r ,  T o r r e s ,  G o b e rn a d o r  de l a  p r o ­
v i n c i a ,  y se d i ó  c u e n t a  en e x t r a c t o  p o r  l a  s e c r e t a r í a ,  de l o s  e s c r i ­
t o s  p r e s e n t a d o s  a l a  Asam blea  s o b r e  e l  te m a  que i b a  a d i s c u t i r s e ,  
c o n s i s t i e n d o  en una M e m o r ia  d e l  S r ,  B l a n c h ,  de S e d a v í ,  o t r a  a n ó n im a ,  
o t r a  de 0 ,M ,  C a p d e v i l a ,  o t r a  de D ,3 u a n  O r t i z ,  de C u l l e r a ,  y o t r a ,  
r e d a c t a d a  p o r  e l  A y u n t a m ie n t o  de S ueca ,  de que se r e p a r t i e r o n  e je m ­
p l a r e s  i m p r e s o s ,  y en l a  que se c o n s i g n a n ,  e n t r e  o t r o s  d a t o s ,  l o s  
s i g u i e n t e s :
Compara l o s  g a s t o s  y l o s  p r o d u c t o s  de una hanegada de a r r o z a r  
en e l  q u i n q u e n i o  de 1878 á 1883 y en e l  año 8 5 ,  En a q u e l  q u i n q u e ­
n i o  i m p o r t a b a n  l o s  g a s t o s  8 0 *7 5  p e s e t a s ,  y l o s  p r o d u c t o s  9 2 * 8 0 ,  dan­
do una g a n a n c i a  de 1 2 *0 5  p e s e t a s  p o r  h a n e g a d a ,  y en e l  pasado  año 
s u b i e r o n  l o s  g a s t o s  a 8 9 * 3 0  p e s e t a s ,  y l o s  p r o d u c t o s  a 6 7 * 2 0 ,  que­
dando un d é f i c i t  ó p é r d i d a  de 2 2 *1 0  p e s e t a s  p o r  h a n e g a d a .  Como cau ­
sa de l a  c r i s i s ,  s e ñ a la  l a  c o m p e t e n c i a  d e l  a r r o z  de l a  I n d i a ;  l a  
merma de l a  co se ch a  p o r  d e f e c t o  de g r a n a z ó n  y e l  aumento  de l o s  g a s ­
t o s  p o r  l a s  c o n d i c i o n e s  a t m o s f é r i c a s  d e l  año u l t i m o .  Los r e m e d io s  
que e l  a y u n t a m i e n t o  de Sueca a c o n s e j a  s o n :  p r o t e c c i ó n  s u f i c i e n t e  en 
l a  l e g i s l a c i ó n  a r a n c e l a r i a ;  c r e a c i ó n  de campos e x p e r i m e n t a l e s  p a ra  
e n s a y a r  s e m i l l a s  y a b o n o s ;  g e s t i o n a r  l a  r e b a j a  de l o s  t r a n s p o r t e s ;  
o f r e c e r  p r e m i o s  a l  que p r e s e n t e  un abono a p r o p i a d o  a l  c u l t i v o  d e l  
a r r o z  y p ro m o v e r  y f a c i l i t a r  l a  a p l i c a c i ó n  de m a q u i n a r i a  a g r í c o l a .
A b i e r t a  d i s c u s i ó n  s o b r e  e l  te m a  que debe o c u p a r  l a s  dos 
p r i m e r a s  s e s i o n e s ,  se c o n c e d i ó  l a  p a l a b r a  a l  S r ,  O t t i z ,  a n t e s  c i t a ­
d o ,  a n t i g u o  p r o p i e t a r i o  c u l t i v a d o r  de C u l l e r a ,  que comenzó la m e n ta n ­
do que l a  c o s e c h a  de a r r o z  se haga hoy  d í a  como hace  a lg u n o s  s i g l o s
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c a l i f i c a n d o  de a n t i g u a l l a s  l a s  p r á c t i c a s  que se s i g u e n ,  t r a t a n d o  
con b a s t a n t e  d u r e z a  á l o s  c u l t i v a d o r e s  y e n c o n t r a n d o  n a t u r a l  que a 
c o n s e c u e n c ia  de l a  m archa  de l o s  t i e m p o s ,  s o b r e v e n g a  l a  c r i s i s  que 
se a t r a v i e s a .  No q u i e r e  que se p i d a  p r o t e c c i ó n  a l  G o b i e r n o ,  s i n o  
que se r e f o r m e n  l a s  c o n d i c i o n e s  que a r r u i n a n  l a  a g r i c u l t u r a .  Pa ra  
e l l o  p ro p o n e  como r e m e d io  e f i c a z ,  q u e ,  en vez de s a l t a r  e l  agua de 
un campo a o t r o ,  l l e g a n d o  l i m p i a s  a l o s  t e r r e n o s  más b a j o s ,  se a b ra n  
c a n a l e s  que l l e v e n  l a s  aguas  s u c i a s  a l a s  p a r t i d a s  p a n t a n o s a s .  "Q a d-  
me s e d i m e n t o s ,  d e c í a  e l  5 r .  O r t i z ,  y c o m p e t i r á  con l a  I n d i a w.
Acuso a l o s  p r o p i e t a r i o s  de i n d o l e n t e s ,  p o rq u e  no c o n s t r u ­
yen c a m in o s  p a r a  e l  f á c i l  a cce so  de sus  f i n c a s .
D i j o  que l o s  a m i l l a r a m i e n t o s  e s tá n  d e m as ia d o  s u b i d o s ,  ba­
sá n do se  en una r i q u e z a  que no e x i s t e ,  y p i d i ó  que se r e b a j e  e l  im ­
p u e s t o  de consumos s o b r e  l a s  e s p e c i e s  que c o n s t i t u y e n  l a  b ase  d e l  
a l i m e n t o  d e l  j o r n a l e r o , e n c a r g á n d o l o  a s í  a l o s  d i p u t a d o s .
C o n c e d id a  l a  p a l a b r a  a D .M a n u e l  M a r t í  y S a n c h i s ,  m a n i f e s t ó  
que i m p o s i b i l i t a d o  de a s i s t i r  a l a  s e s i ó n  de l a  A s a m b le a ,  su  hermano 
D . J o s e ,  i n g e n i e r o  ag rón o m o ,  h a b í a  r e d a c t a d o  una n o t a ,  a l a  que d i o  
l e c t u r a .  En e l l a  e xam ina  con mucho j u i c i o  p r á c t i c o  l a  p o s i b i l i d a d  
d e l  s a n e a m ie n to  de l a s  t i e r r a s  a r r o z a l e s ,  p a r a  d e d i c a r l a s  a o t r a s  
c o s e c h a s .  Cree que f a l t a n  r e c u r s o s  p a r a  h a c e r  e s t a  t r a n s f o r m a c i ó n  
y c o n o c i m i e n t o s  a g r í c o l a s  p a ra  a c e p t a r  p r o d u c c i o n e s  que no son f a m i ­
l i a r e s  a l  l a b r a d o r ,  como e l  r a m i o ,  e l  t a b a c o ,  l a  r e m o la c h a  a z u c a r e ­
r a  y o t r a s  p l a n t a s  que aún no se sabe s i  d a rá n  r e s u l t a d o ,  p o r  l o  que 
es p r e c i s o  p r o c e d e r  con g r a n  c a u t e l a .  Para  m e j o r a r  l a  s i t u a c i ó n  a -  
g r a r i a  p ro p o n e  e l  empleo  en l a s  l a b o r e s  d e l a r a d o  de v e r t e d e r a ,  l a  
compra  de abonos  en l o s  c e n t r o s  de p r o d u c c i ó n ,  l a  c r e a c i ó n  de f á ­
b r i c a s  de a b o n o s ,  l a  t r i l l a  m e c á n i c a ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  p o r  l a  p r o ­
v i n c i a  de campos e x p e r i m e n t a l e s ,  p r e m i o s  a l o s  a g r i c u l t o r e s  y j o r n a ­
l e r o s  que se d i s t i n g a n ,  l a  r e p a r a c i ó n  de ca m in o s  y a c e q u i a s  que es ­
t á n  d e s c u i d a d e o s , l a  c r e a c i ó n  de s o c ie d a d e s  a g r í c o l a s  que f a c i l i t e n  
f o n d o s  a l  l a b r a d o r ,  y l a s  a s o c i a c i o n e s  de c u l t i v a d o r e s  p a r a  a d q u i ­
r i r  m á q u in a s  y a b o n o s ,  y p a ra  i l u s t r a r s e  m u tu a m e n te .  E s te  t r a b a j o  me­
r e c i ó  muchos a p l a u s o s .
O t r o  i n g e n i e r o  agrónomo t a n  i l u s t r a d o  como d i s c r e t o ,  D. 
M a n ue l  Sanz Bremón, usó  l a  p a l a b r a ,  l l a m a n d o  l a  a t e n c i ó n  s o b r e  l a  
i m p o r t a n c i a  c a p i t a l  que t i e n e n  l o s  abonos  en el c u l t i v o  d e l  a r r o z .  
O p in a  que m i e n t r a s  no se e s t a b l e z c a n  campos e x p e r i m e n t a l e s ,  no se 
c o n o c e r á  s u f i c i e n t e m e n t e  c u á l  es e l  abono más ú t i l ,  y l a  c a n t i d a d  
en que debe u s a r s e  en cada  t i e r r a .  La q u í m ic a  a n a l i z a  p e r o  no c o n o ­
ce b i e n  l a  a c c i ó n  f i s i o l ó g i c a  de l o s  a b o n o s ,  p o r  l o  que no hay más 
r e m e d io  que p r o c e d e r  á p o s t e r i o r i .
D. C esar  San tom á,  con l a  f á c i l  p a l a b r a  que l e  d i s t i n g u e ,  
t r i b u t ó  g r a n d e s  e l o g i o s  a l  A y u n t a m ie n t o  de Sueca p o r  l a  M e m o r ia  p r e ­
s e n ta d a  a l a  mesa, y e n t r a n d o  a e x a m in a r  l a s  c a u s a s  de l a  c r i s i s  
d i j o  que e l  l a b r a d o r  de Sueca t r a b a j a  c u a t r o  q u in c e n a s  a l  a ñ o ,  y ha
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de v i v i r  doce  meses con e l  p r o d u c t o  de ese t r a b a j o ,  p o r  l o  que t i e n e  
n e c e s i d a d  de b u s c a r  c u l t i v o s  e i n d u s t r i a s  de i n v i e r n o .  M o s t r ó  poca 
f e  en l a  p r o t e c c i ó n  d e l  G o b i e r n o ,  p u e s t o  que s i  hay t r e s  p r o v i n c i a s  
que d e f i e n d e n  e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z ,  c u a r e n t a  y s e i s  q u i e r e n  c o m e r lo  
b a r a t o •
A c e p ta n d o  l a s  c i f r a s  c o n s ig n a d a s  en l a  M em or ia  d e l  M u n i c i ­
p i o  de Sueca ,  y r e s u l t a n d o  en p e r d i d a  e l  c u l t i v o ,  p r o p u s o  su abando­
n o ,  a c o n s e ja n d o  a l o s  c o l o n o s  que r e n u n c i e n  a e x p l o t a r  l a s  t i e r r a s ,  
p o r  l a s  que se l e s  e x i g e n  a l t o s  a r r i e n d o s .  Más v a l e  no t r a b a j a r l a s  
que p e r d e r  en su c u l t i v o .  S o s tu v o  l a  n e c e s id a d  de r e b a j a r  l o s  a m i -  
l l a r a m i e n t o s  y de a h o r r a r  en e l  g a s t o  de a b o n o s ,  de l o s  que hoy se 
hace  un v e r d a d e r o  d e s p i l f a r r o ,  c i t a n d o  como e j e m p l o  a I t a l i a ,  en 
donde  se em p lea  como abono v e rd e  e l  a l t r a m u z .  Recomendó a l o s  c u l t i ­
v a d o r e s  e s t o s  abonos v e r d e s .  E l  S r .  San tomá,  a n t e  l a  c o m p e t e n c ia  d e l  
a r r o z  e x t r a n j e r o ,  a c o n s e j ó  e l  abandono  de e s t e  c u l t i v o ,  y l a  i n t r o ­
d u c c i ó n  de o t r a s  c o s e c h a s  que den o c u p a c ió n  t o d o  e l  año a l  j o r n a l e ­
r o  .
E l  S r .  L l ó r e n t e  ( D . F e l i c i s i m o )  t a c h ó  de f a t a l i s t a s  l a s  
i d e a s  d e l  S r .  Santomá y s o s t u v o  l a  n e c e s i d a d  de m a n te n e r  e l  c u l t i v o  
d e l  a r r o z  en l a  p r o v i n c i a ,  p o rq u e  l a s  p r o d u c c i o n e s  de h u e r t a  a t r a ­
v i e s a n  una c r i s i s  aún más l a b o r i o s a .  C i t ó  como e je m p lo  l a s  d e l  t r i ­
g o ,  e l  m a í z ,  l a s  a l u b i a s  y e l  m a n í ,  que son l a s  g e n e r a l m e n t e  e x p l o t a ­
das  y c o n o c i d a s  de n u e s t r o s  l a b r a d o r e s ,  y que se t r a e n  de A m é r ic a  y 
de l a  I n d i a ,  M o s t r ó  poca c o n f i a n z a  en l a  i n t r o d u c c i ó n  d e l  r a m io  y 
de o t r a s  p l a n t a s ,  p i d i e n d o  a l o s  que a c o n s e ja n  e l  abandono d e l  a r r o z  
que d i g a n  qué co se cha  puede h a c e r s e  en l a s  f r o n t e r a s  de l a  A l b u f e r a  
c u b i e r t a s  hoy d í a  p o r  l a s  a g u a s .  I n v o c ó  e l  d e re c h o  que t i e n e  e l  c i u ­
dadano á l a  p r o t e c c i ó n  d e l  E s t a d o ,  l o  mismo V a l e n c i a  que sus  a r r o c e s ,  
que l a  Mancha y C a s t i l l a  p a r a  sus t r i g o s ,  A n d a l u c i a  p a ra  sus  a c e i t e s ,  
y C a t a lu ñ a  p a r a  sus t e j i d o s .
Las c o n d i c i o n e s  e c o n ó m ic a s  han v a r i a d o ,  y es p o r  t a n t o  
j u s t o  que l o s  d e r e c h o s  a r a n c e l a r i o s  vengan a n i v e l a r  l a  d i s m i n u c i ó n  
de p r e c i o  en e l  t r a n s p o r t e  y l a  m ayo r  c e l e r i d a d ,  que hacen  i m p o s i b l e  
l a  c o m p e t e n c ia  con e l  p r o d u c t o  e x t r a n j e r o .  N e u t r a l i z a r  l a  d i f e r e n c i a  
de f l e t e s  es l o  que se p i d e  en e l  aum en to  a r a n c e l a r i o :  n i v e l a r  p o r  
é l  l a s  f a c i l i d a d e s  d e l  c o m e r c io  que son hoy mucho m a yo re s  que en o -  
t r o  t i e m p o .
Después de r e c t i f i c a r  e l  S r .S a n to m á ,  usó l a  p a l a b r a  D.Ra­
f a e l  R o d r i g u e z  de Cepeda,  en d e f e n s a  de l o s  p r i n c i p i o s  p r o t e c c i o ­
n i s t a s .  C a l i f i c ó  a l  l i b r e  camb io  de s i s t e m a  d e s a c r e d i t a d o ,  c o n s i g ­
nando  que t o d a s  l a s  n a c i o n e s ,  l o  mismo l o s  E s ta d o s  U n id o s  que F r a n ­
c i a  y A le m a n i a ,  v u e l v e n  h a c i a  e l  p r o t e c c i o n i s m o ,  y s i  España no l e s  
s i g u e  en e s t e  c a m in o ,  q u e d a rá  a p l a s t a d a  p o r  l a  inm ensa  p r o d u c c i ó n  
de A m é r ic a  y l a  I n d i a .
En r e p r e s e n t a c i ó n  de Las G e rm a n ía s . a s o c i a c i ó n  de c o lo n o s  
de l a  h u e r t a  de R u z a f a ,  com p ue s ta  (de 1 .5 0 0  i n d i v i d u o s ,  h a b l ó  F r a n c i s -
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co R o s e l l ó ,  l a b r a d o r  d e s p e j a d o ,  que se e x p re s o  con f a c i l i d a d  y mere­
c i ó  u n án im e s  a p l a u s o s .  H iz o  c o n s t a r  que l a  c r i s i s  a c t u a l  s o l o  puede 
v e n c e r s e  p o r  l a  e s t r e c h a  u n ió n  de p r o p i e t a r i o s  y c o l o n o s ,  y en nom­
b r e  de e s t o s  ú l t i m o s  m a n i f e s t ó  que re c h a z a b a n  c i e r t o s  p r i n c i p i o s  y 
d o c t r i n a s ,  que p r o d u c i r í a n  l a  r u i n a  d e l  p a í s ,  e s p e r á n d o l o  t o d o  d e l  
p e r f e c t o  a c u e r d o  y de l a  p r o t e c c i ó n  que e l  dueño de l a  t i e r r a  debe 
a l  t r a b a j a d o r .  H as ta  a h o r a ,  d e c í a ,  hamos p o d i d o  p a g a r  e l  a r r i e n d o ,  
aun s i e n d o  c a r o ,  hoy con l a  c r i s i s  no podemos n i  p l a n t a r  l a  cosecha  
de e s t e  a ñ o ,  y s a b id o  es que s ó l o  a l  4 ó a l  5 p o r  100 l e  c o n v ie n e  
to m a r  d i n e r o  a l  c u l t i v a d o r .
Las p a l a b r a s  d e l  S r .  R o s e l l o  c a u s a r o n  l a  m e j o r  i m p r e s i ó n  
en e l  a u d i t o r i o ,  y e s p e c i a l m e n t e  e n t r e  l o s  que s a b í a n  que en l a s  
u l t i m a s  semanas se han hecho  g r a n d e s  e s f u e r z o s  p o r  s e m b ra r  e n t r e  
l o s  c o lo n o s  de l a  h u e r t a  i d e a s  y p r i n c i p i o s  d i s o l v e n t e s ,  que han 
re c h a z a d o  con e n e r g í a ,  dando p r u e b a s  de l a  mayor  h o n r a d e z .  A s í  l o  
d e j ó  c o m p re n d e r  e l  S r .  San tomá,  c o n t e s t a n d o  a l  S r .  R o s e l l ó  y f e l i ­
c i t á n d o l e ,  l o  mismo que a sus co m p añ e ro s  de l a  h u e r t a ,  p o r  e l  d esen ­
l a c e  que han t e n i d o  l a s  r e u n i o n e s ,  j u n t a s  y c a b i l d e o s  á que c o n v o ­
caba en l a s  p a sadas  n oches  e l  l ú g u b r e  s o n id o  d e l  c a r a q o l  de l %h o r t a .
SESION SEGUNDA
E l  1 3 ,  y b a j o  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  G o b e r n a d o r ,  se r e a n u d ó  
e l  d e b a te  s u s p e n d id o  e l  d í a  a n t e r i o r ,  h a c ie n d o  uso de l a  p a l a b r a  e l  
S r .  D. Pedro  C h i a r r i ,  y a p l a u d i e n d o  l a  c o r d u r a  de l o s  c o l o n o s ,  e v i ­
d e n c i a d a  p o r  e l  S r .  R o s e l l ó ,  r e p r e s e n t a n t e  de l a  s o c ie d a d  La Germa- 
n í a ;  p e r o  se l a m e n tó  de que no se c o n c r e t a s e n  sus  a s p i r a c i o n e s ,  pues 
t o  que l a  u n i ó n  que p r e c o n i z a b a n  de l o s  p r o p i e t a r i o s  y c o l o n o s ,  no 
b a s t a  p a ra  v e n c e r  l a  c r i s i s  a g r í c o l a .
C o m b a t ió  i a  c r e e n c i a  de que l o s  hombres  c i e n t í f i c o s  no 
daban r e s u l t a d o  a lg u n o  p r á c t i c o ,  recom endando  que se a t i e n d a n  sus 
c o n s e j o s  a l  mismo t i e m p o  que se e s t u d i e  e l  r e s u l t a d o  de l a  e x p e r im e n  
t a c i ó n •
Lam en tándose  t a m b ié n  de que no s ó l o  t e n g a  e l  a r r o z  enem i­
gos  f u e r a  de V a l e n c i a ,  s i n o  en l a  c a p i t a l  y p u e b l o s  p r o d u c t o r e s ,  y 
e x c i t ó  e l  p a t r i o t i s m o  de l o s  c o m e r c i a n t e s  p a ra  que r e c h a c e n  e l  a r r o z  
e x t r a n j e r o .
E l  S r .  R o s e l l ó  h a b l ó  en c o n t r a  de l a s  i l u s i o n e s  de c i e r t o s  
t e ó r i c o s ,  y a t r i b u y ó  á é s t o s  e l  f r a c a s o  que h a b í a  dado en e s t a  p r o ­
v i n c i a  e l  c u l t i v o  de l a  caña de a z ú c a r .  Tachó de i n e x a c t o s  l o s  da­
t o s  s o b r e  e l  c o s t e  d e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z  a p o r t a d o s  a l a  Asamblea  
p o r  e l  S r .  B l a n c h ,  de S e d a v í ,  y p o r  e l  A y u n t a m ie n t o  de Sueca ,  e n t a -
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b lá n d o s e  con e s t e  m o t i v o  un l i g e r o  d e b a t e  con e l  S r ,  B l a n c h ,  que 
s o s t u v o  l a  e x a c t i t u d  de sus  c i f r a s .
E l  S r ,  M o r o t e  usó  d e spués  l a  p a l a b r a ,  f i j a n d o  e l  s e n t i d o  
que hoy t i e n e  e l  p r o t e c c i o n i s m o  y e l  l i b r e  c a m b io ,  ta c h a n d o  á é s t e  
de a n t i c u a d o .  D i j o  que l a s  r e l a c i o n e s  e c o n ó m ic a s  de l a s  n a c io n e s  no 
se r e g u l a n  p o r  a q u e l l a s  t e o r í a s ,  s i n o  que hoy t o d o s  l o s  E s ta d o s  son 
a q r e s i o n i s t a s , es d e c i r ,  que a t a c a n  m u tu a m en te  y d e f i e n d e  cada uno 
de e l l o s  sus  i n t e r e s e s ,  según  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  d e l  momento y s i n  
o b e d e c e r  a e s c u e l a s .  C i t ó  a l g u n o s  d a t o s  e s t a d í s t i c o s  p a r a  p r o b a r  
que España consume i g u a l  c a n t i d a d  de a r r o z  que a n t e s ,  y que en e l  
u l t i m o  año ha e n t r a n d o  t a n t o  a r r o z  e x t r a n j e r o  comoD ha menguado l a  
p r o d u c c i ó n  i n d í g e n a .
Cree que l a  u n ió n  e n t r e  p r o p i e t a r i o s  y c o lo n o s  es muy bue­
na p a ra  r e s o l v e r  l a s  c u e s t i o n e s  de d e t a l l e  que s u r j a n  en cada f i n c a ,  
p e r o  no puede i n f l u i r  en l a  s o l u c i ó n  de l a  c r i s i s .  S ó lo  l a s  m e d id a s  
d e l  G o b ie r n o  pueden a f e c t a r  a l a s  c a u s a s  g e n e r a l e s ,  y á a q u e l  es 
á q u ie n  se debe p e d i r  r e b a j a  de l a  c o n t r i b u c i ó n  y l a  i m p o s i c i ó n  de 
un d e re c h o  D r o t e c t o r  de l o s  a r r o c e s  e s p a ñ o l e s .
L e y ó ,  p o r  u l t i m o ,  un a p r e c i a b l e  t r a b a j o  de D . B a r t o l o m é  Mo- 
r e t ,  en e l  que con g r a n  s e n t i d o  p r á c t i c o  se e x a m in a n  l a s  ca u sa s  de 
l a  c r i s i s  a r r o c e r a  y se busca  e l  r e m e d io  en l a s  m e d id a s  a r a n c e l a ­
r i a s ,  en l a  r e p r e s i ó n  d e l  c o n t r a b a n d o ,  en l a  r e b a j a  d e l  c o s t e  de l o s  
t r a n s p o r t e s  y l a  i n t r o d u c c i ó n  de a l g u n a s  e co no m ía s  en e l  c u l t i v o ,  
con l a s  que se c a l c u l a  p o d r í a n  a h o r r a r s e  un p a r  de r e a l e s  p o r  a r r o ­
ba en e l  c o s t e  de p r o d u c c i ó n ,  p a r a  p o d e r  s e g u i r  c u l t i v a n d o  e l  a r r o z  
en l o s  m a r j a l e s  de l a  R i b e r a ,
E l  S r ,  A l v a r e z  F iu f i i z ,  d i r e c t o r  d e l  p e r i ó d i c o  La Refo rma 
A g r í c o l a , que se p u b l i c a  en M a d r i d ,  h a b l o  t a m b ié n  d e m o s t ra n d o  su i n ­
t e r é s  n o r  l a  s i t u a c i ó n  a g r a r i a  de l a  p r o v i n c i a ,  que l e  a g r a d e c i e r o n .  
H iz o  n o t a r  que h a b ía  dos t e n d e n c i a s  muy m a rca d a s  e n t r e  l o s  que h a b ía n  
h a b la d o  en l a  A sa m b le a ;  u n a ,  l a  de l o s  que t o d o  l o  p id e n  a l  G o b i e r n o ,  
o t r a  que p r e s c i n d e  p o r  c o m p le t o  de e s t a  e n t i d a d  y q u i e r e  que t o d o  l o  
haga e l  i n d i v i d u o .  En su c o n c e p t o , deben u n i r s e ,  d i r i g i é n d o s e  a l  m i s ­
mo f i n ,  l o s  e s f u e r z o s  d e l  c u l t i v a d o r  y l a s  m e d id a s  d e l  p o d e r ,  p a ra  
p r o p o r c i o n a r  a l  menos un p a l i a t i v o  á l o s  m a le s  d e l  momento, p u e s t o  
que e l  S r ,  A l v a r e z  c r e e  que n i  l a  p r o t e c c i ó n  que se co nceda  a l  a r r o z  
n i  l a  que se ha o t o r g a d o  a l o s  t r i g o s  de C a s t i l l a ,  h a rá n  más que 
p r o l o n g a r  su a g o n í a ,  j u z g a n d o  i n v e r o s í m i l  e l  c u l t i v o  de c e r e a l e s  en 
E sp a ña ,  é i m p o s i b l e  l u c h a r  c o n t r a  l a  n a t u r a l e z a .
C re yé n d o se  c o n t r a r i a d o . e l  S r .  A l v a r e z  p o r  a l g u n o s  murmu­
l l o s  de l a  c o n c u r r e n c i a ,  e x t r e m ó  a l g ó n  t a n t o  sus  o p i n i o n e s ,  y c a l i ­
f i c ó  de inhum ano  un c u l t i v o  q ue ,  á su j u i c i o ,  mermaba l a  p o b l a c i ó n  
de l o s  campos,  y h a c í a  d e g e n e r a r  r á p i d a m e n t e  en e l l o s  l a  r a z a  huma­
n a ,  p o r  l a  a c c i ó n  p e r n i c i o s a  de l a s  e m a n a c io n e s  p a l ú d i c a s .
E l  S r .  A r é v a l o  exam inó  l a s  s o l u c i o n e s  p r o p u e s t a s  h a s ta  
e n t o n c e s ,  re c h a z a n d o  e l  f a t a l i s m o  musu lmán y e l  e x a g e ra d o  p r o t e c -
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c i o n i s m o .  D i j o  que es l i b r e c a m b i s t a ,  p e r o  no p o r  e l l o  abandona á 
sus  s e m e ja n t e s  en l a  l u c h a  con l a  n a t u r a l e z a ,  n i  abandona l o s  i n ­
t e r e s e s  a g r í c o l a s .  No c r e e ,  s i n  e m b a rg o ,  que p r o d u z c a  r e s u l t a d o  l a  
i m p o s i c i ó n  de d e re c h o s  a r a n c e l a r i o a s  á l a s  p r i m e r a s  m a t e r i a s ,  pues ­
t o  que c r e e  que e l  s i s t e m a  p r o t e c t o r  a r r u i n a  á l a s  s o c i e d a d e s ,  y 
d e j a  m o r i r  de hambre á l o s  d e s h e r e d a d o s  de l a  f o r t u n a .
D i j o  que se ha h a b la d o  en nombre  de l a  p r o p i e d a d  y d e l  
c u l t i v o ,  p e r o  no se ha o í d o  á l o s  que no comen y s u f r e n ,  p o rq u e  na­
da t i e n e n .  A su j u i c i o ,  l a  c r i s i s  a l c a n z a  a t o d a s  l a s  c o s e c h a s  y 
á t o d a s  l a s  n a c i o n e s ,  p o r q u e  es una c r i s i s  s o c i a l ,  l a  c u a l  puede 
v e n c e r s e  s i n  m e d io s  v i o l e n t o s ,  que r e c h a z a .  Compara l o  que paga l a  
t i e r r a  en España y en o t r a s  n a c i o n e s ,  d i c i e n d o  que es tamos a l  n i v e l  
de T u r q u í a ,  y t e r m i n a  p i d i e n d o  l a  r e b a j a  de l a  c o n t r i b u c i ó n  t e r r i ­
t o r i a l .
D. A m a l io  J im e n o ,  que h a b í a  s i d o  d i r e c t a m e n t e  a l u d i d o ,  
comenzó d i c i e n d o  que ha h a b í a  i d o  á l a  Asamblea a h a b l a r ,  s i n o  a 
e s c u c h a r ,  p a r a  c o n o c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  y l a s  a s p i r a c i o n e s  de l a  a g r i ­
c u l t u r a  v a l e n c i a n a ,  y p o d e r  en o t r o  s i t i o  d e f e n d e r  sus  i n t e r e s e s ;  
p e r o  a ñ a d i ó  que en l o s  muchos d i s c u r s o s  p r o n u n c i a d o s  no h a b í a  en­
c o n t r a d o  una s o l u c i ó n ,  l o  c u a l  p ro b a b a  l o  c o m p le j o  y d i f í c i l  de 
l a  c u e s t i ó n .  C ensu ró  l a s  e x a g e r a c i o n e s  h a c ie n d o  r e s a l t a r  t o d o  l o  
g r a v e  de l a  s i t u a c i ó n ,  p a r a  l o  c u a l  l e y ó  d a to s  s o b r e  l a  i m p o r t a c i ó n  
de a r r o z  e x t r a n j e r o  en l a s  A n t i l l a s  y en l a  P e n í n s u l a .
Cree que l a  c r i s i s  a c t u a l  no pueden d o m i n a r l a  l o s  p r o p i e ­
t a r i o s  n i  l o s  c o l o n o s ,  s i n o  e l  G o b i e r n o .  Aboga p o r  l a  i m p o s i c i ó n  
d e l  a r b r i t r i o  t r a n s i t o r i o  á l o s  a r r o c e s  e x t r a n j e r o s ,  p o r  l a  r e f o r ­
ma de l o s  a m i l l a r a m i e n t o s  y r e b a j a  en l o s  t r a n s p o r t e s  dé l a s  v í a s  
f é r r e a s ,  y p i d e  a l o s  c u l t i v a d o r e s  que p o r  su p a r t e  se e s f u e r c e n  
en m e j c r a r  y a b a r a t a r  e l  c u l t i v o .
S o s t i e n e  que é s t e  es i r r e m p l a z a b l e  en l a s  t i e r r a s  b a j a s  
i n m e d i a t a s  a l a  A l b u f e r a ,  h a c ie n d o  e l o c u e n t e  p i n t u r a  de l o s  e s f u e r ­
zos d e l  c u l t i v a d o r  p o r  d o m in a r  a q u e l l o s  p a n t a n o s ,  y t e r m i n ó  demos­
t r a n d o  que l e j o s  de s e r  ca u sa  de i n s a l u b r i d a d  e l  a r r o z ,  es m o t i v o  
de s a n e a m i e n t o ,  p e r m i t i e n d o  e l  r á p i d o  aumento  de l a  p o b l a c i ó n  de 
l a  p r o v i n c i a .
Y l a  misma e s t a d í s t i c a  s a n i t a r i a  o f i c i a l  ha d e m o s t ra d o  
que en l a  p r o v i n c i a  de B a d a j o z ,  donde  l a  sequedad  d e l  s u e l o  es g r a n ­
d e ,  causa  e l  p a lu d i s m o  m ayor  numero de v í c t i m a s  que en l a  r i b e r a  
d e l  J u c a r  y en l a s  p r o v i n c i a s  de A l i c a n t e  y T a r r a g o n a ,  donde hay 
t i e r r a s  o a n t a a o s a s  y se c u l t i v a  e l  a r r o z .
E l  S r .  J im eno  t e r m i n ó  d i c i e n d o  como r e p r e s e n t a n t e  de co ­
marca  i n t e r e s a d a ,  c u m p l i r á  en e l  P a r l a m e n t o  con su d e b e r ,  s o l i c i t a n ­
do a l  G o b i e r n o  l a  a d o p c i ó n  de l a s  m e d id a s  r e c la m a d a s  p o r  l o s  p r o ­
d u c t o r e s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  á l a  c r i s i s .
A n te s  de l e v a n t a r  l a  s e s i ó n  d i r i g i ó  e l  S r .  T o r r e s  b r e v e s ,  
p e r o  s e n t i d a s  p a l a b r a s  a l o s  c o n c u r r e n t e s ,  e x p r e s a n d o  l a  s a t i s f a c ­
c i ó n  con que se h a b ía  o í d o  l a  f i e l  e x p r e s i ó n  de l a s  a s p i r a c i o n e s
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de l o s  c u l t i v a d o r e s ,  que o f r e c i ó  a l l e v a r  a t o d a s  p a r t e s ,  t r a b a j a n ­
do p a r a  s a t i s f a c e r l a s ;  dando p o r  t e r m i n a d a  l a  s e s i ó n .
Aunque se d i ó  l e c t u r a  de l a s  c o n c l u s i o n e s  s o b r e  e l  a r r o z  
en l a  t e r c e r a  s e s i ó n ,  l a s  r e t r o t r a e m o s  á l a  segunda  p a r a  r e d o n d e a r  
l o  c o n c e r n i e n t e  a d i c h o  te m a .  Las c o n c l u s i o n e s  f u e r o n  l a s  s i g u i e n ­
t e s :
1 3 .  La A sa m b le a ,  a i d a s  l a s  o p i n i o n e s  s u s t e n t a d a s ,  c o n s i d e r a  
i n d i s p e n s a b l e  p a r a  v e n c e r  l a  c r i s i s  que a t r a v i e s a  l a  p r o ­
d u c c i ó n  a r r o c e r a ,  l a  i m p o s i c i ó n  de un a r b i t r i o  t r a n s i t o r i o  
de 50 p o r  100 s o b r e  e l  que s a t i s f a c e  hoy  en aduanas  e l  a -  
r r o z  e x t r a n j e r o ,  é i g u a l m e n t e  l a  s u p r e s i ó n  de l o s  d e r e c h o s
de i n t r o d u c c i ó n  de n u e s t r o  a r r o z  en l a s  A n t i l l a s  y l a  r e ­
b a j a  de t a r i f a s  de t r a n s p o r t e .
2 3 .  C ree n e c e s a r i a  y de e s t r i c t a  j u s t i c i a  l a  r e f o r m a  de l o s  
a m i l l a r a m i e n t o s , p a r a  que r e p r e s e n t e n  l a  r i q u e z a  a c t u a l  
de l a  p r o p i e d a d  t e r r i t o r i a l .
3 3 .  Juzga  ta m b ié n  n e c e s a r i o  que e l  G o b i e r n o ,  r e d u c i e n d o  l o s  
g a s t o s  que no son i n d i s p e n s a b l e s ,  r e b a j e  l a  c o n t r i b u c i ó n  
que a s c ie n d e  a l  25 p o r  100 de l a  r e n t a .
4 3 .  A l  mismo t i e m p o  debe p e d i r  á l a  p r o v i n c i a  y á l o s  m u n i c i ­
p i o s  l a  r e p a r a c i ó n  y c o n s t r u c c i ó n  de c a r r e t e r a s  r u r a l e s ,  
que f a c i l i t e n  y a b a r a t e n  l o s  p r o d u c t o s  de n u e s t r a s  t i e r r a s  
y e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de campos e x p e r i m e n t a l e s  p a ra  a p r e c i a r  
l a  bondad de l a s  s e m i l l a s  y de l o s  abonos  que se em p lean  
en e l  a r r o z .
5 3 .  Recomendar a l a s  c o r p o r a c i o n e s  c i e n t í f i c a s  y á l o s  g r a n d e s  
p r o p i e t a r i o s  e l  ensayo  de n u e vo s  c u l t i v o s  que puedan s u s ­
t i t u i r  a l o s  que se e n c u e n t r a n  en d e c a d e n c i a ,  y D r i n c i p a l -
m e n te  a l  a r r o z .
6 3 .  La Asamblea debe re c o m e n d a r  t a m b i é n  á l o s  c u l t i v a d o r e s  que 
i n t r o d u z c a n  l a  m ayor  e conom ía  en l a  p r o d u c c i ó n ,  u t i l i z a n d o  
p a r a  e l l o  l o s  a r a d o s  de v e r t e d e r a ,  l a  t a l l a d o r a ,  l a s  t r i ­
l l a d o r a s  m e c á n ic a s  y demás i n s t r u m e n t o s  que c o n d u z c a n  a 
i g u a l  r e s u l t a d o  y e m p iezan  a u s a r s e  con buen é x i t o ;  a s o c i á n ­
dose  p a r a  a d q u i r i r  l a s  m á q u in a s  c o s t o s a s ,  l o s  a bonos  y de­
más e le m e n to s  que e n t r a n  como f a c t o r e s  en l a  p r o d u c c i ó n .
A p ro b a d a s  en su t o t a l i d a d ,  l o  f u e r o n  t a m b i é n  en d e t a l l e  
de spu é s  de o i r  a l g u n a s  o b s e r v a c i o n e s  de l o s  S r e s .  E s p ia u  y M arqués  
de San J o a q u í n .
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SESION TERCERA
CRISIS NARANJERA Y MODO DE REMEDIARLA.
A b i e r t a  l a  s e s i ó n  b a j o  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  S r .  M a rqu é s  de 
T r e m o l a r ,  d e spu é s  de l e e r  y a p r o b a r  l a s  c o n c l u s i o n e s  s o b r e  e l  a r r o z ,  
se puso a d i s c u s i ó n  e l  tema s i g u i e n t e ,  que es e l  mismo que f i g u r a  
a r r i b a :  ' ' C r i s i s  n a r a n j e r a  y modo de r e m e d i a r l a " .
E l  S r .  M o r o t e  i n i c i ó  e l  d e b a te  d i c i e n d o  que l a  c r i s i s  que 
a t r a v e s a b a  l a  p r o d u c c i ó n  de l a  n a r a n j a  no e ra  t a n  a p r e m i a n t e  n i  o -  
b e d e c í a  á ca u s a s  t a n  g e n e r a l e s  como l a  de l a  p r o d u c c i ó n  a r r o c e r a .  
Causas a t m o s f é r i c a s  de l o s  ú l t i m o s  años y f a l t a  de m ercados  han 
p r o d u c i d o ,  a su j u i c i o ,  l a  d i f í c i l  s i t u a c i ó n  en que se e n c u e n t r a  
a q u e l l a  c o s e c h a ,  y e s t a  f a l t a  de m e rcad o s  se d e b e ,  en p r i m e r  t é r ­
m in o ,  á l a  c a r e s t í a  de l o s  t r a n s p o r t e s  p o r  f e r r o c a r r i l ,  que no con ­
s i e n t e  e l  e n v í o  de l a  n a r a n j a  v a l e n c i a n a  á l a s  demás p r o v i n c i a s .
Se ocupó  de l a s  a n o m a l í a s  que o f r e c e n  l a s  t a r i f a s  de l a s  d i v e r s a s  
com pañ ías  que e x p l o t a n  l a s  v í a s  f é r r e a s ;  h i z o  n o t a r  l a  f a l t a  que 
t i e n e n  de m a t e r i a l  p a ra  h a c e r  un buen s e r v i c i o ,  y a c o n s e j ó  que se 
b u s c a r a  e l  r e m e d io  en l a s  e m p re sa s ,  no p i d i e n d o  l a  u n i f i c a c i ó n  de 
t a r i f a s  que p u d i e r a n  r e s u l t a r  p e r j u d i c i a l e s  á l o s  i n t e r e s e s  v a l e n ­
c i a n o s ,  s i n o  re c la m a n d o  t r e s  c o s a s :  r e b a j a  en e l  p r e c i o  de l a s  t a r i ­
f a s ,  aumento  de m a t e r i a l  y c e l e r i d a d  en e l  t r a n s p o r t e .
E l  S r . D .  César  Santomá d i j o :  que no e ra  p a s a j e r a ,  como se 
h a b í a  q u e r i d o  d a r  a e n t e n d e r ,  l a  c r i s i s  que a t r a v i e s a  l a  p r o d u c c i ó n  
de l a  n a r a n j a ,  y con e l l a  l a  p r o v i n c i a  de V a l e n c i a ,  s i n o  que l a  D r o -  
d u c í a n  l a s  mismas ca u sas  g e n e r a l e s  que hacen a t r a v e s a r  pe no sa  c r i ­
s i s  a l  c u l t i v a d o r  i n g l é s ,  a l  a le m á n ,  a l  f r a n c é s  y a l  e s p a ñ o l ;  l a s  
d i s t i n t a s  c o n d i c i o n e s  p r o d u c t i v a s  de l o s  p a í s e s  n u e v o s ,  de l a s  t i e ­
r r a s  a n t e s  i g n o t a s ,  que hoy a r r o j a  a n u e s t r o s  v i e j o s  m e rc a d o s  l o s  
p r o d u c t o s  de su f e r t i l i d a d  no g a s t a d a ;  l a  d e s p r o p o r c i ó n  e n t r e  e l  
e x a g e r a d o  v a l o r  de l a  t i e r r a  en E u r o p a ,  y e l  v a l o r  i n s i g n i f i c a n t e  
de esa t i e r r a  en A m é r i c a ,  en A s ia  y en O c e a n ía .  Aun d e n t r o  de n u es ­
t r a  misma E sp a ña ,  d e c í a ,  r e f i r i é n d o s e  a l  n a r a n j o ,  e x i s t e n  e n t r e  S ev i  
l i a  y S a n l ú c a r  de Barrameda  v a s t a s  e x t e n s i o n e s  de t i e r r a  p r o p i a  pa­
r a  a q u e l  á r b o l ,  con f á c i l  r i e g o  y un c l i m a  más suave  que e l  n u e s t r o  
en l a s  que una hanegada s ó l o  c u e s t a  c u a t r o  p e s e t a s ,  y donde se e s t á  
h a c ie n d o  g r a n d e s  p l a n t a c i o n e s  a poco  c o s t e .  G ra n a d a ,  M á la g a ,  S e v i l l a  
O r i h u e l a ,  M u r c i a ,  t i e n e n  m a g n í f i c o s  h u e r t o s  que nos h a rá n  l a  co n c u ­
r r e n c i a  y nos d i s p u t a r o n  l o s  m e rcad o s  d e l  i n t e r i o r ,  cuando  hayamos 
c o n s e g h id o  l a  r e b a j a  de l a s  t a r i f a s  d e l  t r a n s p o r t e .
No es e s t a  r e b a j a ,  p o r  l o  t a n t o ,  una panacea  á n u e s t r o s  
m a le s .  Las ca u sa s  que l a s  o r i g i n a n  son más g e n e r a l e s :  C a l i f o r n i a  y
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La F l o r i d a  han hecho inm e n sa s  p l a n t a c i o n e s ,  y s i  e s t e  año una h e la d a  
e x c e p c i o n a l  ha d e s t r u i d o  en e s t a  ú l t i m a  1 . 2 0 0 * 0 0 0  c a j a s  de n a r a n j a ,  
p e r m i t i e n d o  con e l l o  que en l a  segunda  te m p o ra d a  se c o lo c a s e  n u e s t r a  
co se cha  en I n g l a t e r r a ,  no ha de t a r d a r  mucho en que l a  c o r r i e n t e  
c o m e r c i a l ,  que hoy l l e v / a  n u e s t r a  f r u t a  de L i v / e r p o o l  á Nueva Y o r k ,  
tome d i r e c c i ó n  o p u e s t a ,  y sea l a  A m é r ic a  l a  que nos d e s a l o j e  de l o s  
m e rca d o s  i n g l e s e s ,  y t r a i g a ,  como l a s t r e ,  l a  n a r a n j a  de l a  F l o r i d a  
y de l a  C a l i f o r n i a  a l  p u e r t o  mismo d e l  G ra o ,  y l a  venda en n u e s t r a s  
p l a z a s  •
La d e p r e c i a c i ó n  de l a  p r o p i e d a d  es un hecho f a t a l ,  que en 
vano t r a t a m o s  de o c u l t a r .  Hace t r e i n t a  años c r e c i ó  r á p i d a m e n t e ;  hoy 
d e c r e c e  y no p a s a r á  mucho t i e m p o ,  según  e l .  S r .  S an tom á,  en que l a  
hanegada  de n a r a n j o s  v a l g a  s ó l o  1 .5 D 0  r e a l e s .  C o n t r a  e s t a  c o n s e c u e n ­
c i a  f a t a l  de causas  g e n e r a l e s ,  re co m e n d a ba  e l  o r a d o r  l a  r e s i g n a c i ó n  
a l  p r o p i e t a r i o ,  y que te n g a  j u i c i o  e l  a r r e n d a d o r .
Pe ro  e l  S r .  Santomá no t r a n s i g í a  con e l  s i l e n c i o  que g u a r ­
daban l o s  c o n c u r r e n t e s  á l a  A sa m b le a ,  y l e s  e x c i t ó  á m a n i f e s t a r  l o s  
m e d io s  que d e b í a n  p l a n t e a r s e  p a ra  m e j o r a r  en l o  p o s i b l e  l a  s i t u a ­
c i ó n  de l a  p r o v i n c i a ,  a l u d i e n d o  á p e r s o n a s  r e s p e t a b l e s  y co m p e te n ­
t í s i m a s  que se v e í a n  s e n ta d a s  en l o s  e s c a ñ o s .  A l o s  S r e s .  B e r r u e z o  
y P ezudo ,  l e s  p r e g u n t ó  s i  no c o n o c í a n  l o s  m e d io s  de m e j o r a r  e l  c u l ­
t i v o ,  p a r a  l o g r a r  e l  máximum de p r o d u c c i ó n ,  h a c ie n d o  que cada á r ­
b o l  dá t r e i n t a  a r r o b a s  de n a r a n j a ;  a l  S r .  Devesa s i  na es p o s i b l e  
m o d i f i c a r  l a s  p r á c t i c a s  y m e d io s  que s i g u e  e l  c o m e r c i o  p a ra  a d q u i ­
r i r  y e x p o r t a r  l a  f r u t a ;  a l  S r .  R i b e r a  s i  c o n o ce  m e d io s  p a ra  co n ­
s e r v a r  l a r g o s  d í a s  l a  n a r a n j a  s i n  que se enmohezca y se p u d r a ;  a l  
S r .  F u s t e r  s i  p o d í a n  c o m b a t i r s e  l a s  e n fe rm e d a d e s  d e l  á r b o l ;  y e x c i t ó  
a t o d o s  p a r a  que m a n i f e s t a r a n  sus o p i n i o n e s ,  p a r a  que c o n t r i b u y e r a n  
á l a  c r e a c i ó n  de un s i n d i c a t o  de p r o d u c t o r e s  y c o m e r c i a n t e s  h o n r a ­
d o s ,  que r e g u l e n  y n o r m a l i c e n  e l  n e g o c i o ,  c o n c lu y e n d o  con esa n a za ­
re n a  que con r e f i n a d a  m a la  f e  engaña a l  p r o d u c t o r ,  b a s t a n t e  c o m b a t i ­
do ya  p o r  c a u s a s  g e n e r a l e s  que e sca pa n  á sus m e d io s  de a c c i ó n .
R e c t i f i c ó  e l  5 r .  P lo ró t e ,  i n s i s t i e n d o  en l a  n e c e s id a d  de 
b u s c a r  en l a  r e b a j a  de l a s  t a r i f a s  un modo de d e s a h o g a r  a q u e l l a  
p r o v i n c i a  de su g ra n  p r o d u c c i ó n ,  y e l  i l u s t r a d o  p r o f e s o r  D , E m i l i o  
R i b e r a ,  uno. de l o s  a l u d i d o s  p o r  e l  S r .  S an tom á,  se l e v a n t ó  p r o t e s ­
ta n d o  d e l  c o n s e j o  que é s t e  ú l t i m o  h a b í a  dado a l o s  p r o p i e t a r i o s  
p a r a  que se r e s i g n e n  á l a  d e p r e c i a c i ó n  de su p r o p i e d a d .  E l  S r .  R i ­
b e r a  l e s  a c o n s e j ó  l a  l u c h a ,  que es c o n d i c i ó n  de l a  v i d a  de t o d o s  
l o s  s e r e s ,  y r e s p e c t o  a l a  c o n s e r v a c i ó n  de l a  f r u t a ,  se l a m e n ta  
de que nada s b  haya hecho  p o r  p r o l o n g a r l a .  R ecom ienda  a l o s  p r o p i e ­
t a r i o s  que g e s t i o n e n ,  más que l a  b a r a t u r a ,  l a  v e l o c i d a d  de l o s  en­
v í o s ,  y c o n s t r u y a n  p o r  su c u e n t a  m a t e r i a l  a p r o p i a d o  p a r a  e l  t r a n s ­
p o r t e  de n a r a n j a ,  s u s t i t u y e n d o  l a s  j a u l a s  de c a r n e r o s  que hoy se 
e m p le a n ,  con vagones  a p r o p i a d o s  á l a  f r u t a ,  como l o s  vagones p n e u -
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m á t i c o s  que se emplean en R u s ia  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  de c a r n e s ,  y cu ­
y o s  e j e s  pueden  h a c e r l o s  r o d a r  s o b r e  t o d a s  l a s  v í a s ,  c u a l q u i e r a  que 
sea su a n c h u r a ,  e v i t a n d o  con e l l o  l o s  t r a s b o r d o s ,  que g o lp e a n  y pu­
d r e n  l a  n a r a n j a ,
E l  S r .  R o s e l l ó ,  r e p r e s e n t a n t e  de Las G e rm a n ía s ,  de R u z a fa ,  
h a b l o  a c o n t i n u a c i ó n . C o n s ig n o  que l o s  h u e r t o s  de n a r a n j a  e s t á n  en 
manos de a v e n t u r e r o s ,  y p i d i ó  á l a  mesa d ie s e  p o r  t e r m i n a d o  e l  deba­
t e  e h i c i e s e  c o n s t a r  que l a  c r i s i s  n a r a n j e r a  no e x i s t e .  ( M u r m u l l o s  
de d e s a p r o b a c i ó n ) .
Las d i s c r e t a s  a l u s i o n e s  d e l  S r .  Santomá no d i e r o n  a y e r  
ma l  r e s u l t a d o  . ' ‘•Nad ie  p e d í a  l a  p a l a b r a ,  cuando e l  S r .  R i b e r a  e x c i t ó  
a l  S r .  p a r q u é s  de San J o a q u í n  á que e x p u s i e r a  l o  mucho que e s t e  
s e ñ o r  ha e s t u d i a d o  s o b r e  l a  c u e s t i ó n  de Bancos A g r í c o l a s ,  a s u n t o  
r e l a c i o n a d o  l o  mismo con l a  c r i s i s  a r r o c e r a  que con l a  n a r a n j a .
C o n s ig n ó  e l  S r .  M arque de San J o a q u í n  que e l  c o l o n o  no 
t i e n e  g e n e r a l m e n t e  m e d io s  p a ra  a t e n d e r  á sus n e c e s i d a d e s ,  y a s í  se 
ve o b l i g a d o  a r e c u r r i r  a l  c r é d i t o  y l e  c a s t i g a  l a  u s u r a .  Cree que 
debe h a c e r s e  l o  p o s i b l e  p a r a  f a c i l i t a r  a l o s  l a b r a d o r e s  a l g u n a s  
c a n t i d a d e s  con un m ó d ic o  Í n t e r e s  (5  ó 6 p o r  1 0 0 ) •  Mucho pueden s e r ­
v i r  en e s t e  s e n t i d o  l o s  p ó s i t o s .
No q u i s o  e n t r a r  en más e x p l i c a c i o n e s  s o b r e  l a  c u e s t i ó n  
p o r  l a  f a l t a  de t i e m p o ,  p e r o  se a s o c i a r á  g u s t o s o  á q u ie n  tome l a  
i n i c i a t i v a .
E l  S r .  R u b io  h i z o  n o t a r  t a m b i é n  l o s  e s t r a g o s  que o c a s i o ­
na l a  u s u r a  en l o s  p u e b l o s  r u r a l e s ,  y abogó p o r  l a  c r e a c i ó n  de un 
Banco Aq r í c o l a .
H a b ié n d o s e  hecho  r e p e t i d a s  r e f e r e n c i a s  a l o s  p ó s i t o s ,  e l  
S r .  Sanz Bremón, s e c r e t a r i o  de l a  C o m is ió n  P r o v i n c i a l  de a q u e l l o s  
a n t i g u o s  e s t a b l e c i m i e n t o s ,  h i z o  c o n s t a r  que se e s t á  t r a b a j a n d o  
p a ra  m e j o r a r  sus c o n d i c i o n e s ,  d á n d o l e s  un c a r á c t e r  más p ro p io  de l a  
época y más en a rm o n ía  con l a s  n e c e s i d a d e s .  D i j o  que en l a  p r o v i n c i a  
de V a l e n c i a  e x i s t d n  180 p ó s i t o s  a d m i n i s t r a d o s  p o r  l o s  A y u n t a m ie n t o s  
con un c a p i t a l  de unos d i e z  m i l l o n e s  de r e a l e s ,  s i  b i e n  en g ra n  p a r ­
t e  i n c o b r a b l e s ,  y que l a  c o m is i ó n  h a b í a  p r o p u e s t o  a l  G o b ie r n o  que 
se l i q u i d e n  t o d o s  e l l o s ,  que se e n a je n e n  l a s  f i n c a s  que aún p o s e e n ,  
y r e d u c i d o  t o d o  e l  c a o i t a l  a m e t á l i c o ,  se hagan p r é s ta m o s  de d i n e r o  
a l o s  l a b r a d o r e s ,  a un i n t e r é s  de m e d io  p o r  c i e n t o  m e n s u a l .
E l  S r .  A l i ñ o  p r o p u s o  a l a  Asamblea que a d o p t e  l a s  s i g u i e n ­
t e s  c o n c l u s i o n e s :  12. La u n i f i c a c i ó n  y r e b a j a  de t a r i f a s .  22. E l  
aumento  de m a t e r i a l  p a r a  l a  c o n d u c c i ó n .  32. I t i n e r a r i o  f i j o .  42. Pa­
s a j e  g r a t i s  a l o s  que f a c t u r e s  c i e r t o  número de v a g o n e s .  52. E v i t a r  
e l  f r a u d e .  62. T re n e s  d i r e c t o s  de f r u t a s .  Y 72. C r e a c i ó n  de Bancos 
A g r í c o l a s ,  e s t a c i o n e s  a g r o n ó m ic a s  y l a b o r a t o r i o s  de a n á l i s i s ;  p e ro  
como no c o n s i d e r a b a  l a  Asamblea s u f i c i e n t e m e n t e  d i s c u t i d o  e l  tema 
p u e s t o  a l  d e b a t e ,  se l e v a n t ó  l a  s e s i ó n  p a ra  c o n t i n u a r  a l  d í a  s i g u i e n t e
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SESION CUARTA
/ . . . /
A l u d i d o  e l  S r .  0 . Pedro  f u s t e r  en l a  s e s i ó n  a n t e r i o r  p o r  
e l  S r .  San tom á ,  usó  en p r i m e r  t e r m i n o  de l a  p a l a b r a .  A su j u i c i o  
l a  p r o d u c c i ó n  de l a  n a r a n j a  ha r e b a s a d o  l o s  l í m i t e s  de l o  c o n v e ­
n i e n t e ,  a l e n t a d a  p o r  l o s  a l t o s  p r e c i o s  que c o n s i g u i ó  d i c h a  f r u t a ,  
y de a q u í  e l  que se h i c i e r a n  p l a n t a c i o n e s  en t e r r e n o s  i m p r o p i o s ,  
de l o s  que no t e n d r á  más re m e d io  que d e s a p a r e c e r .
Como p ru e b a  de l a  g r a n  c o m p e t e n c ia  con que nos amenazan 
a l g u n a s  r e g i o n e s  de A m e r i c a ,  l e e  una n o t a  de una r e s p e t a b l e  casa  
c o m e r c i a l  de Nueva Y o r k ,  en l a  que no s ó l o  se e n a l t e c e  s o b r e  l a  
de V a l e n c i a  l a  n a r a n j a  de C a l i f o r n i a ,  s i n o  que se h a b la  de g e s t i o ­
nes  que se e s t á n  p r a c t i c a n d o  p o r  l o s  p r o d u c t o r e s  de a q u e l  p a í s  y 
l o s  de l a  f l o r i d a ,  p a ra  oue se r e d u z c a n  l o s  d e r e c h o s  i m p u e s t o s  a 
sus  f r u t a s ,  y se aumenten  l o s  que paga l a  n a r a n j a  v a l e n c i a n a .  Es 
e s t e  de un 20 p o r  100 ad v a l o r e m . y e l  S r .  F u s t e r  a c o n s e j ó  a l o s  
p r o d u c t o r e s  y n e g a c i a n t e s  de n u e s t r o  p a í s  qu e ,  a n t e s  de p e r d e r  e l  
m e rca d o  de l o s  E s ta d o s  U n id o s ,  acudan  a l  G o b ie r n o  p a r a  q u e ,  p o r  
l a  v í a  d i p l o m á t i c a ,  l o g r e  no s ó l o  que no s u f r a n  aumentó  l o s  de­
r e c h o s  que paga n u e s t r a  n a r a n j a  en l o s  E s ta d o s  U n id o s ,  s i n o  su l i ­
b r e  e n t r a d a  o l a  b a j a  d e l  20 p o r  100 que a h o ra  s a t i s f a c e .
Tam b ién  p r o p u s o  que se nombre una c o m i s i ó n  t é c n i c a  que 
e s t u d i e  d e t e n id a m e n t e  l o s  a g e n t e s  que a l t e r a n  l a  f r u t a ,  l o s  m e d io s  
que deben a p l i c a r s e  p a ra  su c o n s e r v a c i ó n ,  l a s  e n fe rm e d a d e s  d e l  á r ­
b o l ,  l o s  abonos  que deben  e m p le a rs e  en su c u l t i v o  y o t r o s  d e t a l l e s  
i n t e r e s a n t í s i m o s  p a r a  e l  c u l t i v a d o r .
/.../
Con e s t o s  a n t e c e d e n t e s  usó  de l a  p a l a b r a  D .C a rm e lo  Nava­
r r o  R e v e r t e r ,  e xcu san d o  l a s  r e s e r v a s  con que l o  h a c i a  p o r  s e r  em­
p le a d o  de l a  S o c ie d a d  d e l  f e r r o c a r r i l  de A lmansa a V a l e n c i a  y Ta­
r r a g o n a ,  en cuyo  nombre no e s ta b a  a u t o r i z a d o  a h a b l a r  a l a  Asam­
b l e a ,  s i  b i e n  p o d ía  n u n c i a r l e  que en b re v e  p o d rá  c o n o c e r s e  un e s t u ­
d i o  hecho  p o r  d i c h a  s o c ie d a d  s o b r e  l a s  t a r i f a s  a que se r e f e r í a  l a  
d i  s c u s i ó n .
D i j o  que s i n  duda hay muchos c o s e c h e r o s  y n e g o c i a n t e s  que 
i g n o r a n  que se han hecho  t a r i f a s  e s p e c i a l e s  p a ra  t r a s p o r t a r  l a  na­
r a n j a  a l a s  p r o v i n c i a s  de Aragón  y d e l  n o r t e ,  y n a d i e ,  o muy p o c o s ,  
l a s  u t i l i z a b a n  en V a l e n c i a ,  m i e n t r a s  que no s i e n d o  t a n  v e n t a j o s a s  
l a s  que o t r a s  com pañ ías  han c o n c e d i d o  a M u r c i a ,  se han a p r e s u r a d o  
a a p r o v e c h a r l a s ,  s a l i e n d o  de M u r c i a  5 .0 0 0  t o n e l a d a s  de f r u t a ,  m ie n ­
t r a s  de l o s  p u e b l o s  p r o d u c t o r e s  de e s t a  l í n e a  s ó l o  ha s a l i d o  l a  m i ­
t a d .
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R e s p e c to  a l  m a t e r i a l ,  h i z o  n o t a r  q u e ,  m i e n t r a s  unas  sema­
nas apenas  se p i d e  a lg ú n  vagón p a r a  l a  n a r a n j a ,  cuando l l e g a n  uno 
o dos v a p o r e s  a l  p u e r t o ,  t o d o s  p i d e n  v a g o n e s ,  q u e r i é n d o s e  que en 
un d í a  dado se t r a n s p o r t e n  m i l l a r e s  de c a j a s .
T e r m in a  h a c ie n d o  c o n s t a r  l o s  buenos deseos  que an im an  a 
l a  S o c ie d a d  de l o s  F e r r o c a r r i l e s  de A lmansa a V /a le n c ia  y T a r r a g o n a ,  
que ya o t r a s  ve c e s  ha hecho  l a s  r e b a j a s  de p r e c i o  que se l e  s o l i c i ­
t a r o n ,  y e s t á  s ie m p r e  i n s p i r a d a  en m ó v i l e s  p a t r i ó t i c o s ,
D, Ramón G a l v a ñ ó n ,  que hace  t i e m p o  v i e n e  e s t u d i a n d o  con 
p r o v e c h o  l a  c r i s i s  n a r a n j e r a ,  uso ta m b ié n  de l a  p a l a b r a , , ,  y m a n i ­
f e s t ó  que d i c h a  c r i s i s ,  aún s i e n d o  g r a v í s i m a ,  no l a  j u z g a b a  t a n  
am enazadora  como l a  d e l  a r r o z , , .
R e c o n o c ió  como ca usas  o r i g i n a l e s  de l a  c r i s i s  l a  compe­
t e n c i a  d e l  e x t r a n j e r o ,  e l  e xceso  de p r o d u c c i ó n  y l a  misma c r i s i s
s o c i a l  que amenaza a t o d o  e l  mundo.
C o m b a t ió  l a  i d e a  de que se haya e x a g e ra d o  e l  v a l o r  de l a  
p r o p i e d a d  en l o s  t e r r e n o s  d e d i c a d o s  a l  c u l t i v o  d e l  n a r a n j o ,  e x p l i ­
cando  a g r a n d e s  r a s g o s ,  y con c i f r a s  e l o c u e n t ®  l a  h i s t o r i a  de e s t a  
p r o d u c c i ó n .  En 1854 se e x p o r t a r o n  a I n g l a t e r r a  50 t o n e l a d a s  de na­
r a n j a ,  y se pagaba a 2 r e a l e s  l a  a r r o b a ,  y en 1884 l l e g o  l a  e x p o r t a ­
c i ó n  a 1 6 0 . 0 0 0  p agándose  l a  f r u t a  a 7 r e a l e s .  Pa ra  l l e g a r  a e s t e  
s o r p r e n d e n t e  r e s u l t a d o ,  t r a b a j a r o n  con a h in c o  l a  i n d u s t r i a  y l a  na­
v e g a c i ó n ,  pu es  m i e n t r a s  en 1854 l a  c o n s t r u c c i ó n  de una c a j a  c o s t a ­
ba 10 r e a l e s ,  g r a c i a s  a l  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  hoy apenas  c u e s t a  
l a  m i t a d ,  h a b ié n d o s e  m on tado  g r a n d e s  s e r r e r í a s  y t a l l e r e s  m e c á n i c o s ;
y p o r  o t r a  p a r t e ,  e l  f l e t e ,  que en l a  p r i m e r a  de a q u e l l a s  f e c h a s
c o s t a b a  15 r e a l e s  p o r  c a j a , h a  d e s c e n d id o  a 5 r e a l e s .  E s ta s  y o t r a s  
f a c i l i d a d e s  han dado como r e s u l t a d o  e l  inm enso  consumo de l a  n a r a n ­
j a  en I n g l a t e r r a ,  que es muy s u p e r i o r  a l  que hace  e l  c o n t i n e n t e ,  
y a q u e l l a s  p r o d u j e r o n  como l ó g i c a  c o n s e c u e n c ia  e l  aumento  en e l  va ­
l o r  de l a s  t i e r r a s  que p r o d u c í a n  l a  b u scada  f r u t a .
La f a l t a  de consumo en e l  c o n t i n e n t e ,  y aún d e n t r o  de l a
P e n í n s u l a ,  es m o t i v a d a  p o r  l a  c a r e s t í a  y ma l  s e r v i c i o  de l a s  v í a s  
f é r r e a s ,  a s e g u ra n d o  que t o d o  e l  año han f a l t a d o  vagones  en A l c i r a ,  
con p e r d i d a  de l a  p r o d u c c i ó n ,  pues  l a  f r u t a  que d e j a  de e n v i a r s e  un 
d í a  a l  p u n t o  que l a  p i d e ,  no puede ya e n v i a r s e  más t a r d e .
Como e je m p lo  de l a  p e r n i c i o s a  a c c i ó n  que l o s  f e r r o c a r r i l e s
e j e r c e n  s o b r e  e l  n e g o c io  de l a  n a r a n j a ,  r e f i e r e  que desde  e l  año 
p a s a d o ,  g e n t e s  a c t i v a s  y e m p re n d e d o ra s  h a b ía n  i d o  e x t e n d i e n d o  sus 
r e l a c i o n e s  y su c o m e r c io  en e l  M e d i o d í a  de F r a n c i a ,  en muchas de 
cu ya s  c i u d a d e s  se h a b ía n  e s t a b l e c i d o  v a l e n c i a n o s ,  que r e c i b í a n  mu­
chos va g on e s  de n a r a n j a  a g r a n e l ,  c o l o c á n d o l a  en a q u e l l a s  p l a z a s .  
Pues b i e n ;  una r e c i e n t e  d i s p o s i c i ó n  de l a  com pañ ía  d e l  f í i d i  d e s t r u ­
ye e s t e  n e g o c i o ,  pues ha m o d i f i c a d o  sus t a r i f a s ,  f i  j a n d o  e l  p r e c i o  
p o r  r e g i o n e s ,  y de e l l o  r e s u l t a  que l a  t o n e l a d a  de n a r a n j a ,  que an­
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t e s  c o s t a b a  de V a l e n c i a  a C e t t e  37 p e s e t a s ,  c o s t a r á  en a d e l a n t e  6 2 ;  
de V a l e n c i a  a Nímes, que a n t e s  pagaba  4 7 ,  p a g a r á  7 ^ ,  y en i g u a l  p r o ­
p o r c i ó n  en o t r a s  p l a z a s .
C ree  n e c e s a r i o  c a m b ia r  e l  s i s t e m a  de v e n t a s ,  t a n t o  en Es­
paña  como en F r a n c i a ,  a c o n s e ja n d o  a l o s  p r o d u c t o r e s  que vendan l a  
n a r a n j a  según  c l a s e s ,  p a r a  no o b l i g a r  a l  n e g o c i a n t e  a to m a r  l o  que 
no l e  c o n v i e n e  y l e  o r i g i n a  p e r d i d a s .  Por ú l t i m o ,  c u l p a  a l o s  p r o ­
p i e t a r i o s  p o r  su i n e r c i a  y l e s  e x c i t a  a a g r u p a r s e  a l r e d e d o r  de l a s  
C o r p o r a c i o n e s  que d e f i e n d e n  sus i n t e r e s e s .
D. Duan N a v a r r o  y R e v e r t e r ,  r e p e t i d a m e n t e  a l u d i d o  d u r a n t e  
l a  s e s i ó n , . . .  d i c e  que e l  p r o b le m a  de l a s  t a r i f a s  de l o s  f e r r o c a r r i ­
l e s  es muy c o m p le j o  y t a r d a r á  mucho en r e s o l v e r s e  en E u r o p a ,  p o rq u e  
a f e c t a  a muchos y e n c o n t r a d o s  i n t e r e s e s .
La c r i s i s  p o r  que a t r a v i e s a  e l  mundo e n t e r o ,  obedece  a 
c a u s a s  g e n e r a l e s  y l o c a l e s ,  e x t e n d i é n d o s e  l o  mismo a l  p r o d u c t o r  de 
a r r o z  y de n a r a n j a  en n u e s t r a  p r o v i n c i a ,  que a l a s  i n d u s t r i a s  de 
l o s  h i e r r o s ,  d e l  v i d r i o ,  de l o s  t e j i d o s  y d e l  e s p a r t o  en o t r a s  na­
c i o n e s .  A f i r m a  que l a  v i e j a  E u ropa  e s t á  en q u i e b r a ,  p o rq u e  p r o d u ­
ce más de l o  que consume. D u r a n t e  l a r g o s  años c o n s t r u y o  2 0 0 .0 0 0  
k i l ó m e t r o s  de v í a s  f é r r e a s ,  c a m in o s ,  p u e n t e s ,  c a n a l e s ,  g r a n d e s  f á ­
b r i c a s ,  y e n v i ó  a A m é r ic a  e l  m a t e r i a l  p a ra  c o n s t r u i r  o t r o s  2 0 0 .0 0 0  
k i l ó m e t r o s  y p a ra  d e s a r r o l l a r  su p o d e r o s a  i n i c i a t i v a ;  p e ro  s a t i s f e ­
ch a s  a q u e l l a s  n e c e s i d a d e s ,  y h a l l á n d o s e  e n f r e n t e  de l o s  E s ta d o s  U- 
n i d o s  que e x p o r t a n  a n u a lm e n t e  p o r  v a l o r  de 900 m i l l o n e s  de p e s o s ,  
e i m p o r t a n  800 m i l l o n e s ,  s u f r e  l a  a x f i x i a  que l e  causa  su e x c e s i v a  
p r o d u c c i ó n .  De a q u í  nace l a  t e n d e n c i a  c o l o n i z a d o r a  de l a s  g r a n d e s  
p o t e n c i a s ,  que buscan  desahogo  a sus  i n d u s t r i a s .  España poco  o na­
da hace  en e s t e  s e n t i d o .
Como ca usas  l o c a l e s  de l a  c r i s i s  p r e s e n t a n  muchos l a  c a r e s ­
t í a  y e l  i m b r o q l i o  de l a s  t a r i f a s  de l o s  f e r r o c a r r i l e s .  E l  S r .  Na­
v a r r o  R e v e r t e r  hace una e l o c u e n t e  p i n t u r a  de l a s  d i f i c u l t a d e s  con 
que n a c i e r o n  l a s  v í a s  f é r r e a s  en E spaña ,  c o m b a t id a s  p o r  l o s  m i s ­
mos hom bres  de e s ta d o  y p o r  e l  p a í s . . .  c o s ta n d o  a l  E s ta d o  g r a n d e s  
s u b v e n c i o n e s .  A p e s a r  de e l l o ,  t o d a s  o c a s i  t o d a s  l a s  com pañ ías  
han q u e b r a d o ,  más o menos f r a n c a m e n t e ,  u n a ,  dos o t r e s  v e c e s ,  y 
se s o s t i e n e n  p o b re m e n te  p o rq u e  e l  p a í s  es p o b r e .  A s í  se ve que m ie n ­
t r a s  en l o s  E s ta d o s  U n id o s  hay co m a rca s  que t i e n e n  s i e t e  l í n e a s  pa­
r a l e l a s ,  y t o d a s  p r o s p e r a n ,  a q u í  t u v o  que s u p r i m i r s e  e l  t r e n  e x p ré s  
de V a r c e l o n a  p o r  f a l t a  de p a s a j e r o s .
/ . . . /
C o n s i d e r a  como un i m p o s i b l e  t é c n i c o  l a  u n i f i c a c i ó n  de l a s  
t a r i f a s ,  s i  b i e n  es p o s i b l e ,  e c o n ó m ic a m e n te ,  a d o p ta d a  p o r  zonas  y 
p r o d u c t o s ;  p e r o  e s t o  debe i m p o n e r l o  e l  E s t a d o ,  comenzando p o r  r e n u n ­
c i a r  a l  i m p u e s t o  que p e r c i b e  s o b re  v i a j e r o s  y m e r c a n c í a s .
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Se ocupa t a m b i é n  de l a  e s c a s e z  de m a t e r i a l ,  r e c o n o c i e n d o  
que no es p o s i b l e  que compañ ías  r e l a t i v a m e n t e  p o b r e s  a d q u i e r a n  l o s  
m i l e s  de c a r r u a j e s  que n e c e s i t a r í a n  p a r a  c o m p l a c e r  a l o s  n e g o c i a n ­
t e s  en épocas  d e t e r m i n a d a s ,  que s o l o  dur an  a l g u n o s  meses ,  c u e d a n -  
do después p a r a d o  y a r r u i n á n d o s e  a l a  i n t e m p e r i e  a q u e l  m a t e r i a l .
En e l  e x t r a n j e r o  hay g r a n d e s  compañ ías  a u x i l i a r e s  de l a s  de l o s  f e ­
r r o c a r r i l e s ,  que ooseen c i e n t o s  y m i l e s  de c a r r u a j e s ,  l o s  c u a l e s  
a l q u i l a n  a t e m p o ra da s  en l o s  p u n t o s  en que hacen  f a l t a ;  p e r o  no 
pueden t r a e r l o s  a E s p añ a ,  por qu e  se c o m e t i ó  l a  t o r p e z a  de d a r  a 
n u e s t r a s  v í a s  f é r r e a s  d i s t i n t o  ancho que a l a s  d e l  e x t r a n j e r o ,  A-  
f i r m ó  que a f o r t u n a d a m e n t e  no t a r d a r á  España en c o n t a r  con a l g u n a  
de e s t a s  compa ñí as  a u x i l i a r e s ,
• • • L e  c o n t e s t o  e l  S r *  f l o r ó t e  i n s i s t i e n d o  en que s ó l o  l a  
c o m p e t e n c i a  h a r á  b a j a r  l o s  p r e c i o s  de sus t a r i f a s  a l a s  compañías  
de l o s  f e r r o c a r r i l e s ,  y recomendando a l a  Asamblea l o s  d i v e r s o s  
e x t r e m o s  que a b r a z a  l a  p e t i c i ó n  d i r i g i d a  a l  G o b i e r n o  por  l a  L i g a  de 
P r o p i e t a r i o s ,
/ . . . /
En l a  s e s i ó n  s i g u i e n t e  se p r e s e n t a r o n  y a p r o b a r o n  l a s  
c o n c l u s i o n e s  que c o n s ig n a m o s  a c o n t i n u a c i ó n :
1 9 .  P e d i r  a l  E s t a d o  que s i r v a  de i n t e r m e d i a r i o  p a r a  l o g r a r  de 
l a s  compañías  de f e r r o c a r r i l e s  l a s  r e b a j a s  de t a r i f a s  des ­
de l o s  p u n to s  p r o d u c t o r e s  a l  mercado c e n t r a l  de M a d r i d  y 
demás de l a  P e n í n s u l a ,
2 9 .  P e d i r  i g u a l m e n t e  que l a s  compañías  aumenten  e l  m a t e r i a l  
h a s t a  e l  numero que e x i g e  l a  p r o d u c c i ó n ,  y que se empleen  
l o s  vagones  que r eú na n  buenas  c o n d i c i o n e s  p a r a  e l  t r a n s ­
p o r t e  de f r u t a s ,
3 9 ,  A l  p r o p i o  t i e m p o  p e d i r  a l a s  compañías  i t i n e r a r i o  f i j o  y 
mayor  c e l e r i d a d  en l a  t r a c c i ó n ,
4 9 .  Que de l a  p r o p i a  manera que se v e r i f i c a  p a r a  o t r a s  p r o d u c ­
c i o n e s ,  se conceda  p a s a j e  g r a t i s  a l o s  que f a c t u r e n  c i e r ­
t o  numero de v a g o n e s .
5 9 .  A t e n d i e n d o  a l o s  buenos r e s u l t a d o s  de l a  c r e a c i ó n  de t r e n e s  
d i r e c t o s  de f r u t a ,  desde l o s  pu n to s  p r o d u c t o r e s  a l a  f r o n ­
t e r a ,  p e d i r  se aumenten en p r o p o r c i ó n  a l a s  n e c e s i d a d e s  de 
l a  e x p o r t a c i ó n .
6 9 .  Recomendar  a l o s  p r o p i e t a r i o s  l a  f o r m a c i ó n  de s i n d i c a t o s  
p a r a  r e g u l a r i z a r  e l  c o m e r c i o  de l a  n a r a n j a  en España y en 
l o s  mercados  e x t r a n j e r o s  de F r a n c i a  e I n g l a t e r r a .
7 9 .  E xponer  a l a  S o c i e d a d  de A g r i c u l t u r a  l a  c o n v e n i e n c i a  d e l  
no mb r am ie n t o  de una c o m i s i ó n  t é c n i c a  que e n t i e n d a  en todo  
l o  r e l a t i v o  a l a  p r o d u c c i ó n  n a r a n j e r a  y e s t u d i e  l o s  medios  
p a r a  que e s t a  se haga en buenas c o n d i c i o n e s ,  as e gu r an do  l a  
c o n s e r v a c i ó n  d e l  f r u t o ,  y a c o n s e j e  t od o  l o  que d r e a  conve­
n i e n t e  a l  f o m e n t o  de d i c h a  p r o d u c c i ó n .
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83* Rogar  a l  G o b ie r n o  n e g o c i e  con l o s  E s ta d o s  U n idos  un t r a ­
t a d o  p o r  e l  que se l o g r a  l a  l i b r e  i n t r o d u c c i ó n  de l a  na­
r a n j a  v a l e n c i a n a  en a q u e l  E s t a d o ,  o a l  menos l a  mayor  r e b a ­
j a  p o s i b l e  d e l  t i p o  de 20 p o r  c i e n  de su v a l o r  que hoy pa­
ga p ró x im a m e n te  en l a s  aduanas  de d i c h a  n a c i ó n .
93 .  A c o n s e j a r  a l o s  c o s e c h e r o s  l a  r e c o l e c c i ó n  e s c a lo n a d a  d e l
m e n c io n a d o  f r u t o ,  p a ra  que l a  e x p o r t a c i ó n  se haga en l a s
m e jo r e s  c o n d i c i o n e s  p o s i b l e s .
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APENDICE NA 2
RELACIONES DE LOS COMPRADORES DE MAS DE 60 HANEGADAS 
Y LOS VENDEDORES DE MAS DE 5 0 .  ALZIRA, 1 8 7 4 - 1 9 3 3 .
( A . M . A . ,  A p é n d ic e s  d e l  A m i l l a r a m i e n t o .  E l a b o r a c i ó n  




Aliño Marrados» Bernardo Alzlra 79
Almiñana Carrillo, Fernando Alzlra 83
Alvarez Ortega, Antonio forast* 63
Amat Valiente, Joaquín Alzlra 73
Arooas Estarlich, Pascual - 69
Aznar y Giménez de Azoárate,
Luis forast* 102
Badino Chornet, Pilar - 131
Ballester Mut, Severlno Alzlra 126
Barber Rubio, Vte. Federico - 64
Borrina, Antonio y Francisco - 63
Bonora Vaya, Fernando Alzlra 72
Bordes Sanohis, Vicente Alzlra 69
Bou Beltrán, Rafael Valencia 223
Bou Chornet, Luis 1 'Alcudia 78



























Bragada Roa, Ricardo Valencia
Bruñet Sanz, Honorato -
Bruñet Sanz, Josefa -
Buch Armand, Leén Alzlra
Caballero Tapia, José Alzlra
Caldée Lledé, Alberto Alzlra
Caldée Lledé, Eduardo Alzlra
Caldée Lledo, Ignacio Alzlra
Caldée Lledé, Jaime Alzlra
Calot Sanz, Joaquín Alzlra
Cantoe Flguerola, Vicente Alzlra
Cañellaa Pona, Guillermo Alzlra
Casteré Peíufo, Miguel Alzlra
Caeteré Pelufo, Toméa Alzlra
I II III IV
13** 5 1879/91/1903
64 8 1875/89/93 X
77 9 1889/93/96/1908/17
182 23 1889/9**/97/98/l 907/ 
09/11/15/17
70 1 187**
65 8 187 V 76/77/80/8 1 /8 2
13** 8 1 8 81/87/88/89/92/93
97 3 1889/92 X
201 27 187**/76/79/80/82/8**/ 
85/87




72 1** 1893/94/1900/01/08/ 
10/22
78 10 1891/1905/ 12/ 17/ 19/-
24/30
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Clarl Pellicer, Bernardo Alzlra
Clarl Perelló, Manuel Alzlra
Cobes Brla, Fernando 
Cogollos Galán, Modesto 
Colomer Perls, Lorenzo
Cuadrado Payas, Josefa 
Chornet Mlralles, Emilio 
Chornet Tudela, Vicente 
Chornet Tudela, Virginia 
Chorro Armlñana, Pascual 
Chover Sobrevdta, Vicente 
Damlá Lllnares, Manuel 
Devesa Puig, Antonio 





























6 5 2 1889
82 1 1881
91 13 188O/9 1/92/1903/04/ 
05/0 6 /1 0
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Estaña Ferrandia, José M* 
Estarlioh Martínez, María 
Estarllch Florea, Antonio 
Freíjaa Bartrina,Antonio 
Ferrán üll, José
Ferrandia Eatruch, Gracia 
Ferraz Tormo, José 
Ferrua Aloaina, Salvador
Flllol Xbéñez, Pascual 
Galvafión Dufaur, Ramón 
García Baldó, Dolores 
García Marín, Salvador 
García Muatleles, Juan 




























71 9 1 8 8 1 /8 8 /9  3 /9  4 /1 9 0 8









Gisbert Monsó, Rafael Alzlra 361
Gisbert Ñafiez, Juan Alzlra 128
Gómez de Castro, Vicente Caroaixent 75
Gómez Fos, Francisco Sueca 175
Gomia Plquer, Salvador - 252
Grau Arlandis, Jaime forast* 61
Gulllem Rulz, Manuel Valencia 111
Hernández Ferrandia,Carlos Carcalxent 78
Hemandla Giner, Vicente - 138
Ibófiez de Lara y Escoto,L. Valencia 62
Xbóñez Payós, Fernando - 95
Iborra Perla, Joaó - 67
Igual Cano, Joaó forast. l h
Igual Gil, Antonio forast. 8¿l
1880/91/93/9V99/ 
1903/05/06/07/ 
08/ 09/ 10/ 12/ 13/  
14/16/17/18/19/ 
20
















Lacaata Hamos, Eusebio forast*











Marradas Vives, Gregorio 



















107 4 1882/9V 1 9 0 7
73 11 1880/91/93/96/99/
1902/06/13/25/27
186 17 1879/80/89/9V 9 6 /  
1900/02/04/ 0 5 /1 0
185 9 1 9 0 V 0 7 / 1 V 1 9 / 2 5  x X
67 3 1899
586 3 1874 X
186 6 1875/76/81/8V87
97 12 1876/ 8 1/84/85/93/ 
94/1900 X






Mazarredo Taraarit, Pilar 
Miñana Carrillo, Rafael 
Molí Clari9 Josá
Mompá Plá, Antonio 
Monforte Escrig, Lorenzo 
Monforte Sancho, Alberto 
Monforte Sancho, Enrique 
Montagud Copo vi, Francisco 
Montalvá Gomia, Joaquín 
Morant Pallarás, Blas 
Morant Pallarás, Enrique 
Morant Pallarás, Florencio 
















62 2 1 8 9 5 /9 6
175 22 1874/89/91/92/97/
1900/01/06/07/08/
1 1 /1 3
145 3 1 9 1 8 /2 2
112 5 1 9 0 9 /1 9
181 6 1906/0 7 /0 8
306 2 1 9 05 /11










Orla Pelayo, Salvador 
Ortega Sanz, Francisco 
Palafox Liorea, Sllverio 
Pando de Saavedra, J»M, 
Pardo Pérez, J. José 
Pelayo Orla, Antonio 
Pelufo Caatará, Josá
Pellicer Slfre, Teresa 




Perls Rogat, Bernardo 


































Pié Burgos, José - 63
Pía Grima, Desamparados Valenoia 8**
Prat Lavifía, Bernardo Valencia 90
Presencia Montalvá, Greg* Alzlra 96
Ptteyo Arlño, Vicente - 91
Puig Cobos, Jhsé - 6 5
Quesada Rédenas, Eduardo Madrid 1*11
Redal Dolz, Francisco Alzira 178
Redal Navarro, Bernardo Alzlra 15^
Redal Torremocha, Juan Alzira 117
R.E.V.A. Valencia 193
Rosario Navarro, Vicente - 100
Sagrista Coll, Francisco Valencia 99
Salom España, Matías Carcaixent 6b
Sánchez de Leén y Balbue-
na, Pedro Valencia 8*1
Sanjuán Marlmon, José - 00
Sanz Bremén, Antonio Valencia 125
II III IV V VI
5 1881/93/190^
10 1911/ 12/1*1


















Sanz Faubel, Mariano - 128
Sanz Guerola, Pedro - 63
Sanz Pérez, Angeles 64
Serrano Fu£ió, Tadeo L'Alcudia 138
Sifre Pellicer, Vicente Alzira 93
Sociedad Pl¿,Costa y Cia. Alzira 138
Solanich Dolz, Eduardo Alzira 150
Solaz Descalzo, Emilio Valencia 73
Soler Camaña, Gustavo L'Alcúdla 65
Soler Dura, Rafael Sueca 72
Soler Talens, Dolores - 76
Testor Pascual, Luis Valencia 214
Tod¿ Pont, Dolores - 144
Todé Pont, Eduardo - 144
Torija Escrlch, Fernando Valencia 100














7 1 9 0 1 /0 2
3 1889 /91







I II III IV V VI
T re n o r  P a la v e c in o ,F e d e r i ­
co V a le n c ia 65 1 1895
V a lc a n e ra s  S ie r r a ,  Juan - Q2 4 1 9 1 8 /2 2
V a l ie n t e  S i f r e ,  Josó A lz i r a 66 8 1 8 8 2 /8 5 /9 5 /1 9 0 1 /0 '
0 9 /2 0
V a l l e  C á rd e n a s ,C o n c e p c i­
ón d e l M a d rid 70 4 1901
V a n a c lo c h a  H e rv á s , B erna iva-
do C a r le t 7 6 2 1 9 1 5 /2 0
V a n a c lo c h a  H e r v á s ,V ic e n te C a r le t 6 8 1 1994
V e rg e s  T r ib e s ,  Juana - 102 12 1 8 8 1 /8 3 /8 4
V e m ic h  N o g u era , B a u t is ta C a rc a ix e n t 205 5 1 8 8 3 /8 6 /8 9
V ic e n t  I g u a l ,  C a r o l in a R u b le lo s 106 4 1 9 0 1 /3 0
V id a l  B a ld o v í ,  V ic e n te - 96 3 1 8 8 3 /8 4
V i l a r  T o r r e s , Josó - 93 8 1 8 7 9 /8 1 /1 9 0 0 /0 1
V ll la c a m p a  C au sa, M a r ía V a le n c ia 85 2 1923
V iñ a ls  J u a n , M anuel 74 16 1 8 8 1 /8 9 /9 2 /9 3 /9 4 /
1907/ 10/ 1 2 /1 6
I t  número de hanegadas* I I :  número de p a rc e la s *  I I I :  año de la  com pra* IV :  g ran d es  p ro p ie ­
t a r i o s  en e l  Padrón de 1 8 6 1 . V : b e n e f ic ia r io s  de e x en c io n e s  t r i b u t a r i a s  p o r p la n ta c ió n  de  
n a ra n jo s *  V I *  i n s c r i t o s  en e l  R e g is tr o  de la  P ro p ied ad  E x p ro p ia b le  de lo s  años 1930
B) Vendedores de más de 50 hgs.
(I) (II) (III)
A t a r d  B e l d a ,  A d e la V a l e n c i a 143 24 1 9 1 9 / 2 0 / 2 1 / 2 3 / 2 4 / 2 5 /
3 1 / 3 3 .
B e ld a  (h e rm a n o s ) V a l e n c i a 3475 208 1 9 0 2 / 0 4 / 0 8 / 0 9 / 1 0 / 1 1 /
1 2 / 1 3 / 1 4 / 1 7 / 1 8 / 1 9 /
2 0 / 2 1 / 2 2 / 2 3 / 2 4 / 2 5 /
2 7 / 2 8 / 2 9 / 3 1 / 3 2 / 3 3 .
B e r g a ,  B a r t o l o m é V a l e n c i a 622 31 1 8 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 8 1 / 8 2 /
8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 .
Buch Armand,  Leán A l z i r a 201 24 1 8 9 7 / 1 9 0 0 / 0 1 / 1 0 / 1 1 /
1 2 / 1 3 / 1 4 / 1 6 / 1 8 / 2 0 /
2 4 / 2 5 .
C a n to s  F i g u e r o l a , V i c e n t e A l z i r a 103 15 1 9 2 5 / 2 9 / 3 1 / 3 3 .
C h o r n e t  M i r a l l e s , E m i l i o f o r a s t . 93 12 1 9 2 0 / 2 1 / 2 7 / 3 2 .
O o lz  M a r t í  de V e s e s ,  Jo sá - 189 7 1 8 9 8 / 9 9 / 1 9 2 7 .
F e r n á n d e z  O u r a n t  Q u e r a l t ,  
3 . 3 . f o r a s t . 63 10 1 9 3 1 / 3 2 .
F e r r a r  T u r ,  S e b a s t i á n - 581 26 1 8 9 7 / 9 8 / 9 9 / 1 9 0 0 / 0 1 /
0 2 / 0 3 / 0 4 / 1 6 .
F r e i j a s  B a r t r i n a ,  A n t o n i o V a l e n c i a 53 2 1 9 0 3 .
G a lv a f fo n  ( f a m i l i a ) A l z i r a 207 23 1 8 7 7 / 8 3 / 8 4 / 8 7 / 9 3 / 9 8 /
1 9 1 8 / 2 1 / 2 2 / 2 3 .
G u e r o l a  P e y r o l o n ,  3osá V a l e n c i a 6609 168 1 8 9 1 / 1 9 0 3 / 0 4 / 0 5 / 0 6 /
0 7 / 0 8 / 0 9 / 1 0 / 1 1 / 1 2 /
1 4 / 1 6 / 1 7 / 1 8 / 1 9 / 2 0 /
2 1 / 2 2 / 2 3 / 2 4 ^
G u e r o l a  P e y r o l o n ,  L u i s V a l e n c i a 92 10 1 8 9 7 .
I s a s a  V a l s e c a ,  F r a n c i s c o M a d r i d 175 22 1 9 1 2 / 1 9 / 3 3 .
3 u s t  L a im u n s  ( f a m i l i a ) A l z i r a 263 37 1 8 9 2 / 1 9 0 5 / 0 8 / 0 9 / 1 5 /
1 7 / 2 1 / 2 2 / 2 3 / 2 4 / 2 5 .
L a n d e r e r  C l i m e n t ,  A n i c e t o V a l e n c i a 69 6 1 8 9 5 / 9 6 / 9 8 / 1 9 0 2 .
L a n z a s  U t r i l l a ,  F r a n c i s c o M a d r i d 391 35 1 8 9 5 / 9 6 / 1 9 0 1 / 2 7 / 2 8 /
2 9 / 3 0 / 3 1 / 3 2 / 3 3 .
L a v i ñ a  ( h e rm a n o s ) A l z i r a 251 32 1 8 9 2 / 1 9 0 3 / 1 7 / 1 8 / 2 0 /
2 1 / 2 2 / 2 3 .
L i f í á n  ( f a m i l i a ) V a l e n c i a 240 33 1 9 0 7 / 0 8 / 0 9 / 1 0 / 1 1 / 1 2 /
1 4 / 1 6 / 1 7 / 1 8 / 1 9 / 2 0 /
2 9 .
L l e o  ( f a m i l i a ) B a r c e l o n a 227 34 1 9 0 7 / 0 8 / 1 0 / 1 1 / 1 4 .
Pla iso n n ave  y S a n t o n j a ,  
J o s e f a A l a c a n t 154 24 1913*
H a lo  de r i o l i n a  y  f í a l o
de f 1 o l i n a 9 J o a q u in a M a d r id 61 3 1 9 0 1 / 0 2 / 3 0 .
n a r r a d o s  Bou (h e rm a n o s ) - 126 14 1 8 9 7 / 1 9 0 1 / 0 3 / 1 2 / 1 3 / 1 4 /
1 5 / 1 6 / 1 7 .
M a rqu e s  de C r u i l l e s V a l e n c i a 147 10 1 8 7 9 / 8 0 / 8 1 / 1 9 1 5 .
O r d e i g  O r t e g a ,  L u i s V a l e n c i a 290 48 1 8 9 8 / 1 9 1 8 / 2 4 / 2 5 / 2 7 / 3 0 .
O r i a  P e l a y o ,  S a l v a d o r V a l e n c i a 80 10 1 8 8 2 / 8 3 / 9 3 / 1 9 0 1 / 0 2 / 0 4 /
2 9 .
P a rd o  P e r e z ,  Juan Jo sé V a l e n c i a 275 37 1 9 1 4 / 1 6 / 1 7 / 1 8 / 2 0 / 2 1 / 2 2 /
2 4 / 2 5 / 2 7 .
Pando S a a v e d r a ,  Jo s á  ñ a V a l e n c i a 606 33 1 9 1 5 / 2 0 / 2 1 / 2 2 / 2 3 / 2 4 .
P e r e z  de Guzmán N i e u -
l a n t ,  L u i s V a l e n c i a 153 15 1 8 8 8 / 8 9 / 9 2 / 9 3 / 1 9 1 6 .
P r a t s  L a v i ñ a ,  B e rn a rd o V a l e n c i a 158 20 1 8 7 6 / 8 1 / B 2 / 9 4 / 1 9 0 0 / 0 1 /
0 4 / 0 7 / 1 4 .
Quesada R o d e n a s ,  E d u a r ­
do f o r a s t * 93 18 1 9 1 4 / 1 9 / 2 0 / 2 4 / 2 5 / 2 7 / 2 8 /
3 0 .
R e d a l  T o r r e m o c h a ,  Juan - 83 16 1 8 7 4 / 7 7 / 8 2 / 9 3 / 9 4 / 1 9 2 7 / 2 1
R i b e r o l e s  D o l z ,  Josá A l z i r a 252 22 1 8 9 2 / 9 6 / 1 9 0 1 / 0 5 / 2 5 .
S o c ie d a d  P l á 9 C o s ta  y 
C ía * A l z i r a 99 12 1 9 2 7 / 3 1 .
S o to  L a v i ñ a ,  M e rced e s - 100 14 1 9 3 1 / 3 2 / 3 3 .
T o t a l  h g s *  m u e s t r a :  1 6 * 7 2 4 *
I :  número de h a n e g a d a s .  I I :  número de p a r c e l a s *  I I I :  años  de 
l a  v e n t a *
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APENDICE NS 3
MENOR IA SOBRE LA NECESIDAD QUE HAY EN ESTE REYND DE
VALENCIA DE INTRODUCIR LA CRIA DE CAVALLOS. BUEYES.
PIULAS Y JUMENTOS. PROPORCION QUE OFRECEN LOS TERRENOS
DE SU EXTENSION Y MODO FACIL DE INTRODUCIRLA EN GRAN-
DE Y EN PEQUEÑO.1 8 01 .
( M a n u s c r i t o  d e l  A r c h i v o  de l a  R . S . E . A . P . , C- 3 5 , V I ,
4 . 1 . )
999
Es p r e c i s o  c e r r a r  l o s  o j o s  p a r a  d u d a r  de l a  u t i l i d a d  
de l a  a g r i c u l t u r a  y de que l a  f e l i c i d a d  de un P a i s  y aun de t o ­
da una N a c i ó n ,  pende de e s t e  p r i n c i p a l i s i m o  ramo de i n d u s t r i a ;  
pues  p a r a  que f l o r e z c a n  l a s  a r t e s  y e l  C om e rc io  se n e c e s i t a  de 
una num erosa  p o b l a c i ó n ,  y no puede h a \ / e r l a  s i n  que e s t é  en auge 
l a  a g r i c u l t u r a  que es l a  mas s o l i d a  basa  s o b r e  que e s t r i b a  en p r i ­
mer l u g a r  l a  r i q u e z a  f e l i c i d a d  y p o d e r  de l o s  e s t a d o s .
No e s t a  a l a  v e r d a d  d e s c u i d a d a  l a  a g r i c u l t u r a  en n t r o .  
Reyno de V a l e n c i a ,  un t e r r e n o  p in g u e  bañado de v a r i o s  r i o s  e i n ­
f i n i t a s  f u e n t e s ;  y l a  d i s t r i b u c i ó n  y a p r o v e c h a m ie n t o  a d m i r a b l e  
de e s t a s  a g u a s ,  j u n t o  con l a  i n n a t a  y g e n e r a l  a p l i c a c i ó n  de sus 
n a t u r a l e s  a l  t r a b a j o  de campo l a  han l l e v a d o  a un t a l  e s ta d o  de 
p e r f e c c i ó n  que sus p r o d u c c i o n e s  son a p r e c i a d a s  y s o l i c i t a d a s  en 
t o d a  l a  P e n i n s u l a .
N i  s i r v e  de o b s t á c u l o  a l a  p r o s p e r i d a d  de l a  a g r i c u l t u ­
r a  l a  c i r c u n s t a n c i a  de e s t a r  r e d u c i d a s  a l a  c l a s e  de c o l o n o s  l a  
m ayor  p a r t e  de l a s  que se emp lean  en e l l a ;  pues co n oce n  muy b i e n  
l o s  r e c u r s o s  con que q u i s o  d o t a r  a su s u e l o  l a  D i v i n a  P r o v i d e n c i a  
• • •  acomodando a l a  v a r i e d a d  de l o s  t e r r e n o s  l a  p r o d u c c i o n e s  p r o ­
p i a s  de e l l o s ,  s i n  o m i t i r  n i n g ú n  a f a n  n i  c o s t o  p o r  e x o r b i t a n t e  
que s e a ;  p u d i e n d o  de a q u i  d e d u c i r s e  s i n  i n c u r r i r  en e x a g e r a c i ó n  
que e s t e  Reyno posee en su r e c i n t o  m e d ia n t e  l o s  d e s v e l o s  c o n t i ­
nuos  de sus  n a t u r a l e s  c a s i  t o d a s  l a s  p r i m e r a s  m a t e r i a s  y p r o d u c ­
c i o n e s  que c o n t r i b u y e n  a l a  f e r t i l i d a d  a b u n d a n c ia  y r i q u e z a  de 
q u a l q u i e r a  o t r a  de l a s  p r o v i n c i a s  de España ,
A l  c o n s i d e r a r  l a  inm ensa  c o p i a  de sus  g r a n o s  y f r u t o s  
l a  h e rm o s u r a  de l a s  h u e r t a s  y a r b o l e d a s  de t o d a  e s p e c i e  ú t i l  y 
n e c e s a r i a  y l a  numerosa  p o b l a c i ó n  que p r e s e n t a n  l a  m u l t i t u d  de 
sus  P u e b lo s  y de p r o d i g i o s o  numero de sus ca sa s  e d i f i c a d a s  en 
l l a n u r a s ,  m o n te s  y q u e b r a d a s ,  d e s a p a r e c e  t o d a  i d e a  de e s t e r i l i d a d  
y se a l e j a  l a  so sp e ch a  de que en un Reyno t a n  b i e n  c u l t i v a d o  en 
un c l i m a  t a n  b e n ig n o  y f e c u n d o  se e x p e r i m e n t e  l a  menor e s c a s e z ,  
t a l  es en e f e c t o  l a  f i e l  p i n t u r a  de sus d e l i c i o s a s  c a m p iñ a s ,  Pe­
r o  p o r  d e s g r a c i a  t i e n e  que s u p l i r  en g ra n  p a r t e  l o s  b r a z a s  de 
l o s  hombres  l a  f a l t a  que se padece  de B e s t i a s  p a r a  l a s  l a v o r e s  
d e l  campo, p a r a  l a  a r r i e r i a  y c a r r e t e r í a  a l c a n z a n d o  l a  e s c a s e z  
a l a  co m o d id a d  y l u x o  de l o s  s e g e t o s  N o b le s  y r i c o s  l o s  q u a l e s  
se ven p r e c i s a d o s  a a d q u i r i r l a s  a p r e c i o s  e x c e s i v o s .
E s t a  c o n s i d e r a c i ó n  m o v ió  e l  z e l o  y p a t r i o t i s m o  d e l  Se­
ñ o r  Don M a n u e l  de V e la s c o  C o m i s a r i o  O rd e n a d o r  y T e s o r e r o  d e l  E x e r -  
c i t o  de e s t e  Reyno de V a l e n c i a  a p ro m o v e r  e l  f o m e n to  de l a  c r í a  
de B e s t i a s  o ganados  m a yo re s  o f r e c i e n d o  p o r  m e d io  d B l  p ro g ra m a  de 
P re m io s  a l a  R .S o c ie d a d  Económ ica  uno de 200 r ,  de v e l l ó n , , *  a l
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que e s c r i v i e s e  una m e m or ia  i n d i c a n d o  p o r  G o v e r n a c io n e s  l o s  m e d io s  
mas o p o r t u n o s  p a r a  que se r e a l i z a s e  en pequeño
/... /
C a p i t u l o  1Q
• • • S i e n d o  como l o  es un Reyno a g r i c u l t o r  no puede p res t*  
c i n d i r s e  de m a n te n e r  un c r e c i d o  numero  de b e s t i a s  y ganados  mayo­
r e s  y m e n o re s  p a r a  a b o n a r  y c u l t i v a r  l a s  t i e r r a s ,  y t a m b ié n  l a  
e x p o r t a c i ó n  de su3 f r u t o s  a s i  a p e qu e ñ a s  como a l a r g a s  d i s t a n c i a s .  
No deve  o m i t i r s e  e l  g ra n d e  numero de c a v a l l o s ,  m u ía s ,  que se ne ­
c e s i t a  p a r a  l o s  demas usos  d i a r i o s  y d o m é s t i c o s  p a r a  m o n t a r ,  y 
p a r a  t o d o  g e n e r o  de c a r r u a g e s  de a l q u i l e r  y de r ú a .
B ie n  es v e r d a d  que de t o d a s  l a s  P r o v i n c i a s  de España 
y aun de l a  F r a n c i a  l l e g a n  t o d o s  l o s  d i a s  r e c u a s  que co n du ce n  a 
sus  P a i s e s  l o s  g é n e r o s  y f r u t o s  de n t r o .  Reyno;  p e r o  e s t e  r e c u r ­
so l e x o s  de senos  ú t i l  p e r j u d i c a  c i e r t a m e n t e  a l  t r a f i c o  de n u e s ­
t r o s  n a t u r a l e s .  Po r  o t r a  p a r t e  en n t r o .  mismo Reyno senos dexan  
v e r  t e r r e n o s  á s p e r o s ,  i n t r i n c a d o s ,  que no p e r m i t e n  c a r r e t e r a s  que 
g u i e n  cómodamente  a l o s  p u e b l o s  s i t u a d o s  en sus  c u m b re s :  Los gé ­
n e r o s  y f r u t o s  de que c a r e c e n  y de que abundan se t r a n s p o r t a n  a 
c a r g a  de lomo de b e s t i a s ;  y de a q u i  r e s u l t a n  l o s  g r a v í s i m o s  i n ­
c o n v e n i e n t e s ,  e l  uno e l  c o n s i d e r a b l e  numero de b e s t i a s  que se d e s ­
g r a c i a n  en e s t o s  t r a n s p o r t e s ;  y e l  o t r o  l a  c a r e s t í a  que se padece  
a s i  de f r u t o s  de que se n e c e s i t a n ,  como en l o s  s o b r a n t e s  que deven  
e x t r a e r n o s  con b e n e f i c i o  r e c i p r o c o  d e l  t e r r e s t r e  que l o s  p r o d u ­
ce y de a q u e l  en que se consumen.
Hucho t i e m p o  hace  que se co n o ce n  e s t a s  t r i s t í s i m a s  v e r ­
d a d e s .  Y mucho t i e m p o  hace ta m b ié n  que se t o l e r a ,  p e r m i t e  y aun 
desea  de v e i n t e  a t r e i n t a  p e r s o n a s  t r a t a n t e s  de b e s t i a s  l a s  i n t r o ­
d u zcan  en e l  Reyno t r a h i e n d o l a s  de F r a n c i a ,  de A n d a l u c í a ,  de l a s  
C a s t i l l a s ,  y G a l i c i a  p a r a  v e n d e r l a s  a p r e c i o s  d o b l a d o s  de su v a ­
l o r ,  y e s t i m a c i ó n ,  p o r q u e  l a s  dan a l  f i a d o  y a p l a z o s  de a lg u n o s  
a ñ o s .  R e s u l t a n d o  de a q u i  que h a c ie n d o  un s e g u ro  c o m e r c io  con e x ­
c e s i v o s  l u c r o s ,  p e r j u d i c a n  en sumo g r a d o  a l o s  c o m p ra d o r e s .  Y en 
e f e c t o  una de l a s  mas p r i n c i p a l e s  c a u s a s  de l a  d e c a d e n c ia  de n t r o s .  
l a b r a d o r e s  nace  de e s t e  f a t a l  C o m e r c io .  Son muy p ocos  l o s  l a b r a ­
d o r e s  que c u l t i v a n  t i e r r a s  en p r o p i e d a d ,  l o s  mas son c o lo n o s  a r r e n ­
d a t a r i o s ;  como a r r i b a  d e c í a  n e c e s i t a d o s  a t e n e r  b e s t i a s  p a r a  sus 
l a b o r e s ,  y o b l i g a d o s  a c o m p r a r l a s  en su p r o p i o  l u g a r  o b i e n  p o r  
no p o d e r  v i a j a r  a l o s  P a í s e s  de donde se t r a h e n ,  p o rq u e  e l  c o s t o  
d e l  cam ino  l e s  s e r i a  mas g r a v o s o ,  o b i e n  p o r  no t e n e r  e l  d i n e r o  
p a r a  d a r l o  a l  c o n t a d o ,  6 de p r o n t o ,  hacen  sus com pras  a l  f i a d o  y
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a p l a z o s  d i l a t a d o s  que l e s  s u a v i z a  a l  p a r e c e r  e l  e x o r b i t a n t e  
p r e c i o  a que l e s  e x e c u t a n ,  l l e g a  e l  p r i m e r  p l a z o  y p a r a  c u m p l i r ­
l o  se ve e l  l a b r a d o r  en l a  f o r z o s a  y t r i s t e  p r e c i s i ó n  de e n a g e n a r  
p o r  q u a l q u i e r a  p r e c i o  l a  c o r t a  p o r c i ó n  de f r u t o s  que a penas l e  
b a s t a r í a  p a r a  l a  p a r c a  s u b s i s t e n c i a  de su p o b r e  f a m i l i a  y p a ra  
e l  c u l t i v o  de sus  t i e r r a s ;  p e r o  n i  aun es e s t o  s o l o  p o rq u e  como 
l o s  p l a z o s  de l o  adeudado  son l a r g o s ,  con e l  t r a n s c u r s o  de dos 
o mas años l a  B e s t i a  se i n u t i l i z a  y aun m u e re ;  y de a q u i  e l  que 
a n t e s  de p a g a r l a  se ve en l a  d u r a  p r e c i s i ó n  de to m a r  o t r a  y de p r o ­
c e d e r  a un p r o c e s o  i n f i n i t o  de empeños que l e  consumen*
E s to  mismo s u c e d e  i g u a l m e n t e  en l o s  ramos de l a  a r r i e -
r i a  y c a r r e t e r í a .
Oe l a  c a r e s t i a  y e sc a s e z de B e s t i a s son d e m o s t r a c i o n e s
p a t e n t e s  l o s  a l t o s  p r e c i o s  a que de d i a  en d i a van s u b ie n d o  y
s i e n d o . • •
S i  como puede e f e c t u a r s e l a  c r í a  de t o d a e s p e c i e  de Bes-
t i a s ,  l l e g a r a  a p r a c t i c a r s e ;  con su aumento  se con s e g u i r í a n  e q u i -
dad en l o s  p r e c i o s  y una f a c i l i d a d de e s c o g e r l a s que c o n d u c i r í a n
p a r a  d i f e r e n t e s  u s o s ,  y en e l  caso de g u e r r a s una numerosa  p o r c i ó n
p a r a  l o s  t r a n s p o r t e s  y demás o cupac i o n e s  d e l  s e r v i c i o .
C a p i t u l o  2 2.
Qua l  sea l a  p r o p o r c i ó n  que o f r e c e  e s t e  Reyno p a r a  l a  
c r í a  de t o d a  e s p e c i e  de ganados  m a yo re s
/.../
. . . D e  l a s  840 l e g u a s  q u a d ra d a s  de s u p e r f i c i e  que c o n t i e ­
ne t o d o  e l  R eyno ,  poco mas de una t e r c e r a  p a r t e  se o b s e r v a  r e d u ­
c i d o  a r e g a d i o ;  no l l e g a r á  a o t r a  t e r c e r a  p a r t e  l a  que e s t á  d i s ­
p u e s t a  p a r a  l a  s e m e n t e r a  de g r a n o s ,  y p l a n t a d o  de o l i v o s ,  a l g a ­
r r o b o s ,  h i g u e r a s ,  a l m e n d r o s ,  n o g a le s  y o t r o s  a r b o l e s  ú t i l e s ,  y 
l a  r e s t a n t e  m on te  con e n c i n a s ,  r o b l e s ,  p i n o s  y o t r o s  a r b o l e s  p a r a  
maderas  l e ñ a ,  c a r b ó n  y o t r o s  u s o s .  Todo su t e r r e n o  p r o d u c e  y e r ­
bas s a l u d a b l e s  y p r o v e c h o s a s  p a ra  t o d a  e s p e c i e  de ganados  y l a  
s u a v id a d  d e l  c l i m a  c o n t r i b u y e  a l a  c r í a  de e l l o s
/.../
Es c o n s t a n t e  que t r a s l a d a d a s  l a s  yeguas  de l a s  A n d a l u ­
c í a s  con C a v a l l o s  P a d re s  desde  su mismo P a ís  a e s t e  n u e s t r o  R ey-  
n o ,  l a s  c r i a s  de C a v a l l o s  jamas l l e g a n  a l a  bondad  de l o s  n a c i d o s  
en a q u e l l a s  p r o v i n c i a s :  p e r o  dadas e s t a s  mismas ye g u a s  a l o s  g u a -
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r a ñ o n e s  ( l )  n acen  y c r í a n  m u la r e s  h e rm osos  de a v e n t a j a d a s  d o n d i -  
c i o n e s  y que t r a n s l a d a d a s  de l e c h a r e s  a A lm ag ro  a d q u i e r e n  t o d a s  
l a s  bondades  de l a s  n a c i d a s  a l l í  ( 2 ) .  Los C a v a l l o s  A n d a lu c e s  t ra «  
h i d o s  quando p o t r o s  a e s t e  Reyno y s e ñ a la d a m e n te  a l o s  t e r r e n o s  
de l a  r i b e r a  a l t a  r i e l  X u ca r  a d q u i e r e n  un c o n s i d e r a b l e  aumento  a 
l o s  s i e t e  años l l e v a n  v e n t a j a s  a l o s  n a c i d o s  y c r i a d o s  en Anda lu -  
c í a .  En una p a l a b r a  t o d a  b e s t i a  c a v a l l a r ,  m u l a r ,  j u m e n t i l  y bacu- 
na n a c i d a  f u e r a  d e l  Reyno y c r i a d a  en e s t e  a d q u i e r e n  hermosufca y 
b o n d a d * • « F i n a l m e n t e  l o s  m u la r e s  de yeguas  y B u r r a s  l o s  asnos  y 
Bacunos  n a c i d o s  y c r i a d o s  en e s t e  Reyno son ú t i l e s  p a r a  l a s  la b o -  
r e s  d e l  campo y c a r g a  de l a .  a r r i e r í a  y no son d e s p r e c i a b l e s  p a ra  
t i r o s  de l a  c a r r u a g e r i a ,  p o r  l o  que c o n v ie n e  su c r í a *
G o v e r n a c i o n  de P o r e l l a
/.../
Los m o n te s  v e s t i d o s  de e n z i n a s  y r o b l e s  dan b e l l o t a s  
p a r a  c e v a r  i n n u m e r a b l e s  p i a r a s  de ganados  de c e r d o  de cu ya s  c r i a s  
hacen  C o m e r c ió ;  y como l o s  mismos m o n te s  p ro d u c e n  y e r b a s  s a l u d a ­
b l e s  y en mucha c a n t i d a d  c r í a n  t a m b i é n  l a n a r e s  de que se a p r o v e ­
chan  p a r a  l o s  v a r i o s  u so s  de l a s  muchas pequeñas  f a b r i c a s  de c o r -  
d e l l a t e  y t e l i l l a s  de que se v i s t e n *
• • • C u l t i v a n  l o s  p ocos  t e r r e n o s  l l a n o s • * . a r á n d o l o s  con 
m a ch o s ,  m u ía s  y s i r v i é n d o s e  de e s t a  e s p e c i e  y de l o s  j u m e n to s  pa­
r a  e l  t r a n s p o r t e  de sus  g é n e r o s  y f r u t o s .
En e s t a  i n t e l i g e n c i a  l a  de l a  n a t u r a l  s i t u a c i ó n  d e l  t e ­
r r e n o  y l a  d e l  c l i m a  que i n d u c e  a l a  c r í a  de P iu la re s  p a r e c e  muy 
c o n fo r m e  que se e s t a b l e c i e s e  en e s t o s  t e r r e n o s  l a  c r í a  de P iu las  
a s i  de Yeguas como de B u r r a s :  co n oce n  l o s  n a t u r a l e s  e s t a  u t i l i d a d  
y n e c e s i d a d ,  y en v i r t u d  de e s t e  c o n o c i m i e n t o  compran  m u ía s  l e c h a ­
r e s  y l a s  c r i a n  en sus c o r t i j o s  y c a s a s  de campo. ¿Quan tas  v e n t a ­
j a s  l e s  r e s u l t a r í a n  a ñ a d ie n d o  e s t e  nuevo  a r b i t r i o  a g re g a d a  a l  d é l a  
c r í a  de l a n a r e s  y de c e r d a ? *  B a s t a r í a  d e c i r  una i d e a ,  que dos o 
t r e s  B u r r a s ,  una o dos Yeguas acompañadas con l o s  ganados  l a n a r e s ,  
c a b r i o  y de c e r d a  p r o d u c i r í a n  a un dueño o t r a s  t a n t a s  c r í a s  y m u l ­
t i p l i c á n d o s e  e s t a s  p r o g r e s i v a m e n t e  a l  paso que d a r í a n  a l  año una 
c o n s i d e r a b l e  u t i l i d a d  d e s t e r r a r í a n  t a m b ié n  en l o s  s u c e s i v o s  l a  es—
( 1 )  Los a sn os  g u a ra ñ o n e s  de P a l l o r c a  son m e j o r e s *
( 2 )  E l  Excmo. Señor  P a rq u e s  de Dos Aguas es buBn t e s t i g o ,  que l o  
e x p e r i m e n t a  c o m p r3 n d o la s  en e l  Reyno y c r i á n d o l a s  en a q u e l l o s  
t e r r e n o s  *
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ca se z  de e s t a  e s p e c i e * * *
A mas de que s e r i a  t a m b i é n  muy ú t i l  l a  c r i a  de C a v /a l lo s  
en e s t e  t e r r e n o  p o rq u e  aunque no sean p r o v e c h o s o s  p a r a  su c u l t i v o  
y t r a n s p o r t e s  p e r o  s i e m p r e  l o  s e r i a n  p a r a  o t r o  sa ca do s  de t r e s  
a ñ o s * • *
G o v e r n a c i o n  de P e ñ i s c o l a
E s t a  g o b e r n a c i ó n  es t a m b ié n  m o n tu osa  y con y e r b a s  p a r a  
p a s t o s  de l a n a r e s  y c a b r i o  y demas g a n a d o s ,  t e n i e n d o  a demas mu­
cha b e l l o t a  p a r a  l a  c r í a  de c e r d o s  de que se hace  C om e rc io  como 
e l  de F ¡ o r e l l a  y aun q u i z á  s u p e r i o r . * ,  y p r o d i g i o s a  c o p i a  de a l g a ­
r r o b o s *  * *
E s t o s  n a t u r a l e s  c u l t i v a n  l a s  t i e r r a s  con m u la r e s  y a s ­
n o s ,  \1 i n a r o z  y B e n i c a r l ó  t i e n e n  mucha c a r r e t e r i a  en B u r r i o l  s o l o  
pasan  de 2DD l o s  a r r i e r o s  de r e c u a s ,  de m u lo s  y a s n o s .  Pe ro  son 
po cos  l o s  que tomando l e c h a r e s  l o s  c r í a n *  La d i s p o s i c i ó n  y s i t u a ­
c i ó n  de e s t o s  t e r r e n o s  es muy acomodada p a ra  c r í a  de Ye g ua s ,  Bu­
r r a s  y Bacas en p e q u e ñ o ;  en nada se i n c o m o d a r l a  que en e l  d i a  
p a s t a s e n  c i e n  B e s t i a s  p o r  exem plo  en e l  t e r m i n o  de A l c a l á  y o t r a s  
t a n t a s  en T o r r e b l a n c a  y que p o r  l a  ñocha  se r e c o g i e s e n .
D ie z  o doce c a r g a s  de a l g a r r o b a s  a l  año que p o d r i a  c o n ­
s u m i r  una Yegua d a r í a  con s o l o  su e s t i é r c o l  mayor  u t i l i d a d  y p r o ­
d u c t o  que l o  que v a l d r i a n  a q u e l l a s  y l a  de l a s  c r í a s  s e r í a  i n d e ­
c i b l e .  • .
G o v e r n a c i o n  de C a s t e l l ó n  de l a  P la n a
. . . S o l o  se o b s e r v a  que c r í a n  una Bacada en l o s  P i n a r e s  
a l m a r j a l e s  de C a s t e l l ó n .  Toda l a  p a r t e  l l a n a  p o d r i a  c u l t i v a r s e  
con Yeguas de c r i a  y C a v a l l o s  a s i  como se c u l t i v a  con m u l a r e s .
La l l a n u r a  y poco a r b o l a d o  p e r m i t e n  que se l a b r e  con bacas  y b u e ­
y e s ,  p o rq u e  no se p e r j u d i c a r l a  a l a s  r a í c e s  de l o s  á r b o l e s  p r o ­
f u n d i z a n d o  l o s  s u r c o s  e l  a r a d o .  E l  t e r r e n o  m o n tu o so  p o d í a  c u l t i ­
v a r s e  con b u eye s  y m u l a r e s .  Y en a q u e l  y é s t e  se o b s e r v a n  d i s p o ­
s i c i o n e s  muy p r o p i a s  p a r a  l a  c r í a  de Yeguas y J u m e n to s .  La n a t u r a ­
l e z a  d e l  s u e l o ,  l a  c o p i a  de y e r b a s  que p r o d u c e ,  y l a  g ra n d e  c o p i a  
de a l g a r r o b a s  que se c o g e ,  l o  e s t á n  p i d i e n d o ,  a l  paso que l a  n e c e ­
s i d a d  de B e s t i a s  de l a b o r ,  de c a r g a  y de t i r o  no dexan  a r b i t r i o  
p a r a  p r o c u r a r l o .
G o v e r n a c i o n  de \ / a l e n c i a
. . . S e  n e c e s i t a n  p a r a  l o s  u so s  de c a r r u a g e r i a ,  que es mu­
ICO*
cha  en l a  p a r t e  d e l  t r a f i c o  de c a r r o s  y g a l e r a s  de que usan l o s  
l a b r a d o r e s  y m o l i n e r o s  p a r a  t r a n s p o r t a r  f r u t o s ,  g r a n o s  y a r i n a  
a l a  c i u d a d ,  como ta m b i é n  p a r a  t r a n s p o r t a r l o s  a o t r o s  P u e b l o s ,  
P a i s e s  y Reynos f u e r a  d e l  n u e s t r o  ( 1 ) .  La v/asta  e x t e n s i ó n  d e l  t e ­
r r e n o ,  su c o n t i n u a d o  c u l t i v / o ,  l a  n e c e s i d a d  de e s t i é r c o l  y l a  m u l ­
t i t u d  de B e s t i a s  que p a r a  l a s  l a b o r e s  d e l  campo y c a r r u a g e r i a  se 
n e c e s i t a n  a l  mismo t i e m p o  que l a s  e s c a s e a n ,  l a s  e n c a r e c e n  a p r e ­
c i o s  muy s u b i d o s ,  p o rq u e  v i e n e n  de f u e r a  y se venden  a l  f i a d o  
y d i l a t a d o s  p a g o s ;  r e s u l t a n d o  de a q u í  un n o t a b l e  a t r a s o  en l o s  
l a b r a d o r e s  y en l o s  demas ramos que l a s  n e c e s i t a n ,  y que no se 
— — —  c r i á n d o l a s  l e c h a r e s  o t e n i e n d o  Yeguas y B u r r a s  de c r í a .
/ . . . /
f ias  acomodado p a r e c e  aun que s e r i a n  l a s  B u r r a s  de c r i a  
dadas  a l  C a v a l l o .  E s ta  e s p e c i e  es mas s u f r i d a  y f i r m e ,  su m a n u te n ­
c i ó n  de menor  consumo, e l  c o s t o  mas e q u i t a t i v o  y en q u a l q u i e r  acón 
t e c i m i e n t o  de d e s g r a c i a  mas l l e v a d e r a  l a  p e r d i d a :  con e l l a s  pueden 
l o s  muchachos  r e c o g e r  e l  e s t i é r c o l  y c o n d u c i r  a l a  c i u d a d  l a s  v e r -  
za s  y v e r d u r a s  y f i n a l m e n t e  con l a  c r í a  de m u la r e s  d e n t r o  de po­
cos  años c o n s e g u i r á n  e l  b e n e f i c i o  de B e s t i a s  de l a b o r ,  y c a r g a  mas 
f i r m e s  que l o s  j a c o s  de que hoy se s i r v e n »  Ni con e s t o  se i n o v a r i a  
e l  c u l t i v o  de l a s  t i e r r a s  n i  l a  c o l e c c i ó n  d e l  e s t i é r c o l »  Los c o l o ­
nos  p o b r e s  que hoy r e c o g e n  e l  e s t i é r c o l  con B u r r a s  c u id a n d o  de que 
e s t a s  sean de m a jo r  c a s t a  c o n s e g u i r í a n  l a  v e n t a j a  y m e j o r a r í a n  l a  
s u e r t e »  Y l o s  p o d e r o s o s  c r i a n d o  B u r r a s  y Yeguas b e n e f i c i a r á n  a 
t o d o s •
/.../
En e l  l l a n o  de Q u a r t  y Campo de L i r i a  se a d v i e r t e n  t e r r e  
nos  f é r t i l e s  de y e r b a s  p a r a  l a  c r í a  de Yeguas ,  B u r r a s  y m u l a r e s . • •  
Y que e s t e  t e r r e n o  es muy p r o p o r c i o n a d o  l o  e s t á n  d e m o s t r a n d o  l o s  
m u l e t o s  que se c r í a n  en l a  h e re d a d  d e l  e s p i n a r  s i t u a d a  en d i c h o  
Campo de L i r i a  p r o p i a  d e l  R e a l  M o n a s t e r i o  de 5 . M i g u e l  de l o s  Re­
y e s ,  M o n je s  G e r ó n im o s • N i  son de p e o r  c o n d i c i ó n  l o s  t e r r e n o s  de 
C h i v a ,  C h e s t e ,  C h e l v a ,  S i n a r c a s ,  A l p u e n t e ,  A r a s ,  Ademuz, V i l l a r ,  
C h u l i l l a  y o t r o s :  Su s i t u a c i ó n  m o n tu o s a ,  f e r t i l i d a d  y c o p i a  de 
aguas  p r o p o r c i o n a n  l a  c r í a  de Y e g u a s ,  B u r r a s  y m u l a r e s ,  y l o s  Ca­
v a l l o s  r e c i b i r í a n  mucho aumento  y m e j o r a s  c r i á n d o s e  h a s t a  l o s  q u a -
( 1 )  En Moneada y o t r o s  muchos P u e b lo s  de e s t a  vega  hay muchos ca­
r r e t e r o s  de o f i c i o »
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t r o  o c i n c o  años  en e s t o s  m o n te s .  La e x p e r i e n c i a  de e s t a  u t i l i d a d  
l a  e s tá n  m a n i f e s t a n d o  Juan  H e rn a n d os  v e c i n o  de C h iv a  en cuyo  t e r ­
m in o  a p a c i e n t a  Yeguas de c r í a  y m u l e t o s  y c a v a l l o s .  Los n a t u r a l e s  
de Villar, C h u l i l l a  y o t r o s  P u e b lo s  que compran m u l e t o s  l e c h a r e s  
p a r a  c r i a r l o s  en sus t e r r e n o s .  Lo mesmo p r a c t i c a n  l o s  P P . C a r t u j o s  
de l o s  M o n a s t e r i o s  de V a l í  d e l  C r i s t o  y de P o r t a c e l i .
/.../
G o v e r n a c io n  de A l c i r a
. . . L a  p a r t e  de l a s  R i b e r a s  d e l  X u ca r  en que se h a l l a n  
l o s  p u e b lo s  de S o l l a n a ,  Su e ca ,  C u l l e r a ,  V i l l a  y h o n o r  de C o r b e r a ,  
L l a u r í ,  F a v a r e t a  de Bou,  A l b a l a t  de p a r d i n e s ,  y A l g e m e s i ,  p o d r i a  
a r a r s e  con B u e ye s ,  como l o  h a c í a n  a p r i n c i p i o s  y m e d ia d o s  d e l  s i ­
g l o  p r ó x im o  p a s a d o .  E s t o s  t e r r e n o s  húmedos y c a l i d o s ,  c e n a g o s o s . ,  
l a s  y e r b a s  que p a s t a n ; e n  e l l o s  l o s  C a v a l l o s  y Yeguas l o s  e n s u c i a n  
o i n u t i l i z a n . . . y  a unos y o t r o s  l e s  abruma l a  c a r g a  que l e s  es 
pesada  y mucho mas p o r  l o s  l a r g o s  y m a los  c a m i n o s . . .
En l a  misma R i b e r a  d e l  X u ca r  e s tá n  A l c i r a ,  C a r c a g e n t e ,  
A l b e r i q u e  y o t r o s  P u e b lo s  en sus i n m e d i a c i o n e s .  En e s t o s  c u l t i v a n  
l a s  t i e r r a s  con c a v a l l o s  que son e x e l e n t e s ,  t r a i d o s  de l a  A n d a lu ­
c í a  y c r i a d o s  en e s t e  P a i s ,  no se e n s u c ia n  con l a  f a c i l i d a d  que 
en l o s  t e r r e n o s  a n t e c e d e n t e m e n t e  d i c h o s . . .
/.../
G o v e r n a c i o n  de C o f r e n t e s
. . . c u l t i v a n  l o s  t e r r e n o s  con M u la r e s  y a s n o s .  En l o s  
v a l l e s  de A y o ra  y C o f r e n t e s ,  se c r í a n  a lg u n a s  B a ca s ,  y en l a s  es ­
p a c i o s a s  l l a n u r a s  y e l e v a d o s  m o n te s  y en sus  cañadas  o V e g as ,  pas 
t a n  m u le t a d a s  que v i e n e n  de l a s  C a s t i l l a s  y Reyno de M u r c i a ,  y 
t a m b i é n  l a s  b e s t i a s  de l o s  P u e b lo s  que po r  e l  d i a  g u a rd a  yn G uar ­
d i a n  que a l l i  l l a m a n  P u l  e r o . También  p a s ta  mucho ganado l a n a r  y 
c a b r í o .  En e s t o s  t e r r e n o s  a p t o s  p a r a  l a  c r í a  de t o d a  e s p e c i e  de 
g a n a d o s ,  que p o r  su e x t e n s i ó n  p o d r i a n  c r i a r s e ,  s i e n d o  a p r o p o s i ­
t o  p a ra  Yeguas y C a v a l l o s ,  no se c r i a n  p o rq u e  l o s  n a t u r a l e s  s o l o  
p r o c u r a n  t e n e r  l o s  M u lo s  y asnos  que n e c e s i t a n  p a r a  e l  t r a f i c o  de 
l a  c o n d u c c i ó n  de M a d e ra s ,  c a r b ó n  y e s p a r t o  de que abunda e l  t e r r e  
n o .
G o v e r n a c io n  de M on tesa
/.../
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• • • A l l í  p a s t a n  l a s  Yeguadas de D .P e d ro  G u e r o l a ,  de 0 .  
V i c e n t e  O l z i n a  y de B a l t a s a r  F u s t e r .  Los n a t u r a l e s  se a r b i t r i a n  
c r i a n d o  m u l e t o s  l e c h a r e s ,  que toman a p a r t i d o s  de m e d ia s ,  y o t r o s  
c o n t r a t o s .  Juan  G ra n e ro  de C h e l l a  t e n i a  e s t o s  años pasados  una 
p o r c i ó n  de B u r r a s  de mas de 100 c a b e z a s .  J o s e f  G a r c i a  de B o l b a y t e  
con t r e s  b u r r a s  de c r í a  ha c o n s e g u i d o  a u m e n ta r  su c a u d a l  no s o l o  
c u l t i v a n d o  con e l l a s  l a s  t i e r r a s  s i  que con l o s  m u l e t o s  que a n u a l ­
m en te  l e  p a r í a n . . .
G o v e r n a c io n  de San F e l i p e
/.../
En l o s  P u e b l o s . . .  c o m p r e n d id o s  b a j o  
r a  de S . F e l i p e ,  cu yo s  t é r m i n o s  son muy c o r t o s  
que l a s  t i e r r a s  de c u l t i v o ,  l o s  n a t u r a l e s  se 
s u b s i s t i r  con l a  c r í a  de Yeguas y B u r r a s ,  muí 
queños  r e b a ñ o s  de l a n a r e s  s i e n d o  muchos l o s  v 
a p a r t i d o .
No sucede  a s í  en l o s  33 p u e b l o s  d e l  
s i n  embargo de a d a p t a r s e  e l  t e r r e n o  y de que 
l a  a r r i e r i a  p a r a  t r a n s p o r t a r  l a  n i e v e ,  v i n o  y 
P a i s ,  l e s  p e r s u a d e  p o r  su  n e c e s i d a d  a l a  c r í a  
p o cos  p u e b l o s  c r i a n  l e c h a r e s ,  m u l e t o s . . .
G o v e r n a c i o n  de D e n ia
En l o s  P u e b lo s  de l a  h u e r t a  de Gand ia  en que sus n a t u ­
r a l e s  se s i r v e n  de t o d a  e s p e c i e  de B e s t i a s ,  hay mucha p r o p o r c i ó n  
de c r i a r  Y e g ua s ,  B u r r a s  y B a ca s .  En e l  P u e b lo  de P o t r í e s  hay a s ­
nos  g u a r a ñ o n e s  y C a v a l l o s  P a d res  y con e s t e  m o t i v o  en l o s  de l a  
h u e r t a  se c r í a n  a lg u n a s  Yeguas y B u r r a s .  En l o s  de B e n io p a ,  Be-  
r r a g u a r t ,  O l i v a  y o t r o s  hay Bacas de c r í a .  En Gand ía  C a v a l l o s  y 
m u l a r e s .  P e ro  son muy p o c o s  l o s  l a b r a d o r e s  que se a r b i t r i a n  r e s ­
p e c t o  de l o s  muchos que p o d í a n  h a c e r l o  a t e n d i e n d o  d e l  B e n ig n o  
c l i m a  d e l  P a i s  y a l a  a b u n d a n c ia  de y e r b a s  que p r o d u c e .
/ . . . /
G o v e r n a c i o n  de A l c o y
Todo e l  t e r r e n o  de e s t a  G o v e r n a c io n  es m o n tu o s o ,  l a  v i ­
l l a  de A l c o y  y buena p a r t e  d é l a  de C o s e n ta y n a  c u i d a n  mas p o r  l a s  
F a b r i c a s  que de l a  a g r i c u l t u r a .  V i l l a j o y o s a  e s t á  ocupada en l a
e l  nombre de c o s t e -  
y mas e l  v e c i n d a r i o  
a r b i t r a n  p a r a  p o d e r  
a r e s ,  l e c h a r e s  y p e -  
e c i n o s  que l o s  t i e n e n
v a l l e  de A lb a y d a ,  
e l  mucho t r a f i c o  de 
o t r o s  g é n e r o s  d e l  
de B e s t i a s .  En muy
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m a r i n e r í a  y l a s  demas P u e b lo s  son c o r t o s  y s i t u a d o s  e n t r e  mon­
t e s .  P e ro  t o d o s  t i e n e n  b uenos  p a s t o s ,  y t e r r e n o s  a p t o s  p a r a  l a  
c r í a  de B u r r a s ,  y m u la r e s  de que se s i r v e n  p a ra  l a  l a b r a n z a ,  y 
mucha a r r i e r i a .
G o v e r n a c io n  de X ix o n a
. . . A u n q u e  en e s t e  t e r r e n o  se coge mucha cevada  en l o s  
años  que a s i s t e  e l  c i e l o  con l l u v i a s ,  l a s  y e r b a s  que p r o d u c e n  no 
son b a s t a n t e s  p a r a  p a s t a r  ganados  m a yo re s  y l a  mucha c o p i a  de 
m u l a r e s  y j u m e n t o s  de s e r v i c i o .  Por  l o  que p a r e c e  que en e s t a  Go­
v e r n a c i o n  poco  se a d e l a n t a r í a  con l a  i n t r o d u c c i ó n  de Yeguas y de­
mas ganados  m a y o re s .  S in  embargo p o d r í a n  c r i a r s e  b u r r a s  y l o  po ­
d r í a n  e f e c t u a r  l o s  muchos h a cen d a d os  que en sus P u e b lo s  t i e n e n  
p in g u e s  h e r e d a d e s .
/ . . . /
G o v e r n a c i o n  de O r i h u e l a
E l  c o n t i n e n t e  de e s t a  G o v e r n a c io n  es te m p la d o  su c l i m a  
b e n i g n o ,  e l  t e r r e n o  l l a n o  y f é r t i l  p r o d u c e  y e r b a s  p a r a  p a s t o s  y 
a mas se c r i a n  en é l  muchas a l f a l f a s .  A s i  l a  p a r t e  de l a  m a r i n a  
como l a s  l l a n u r a s  d e l  r i o  Segura  y p a r t e  de l o s  m o n t e s . . . s o n  ap­
t o s  p a r a  l a  c r í a  de C a v a l l o s ,  Y e g ua s ,  M u la r e s  y A sn o s .  En t o d o s  
l o s  t e r r e n o s  de e s t a  G o v e r n a c io n  c u l t i v a n  l o s  t e r r e n o s  con e s t a s  
e s p e c i e s  de B e s t i a s  aunque  l a  m ayor  f a t i g a  l a  l l e v a n  l o s  m u l a r e s .  
En l a  h u e r t a  y campo de O r i h u e l a  hay muchas Yeguas de c r i a  que 
c r í a n  C a v a l l o s  y m u la r e s  y son Imas l a s  Casas de Campo y B a r r a c a s  
en donde se h a l l a n  que en l a s  que no t i e n e n  e s t e  a r b i t r i o .  En Ca­
l l o s a  de S e g u r a ,  G r a n j a  C o i x ,  A l m o r a d i ,  P u e b lo s  de l a s  nuevas  y 
p í a  f u n d a c i ó n  y demás de l a  G o v e r n a c io n  son mas l o s  m u la r e s  y a s ­
n o s .  P e ro  no dexan  ta m b ié n  de p r o c u r a r  l a  c r í a  de Yeguas .  Conocen 
l o s  n a t u r a l e s  l a s  v e n t a j a s  y con e l  exemplo  que unos a o t r o s  se 
d a n ,  p r o c u r a n  a d e l a n t a r  l a  i n d u s t r i a ,  aumen tando  l a s  B e s t i a s  a 
p r o p o r c i ó n  de l o s  h a b e r e s .
/.../
C a p i t u l o  32
M e d io s  de f a c i l i t a r  l a  c r í a  de ganados  m ayo re s  en g r a n ­
de y en p e q u e ñ o .
• « . .O c u r r e n  dos p o d e r o s í s i m a s  d i f i c u l t a d e s  que se p r e s e n ­
t a n  como i n v e n c i b l e s .  La una es i n c l i n a r  l a  a f i c i ó n  de sus n a t u r a ­
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l e s ,  Y l a  o t r a  f a c i l i t a r  m e d io s  o c a u d a l e s .
En q u a n t o  a l a  p r i m e r a  que p r e s e n t a  a p r i m e r  v i s t a  un 
i m p o s i b l e ,  p o r  l a s  i n c o m o d id a d e s  e i m p e r t i n e n c i a s  de l a  p r e ñ e z ,  
y c r í a  d u r a n t e  sus  e s t a c i o n e s  en l a s  que se hacen  i n s e r v i b l e s  r e ­
p r o d u z c o  l a  a p l i c a c i ó n ,  t a r e a s  e i n d u s t r i a  con que p r o c u r a n  e s ­
t o s  n a t u r a l e s  e l  f o m e n to  de l a  a g r i c u l t u r a  p a r a  l o  c u a l  n e c e s i t a n  
de B e s t i a s  de l a b o r * , *
Por  l o  que r e s p e c t a  a l a  segunda p a r t e  que no menos 
se r e p r e s e n t a  i m p o s i b l e  t a m b i é n  es f á c i l  de v e n c e r ,  f a c i l i t a n d o  
l o s  m e d io s  de r e d u c i r l o  a e f e c t o  como se p u e d e .
Es b i e n  s a b i d o  que de l o s  muchos P u e b lo s  que hay en e l  
Reyno s o l o  s e t e n t a  y t r e s  se c u e n t a n  i n c o r p o r a d o s  en l a  R ,C o ro n a  
y P a t r i m o n i o ,  Toda l a  r e s t a n t e  P o b l a c i ó n  e s t á  t e n i d a  a l  d o m in i o  
m a yo r  y d i r e c t o  de l o s  S e ñ o r e s ,  que o b i e n  f u e r o n  a g r a c i a d o s  en l a  
misma c o n q u i s t a  d e l  Reyno p o r  e l  Rey D, Dayme su C o n q u i s t a d o r  o 
que l o s  a d q u i r i e r o n  de mano de o t r o s  S eñores  Reyes que p r e m i a r o n  
y r e m u n e r a r o n  sus  s e r v i c i o s  y m e r e c i m i e n t o s .
T am b ién  es muy s a b id o  que l a s  p r o p i e d a d e s  mas p r e c i s a s  
y aun muchas de l a s  que no l o  son se h a l l a n  en p o d e r  de Grandes  
S e ñ o r e s ,  C a b i l d o s  E c l e s i á s t i c o s ,  C l e r o s ,  C om un idades ,  R e g u l a r e s ,  
N o b le s  y s u g e t o s  acomodados que no c u l t i v á n d o l a s  p o r  su d i r e c c i ó n  
y c u e n t a  l a s  t i e n e n  c o n f i a d a s  en a r r i e n d o s  annuos  y p a r t i d o s  de 
c o n v e n i e n c i a  a p o b r e s  a r r e n d a t a r i o s  y c o l o n o s ,
. . . E l  p r i n c i p a l  a u x i l i o  de que n e c e s i t a  e l  L a b r a d o r  es 
e l  de l a s  b e s t i a s  de l a b o r , , , U n o  de sus  p r i n c i p a l e s  o b j e t o s  es e l  
a b o n a r  l a  t i e r r a  y m a l  puede c o n s e g u i r l o  s i n  b e s t i a s ;  s i  l o g r a  
t e n e r l a s  con e q u id a d  y f a c i l i d a d  e x t e n d e r í a  sus  i n d u s t r i a s  aumen­
t a r á  l a s  p r o d u c c i o n e s  m e j o r a r a  l a  s u e r t e  y h a r á  r i c o s  a sus bÍBn-< 
e c h o r e s • • •
De dos m aneras  o modos o f r e c e n  l o s  t e r r e n o s  d e l  Reyno 
e s t a s  p r o p o r c i o n e s ,  l a  una i n t r o d u c i e n d o  en g r a n d e  l a  c r í a  de b e s ­
t i a s ,  y l a  o t r a  en pequeño  e n t r e  l o s  mismos l a b r a d o r e s .
Los t e r r e n o s  de l a s  G o v e r n a c io n e s  de M o n te s a  y C o f r e n ­
t e s ,  o cupando  b i e n  c e r c a  de 80 l e g u a s  de s u p e r f i c i e  p r o p o r c i o n a n  
como se ha d i c h o  l a  c r í a  de y e g u a s ,  C a v a l l o s ,  P iu la s ,  Bueyes y j u ­
m e n to s ,  25 a t o s  de gana d o s  l a n a r e s  y c a b r í o s .  Las ye g ua d a s  de D, 
P ed ro  G u e r o l a ,  D. \lÍ c e n t e  O l z i n a  y de B a l t a s a r  F u s t e r :  l a s  B e s td a s  
de l o s  P u e b l o s  s i t u a d o s  s o b r e  sus  t e r r e n o s  que e n t r e  e l  d i a  p a s ­
t a n  c u s t o d i a d o s  p o r  un g u a r d i á n , . . no pueden c o n s u m i r  l a s  y e r b a s  
que p r o d u c e n ;  es t a n t a  su c o p i a  y t a n  b e n ig n o  e l  c l i m a  de su s i t u a ­
c i ó n  que de l o s  Reynos de C a s t i l l a  y M u r c i a  i n v e r n a n  muchas m u le ­
t a d a s  y c a b a ñ a s .  De l o s  mismos Reynos y de A ragón  v i e n e n  t a m b i é n  
a i n v e r n a r  i n f i n i t a s  c a b e z a s  de ganados  ^ la n a r e s  y c a b r í o .
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Los mismos dueños  de e s t o s  ganados  t r a n s e ú n t e s  se mofan 
de n u e s t r a  i n a c c i ó n  h a c ie n d o  g o r d o s  s u s  ganados  p o r  muy pocos  
i n t e r e s e s  y v e n d i é n d o l e s  en pequeño a s u b id o s  p r e c i o s  a l o s  m i s ­
mos n a t u r a l e s • • • En b i e n  c e r c a  de 17 l e g u a s  de s u p e r f i c i e  que o cu ­
pa e l  t e r m i n o  de A yo ra  p o d i a  e l  Excmo. Señor  Ouque d e l  I n f a n t a d o  
m a n te n e r  una y e g u a d a ,  una m u lada  y una b a c a d a .  E l  Exmo. S r .  Ou­
que de G and ía  en l o s  5 p u e b l o s  d e l  v a l l e  de C o f r e n t e s  y v a s t o  t e r ­
m in o  de e l l o s  t i e n e  i g u a l  p r o p o r c i ó n .  E l  Exmo. S r .  M arques  de B e l -  
g i d a  en l a s  3 l e g u a s  de t e r m i n o  de su p u e b lo  C h e l l a .  Y e l  Exmo.
S r .  Conde C e r v e l l o n  en l o s  de Anna y Enguera  p o d r i a n  m a n te n e r  o -  
t r a s .  E l  C a b a l l e r o  Barón de C o r t e s  de P a l l a s  y e l  de M i l l a r e s  t i e ­
nen en sus  t é r m i n o s  p r o p o r c i ó n  p a ra  y e g u a d a s ,  m u le t a d a s  y demas 
ganados  m a y o re s .  Lo mismo e l  Conde de C a s t e l l a r  en l o s  d i l a t a d o s  
t e r r e n o s  de Quesa y B i c o r p .  E l  Exmo. S r .  M a rqu e s  de C a ñ i z a r e s  en 
e l  de N a v a r r e s ;  e l  M a rqu e s  de M o n f r e d i  en B o l b a i t e  y l a  Exma. S r a .  
Duquesa de A lm o d o v a r  en e l  de Tous p o d r i a n  b e n e f i c i a r  l a  c r i a  de 
e s t a s  e s p e c i e s ,  que p r o d u c i r í a n  m a y o re s  i n t e r e s e s  de l o s  que l e s  
r e d i t ú a n  l a s  y e r b a s  dadas  en a r r i e n d o  y h a r í a n  e l  mayor  o b s e q u i o  
no s o l o  a sus  p o b l a d o r e s  s i  que a t o d o  e l  Reyno a l c a n z á n d o l e s  a 
l o s  mismos l a  f a c i l i d a d  de B e s t i a s  p a r a  su s e r v i c i o .  Yo me p e r s u a ­
do que s i  una p o d e ro s a  i n f l u e n c i a  i n c l i n a s e  e l  an im o  de e s t o s  s e ­
ñ o r e s  t e n d r í a n  e f e c t o  e s t a s  p r o p o r c i o n e s .
Pe ro  veamos e l  modo de i n t r o d u c i r l a s  en p e qu e ñ o ,  y sean 
l o s  S e ñ o re s  d i r e c t o s  de l o s  P u e b lo s  l o s  p r i m e r o s  que c o n c u r r a n .  Yo 
no q u i e r o  p r e t e n d e r  que se d e s p re n d a n  de una v e z ,  y en cada un 
año de l a  m i t a d ,  t e r c i o  y mas de l a s  r e n t a s  que a n u a lm e n te  l e s  p r o ­
d ucen  sus  p r o p i e d a d e s .  Una t e r c e r a  p a r t e  a n u a l  de l o  que r i n d e  d e l  
t e r c i o  d ie z m o  que p e r c i b e n ,  d e s t i n a d a  a compra de Y eguas ,  o de Bu­
r r a s ,  y dadas  a aus m ismos p o b l a d o r e s  a l  p a r t i d o  de m e d ia s  en po­
cos  años r e m e d i a r í a  l a  f a l t a  que se e x p e r i m e n t a  y l o s  mismos Se­
ñ o r e s  r e p o r t a r í a n  g a n a n c i a s .  Ni  es t a n  e s t r a ñ o  e l  a r b i t r i o  que no 
te n g a  e x e m p lo .  Muchos A r r e n d a d o r e s  de d e re c h o s  d o m i n i c a l e s  l o  
p r a c t i c a n  r e s e r v a n d o  e l  aumento  p a r a  de su p r o d u c t o  h a c e r  l a  u l t i ­
ma paga d e l  a r r i e n d o .  Y s i  l o s  a r r e n d a d o r e s  se exponen  no t e n i e n ­
do mas i n t e r e s e s  que l o s  d e l  t i e m p o  de su a r r i e n d o :  que mucho que 
l o  h i c i e r a n  l o s  S eñores  a b s o l u t o s  en q u ie n e s  r e c a e  con l a  p r o p i e ­
dad l a  a t e n c i ó n  de r e c o n o c e r  a sus  p o b l a d o r e s  y a t e n d e r  a ;j s u  f e ­
l i c i d a d ? »
E l  S r .  A r z o b i s p o ,  l o s  RR.SS. O b is p o s  y I l l t r e s .  SS. Ca­
b i l d o s  E c l e s i á s t i c o s ,  que p e r c i b e n  l o s  D iezmos y P r i m i c i a s ,  d e s ­
p r e n d i é n d o s e  de una pequeña  p o r c i ó n  de l o s  f r u t o s  de cada un pue­
b l o  p o d r i a n  c o m p ra r  cada un a ñ o ,  u n a ,  dos o mas Yeguas y B u r r a s ,  
Bacas y m u l a r e s ,  que q u ed a se n  a b e n e f i c i o  d e l  p u e b l o  p a r a  que s o r ­
t e a d a s  e n t r e  l o s  l a b r a d o r e s  mas n e c e s i t a d o s  l e s  s i r v i e s e n  de l i m o s ­
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n a .  ¿Y que o t r a  l im o s n a  s e r í a  mas v /e n ta jo s a  a l a  a g r i c u l t u r a  y 
l a b r a d o r  de q u ie n  p e r c i b e n  l o s  f r u t o s ? .  Yo me p e r s u a d o  que p o r  
e s t e  m e d io  se d e s t e r r a r í a  l a  e s c a s e z  de B e s t i a s  que se e x p e r im e n ­
t a ,  se a u m e n t a r í a  e l  c u l t i v o  de l a s  t i e r r a s  y su s  p r o d u c c i o n e s ,  
y con e s t a s  l a  p a r t e  de l o s  D ie z m o s ;  y que l o s  l a b r a d o r e s  a g r a d e ­
c i d o s  r e c o n o c e r í a n  l a  b e n e f i c e n c i a  de que a h o ra  c a r e c e n .
/.../
C o n o c ie r o n  muy b i e n  l o s  e f e c t o s  de e s t a s  b e n e f i c e n c i a s  
e l  C a r d e n a l  B e l l u g a  quando  en l a s  n u e v a s  f u n d a c i o n e s  de l o s  Pue­
b l o s  de S. F u l g e n c i o ,  S . F e l i p e  N e r i  y N t r a .  S r a .  de l o s  D o l o r e s  
que l e v a n t o  en l a  G o u e r n a c io n  de O r i h u e l a ,  d i o  Yeguas y B u r r a s  
de c r í a  a sus  p o b l a d o r e s ,  e l  I l l m o .  O b is p o  T e rá n  de l a  D i ó c e s i s  
de O r i g u e l a  que i n t r o d u j o  en e l l a  l a s  yeguas  de c r í a ,  e l  I l l m o .  
D . A l o n s o  Cano, o b i s p o  de S egorbe  que dava a l o s  l a b r a d o r e s  de su 
D i ó c e s i s  m u l e t o s  l e c h a r e s  de l i m o s n a .  E l  Rey, que en l o s  e s t a b l e ­
c i m i e n t o s  de l a  C a r o l i n a  d i o  B e s t i a s  de c r í a  a l o s  nuevos  p o b l a d o ­
r e s .  F i n a l m e n t e  l o s  h a ce n d a d o s  que dan l a s  t i e r r a s  a l  p a r t i d o  de 
m e d ia s ,  dan ta m b ié n  a l o s  c o lo n o s  b e s t i a s  de l a b o r . . .
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.APENDICE NO 4
REAL CONSEJO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO, 
INFORME SOBRE EL EXPEDIENTE DEL CULTIVO DE ARROCES, 
30 DE MARZO DE 1 8 5 2 .
( B o l e t í n  O f i c i a l  d e l  M i n i s t e r i o  de F o m e n to , nO 96 ,
27 de o c t u b r e  de 1 8 5 3 , p p . 1 5 5 - 1 7 2 )
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E l  C o n s e j o . . . h a  r e c o n o c i d o  l o  e x a g e ra d o  de l a s  p r e t e n ­
s i o n e s  a s í  de l o s  que m a n i f i e s t a n  que e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z  es p e r ­
j u d i c i a l  a l a  s a l u d  en t o d o s  c a s o s ,  como de l o s  que s o s t i e n e n  l o  
c o n t r a r i o ,  l a  p a s ió n  que r e i n a  en l e s  más de l a s  m e m o r ia s ,  i n f o r ­
mes y d i c t á m e n e s  dados s o b r e  e s t e  a s u n t o ,  l a  i m p o s i b i l i d a d  de l l e ­
v a r  a cabo l a s  p r o h i b i c i o n e s  d i c t a d a s  con e l  m e j o r  c e l o  a causa  
de que se ch o c a  con h á b i t o s  i n v e t e r a d o s ,  con i n t e r e s e s  muy c r e ­
c i d o s ,  y con c a p i t a l i s t a s  a q u ie n e s  nunca  f a l t a n  mBd ios  de c o r r o m ­
p e r  a l o s  e n c a r g a d o s  de l a  e j e c u c i ó n  de d i c h a s  o r d e n e s ;  l a s  con ­
s i d e r a c i o n e s  p o l í t i c a s  qud l a s  más v e c e s  o b l i g a n  a s u s p e n d e r  e l  
e f e c t o  de l o s  bandos  p a r a  e v i t a r  s u b l e v a c i o n e s  y c o n v u l s i o n e s  po­
p u l a r e s ;  l a  g r a n  p é r d i d a  que e s p e r i m e n t a  ( s i c )  l a  f u e r z a  m o r a l  d e l  
G o b ie r n o  cua nd o  d i c t a  d i s p o s i c i o n e s  que no puede l l e v a r  a d e b id o  
c u m p l i m i e n t o ,  t a n t o  p o r  l a s  ca u sa s  i n d i c a d a s ,  c u a n t o  p o rq u e  en l o s  
ca so s  en que e l  i n t e r é s  de e l u d i r  l a  l e y  es g r a n d e ,  i n ú t i l e s  son 
l a s  penas más r i g o r o s a s  ( s i c )  i n c l u s a  l a  de m u e r t e ,  que t a m b i é n  
en a l g u n o s  t i e m p o s  se ha i m p u e s t o .  Además de e s t a s  c o n s i d e r a c i o ­
n e s ,  ha t e n i d o  mucho peso  en e l  án im o  d e l  C o n s e jo  de que s i  b i e n  
no puede n e g a r s e  que puede  s e r  m a l  sano en a l g u n o s  casos  e l  c u l ­
t i v o  d e l  a r r o z ,  es e s t e  uno de l o s  a l i m e n t o s  más s a l u d a b l e s  y
mas g e n e r a l e s  en e l  g l o b o  y d e l  que puede e s t a  n a c i ó n ,  e s p e c i a l ­
m ente  a g r í c o l a ,  o b t e n e r  una r i q u e z a  muy c r e c i d a  que l o g r a n  a lg u n a s  
y e n sayan  o t r a s  n a c io n e s  muy c i v i l i z a d a s ,  a l  p r o p i o  t i e m p o  que 
puede s e r v i r  de a l i m e n t o  a l a  m ayor  p a r t e  de l o s  e s p a ñ o le s  s i  se 
l e s  p r o c u r a  e s t e  g ra n o  a p r e c i o s  mas cómodos.
E l  C o n s e jo  p r e v e e  que a l  e x p o n e r  su p l a n  se l e  t a c h a r á  
de p a r t i d a r i o  de l o s  p r i n c i p i o s  t a n  c o n t r o v e r t i d o s  en l a  a c t u a l i ­
dad d e l  l i b r e  c a m b io ;  y aunque a l g u n o s  i n d i v i d u o s  de l a  c o m i s i ó n ,  
en o t r o s  c a s o s  t a l  vez  no se a r r i e s g a r a n  á p r o p o n e r  esa m e d id a  
p o r  que c r e e n  muy ú t i l  l a  p r o t e c c i ó n  cuando se t r a t a  de p r o d u c ­
t o s  que no pueden  c o m p e t i r  con l o s  e s t r a n g e r o s  p o r  su c a l i d a d  n i  
p o r  l o s  m e d io s  de o b t e n e r l o s ,  hoy no v a c i l a n  un momento en d a r  
su d i c t á m e n  f a v o r a b l e  a l a  e n t r a d a  s i n  d e re c h o s  en l o s  d o m i n i o s  
e s p a ñ o l e s ,  de l o s  a r r o c e s  de c u a l q u i e r  p r o c e d e n c i a  que s e a ,  p o rq u e  
e s t á n  s e g u r o s  que e l  s i s t e m a  que p ro p o n e n  y d e l  c u a l  f o rm a  p a r t e  
esa m e d id a  es e l  ú n i c o  que puede e v i t a r  l o s  c o n f l i c t o s  d e l  G o b i e r ­
n o ,  l a  i n m o r a l i d a d  a que dan l u g a r  l a s  c o m is i o n e s  y l o s  r e c o n o c i ­
m i e n t o s  de l o s  a n t i g u o s  c o t o s ,  y l a  r u i n a  de l o s  p a r t i c u l a r e s  a
q u ie n e s  de r e p e n t e  se p r i v a  de sus c o s e c h a s  y se l e s  o b l i g a  a des­
t r u i r  sus  t r a b a j o s . . .
P e rs u á d e s e  e l  C o n s e jo  de que a s í  se p r o c u r a r l a  a l  p u e b l o  
i n d i g e n t e  una s u b s i s t e n c i a  a l g o  más b a r a t a ,  s i n  que p o r  eso sea 
de te m e r  que d e j e  de c u l t i v a r s e  e l  a r r o z  en l o s  t e r r e n o s  c o n v e n i e n ­
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t e s  n i  que o c a s i o n e s  g r a v e  p e r j u i c i o  a l o s  a c t u a l e s  p o s e e d o r e s  
de l o s  t e r r e n o s  a c o t a d o s ,  p u e s t o  que l a  b a j a  d e l  p r e c i o  no debe 
de s e r  c o n s i d e r a b l e .  Pe ro  t a l  c u a l  sea y con l a  m a yo r  b a r a t u r a  
de ese  f r u t o  que o c a s i o n a r á  l a  e s t e n s i o n  d e l  c u l t i v o  en t e r r e n o s  
i n u n d a d o s  hoy s i n  a p r o v e c h a m i e n t o ,  s e r á  b a s t a n t e  p a r a  i m p u l s a r  á 
que se d e s t i n e  á o t r a s  c o s e c h a s  a l g u n o s  d e d i c a d o s  hoy a l  a r r o z  y 
que  pueden  d e s a g u a r s e :  y s i  a s i  no s u c e d i e s e  s e r i a  l a  m e j o r  p r u e ­
ba de que e s t a b a n  l l a m a d o s  p o r  l a  n a t u r a l e z a  á ese  c u l t i v o  de p r e ­
f e r e n c i a .  E s t o  s u c e d e r i a  de c i e r t o  en l a s  t i e r r a s  n a t u r a l m e n t e  
i n u n d a d a s •
/... /
E l  C o n s e jo  no i n s i s t i r á  en l a  c u e s t i ó n  f a c u l t a t i v a  d e l  
c u l t i v o  de a r r o c e s ,  t r a t a d a  a su p a r e c e r  con t a n t o  a c i e r t o  p o r  
o t r a  c o m i s i ó n  d e l  seno de e s t e  mismo C o n s e jo ,  cuando  se l e  p e d i a  
un p a r e c e r  en a q u e l  s e n t i d o ,  y se f i j a r á  a h o r a  a lg ú n  t a n t o  mas en 
l a  p a r t e  e c o n ó m ic a  y s o c i a l ,  p u e s t o  que e s t e  d i c t á m e n  r e c a e  s o b re  
l a s  ú l t i m a s  e s p o s i c i o n e s  de V a l e n c i a  y en p a r t i c u l a r  l a  d e l  pue ­
b l o  de A l b e r i q u e  de 29 de m arzo  de 1 8 5 1 .  Las m e d id a s  v i o l e n t a s  
que l a  m o t i v a r o n  p r o d u c e  l a  r u i n a  de l o s  p a r t i c u l a r e s  con l a  p é r ­
d i d a  de l a s  c o s e c h a s  p a r a  que han g a s t a d o  g r a n d e s  sumas en abonos 
y l a b o r e s  p r e p a r a t o r i a s :  l a  d e s t r u c c i ó n  de o b r a s  c o s t o s a s  de a r r e ­
g l o  de t e r r e n o s ,  quedando  e s t o s  i n u t i l i z a d o s  p o r  mucho t i e m p o  pa­
r a  d e s t i n a r l o s  á o t r a  co sa  y e l  d e s c o n t e n t o  de l o s  p u e b l o s  v e j a ­
dos  con c o m i s i o n e s  y r e c o n o c i m i e n t o s  o p r e s i v o s  y r u i n o s o s .  La ba­
j a  que pueda e x p e r i m e n t a r  e l  a r r o z  a c o n s e c u e n c ia  de l a  l i b r e  im ­
p o r t a c i ó n  que se p r o p o n e ,  como no puede  s e r  c o n s i d e r a b l e ,  no d e s ­
t r u i r á  l a s  f o r t u n a s  de l o s  p a r t i c u l a r e s ,  s i n o  que l o s  i m p u l s a r á  
a l  v e r  que van d i s m i n u y e n d o  l a s  g a n a n c i a s ,  a d a r  o t r o  g i r o  a sus 
c a p i t a l e s ,  y l o s  e s t u m u l a r á  a e s t u d i a r  l o s  m e d io s  de m e j o r a r  e l  
c u l t i v o  p a r a  l o g r a r  a menos c o s t o  l a s  c o s e c h a s  que o b te n g a n  mayor  
p r e c i o  en e l  m e rc a d o .  A s í  se o b l i g a r á  a b u s c a r  más y m e jo r e s  abo­
nos p a r a  que sea mayor  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  a r r o z  en a q u e l l o s  t e r r e ­
nos  que no pueden d e s t i n a r s e  a o t r o s  c u l t i v o s  s i n  num erosos  g a s ­
t o s  de s a n e a m i e n t o :  a s i  se f o m e n t a r á n  l o s  o t r o s  c u l t i v o s  d e d i c á n ­
d o l e s  aguas  que t a l  ve z  se m a lg a s t a n  en a r r o c e s  en a lg u n o s  p u n t o s  
cuando  l a  s e q u í a  se hace  cada d í a  más s e n s i b l e  en o t r o s  p o r  l a  
d e s t r u c c i ó n  d e l  a r b o l a d o ,  p o r  l a s  c o n t i n u a s  r o t u r a c i o n e s ,  y p o r  
l a s  m u c h is im a s  o b r a s  de r i e g o  que se van h a c ie n d o  en l a s  aguas  
c o r r i e n t e s ,  p a r a  f e r t i l i z a r  t i e r r a s  e r i a l e s  no muchos años h a .
N u e s t r o  c o m e r c i o  m a r í t i m o  r e c i b i r á  t a m b i é n  a lg ú n  fo m e n to  
s i  l a  b a j a  de p r e c i o  es b a s t a n t e  p a r a  que n u e s t r o s  buques  m e rc a n ­
t e s  busqu e n  en o t r o s  p a i s a s ,  donde l a  n a t u r a l e z a  da mas a b u n d a n te
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e s t a  p r o d u c c i ó n ,  un a l i m e n t o  t a n  sano  y t a n  g e n e r a l *  Por e s t e  me­
d i o  t a m b ié n  se p r o c u r a r é  l a  mayor  b a r a t u r a  de l a s  s u b s i s t e n c i a s  
é l a s  c l a s e s  t r a b a j a d o r a s ,  a l  p r o p i o  t i e m p o  que se vayan  d e sva n e ­
c i e n d o  l a s  i l u s i o n e s  de l a s  p r e t e n d i d a s  co s e c h a s  de a r r o z  de se ­
c a n o :  sueño  p e r n i c i o s o  que ha s e r v i d o  de p r e t e s t o  p a r a  e s t e n d e r  
a su sombra  e l  c u l t i v o  de e s t a  p l a n t a  e n c h a r c á n d o l a  en t e r r e n o s  
e le v a d o s  y p r o p i o s  p a r a  o t r a s .
E l  C o n s e jo  j u z g a  que e l  m e d io  de f o m e n t a r  l a  a g r i c u l ­
t u r a ,  de p r o t e g e r  e l  c o m e r c i o ,  de d i s m i n u i r  l a  d e s g r a c i a  de l a s  
c l a s e s  m e n e s t e r o s a s ,  de e v i t a r  l a s  s e n s i b l e s  p é r d i d a s  que o c a s i o ­
nan l a s  t a l a s  de l a s  c o s e c h a s  que i n e v i t a b l e m e n t e  d i s p o n e n  l a s  au­
t o r i d a d e s  en e l  s i s t e m a  de c o t o s ,  y de l i b r a r  e l  G o b ie rn o  d e l  des­
c r é d i t o  de e s t a r  c o n t i n u a m e n t e  d i c t a n d o  p r o v i d e n c i a s  que no han 
de e j e c u t a r s e ,  m e d io  que re ú n e  l a s  v e n t a j a s  de i r  en c o n s o n a n c ia  
con l o s  a d e l a n t o s  que se van h a c ie n d o  en l a  a d m i n i s t r a c i ó n ,  en e l  
p l a n  de h a c ie n d a  y en e l  s i s t e m a  t r i b u t a r i o ,  c o n s i s t e  en l a  adop­
c i ó n  d e l  s i s t e m a  que p r o p o n e ,  basado  en p r i n c i p i o s  de l a  mas es ­
t r i c t a  j u s t i c i a , . . .
E l  C o n s e jo  ha r e c o n o c i d o  ta m b ié n  desde e l  p u n t o  que p r i n  
c i p i ó  a o c u p a r s e  de e s t a  c u e s t i ó n ,  que e l  s i s t e m a  s e g u id o  h a s t a  
a q u i ,  s o b r e  i m p r a c t i c a b l e  e i n e f i c a z ,  como l o  d e m u e s t ra  su im p o ­
t e n c i a  a c o n s e g u i r  e l  f i n  p r o p u e s t o  d u r a n t e  t a n  l a r g o  t r a s c u r s o  
de t i e m p o ,  es ademas c o n t r a d i c t o r i o ,  t a n t o  en sus m e d io s  como en 
l o s  f i n e s  ó r e s u l t a d o s  i n e v i t a b l e s  de a q u e l l o s ,  p o rq u e  a l  p r o p i o  
t i e m p o  que t r a t a  de l i m i t a r  y c o n t r a r i a r  e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z  con 
sus  a c o t a m i e n t o s ,  v i s i t a s  y c o m i s i o n e s ,  f o m e n t a ,  s i n  em bargo ,  ese 
mismo c u l t i v o  con e l  mas p o d e ro s o  de l o s  e s t i m u l o s ,  e l  d e l  i n t e r é s  
i n d i v i d u a l ,  que pone en pugna  con l a  l e y ,  a l z a n d o  a r t i f i c i a l m e n t e  
e l  p r e c i o  de a q u e l l a  s e m i l l a  con p r o h i b i r  l a  c o n c u r r e n c i a  en e l  
m e rcad o  n a c i o n a l  de l a s  s i m i l a r e s  de p r o c e d e n c i a  e s t r a n j e r a .
Aun hoy d i a  que l a  p a l a b r a  p r o h i b i c i ó n  p a r e c e  h a b e rs e  bo 
r r a d o  de n u e s t r o  a r a n c e l  de a d u a n a s ,  s u b s i s t e ,  s i n  em bargo ,  e l  
hecho  s i n  e l  nombre  p u e s t o  que e l  q u i n t a l  de a r r o z  e s t r a n j e r o  e s t á  
g r a v a d o  con 34 r e a l e s  o mas e x a c ta m e n t e  con 42 1 / 2  á que sube con 
e l  r e c a r g o  de b a n d e ra  y 6 p o r  100 de a r b i t r i o s ,  ó sea un 80 p o r  
100 c a l c u l a n d o  s o b r e  e l  v a l o r  d e l  a r r o z  en l a  r i b e r a  d e l  J u c a r ,  
c e n t r o  de su p r o d u c c i ó n .  Y aunque l o s  d a to s  que l a  C o m is ió n  ha 
o b t e n i d o  de l a  D i r e c c i ó n  de a d u a n a s ,  p r e s e n t a n  e l  a r r o z  en G i b r a l -  
t a r  á un p r e c i o  c a s i  no mas b a r a t o  (16  á 17 r e a l e s  a r r o b a )  que a l ­
g unos  p u n t o s  de España ( e l  p r e c i o  en M a d r i d  puede c o n s i d e r a r s e  de 
28 a 34 r e a l e s ,  p e ro  en V a l e n c i a  no debe e s c e d e r  de 16 á 18)  e l  
C o n s e jo ,  s i n  em bargo ,  no t i e n e  l a  menor duda de que d e c l a r a d a  l a  
l i b r e  i m p o r t a c i ó n  d e l  a r r o z  e s t r a n j e r o  b a j a r á  e l  p r e c i o  de e s t e
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a r t í c u l o  en n u e s t r o  m e rc a d o ,  y se f u n d a  en l a s  i n c o n t e s t a b l e s  r a ­
zones  s i g u i e n t e s ,  á s a b e r :  que en I n g l a t e r r a ,  donde se consumen 
mas de c u a t r o  m i l l o n e s  de a r r o b a s  de a r r o z  no i n t r o d u c i m o s  c a n t i ­
dad a p r e c i a b l e  (8 0 0  a r r o b a s )  l o  c u a l  p ru e b a  que l l e g a  mas b a r a t o  
e l  de ambas I n d i a s ;  que en F r a n c i a ,  donde e l  consumo, aunque  me­
nos  c o n s i d e r a b l e ,  e scede  de un m i l l ó n  de a r r o b a s  nada im p o r ta m o s  
(182  a r r o b a s )  s u r t i e n d o  a q u e l  m ercado  l o s  E s t a d o s - U n i d o s  y mas 
aun l a  L o m b a r d i a ;  no o b s t a n t e  l a  c o r c u n s t a n c i a  d o b le m e n t e  f a v o r a ­
b l e  p a r a  n o s o t r o s ,  de e s t a r  n u e s t r o  d e n t r o  de p r o d u c c i ó n  c o n t i g u o  
á l a  c o s t a  M e d i t e r r á n e a ,  que t a n t a s  r e l a c i o n e s  s o s t i e n e  con M a r ­
s e l l a ,  m i e n t r a s  que l a  p r o d u c c i ó n  l o m b a r d a ,  d i s t a n t e  y s e p a r a d a  
p o r  á s p e r a s  s i e r r a s  de l a  c o s t a  l i g u r i a n a ,  t i e n e  ademas de e s t a s  
d i f i c u l t a d e s  que s u p e r a r  l a  de a l g ú n  d e re c h o  de t r á n s i t o  p a r a  l l e ­
g a r  a G enova .  E s to  e v i d e n c i a ,  s i n  d e j a r  l u g a r  a d u d a ,  que e l  a r r o z  
puede e m b a r c a r s e  más b a r a t o  en Genova que en V a l e n c i a ;  y s i e n d o  
a s í . . .  es e v i d e n t e  que B a r c e l o n a ,  que r e c i b e  con f r e c u e n c i a  buques 
s a r d o s ,  se s u r t i r i a  de a r r o z  de Genova ,  con l a  d o b l e  e c o n o m ia  de 
p r e c i o  y de f l e t e s ,  p o r  s e r  mas c a r o s  l o s  de n u e s t r o s  b u q u e s ,  p r i n ­
c i p a l m e n t e  l o s  d e l  c a b o t a g e .
C á d iz  p o r  su p a r t e  es i n d u d a b l e  que s o s t e n i e n d o  f r e c u e n ­
t e s  é i m p o r t a n t e s  r e l a c i o n e s  con l a s  i s l a s  F i l i p i n a s  é I n d i a s  0 -  
r i e n t a l e s ,  r e c i b i r i a  c a r g a m e n to s  c o m p le ta d o s  con a r r o z ,  y t a l  vez 
c a rg a m e n to s  e n t e r o s ,  s i  se c o n s i d e r a  que a lg u n a s  co m arcas  de Ben­
g a l a  y en l o s  c e n t r o s  de p r o d u c c i ó n  de F i l i p i n a s  no v a l e  l a  a r r o b a  
de a r r o z  mas que 2 r e a l e s  y que en e l  m ercado  de L o n d re s  e l  a r r o z  
de Í n f i m a  c l a s e  no e sce d e  de 10 r e a l e s .  V aunque e s t o s  a r r o c e s  
son de c a l i d a d  i n f e r i o r  a l  n u e s t r o ,  l a s  c l a s e s  m e n e s t e r o s a s  se 
s u r t i r i a n  de é l  con g r a n  v e n t a j a  y su c o n c u r r e n c i a  en e l  m e rcado  
no s e r i a  menos e f e c t i v a . L o s  buques  a n g l o - a m e r i c a n o s  que a n u a lm e n te  
v i e n e n  a M á la g a  a c a r g a r  p a s a ,  a l m e n d r a ,  h i g o s  y demas f r u t o s  d e l  
p a i s  y que hoy  nada t i e n e n  que t r a e r n o s  mas que d u e l a s  m u l t i p l i ­
c a r í a n  sus v i a j e s  y su e x p o r t a c i ó n  de f r u t o s ,  t r a y é n d o n o s  e l  a r r o z  
p o r  l a s t r e  como hoy nos  t r a e n  l a s  d u e l a s .  La c o m i s i ó n  c e l e b r a  que 
l a  d i f e r e n c i a  de p r e c i o s  e n t r e  n u e s t r o  a r r o z  y e l  e x t r a n g e r o ,  sea 
a t e n d i d a s  t o d a s  l a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  poco c o n s i d e r a b l e  p o rq u e  con 
eso e l  c a m b io  de s i s t e m a  s e r á  mas l l e v a d e r o  p a ra  l o s  c u l t i v a d o r e s ;  
p e r o  c r e e r  que d e c l a r a d a  l i b r e  l a  i m p o r t a c i ó n  d e l  e x t r a n g e r o  no 
ha de r e s u l t a r  a l t e r a c i ó n  a lg u n a  en e l  p r e c i o  d e l  n u e s t r o ,  l e  pa­
r e c e  a l a  C o m is ió n  a b s o l u t a m e n t e  i m p o s i b l e  d e spués  de l o  que que­
da e x p u e s t o .
/.../
En resumen e l  C o n s e jo  c r e e :
Que l a  c u e s t i ó n  de s u b s i s t e n c i a s  es en e l  d i a  l a  que mas debe p r e o -
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c u p a r  é t o d o  G o b ie r n o  que p i e n s e  en e l  b i e n  e s t a r  de sus  s u b o r d i ­
nados  •
Que l a  b a r a t u r a  d e l  a r r o z  p o r  c o r t a  que f u e s e  no s o l o  
c o n c u r r i r í a  á m e j o r a r  l a  a l i m e n t a c i ó n  d e l  p u e b l o ,  s i n o  que p o d r i a  
s e r  ur> c o r r e c t i v o  de l o s  g r a n d e s  r e n d i m i e n t o s  que p o r  s e r  t a n .  
c o n s i d e r a b l e s  e s t i m u l a n  a l  c u l t i v o  de e s t a  s e m i l l a  a p e s a r  de 
m u l t a s ,  t a l a s  y p r o h i b i c i o n e s *
Que e c o n ó m ic a m e n te  h a b la n d o  es t a n  a b s u r d o  como i n j u s t o  
e l  que á l a s  co m a rca s  f a v o r e c i d a d  p o r  l a  n a t u r a l e z a  con l a s  d i f í ­
c i l e s  c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a ra  e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z ,  se l a s  
p r i v e  de l a s  v e n t a j a s  y c o n s i d e r a b l e  l u c r o  de e s t a  r i q u i s i m a  y 
e s c e p c i o n a l  p r o d u c c i ó n ,  p o r  e l  t e m o r  y c o n t i n g e n c i a  de l a s  f i e ­
b r e s  i n t e r m i t e n t e s  que s i n  em b arg o ,  son e n d é m ic a s  en g r a n  número 
de p u e b l o s  y t e r r i t o r i o s . . .  e x e n t o s  d e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z .
Que l a s  c o n d i c i o n e s  c l i m a t é r i c a s  y a t m o s f é r i c a s  n e c e s a ­
r i a s  é i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  e s t e  c u l t i v o  en n u e s t r a  l a t i t u d ,  son 
t a l e s  que i n f a l i b l e m e n t e  y s i n  e s c e p c i o n  t o d o  t e r r i t o r i o  en que 
sea p o s i b l e  e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z ,  ha de s e r  con  a n t e r i o r i d a d  a l  
c u l t i v o ,  n e c e s a r i a  e i n e v i t a b l e m e n t e  ma l  sano  y o c a s io n a d o  á i n ­
t e r m i t e n t e s .
Que p o r  l o  m ism o,  l a  p r i v a c i ó n  d e l  l u c r o  y r i q u e z a  de 
l o s  p a r t i c u l a r e s ,  es l a  ú n i c a  c o n s e c u e n c ia  c i e r t a  de l a  p r o h i b i ­
c i ó n  o l i m i t a c i ó n  d e l  c u l t i v o ;  m i e n t r a s  que l a s  v e n t a j a s  p a r a  l a  
s a l u d  p ú b l i c a  son muy c o n t e s t a b l e s .
/ . . . /
Q u e . . . l o s  m ismos i n t e r e s a d o s ,  mas que e l  G o b i e r n o ,  p a r e ­
ce que deben s e r  j u e c e s  c o m p e t e n t e s  p a r a  a p r e c i a r  s i  l a s  v e n t a j a s  
d e l  c u l t i v o  en cada caso  e s p e c i a l ,  compensan ó no con esce so  l o s  
i n c o n v e n i e n t e s  que puedan s e r l e  i n h e r e n t e s . . .
/... /
Que l o s  que e s t á n  hoy d i a  en p o s e s i ó n  de c u l t i v a r  e l  
a r r o z  en t e r r e n o s  a c o t a d o s  y p o r  c o n s i g u i e n t e  l i m i t a d o s ,  y de mo­
n o p o l i z a r  e l  s u r t i d o  d e l  m e rcad o  n a c i o n a l  s i n  c o m p e t e n c ia  de l a s  
c o l o n i a s  n i  d e l  e s t r a n g e r o ,  d i s f r u t a n  un d o b l e  p r i v i l e g i o ,  d o b l e ­
m en te  i n j u s t o  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  en c u a n t o  im p o se  un s o b r e  p r e c i o  
a l  consumo g e n e r a l  y una p r i v a c i ó n  de u t i l i d a d e s  a l o s  p o s e e d o re s  
de t e r r e n o s  i d ó n e o s  p a r a  e l  a r r o z  p e r o  no a c o t a d o s .
Que l a  a d q u i s i c i ó n ,  p o s e s i ó n  y d i s f r u t e  de e s t e  d o b l e  
p r i v i l e g i o  no l a  han a d q u i r i d o  l o s  i n t e r e s a d o s  p o r  t í t u l o  o n e r o s o ,  
n i  tampoco  se ha a d o p ta d o  en su b e n e f i c i o  p o r  l o s  d i f e r e n t e s  Go­
b i e r n o s  que l a  han e s t a b l e c i d o ,  s i n o  que ha s i d o  una c o n s e c u e n c ia  
n e c e s a r i a  p e r o  i m p r e v i s t a  de un s i s t e m a  e c o n ó m ic o  y a d m i n i s t r a t i -
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vo  e q u i v o c a d o  que a l  paso  que p e r s e g u í a  e l  c u l t i v o  l o  e s t i m u l a b a  
p o d e ro s a m e n te  con m e d id a s  que aum en taban  sus u t i l i d a d e s .
Que l o  a b s u rd o  d e l  s i s t e m a  de a c o t a m i e n t o s ,  v i s i t a s  e 
i n s p e c c i o n e s ,  y de l a  i n t e r v e n c i ó n  de l a  a u t o r i d a d  a d m i n i s t r a t i ­
va  p a r a  l a  r e g u l a r i z a c i o n  d e l  c u l t i v o ,  se  p a t e n t i z a  eon l a  s e r i e  
de m ed id as  y d i s p o s i c i o n e s  c o n t r a d i c t o r i a s  tomadas p o r  e l  g o b i e r ­
no y sus a g e n t e s :  a s í  como de l o s  p e r j u i c i o s  de e s t e  s i s t e m a  son 
una d e m o s t r a c i ó n  e v i d e n t e  l a s  m u l t a s ,  c o m is io n e s  y r e s c a t e s  que 
v i e n e n  s u f r i e n d o  y pagando l o s  p u e b lo s  de c i n c o  s i g l o s  a c á :  demos­
t r a c i ó n  p a l m a r i a  ademas,  de l a  a b s o l u t a  i n e f i c a c i a  de t a n  i n m o r a l  
y d e p l o r a b l e  s i s t e m a *
C r e e ,  p u e s ,  e l  C o n s e jo  que l a  c u e s t i ó n  d e l  c u l t i v o  d e l  
a r r o z ,  t a n  d e b a t i b a ,  y que ha dado l u g a r  á r e c l a m a c i o n e s  t a n  j u s ­
t a s ,  á m e d id a s  t a n  v i o l e n t a s  y á p r e s c r i p c i o n e s  t a n  s e v e r a s  como 
i n e f i c a c e s ,  puede qu e d ar  d e f i n i t i v a  y e q u i t a t i v a m e n t e  r e s u e l t o  
con l a  a d o p c i ó n  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  s i g u i e n t e s :
19* La i m p o r t a c i ó n  d e l  a r r o z  en l a  P e n í n s u l a  e I s l a s  ad­
y a c e n t e s  queda l i b r e  de t o d a  c l a s e  de d e r e c h o s ,  s i n  d i s t i n c i ó n  de 
b a n d e ra s  n i  p r o c e d e n c i a *
2 9 .  S e r á  i g u a l m e n t e  l i b r e  e l  c u l t i v o  de l a  misma s e m i ­
l l a ,  b a j o  l a s  bases  c o n t e n i d a s  en l o s  a r t í c u l o s  s i g u i e n t e s *
3 9 .  La m a y o r í a  a b s o l u t a  de l o s  v e c i n o s  ( l )  de cada pue­
b l o  p o d rá  to m a r  a c u e r d o s  p a r a  p e r m i t i r  o p r o h i b i r  e l  c u l t i v o  d e l  
a r r o z  en su t e r m i n o ,  y t a m b ié n  p a r a  l i m i t a r  o no e l  c u l t i v o  a de­
t e r m i n a d o s  t e r r e n o s  o p a r t i d a s ,  y e s c e p t u a r  o t r a s  o c i e r t a  zona  
a l r e d e d o r  de l a  p o b l a c i á n *
4 9 ,  M i e n t r a s  l a  m a y o r í a  a b s o l u t a  de to d o s  l o s  v e c i n o s  
de un p u e b lo  no tome a c u e r d o  s o b re  e s t e  a s u n t o ,  s u b s i s t i r á  e l  es­
t a d o  a c t u a l ,  es d e c i r ,  p r o h i b i d o ,  p e r m i t i d o  o l i m i t a d o  d e n t r o  de 
c i e r t o s  c o t o s ,  e l  c u l t i v o  d e l  a r r o z * * *
5 9 .  Cuando un p u e b lo  p o r  m o t iv o s  fu n d a d o s  de h i g i e n e  pú­
b l i c a  y no por  m i r a s  i n t e r e s a d a s  de m o n o p o l i o ,  q u i e r a  o p o n e r s e  a l  
c u l t i v o  d e l  a r r o z  en d e t e r m i n a d o s  t e r r e n o s  p e r t e n e c i e n t e s  a l  t é r ­
m ino de o t r a  c o m u n id a d ,  p o r  s e r l e  n o c i v o ,  p o d r á ,  p r e v i o  a c u e r d o  
f a v o r a b l e  de l a  m a y o r í a  r e l a t i v a  de l o s  v e c i n o s ,  f o r m u l a r  su o p o -  
s i o i é n  a n t e  e l  C o n se jo  p r o v i n c i a l * * *
/.../
M a d r i d ,  30 de M arzo  de 1852*
( l )  E s ta  r e u n i ó n  g e n e r a l  de l o s  v e c i n o s  e s t á  en l a s  c o s tu m b r e s  d e l  
p a i s  y se v e r i f i c a  con p e r m is o  de l a  a u t o r i d a d  s u p e r i o r  p o l í t i ­
c a ,  p o r  a s u n t o s  de r i e g o  u o t r o s  a n á lo g o s *
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APENDICE NQ 5
"  CUENTA DE PRODUCTOS Y GASTOS DE CADA HECTAREA DE TIERRA 
SEGUN SUS CULTIVOS Y CALIDADES FORMADA PARA QUE SIRVA 
DE JUSTIFICACION A LA PROPUESTA DE TIPOS MEDIOS 11. ALGE- 
MESI 1888 .
( A r c h i v o  M u n i c i p a l  de A l g e m e s í ,  L e g .  MA g r i c u l t u r a . V a ­
r i o s ” )
E x p re s a d o  en p e s e t a s  p o r  h e c t á r e a .
1019
CULTIVO DE FRUTALES.RIEGO DE PIE
PRODUCTOS:
IB
c l a s e
ZS
c l a s e
33
c l a s e
Por 1 0 0 0 0 ,9 0 0 0  y 6000 k i l o s  f r u t a s  
d i v e r s a s  a 0 ' 0 7  p t s . 700 630 560
Por 9 0 0 0 ,8 0 0 0  y 7100 k i l o s  c e b o l l a s  
a 0 ' 0 5  p t s . 450 400 355
Por 3 0 0 , 2 6 0  y 230 k i l o s  l e ñ a  p r o c e ­
d e n t e s  de l a  poda a 0 ' 0 4  p t s . 12 1 0 '4 0 9 '  20
Por e l  v a l o r  de l o s  p l a n t e l e s 18 15 12
T o t a l  p r o d u c t o s 1180 1 0 5 5 '4 0 9 3 6 '2 0
GASTOS:
Por 10 j o r n a l e s  de c a b a l l e r í a  y peón 
p a ra  a r a r  l a  t i e r r a  a 6 p t s . 60 60 60
Por 1 0 0 , 8 0  y 70 c a r g a s  e s t i é r c o l  a 
3 p t s  • 300 240 210
Por 30 j o r n a l e s  de peón p a r a  l a  c a ­
va a 3 p t s . 90 90 90
Por e l  v a l o r  de l a s  s e m i l l a s 30 25 20
Por 50 j o r n a l e s  de peón p a r a  l o s  r i e ­
gos a 1 ' 7 5  p t s . 8 7 '  50 8 7 '  50 8 7 '  50
Por 1 2 ,1 1  y 10 j o r n a l e s  de c a b a l l e ­
r í a  c a r r o  y peón p o r  e l  a c a r r e o  
de l a  c e b o l l a  a 11 p t s . 132 121 110
Por g u a r d e r í a 12 12 12
Por l a  monda y l i m p i a  de a c e q u i a s 24 24 24
Por d e s p e r f e c t o s  de a p e r o s  de l a ­
b r a n z a 5 ' 7 5 4 ' 1 5 3 '  95
Por 3 j o r n a l e s  p a ra  l a  poda a 2 ' 7 5  
p t s . 8 ' 2 5 8 '  25 8 '  25
Por a c a r r e o  de l a  l e ñ a  1 j o r n a l  de 
c a b a l l e r í a  menor y peón a
1 0 2 0
2 '  50 2 '  50 2 '  50
l a  2a ¿a
Por a c a r r e o  de l a s  f r u t a s  a l  m e r -  > 
cado 6 , 5  y 4 j o r n a l e s  de c a b a -
l l e r í a  c a r r o  y peón a 11 p t s .  566 55 44
Por a c a r r e o  de l a s  c e b o l l a s , 2 j o r ­
n a l e s  de c a b a l l e r í a  c a r r o  y
peón a 10 p t s .  20 20 20
T o t a l  g a s t o s  838 7 4 9 *4 0  6 9 2 *2 0
RESUMEN:
I m p o r t a n  l o s  p r o d u c t o s  1180 1 0 5 5 *4 0  9 3 6 *2 0
Im p o r t a n  l o s  g a s t o s  838 7 4 9 *4 0  6 9 2 *2 0
L í q u i d o  i m p o n i b l e  342 306 244
CULTIVO DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES
PRODUCTOS:
Por  1 0 . 0 0 0 , 9 . 0 0 0  y 8 . 0 0 0  k i l o s  t o ­
m a te s  a 0 *0 5  p t s .  500 450 400
Por 2 . 0 0 0 , 1 . 8 0 0  y 1 . 5 0 0  k i l o s  p i ­
m i e n t o s  a 0 *06  p t s .  120 108 90
Por 3 . 0 0 0 , 2 . 5 0 0  y 2 . 0 0 0  k i l o s  g u i ­
s a n t e s  v e r d e s  a 0 * 1 0  p t s .  300 250 200
Por 8 . 0 0 0 , 7 . 5 0 0  y 7 .0 0 0  k i l o s  l e ­
ch u g a s  a 0 *05  p t s .  400 375 250
Por 5 . 0 0 0 , 4 . 0 0 0  y 3 . 5 0 0  k i l o s  n abos
a 0 *0 5  p t s .  250 200 175
Por l o s  d e s p e r d i c i o s  u t i l i z a b l e s
como abonos  15 14 12
T o t a l  p r o d u c t o s  1585 1397 1227
GASTOS:
Por 20 j o r n a l e s  de c a b a l l e r í a  y
peón p a r a  a r a r  l a  t i e r r a  a 3 * 7 5
p t s .  115 115 115
Por  28 j o r n a l e s  de peón p a r a  l a  c a ­
va a 2 * 2 5  p t s .  63 63 63
1021
1§ 23 33
Por 100 c a r g a s  e s t i é r c o l  a 3 p t s . 300 300 300
Por e l  v a l o r  de l a s  s e m i l l a s 65 55 45
Por 50 j o r n a l e s  de peén p a r a  l o s  
r i e g o s  a 1 * 2 5  p t s . 6 2 *5 0 6 2 *5 0 62* 50
Por  9 0 ,8 0  y 50 j o r n a l e s  de ca b a ­
l l e r í a  y peón p a r a  c o n d u c i r  l a s  
d i v e r s a s  h o r t a l i z a s  a 5 p t s . 45Q 400 250
Por  g u a r d e r í a 12 12 12
Por  l a  monda y l i m p i a  de a c e q u i a s 24 24 24
Por  d e s p e r f e c t o s  de a p e r o s  de l a ­
b r a n z a 7 *5 0 6 * 5 0 5* 50
T o t a l  G a s to s 1099 1038 877
RESUMEN:
I m p o r t a n  l o s  p r o d u c t o s 1585 1397 1227
I m p o r t a n  l o s  g a s t o s 1099 1038 877
L í q u i d o  i m p o n i b l e 486 359 350
CULTIVO DE CEREALES.RIEGO DE PIE
PRODUCTOS:
Por  24 1 / 2 ,  20 3 / 4  y 17 3 / 4  h e c t o l i ­
t r o s  t r i g o  a 2 8 *0 9  p t s . 67 4 *1 6 5 8 2 *8 6 498* 59
Por 2 5 ,2 2  y 19 1 / 2  h e c t o l i t r o s  m a iz  
a 1 1 *1 4  p t s . 2 7 8 *5 0 2 4 5*0 8 211* 66
Por 2 5 0 0 ,  2000 y 1800 k i l o s  p a j a  de 
t r i g o  a 0 *04 100 80 72
Por'  l a s  c a ñ a s  d e l  m a íz  y p a l l o r f a s 18 17 16
Por  l o s  c a b o s  v e r d e s 12 10 9
T o t a l  p r o d u c t o s 1 0 82 *6 6 9 3 4 *9 4 807* 25
1 0 2 2
IB 2B 3§
GASTOS:
Por  9 0 , 8 0  y 70 l i t r o s  t r i g o  p a r a  s e ­
m i l l a s  a 28* 09 p t s .  h e c .  2 5 ' 2 8  2 2 ' 4 7  1 9 '6 6
Por  7 0 , 6 0  y 50 l i t r o s  m a íz  p a r a  s e ­
m i l l a s  a 1 1 '7 4  p t s .  7 ' 7 9  6 ' 6 8  5 ' 5 7
Por  12 j o r n a l e s  de c a b a l l e r í a  y peón
p a r a  l a b r a r  l a  t i e r r a  a 6 p t s .  72 72 72
Por  80 c a r g a s  e s t i é r c o l  a 3 p t s .  240 240 240
Por  12 j o r n a l e s  de peón p a r a  l a  s i e m ­
b r a  de ambas c o s e c h a s  a 2 ' 2 5  p t s .  27 27 27
Por  10 j o r n a l e s  de pe<5n p a r a  l o s  r i e ­
gos a 1 ' 5 0  p t s .  15 15 15
Por  12 j o r n a l e s  de peén p a r a  e n t r e c a ­
v a r , e s c a r d a r  y ú l t i m o s  r i e g o s  a
l ' 50 p t s .  18 18 18
Por  1 2 , 1 0  y 8 j o r n a l e s  de peón p a r a
l a  s i e g a  d e l  t r i g o  a 3 p t s .  36 30 24
Por  6 , 4  y 3 j o r n a l e s  de c a b a l l e r í a  
y peón p a ra  c o n d u c i r  e l  t r i g o
a l a  e r a  a 6 p t s .  48 32 24
Por 7 , 6  y 5 j o r n a l e s  de c a b a l l e r í a  y
peón p a r a  l a  t r i l l a  a 8 p t s .  56 48 40
Por l a  r e c o l e c c i ó n  d e l  m a íz  1 0 , 8  y 6
j o r n a l e s  de peón a 1 ' 7 5  p t s .  1 7 ' 5 0  14 1 0 ' 5 0
Por l a  c o n d u c c i ó n  d e l  m a íz  a l a  ca sa  
9 , 7  y 5 j o r n a l e s  de c a b a l l e r í a  y
peón a 3 ' 5 0  p t s . 3 3 '  50 2 4 '5 0 17
Por d e s g r a n a r  e l  m a íz  6 . 4  y 3 
de m u j e r  a 1 p t s .
j o r n a l e s
6 4 3
Por g u a r d e r í a 12 12 12
Por d e s p e r f e c t o s  de a p e r o s  de l a b r a n z a 6 5 4
1023
29 39
Por l a  monda y l im p ia  de acequias 24 24
Por  c o n d u c c i ó n  d B l  t r i g o  a l  m e rc a ­
do 3 1 / 2 , 2  1 / 2  y 2 j o r n a l e s  de 
c a b a l l e r í a  c a r r o  y peón a 11 p t s .
Por  4 , 3  y 2 j o r n a l e s  de c a b á l l e r i a  
c a r r o  y peón p a r a  l a  d e l  m a íz  
a 11 p t s .
G a s to s  p o r  i m p u e s t o s  y a r b i t r i o s :  
Por  1 8 3 8 ,1 8 6 9  y 1358 k i l o s  t r i g o  a l  
t e r m i n o  m e d io o d e  l ' 9 1  p t s .  l o s  
1G0 k i l o s  a que d u r a n t e  e l  d e c e ­
n i o  ha r e s u l t a d o  g r a v a d a  l a  e s p e ­
c i e
3 8 '  50
44
2 7 '  50
33
3 5 '  10 3 0 '  35
Por  1 9 1 5 ,  1685 y 1493 k i l o s  m a íz  a G '57  
p t s .  l o s  100 k i l o s  p o r  i g u a l  c o n c e p ­
t o  que l a  a n t e r i o r 1 0 '  91 9 '  60
Por  2 5 0 0 ,  2000  y 1800 k i l o s  p a j a  a
0 ' 2 0  p t s .  l o s  100 k i l o s  p o r  i d e m .
T o t a l  g a s t o s 7 7 7 '5 8  6 9 9 '1 0
RESUMEN:
Im p o r t a n  l o s  p r o d u c t o s
Im p o r t a n  l o s  g a s t o s
L í q u i d o  i m p o n i b l e
1 0 8 2 '6 6  9 3 4 '9 4
7 7 7 '5 8  6 9 9 '1 0
3 0 4 '0 8  2 3 5 '8 4
CULTIVO DE ARROZ.RIEGO DE PIE
PRODUCTOS:
Se l e  c a l c u l a  un p r o d u c t o  de 3 4 , 3 0  y 
28 c a h i c e s  r e s p e c t i v a m e n t e  o sean 
4 2 5 0 , 3 7 5 0  y 3500 k i l o s  a r r o z  en 
c á s c a r a  que p r o d u c e n  una vez  d e s ­
c a s c a r i l l a d o s  2 8 0 0 ,  2500 y 2250 
k i l o s  de a r r o z  denom inado  de mue­




2 5 '  93
8 '  61
3 ' 6 0  
6 3 8 '2 7
9 0 7 '2 5
6 3 6 '2 7  
1 6 8 '9 8
9 6 7 '5 0
1024
l a  2 a 3§
6 5 ,7 5  y 70 k i l o s  a r r o c e s  m e d ia n o s
a O ' IO  p t s .  8 '  50 7 '  50 7
2 5 5 ,2 2 5  y 150 k i l o s  s a l v a d o  de 13
a 0* 06 p t s .  1 5 ' 3 0  1 3 ' 5 0  9
3 6 2 ,2 3 4  y 216 k i l o s  de s a l v a d o  de
23 a 0 ' 0 4  p t s .  1 5 ' 2 8  9 ' 3 6  8 ' 6 4
P r o d u c t o  de l a  p a j a  5 ' 9 2  5 ' 6 4  4 ' 8 6
T o t a l  p r o d u c t o s  1249 1111 997
GASTOS:
Por  12 j o r n a l e s  de c a b a l l e r í a  y 
peón p a r a  l a b r a r  en seco  a 5
p t s .  60 60 60
Por 3 j o r n a l e s  p a r a  l a b r a r  en e l
agua a 5 p t s .  15 15 15
Por un j o r n a l  p o r  e n t a b l a r  en e l
agua 5 5 5
Por 5 5 0 ,  650 y 750 h a ces  p l a n t e l  
r e s p e c t i v a m e n t e  a 15 p t s .  l o s
100 h a ce s  B 2 '5 0  9 7 ' 5 0  1 1 2 '5 0
Por  a r r a n c a r l o  y p l a n t a r l o  12 j o r ­
n a l e s  de peón a 2 ' 5 0  p t s .  30 30 30
Por  e l  e s p a r t o  1 1 1
Por 2 j o r n a l e s  p a ra  l i m p i a  de p l a n ­
t e l  a 2 ' 5 0  p t s .  5 5 5
Por a c a r r e o  d e l  p l a n t e l  2 j o r n a l e s
de c a b a l l e r í a  y peón a 5 p t s .  10 10 10
Por  1 0 5 0 ,  1100 y 1200 k i l o s  guano
a 2 7 ' 5 0  p s t .  l o s  100 k g .  2 8 8 '7 5  3 0 2 ' 5 0  330
Por c o n d u c i r l o  y e s p a r c i r l o  a 1
p t s .  l o s  100 k i l o s  10 11 12
P o i j f c e p a ra c ió n  de m árge n e s  12 j o r ­
n a l e s  a 2 ' 5 0  p t s .  30 30 30
Por  v i r v a r  2 8 ,  24 y 18 j o r n a l e s  a
2 ' 5 0  p t s .  70 60 45
1025
13 28 33
Por s e g a r  1 4 912 y 11 j o r n a l e s  de 
peón a 2 ' 5 0  p t s . 35 30 27
Por g a r b e a r  o a c a r r e o  a l a  e r a  3 y 
2 y 1 ' 5  j o r n a l e s  de c a b a l l e ­
r í a  y peón a 8 p t s . 24 16 12
Por t r i l l a r  6 , 5  y 4 j o r n a l e s  de 
c a b a l l e r í a  y peón a 8 p t s .  y 
7 , 6  y 5 de peón a 3 . p t s . 69 58 47
Por l a  l i m p i a  3 , 2  y 1 ' 5  j o r n a l e s  
de peón a 3 p t s . 9 6 4
Por s e c a r l o  4 , 3  y 2 j o r n a l e s  de 
peón a 3 p t s . 12 9 6
Por azud y c e q u i a j e 12 12 12
Por l o s  r e g a d o r e s  a 6 p t s . 6 6 6
Por d e s p e r f e c t o s  de a p e r o s  de l a ­
b r a n z a 12 11 10
Por a c a r r e o  a l a  ca sa  a r a z ó n  de 
1 p t s .  c a r g a
G a s to s  p o r  d e s c a s c a r i l l a d o :
34 30 28
Por c o n d u c c i ó n  a m o l i n o  a 1 p t s .  
c a h i z 34 30 28
Por m o l i n a g e a  2 p t s .  l o s  100 k g . 56 50 47
C a r r e t a g e  de x/enta a 0 ' 2 5  p t s .  c a ­
da 91 k g .  o sea l a s  7 a r r o b a s  
6 l i b r a s  v a l e n c i a n a s  que ha de 
p e s a r  e l  sa co  de 7 b a r c h i l l a s 8 '  24 7 '  14 6
Por c o n d u c c i ó n  d e l  a r r o z  a l  m e rcado  
2 ,  1 *5  y 1 1 / 4  j o r n a l e s  de ca ­
b a l l e r í a ,  c a r r o  y peón a 11 p t s . 22 1 6 '  50 13'
G a s to s  p o r  i m p u e s t o s  y a r b i t r i o s :
1026
19 29 39
Por 2 6 0 0 92500 y 2250 k i l o s  a r r o z  a l  
t é r m i n o  m ed io  de 2 * 6 3  p t s »  l o s  
100 k i l o s  a que d u r a n t e  e l  d e c e ­
n i o  ha r e s u l t a d o  g ra b a d a  l a  e s ­
p e c i e
T o t a l  g a s t o s
7 3 '6 4 6 5 '7 5  5 9 ' IB
1 0 0 8 '1 3  9 7 5 '3 9  9 6 l ' 0 2
RESUDEN:
I m p o r ta n  l o s  p r o d u c t o s  
I m p o r ta n  l o s  g a s t o s
L í q u i d o  i m p o n i b l e
1249 1111 997
100e '13  975'39 9 6 l '0 2
2 4 0 '8 7  135 '61  35'98
CULTIVO DE CACAHUET.RIEGO DE PIE
PRODUCTOS:
Por 4 6 ,  41 y 35 h e c t o l i t r o s  c a c a -  
h u e t  a 1 1 '8 3  p t s .
Por 3 7 0 0 , 3 0 0 0  y 2100 h a ces  f o r r a j e  
a 0 ' 0 5  p t s .
T o t a l  p r o d u c t o s
5 4 4 '1 8  4 8 5 '0 3  4 1 4 '0 5
185 150 105
7 2 9 '1 8  6 3 5 '0 3  5 1 9 '0 5
GASTOS:
Por 12 j o r n a l e s  de c a b a l l e r í a  y 
peón p a r a  a r a r  l a  t i e r r a  a 5 
p t s .
Por 8 j o r n a l e s  de peón p a r a  l a  c a -  
cav/a a 2 ' 5 0  p t s .
Por 1 2 , 1 0  y 8 j o r n a l e s  de c a b a l l e ­
r í a  y peón p a ra  l a  s i e m b r a  a 
5 p t s .
Por  3 h e c t o l i t r o s  c a c a h u e t  p a r a  
s i m i e n t e  a 1 1 ' 8 3
Por 30 c a r g a s  e s t i é r c o l  p a ra  abo­














Por  c o n d u c i r l o  y e s p a r c i r l o  4 j o r ­
n a l e s  de c a b a l l e r í a  y peón a 5
Por  l a  e s c a r d a  16 j o r n a l e s  a 1 ' 7 5  p t s .
Por  12 j o r n a l e s  p a ra  l o s  r i e g o s  a 
1 *75  p t s .
Por  2 4 , 2 0  y 16 j o r n a l e s  de peón p a ­
r a  a r r a n c a r  e l  f r u t o  a 2 *2 5  p t s .
Por  2 ,  1 * 5  y 1 j o r n a l e s  de c a b a l l e r í a  
c a r r o  y peón p a r a  c o n d u c i r  e l  f r u ­
t o  a l a  e r a  a 10 p t s .
Por  2 8 , 2 4  y 20 j o r n a l e s  de peón p a r a  
l a  l i m p i a  a 2 *2 5  p t s .
Por c u s t o d i a r  e l  f r u t o  en l a  e r a  4 
j o r n a l e s  de peón a 1 * 5 0  p t s .
Por  su a c a r r e o  a casa  y m ercado  6 , 4  y 
3 j o r n a l e s  de c a b a l l e r í a , c a r r o  y 
peón a 10 p t s .
Por  d e s p e r f e c t o s  de a p e r o s  de l a b r a n ­
za
Por l a  monda y l i m p i a  de a c e q u i a s
Por g u a r d e r í a
T o t a l  g a s t o s
RESUMEN:
Im p o r t a n  p r o d u c t o s








5 '  69 
6 
6
5 5 5 '1 8
7 2 9*1 8












5 0 1*0 3
6 3 5 *0 3















L í q u i d o  i m p o n i b l e 174 134 62
CULTIVO DE MORERAS.RIEGO 0E PIE
PRODUCTOS:
Por 1 1 . 0 0 0 , 9 . 5 0 0  y 8 .0 0 0  k i l o s  h o j a
a 0 *06  p t s .  660 570 480
Por 3 0 0 , 2 1 0  y 150 k i l o s  l e ñ a  a 0 *05
p t s .  15 1 0 *5 0  7 *50
1028
19 29
Por e l  p r o d u c t o  de l o s  p a s t o s 2 2
T o t a l  p r o d u c t o s 677 5 8 2 ' 50
GASTOS:
Por 12 j o r n a l e s  de c a b a l l e r í a  y peón 
p a r a  l a b r a r  l a  t i e r r a  a 4 p t s . 48 48
Por 24 j o r n a l e s  p a r a  l a  cava  a 1 ' 5 0  
p t s . 36 36
Por 6 0 , 7 0  y 60 c a r g a s  de e s t i é r c o l  a 
3 p t s . 240 210
Por 30 j o r n a l e s  de peón p a r a  l o s  r i e ­
gos  a 1 ' 2 5  p t s . 3 7 '  50 3 7 ' 50
Por 6 j o r n a l e s  p a r a  l a  poda a 2 ' 5 0  p t s . 15 15
Por 2 0 ,  15 y 12 j o r n a l e s  de peón p a r a  
l a  r e c o l e c c i ó n  de l a  h o j a  a 1 ' 2 5  
p t s . 25 1 8 ' 75
Por su a c a r r e o  a l  m ercado  1 0 ,8  y 6 
j o r n a l e s  de c a b a l l e r í a  y peón a 
8 ' 5 0  p t s . 85 68
Por a c a r r e o  de l a  l e ñ a  3 , 2 ' 5  y 2 j o r ­
n a l e s  de c a b a l l e r í a  y peón a 8 ' 5 0  
p t s . 2 5 '  50 2 1 ' 25
Por d e s p e r f e c t o s  de a p e r o s  de l a b r a n z a 5 4
Por l a  monda y . l i m p i a  de a c e q u i a s 24 24
T o t a l  g a s t o s 541 4 8 2 ' 50
RESUMEN:
Im p o r t a n  p r o d u c t o s 677 5 8 2 ' 50
Im p o r t a n  g a s t o s 541 4 6 2 ' 50
L í q u i d o  i m p o n i b l e 136 100
39
2











4 2 6 '5 0
4 8 9 '5 0  
4 2 6 '5 0
63
10 29
CULTIVO DE NARANJOS.RIEGO DE PIE
1S 29 33
PRODUCTOS:
P or  1 2 0 0 0 ,1 0 3 0 0  y 9400 k i l o s  n a r a n j a s
r e s p e c t i v a m e n t e  a O ' l O  p t s .  1200
Por  4 0 0 0 ,  3600 y 2500 k i l o s  n a r a n j a
a v e r i a d a  a 0 ' 0 2  p t s .  k i l o  80
Por 6 0 0 , 5 0 0  y 400 k i l o s  de l e ñ a  p r o ­
c e d e n t e  de l a  poda a 0 ' 0 2  p t s .  12
Por  el- ’ p r o d u c t o  de p l a n t e l e s  20
T o t a l  p r o d u c t o s  1312
GASTOS:
Por  30 j o r n a l e s  de c a b a l l e r í a  y peón
p a r a  a r a r  l a  t i e r r a  a 5 p t s .  150
Por  26 j o r n a l e s  de peón p a r a  c a v a r
a l  p i e  de l o s  á r b o l e s  a 2 ' 5 0  p t s .  65
Por  8 0 0 , 7 0 0  y 600 k i l o s  guano a 2 7 ' 5 0
p t s .  l o s  100 k i l o s  220
Por  c o n d u c i r l o  y e s p a r c i r l o  a 1 p t s .
l o s  100 k i l o s  6
Por  50 j o r n a l e s  de peón p a r a  l o s  d i ­
v e r s o s  r i e g o s  a 1 *2 5  6 2 ' 5 0
Por e l  r e n u e v o  de a r b o l a d o  12
Por 1 6 , 1 3  y 11 j o r n a l e s  de peón p a r a  
l a  poda  y l i m p i a  de á r b o l e s  a 3 
p t s .  48
Por  3 j o r n a l e s  de c a b a l l e r í a  y peón 
p a r a  e l  a c a r r e o  de l a  l e ñ a  a 
8 ' 5 0  p t s .  2 5 ' 5 0
Por 1 4 ,1 3  y 11 j o r n a l e s  de c a b a l l e r í a  
c a r r o  y peón p a r a  c o n d u c i r  l a  n a ­
r a n j a  a v e r i a d a  a l  m ercado  a 8 ' ‘50 
p t s .  119

















1 9 2 '5 0  165
6 2 ' 5 0  6 2 ' 5 0
10 8
33
2 5 ' 5 0




Por l a  monda y l i m p i a  de a c e q u i a s
Por d e s p e r f e c t o s  de a p e r o s
Por 23 j o n r a l e s  de m u j e r e s  p a r a  r e ­
c o g e r  l a  n a r a n j a  c a í d a  a 1 p t s .
Por 7 , 6  y 5 j o r n a l e s  de peán p a r a  
c a r g a r  l a  n a r a n j a  en l o s  c a r r o s  
a 1 *25  p t s .
Por  2 0 ,  18 y 16 j o r n a l e s  de peón pa ­
r a  p e s a r  e l  f r u t o  a 2 * 5 0  p t s .
T o t a l  g a s t o s
RESUñEN:
I m p o r ta n  l o s  p r o d u c t o s
Im p o r ta n  l o s  g a s t o s
L í q u i d o  i m p o n i b l e
24 
8 '  25
23









7 '  50
45
24
6 ' 2 5
23
6 '  25 
40
7 8 0 '5 0  720
1131 1010
7 8 0 '5 0  720
3 5 0 '5 0 290
CULTIVO DE NARANJOS.RIEGO DE NORIA
PRODUCTOS:
Por  1 4 . 5 0 0 ,  1 2 .7 0 0  y 1 1 .6 0 0  k i l o s  
de n a r a n j a  a l  p r e c i o  m ed io  de
O ' lO  p t s .  1450 1270 1160
Por 4 4 0 0 ,4 0 0 0  y 3400 k i l o s  de na­
r a n j a  a v e r i a d a  p o r  d e s p r e n d e r ­
se de l o s  a r b o l e s  a causa  de 
l o s  t e m p o r a l e s  a l  p r e c i o  m ed io
de 0 ' 0 2  p t s .  k i l o  88 80 68
Por 6 0 0 , 5 0 0  y 400 k i l o s  de l e ñ a  p r o ­
c e d e n t e  de l a  poda a 0 ' 0 2  p t s . k g .  12 10 8
Por e l  p r o d u c t o  de p l a n t e l e s  2 0 ' 7 7  1 5 ' 5 2  1 2 '7 7
T o t a l  p r o d u c t o s 1 5 7 0 '7 7  1 3 7 5 '5 2  1 2 4 8 '7 7
1031
GASTOS:
Por  30 j o r n a l e s  de c a b a l l e r í a  y peón 
p a r a  a r a r  l a  t i e r r a  a 5 p t s .
Por  26 j o r n a l e s  de peón p a r a  c a v a r  
a l  p i e  de l o s  a r b o l e s  a 2 ' 5 0  
p t s .
Por  8 5 0 , 7 5 0  y 650 k i l o s  guano p a ­
r a  abono  a 2 7 ' 5 0  p t s .  l o s  100 
k i l o s
Por  c o n d u c i r l o  y e s p a r c i r l o  a 1 p t s .  
l o s  100 k i l o g r a m o s
Por  e l  r e n u e v o  de a r b o l a d o
Por  e l  i n t e r é s  d e l  c a p i t a l  que l a  
n o r i a  r e p r e s e n t a  a l  5% a n u a l
Por  d e s p e r f e c t o s  de l a  misma
Por l a  p a r t e  p r o p o r c i o n a l  de g a s ­
t o  que o r i g i n a  una c a b a l l e r í a  
en l o s  60 d í a s  que puede c o n s i ­
d e r á r s e l e  ocupada  p a r a  l o s  r i e ­
gos  a r a z ó n  de 6 2 7 '5 0  p t s .  año
Por  60 j o r n a l e s  de peón p a r a  l o s  
r i e g o s  a l ' 2 5  p t s .
Por  1 8 ,  15 y 12 j o r n a l e s  de peón 
p a r a  l a  poda y l i m p i a  de a r b o ­
l e s  a 3 p t s .
Por 3 j o r n a l e s  de c a b a l l e r í a  y peón 
p a r a  e l  a c a r r e o  de l a  l e ñ a  a 
8 '  50
Por 2 4 ,2 2  y 20 j o r n a l e s  de m u je r e s  
p a r a  r e c o g e r  l a  n a r a n j a  d e s p r e n ­
d i d a  de l o s  a r b o l e s  a 1 p t s .
Por 1 5 , 1 4  y 12 j o r n a l e s  de c a b a l l e ­
r í a  c a r r o  y peón p a r a  c o n d u c i r ­
l a  a lm e r c a d o  a 0 * 5 0  p t s .




2 3 3 '7 5  2 0 6 '2 5  1 7 8 '7 5




1 3 6 '0 2  1 3 6 '0 2  1 3 6 '0 2
75 75 75
55 45 36
2 5 ' 5 0  2 5 ' 5 0  2 5 ' 5 0
24 22 20
1 2 7 '5 0  119 102
12 12 12
1032
l e 23 33
Por monda y l i m p i a  de a c e q u i a s  3 j o r ­
n a l e s  de peón a 3 p t s .
Por  d e s p e r f e c t o  de a p e r o s  de l a b r a n ­
za
Por  8 , 7  y 6 j o r n a l e s  de neón p a r a  
c a r g a r  l a  n a r a n j a  en l o s  c a r r o s  
a 1 ' 2 5  p t s .
Por  2 4 ,1 9  y 17 j o r n a l e s  de peón pa ­
r a  p e s a r  e l  f r u t o  a 2 ' 5 0
T o t a l  g a s t o s
RESUMEN:
Im p o r ta n  l o s  p r o d u c t o s
I m p o r ta n  l o s  g a s t o s
L í q u i d o  i m p o n i b l e
10
5 2 '  50 
1 0 4 8 '  77'
8 ' 7 5
4 7 '  50 
9 9 0 '  52
7 '  50
4 2 '  50 
9 2 4 '7 7
1 5 7 0 '7 7  1 3 7 5 '5 2  1 2 4 8 '7 7
1 0 4 8 '7 7  9 9 0 '5 2  9 2 4 '7 7
522 385 324
CULTIV/0 DE CACAHUET.RIEGO 0E NORIA
PRODUCTOS:
Por  5 7 , 5 0 ' 5  y 4 2 ' 5  h e c t ó l i t r o s  c a ­
c a h u e t  a 1 1 ' 6 3  p t s .  6 7 4 '3 1
Por 4 5 0 0 ,4 0 0 0  y 3500 h a ces  f o r r a g e
a 0 ' 0 5  p t s .  225
T o t a l  p r o d u c t o s  8 9 9 '3 1
5 9 7 '4 1  5 0 2 '7 7
200  
7 9 7 '4 1
175
6 7 7 '7 7
GASTOS:
Por 12 j o r n a l e s  de c a b a l l e r í a  y peón
p a r a  a r a r  l a  t i e r r a  a 5 p t s .  60
Por  6 j o r n a l e s  de peón p a r a  l a  cax/a
a 2 ' 5 0  p t s .  20
Por 1 2 ,1 0  y 8 j o r n a l e s  de c a b a l l e ­
r í a  y peón p a r a  l a  s ie m b r a  a 5 








l a  2a 3 a
Por  3 h e c t o l i t r o s  c a c a h u e r  p a r a  se ­
m i l l a  a 1 1 ' 8 3  3 5 ' 4 9  3 5 ' 4 9  3 5 '4 9
Por  36 c a r g a s  e s t i é r c o l  p a r a  abono
a 3 p t s .  108 108 108
Por  c o n d u c i r l o  y e s p a r c i r l o  4 j o r ­
n a l e s  de c a b a l l e r í a  y peón a
5 p t s . 20 20 20
Por 16 j o r n a l e s  de peón p a r a  l a  e s ­
c a r d a  a l ' 7 5 28 28 28
Por 24 j o r n a l e s  de peón p a r a  l o s  
r i e g o s  a 1 ' 7 5 42 42 42
Por l a  p a r t e  p r o p o r c i o n a l  de g a s ­
t o  que o r i g i n a  una c a b a l l e r í a  en 
l o s  30 d í a s  que puede c o n s i d e r á r ­
s e l e  ocupada  en l a  n o r i a  a r a z ó n  
de 8 2 7 ' 5 0  p t s .  a l  año 6 8 '  01 6 8 '0 1 6 8 '0 1
Por e l  Í n t e r e s  d e l  c a p i t a l  que l a  
n o r i a  r e o r e s e n t a  a l  5% 25 25 25
Por 2 6 ,2 2  y 18 j o r n a l e s  de peón p a r a  
a r r a n c a r  e l  f r u t o  a 2 ' 2 5  p t s . 5 8 '  50 4 9 '  50 4 0 '  50
Por 2 ' 5 , 2  y 1 ' 5  j o r n a l e s  de c a b a l l e ­
r í a , c a r r o  y peón p a r a  c o n d u c i r  e l  
f r u t o  a l a  e r a  a 10 p t s . 25 20 15
Por 3 0 ,  26 y 22 j o r n a l e s  de peón pa­
r a  l a  l i m p i a  a 2 ' 2 5 6 7 '  50 5 6 '  50 4 9 '  50
Por c u s t o d i a r  e l  f r u t o  en l a  e r a  4 
j o r n a l e s  de peón a l ' 5 0  p t s . 6 6 6
Por su a c a r r e o  a casa  y m ercado  7 ,
5 y 4 j o r n a l e s  de c a b a l l e r í a , c a ­
r r o  y peón a 10 p t s . 70 50 40
Por d e s p e r f e c t o s  de a p e r o s  de l a b r a n ­
za 6 '  81 4 '  91 3 '  27
Por l a  l i m p i a  de a c e q u i a s  2 j o r n a l e s  
de peón a l ' 5 0  p t s . 3 3 3
Por g u a r d e r í a 6 6 6




I m p o r t a n  l o s  p r o d u c t o s  
I m p o r t a n  l o s  g a s t o s
L í q u i d o  i m p o n i b l e
8 9 9 '3 1  7 9 7 '4 1  6 7 7 '7 7




Por  5 0 0 0 ,  3940 y 2800 l i t r o s  v i n o  
a l  p r e c i o  m e d io  de 0 ' 2 3  p t s .  
l i t r o  1150
Por  7 0 0 , 5 5 0  y 400 l i t r o s  o r u j o  a
O ' 03 p t s .  21
Por  4 0 0 , 3 0 0  y 200 k i l o s  l e ñ a  p r o ­
c e d e n t e  de l a  poda a 0 ' 0 3  p t s .  
k i l o
Por  e l  v a l o r  d e ' l a  pampanera
T o t a l  p r o d u c t o s  1186
12
3
9 0 6 '2 0  644






9 3 3 '7 0  663
GASTOS:
Por  8 j o r n a l e s  de c a b a l l e r í a  y peón
p a r a  l a b r a r  l a  t i e r r a  a 5 p t s ,  40
Por  12 j o r n a l e s  de peón p a r a  l a  c a ­
va a 2 ' 5 0  p t s .  30
Por 2 0 ,1 6  y 14 j o r n a l e s  p a r a  l a  r e ­
c o l e c c i ó n  de l a  uva a 3 p t s .  60
Por e l  a c a r r e o  de l a  uva a l  l a g a r  6 ,
7 y 6 j o r n a l e s  de c a b a l l e r í a  y 
peón a 8 p t s .  64
Por  a l q u i l e r  d e l  l a g a r  y p r e n s a  10
Por  1 2 , 9  y 6 j o r n a l e s  de peón p a r a
p i s a r  l a  uva a 1 ' 7 5  p t s .  21
Por e l  t r a s i e g o  d e l  m o s to  5 , 4  y 3










5 '  25
1035
le 2fi 30
Por  1 0 ,8  y 6 j o r n a l e s  de peón p a r a  
l a  poda  a 2 ' 2 5  p t s *
Por  e l  a c a r r e o  de l a  l e ñ a  p r o c e d e n ­
t e  de l a  poda 2 ,  1 ' 5  y 1 j o r ­
n a l  de c a b a l l e r í a  menor y peón 
a 3 ' 5 0  p t s *
Por  r e p a r a c i ó n  de embases
Por  g u a r d e r í a
Por  d e s p e r f e c t o s  de a p e r o s  de l a b r a n ­
za*
Por  r e n o v a c i ó n  de v i d e s
Por  e l  a c a r r e o  d e l  v i n o  a l  m ercado  
6 , 5  y 4 j o r n a l e s  de c a b a l l e r í a  
c a r r o  y peón a 10 p t s *
G a s to s  p o r  i m p u e s t o s  y a r b i t r i o s
Por  5 0 0 0 ,3 9 4 0  y 2800 l i t r o s  v i n o  a l  
t e r m i n o  m e d io  de l l ' 9 1  p t s .  l o s  
100 l i t r o s  a que ha r e s u l t a d o  
g ra b a d a  l a  e s p e c i e  en e s t e  d e c e ­
n i o
T o t a l  g a s t o s
r e s i f .e n :
I m p o r ta n  l o s  p r o d u c t o s
Im p o r t a n  l o s  g a s t o s
L í q u i d o  i m p o n i b l e







5 9 5 '5 0  
9 4 2 '7 5
1186 
9 4 2 '7 5
2 4 3 '2 5












4 6 9 '2 5  3 3 3 '4 8
7 6 6 '2 5  5 8 7 '2 0
9 3 3 '7 0  663
7 6 6 '2 5  5 6 7 '2 0
1 6 7 '4 5 7 5 '  77
CULTIVO DE OLIVOS.SECANO
PRODUCEOS:
Por  2 1 8 ,  192 y 171 l i t r o s  de a -
c e i t e  a l ' 4 4  p t s .  3 1 3 '9 2  2 7 6 '4 8  2 4 6 '2 4
Por 2 0 0 , 1 7 0  y 120 k g .  o r u j o  a 0 ' 0 5
p t s .  10 8 '5 Q  6
10 36
29 39
Por 2 2 0 , 1 9 0  y 150 k g .  l e ñ a  de poda
a O ' 05 p t s .  11 9* 50 7 *50
Por  l o s  p a s t o s  3 3 3
T o t a l  p r o d u c t o s  3 3 7*9 2  2 9 7 *4 8  2 6 2*7 4
GASTOS:
Por  12 j o r n a l e s  de c a b a l l e r í a  y peón
p a r a  a r a r  l a  t i e r r a  a 8 p t s .  96 96 96
Por  10 j o r n a l e s  p a r a  l a  cava  a 3 p t s .  30 30 30
Por  1 4 ,  12 y 10 j o r n a l e s  p a r a  l a  r e ­
c o l e c c i ó n  de a c e i t u n a s  a 1 *2 5  p t s .  1 7 *5 0  15 1 2 *5 0
Por c o n d u c i r  l a  a c e i t u n a  a l a  p r e n s a  
5»4 y 3 j o r n a l e s  de c a b a l l e r í a
menor y peón a 2 * 5 0  p t s .  1 2 *5 0  10 7 *50
Por a l q u i l e r  de l a  p r e n s a  y r e p a r a ­
c i o n e s  8 7 6
Por  4 j o r n a l e s  o a ra  l a  poda a 2 *2 5  9 9 9
Por  e l  a c a r r e o  de l a  l e ñ a  3 , 2  y 1 
j o r n a l  de c a b a l l e r í a  y peón a
6 p t s .  18 12 6
Por  d e s p e r f e c t o s  de a p e r o  de l a ­
b r a n z a  5 5 5
Por  d e t e r i o r o  de v a s i j a s  y embases 4 3 2
Por r e p a r a c i ó n  de r i b a z o s  2 j o r n a l e s
a 1 * 5 0  p t s .  3 3 3
Por c o n d u c c i ó n  d e l  a c e i t e  a l a  casa  
y m e rcad o  1 j o r n a l  de c a b a l l e r í a
y peón a 8 p t s .  8 8 6
Por  re n u e v o  de a r b o l a d o  3 *9 4  3 *89  3 *77
Por g u a r d e r í a  6 6 6
T o t a l  g a s t o s  2 2 0 * 9 4  2 0 7 *8 9  1 9 4 *7 7
1 0  37
2a 33
RESUMEN:
I m p o r t a n  p r o d u c t o s  
I m p o r t a n  g a s t o s
3 3 7 '9 2  2 9 7 '4 8  2 6 2 '2 4
2 2 0 '9 4  2 0 7 '8 9  1 9 4 '7 7
L i q u i d o  i m p o n i b l e 1 1 6 '9 8 8 9 '5 9  6 7 ' 9 7
CULTIVO DE ALGARROBOS.SECANO
PRODUCTOS:
Por  2 2 0 0 ,  1900 y 1400 k i l o s  a l g a r r o ­
bo a O ' 12 p t s .  276 228 168
Por  6 0 0 , 5 0 0  y 400 k i l o s  l e ñ a  a 0 ' 0 5
p t s .  30 25 20
Por  e l  p r o d u c t o ^ d e  l o s  p a s t o s  4 4 4
T o t a l  p r o d u c t o s  310 257 191
GASTOS:
Por  9 j o r n a l e s  de c a b a l l e r í a  y peón
p a r a  a r a r  l a  t i e r r a  a 5 p t s .  45 45 45
Por l a  ca v a  8 j o r n a l e s  a 2 ' 5 0  p t s .  20 20 20
Por  1 0 , 9  y 7 j o r n a l e s  p a r a  r e c o l e c ­
t a r  l a  a l g a r r o b a  a 3 p t s .  30 27 21
Por 4 , 3  y 2 j o r n a l e s  de c a b a l l e r í a  
c a r r o  y peón p a r a  t r a n s p o r t a r  
l a  a l g a r r o b a  a ca sa  y mercado
a 11 p t s .  44 33 22
Por  4 , 3  y 2 j o r n a l e s  de peón p a r a
l a  poda a 3 p t s .  12 9 6
Por  4 , 3  y 2 j o r n a l e s  p a r a  r e c o g e r ,
a s t i l l a r  y a t a r  l a  l e ñ a  a 1 ' 5 0  6 4 ' 5 0  3
Por  2 ,  l ' 5  y 1 j o r n a l  de c a b a l l e ­
r í a , c a r r o  y peón p a r a  a c a r r e a r
l a  l e ñ a  a 8 p t s .  16 12 8
Por  2 j o r n a l e s  p a r a  r e p a r a c i ó n  de
r i b a z o s  a 1 ' 5 0  p t s .  3 3 3
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l a  2 a 3a
Por  d e s p e r f e c t o s  de a p e r o s 5 4 '  50 3
T o t a l  g a s t o s 181 158 131
RESUMEN:
I m p o r t a n  l o s  p r o d u c t o s 310 257 191
Im p o r ta n  l o s  g a s t o s 181 158 131
L í q u i d o  i m p o n i b l e 129 99 60
CABALLAR A LA LABOR
PRODUCTOS:
Por  l o s  219 d i a s  que pueden  c o n ­
s i d e r a r s e  h á b i l e s  p a r a  e l  t r a ­
b a j o  en e l  año a l  t é r m i n o  me­
d i o  de 3 ' 4 3  p t s .  d i a r i a s  7 5 1 '1 7
Por 22 c a r g a s  e s t i é r c o l  a 3 p t s .  66
T o t a l  8 1 7 ' 1 7
GASTOS:
Por  2500 k i l o s  A l g a r r o b o s  p a ra  l a  manu­
t e n c i ó n  á 0 ' 1 2  p t s .  300
Por 2000 k i l o s  f o r r a g e  á 0 ' 0 2  p t s .  40
Por 1095 k i l o s  p a j a  a 0 ' 0 4  p t s .  4 3 ' 8 0
Por 800 k i l o s  p a j a  p a r a  cama y es ­
t i é r c o l  a 0 ' 0 3  p t s .  24
Por  h e r r a g e  y a l b a i t a r  15
Por  g a s t o s  de e n fe rm e d a d e s  6
Por d e s p e r f e c t o s  de c o r r e a g e s  y a p e r o s  12
Por  e l  j o r n a l  d e l  mozo de c u a d ra  en
e l  año 300
1039 O T .
Por  e l  i n t e r é s  d e l  C a p i t a l  que r e p r e ­
s e n t a  l a  C a b a l l e r í a  25
Por  e l  d e s m e r i t o  de l a  misma en e l  año 25
T o t a l  790* 80
L i q u i d o  i m p o n i b l e  2 6 *3 7
PIULAR A LA LABOR.
PRODUCTOS:
Por  l o s  219 d i a s  que se c o n s i d e r a n  h á b i ­
l e s  p a r a  e l  t r a b a j o  en e l  año a l
t é r m i n o  m e d io  de 3 *4 3  p t s .  d i a r i a s  7 5 1 *1 7
Por  25 c a r g a s  de e s t i é r c o l  á 3 p t s .  105
T o t a l  8 5 6 *1 7
GASTOS:
Por  2600  k i l o s  A l g a r r o b o s  á 12 p t s .  312
Por 2500 k i l o s  de f o r r a g e  á 0 *02  p t s .  50
Por  1200 k i l o s  p a j a  p a r a  l a  m a n u te n ­
c i ó n  á 0 * 0 4  p t s .  48
Por 800 k i l o s  p a j a  p a r a  cama y e s t i é r ­
c o l  á 0 * 0 3  p t s .  24
Por h e r r a g e  y A l b e i t a r  15
Por g a s t o s  de e n fe r m e d a d e s  6
Por r e c o m p o s i c i ó n  de c o r r e a g e s  y a p a r e ­
j o s  1 2 *5 0
Por  e l  j o r n a l  d e l  mozo de c u a d r a  en e l
año 300
Por  e l  i n t e r é s  d e l  C a p i t a l  que r e p r e ­
s e n t a  l a  C a b a l l e r í a  a l  5% a n u a l  30
Por  e l  d e s m e r i t o  de l a  misma en e l  año 30
T o t a l  6 2 7 * 5 0
L i q u i d o  i m p o n i b l e  2 8 *6 7
1040
ASNAL A LA LABOR
PRODUCTOS:
Por  l o s  219 d i a s  que se c o n s i d e r a n  h á b i ­
l e s  p a r a  e l  t r a b a j o  en e l  año a l  t é r ­
m ino  m e d io  de 1 * 2 5  p t s .  d i a r i a s  2 7 1*2 5
Por  24 c a r g a s  e s t i é r c o l  á 3 p t s .  72
T o t a l  34 3*2 5
GASTOS:
Por  1095 k i l o s  A l g a r r o b o s  Dara  l a  manu­
t e n c i ó n  a 0 *12  1 3 1*4 0
Por  600 k i l o s  f o r r a g e  á 0 *02  p t s .  16
Por  1000 k i l o s  p a j a  á 0 * 0 4  p t s .  40
Por  600 k i l o s  p a j a  p a r a  cama y e s t i é r ­
c o l  á 0 * 0 3  18
Por  h e r r a g e  y A l b e i t a r  10
Por  g a s t o s  de e n fe rm e d a d e s  3
Por  r e p a r a c i ó n  de c o r r e a g e s  y a p a r e j o s  4 * 5 0
Por  e l  j o r n a l  d e l  mozo de c u a d r a  en e l  año 90
Por  e l  i n t e r é s  d e l  C a p i t a l  que r e p r e s e n t a
l a  C a b a l l e r í a  a l  5 % 7 *50
Por  e l  d e s m e r i t o  de l a  misma en e l  año 7 *5 0
T o t a l  3 2 7 *9 0
L i q u i d o  i m p o n i b l e  15 *3 5
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INFORME
N in g u n a  o c a s i ó n  t a n  p r o p i c i a  p o d i a  p r e s e n t a r s e  a l o s  
a g r i c u l t o r e s  p a r a  c o n s e g u i r  l o  que t a n  j u s t a m e n t e  r e c la m a n  c u a l  
es l a  r e b a j a  de l a  c o n t r i b u c i ó n  t e r r i t o r i a l  p o r  l a  a m in o r a c i ó n  
de r i q u e z a  con m o t iv /o  de l a  r e c t i f i c a c i ó n  de c a r t i l l a s ,  mas es ­
t a  e s p e r a n z a  quedo d e f r a u d a d a  a l  v e r  que p a r a  e v a l u a r  l a s  espe­
c i e s  se a p l i c a n  unos  p r e c i o s  m e d io s  p o r  demas e s c e s i v o s  dado e l  
e s ta d o  a c t u a l  de l a  a g r i c u l t u r a .
Se a t r a v i e s a  una c r i s i s  t a l ,  que c a s i  e l  t o t a l  p r o d u c ­
t o  que o b t i e n e  e l  c u l t i v a d o r  l o  a b s o r b e n  en e l  g a s t o  d e l  c u l t i ­
vo y e l  i m p o r t e  de l a s  c o n t r i b u c i o n e s  y e s t o  no e3 que l o  d ig a n  
U n ic a m e n te  l o s  que s u s c r i b e n  pues e s t a  en l a  m en te  de t o d o s ,  em­
pezando  p o r  r e c o n o c e r l o  desde  e l  Excmo. S o r .  P r e s i d e n t e  d e l  Con­
s e j o  de M i n i s t r o s .
En l a s  C o r t e s  a l  p r e s e n t a r s e  a lg u n a  p r o p o s i c i ó n  que 
t i e n d a  a p r o t e g e r  l a  a g r i c u l t u r a ,  se ha en o p o s i c i o n e s  que son 
s i s t e m á t i c a s  p o rq u e  no se d e f i e n d e n  mas que l a s  d o c t r i n a s  de 
p a r t i d o ,  s a c r i f i c á n d o l o  t o d o  a e l l a s .
E s t a s  c o r p o r a c i o n e s  en su i m p a r c i a l i d a d ,  no pueden 
p o r  menos de m a n i f e s t a r  que puede s o b r e l l e v a r s e  e l  t a n t o  p o r  
c i e n t o  á que se g r a v a  l a  r i q u e z a  s i  l a  que se a t r i b u y e  a l a s  
f i n c a s  f u e s e  v e r d a d e r a .
A lg u n o s  que s i  no i n s e n s a t o s  p u d i e r a  d e c i r s e  que des­
conocen  p o r  l o  menos e l  tema que d i s c u t e n ,  a f i r m a n  que l a  a g r i ­
c u l t u r a  no e s t á  en l a  d e c a d e n c ia  que se d i c e  p o r  c u a n t o  l o s  t e ­
r r e n o s  p r o d u c e n  mas que a n t e s  y p o r  c o n s i g u i e n t e  s u f r i r  debe 
aumento  l a  r i q u e z a .  E f e c t i v a m e n t e  l a  p r o d u c c i ó n  en e s p e c i e  Ha 
aum entado  d e b id o  a l  g e n e r o  d e l  c u l t i v o ,  p e r o  l a  r i q u e z a  n o ,  
p o rq u e  esa  misma e s p e c i e  e s t a  hoy mas b a r a t a  que a l  p r e c i o  me­
d i o  p o rq u e  se e v a l ú a ,  y p o r  l o  t a n t o  l a  r i q u e z a  o b t e n i d a ,  es i l u ­
s o r i a  p a r a  e l  p r o p i e t a r i o ,  y r e a l  y p o s i t i v a  s o l o  p a r a  e l  E s ta d o  
p o rq u e  e l  g ravam en que l e  im p o n e ,  l o  c o b r a ,  y s i  n o ,  se i n c a u t a  
de l a  f i n c a .
5e l l e g a  h a s t a  e l  p u n t o  de a t r i b u i r  p a r t e  de l o s  m a le s  
que se d e j a n  s e n t i r  á l a  v i d a  que se hace en l o s  p u e b l o s ,  que 
aumenta  l a s  n e c e s i d a d e s  y p o r  c o n s i g u i e n t e  e l  p r e c i o  de l o s  j o r ­
n a l e s .  E s te  m a l  no l o  causa  e l  s i s t e m a  de v i d a  que s i g u e  hoy e l  
j o r n a l e r o  a g r i c o l a  l o  t r a e  e l  c o m e r c i a n t e  que no l i m i t a  sus  
b e n e f i c i o s ,  s i  n o ,  q u i e r e  en c o r t o  número de ar los y con e x ig u o  
c a p i t a l  r e d o n d e a r  una f o r t u n a  á c o s t a  d e l  j o r n a l e r o  y l o s  casos  
p r á c t i c o s  se t o c a n  c o n s u l t a n d o  l o s  mismos p r e c i o s  m e d io s .
En l a  c a p i t a l  de l a  p r o v i n c i a  e l  G a rb a nzo  r e s u l t a  a 
1%17 p e s e t a s  e l  k i l o ,  en e l  m e rcad o  d e l  p a r t i d o  a l ' 6 5 ,  es de­
c i r  que en cada 1 2 ' 7  k i l o s  que c o n t i e n e  l a  a r r o b a  v a l e n c i a n a  
e x i s t e  una d i f e r e n c i a  de 5 ' 7 5  p e s e t a s .  E l  A c e i t e  r e s u l t a  en Va-
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l e n c i a ,  que no se c o s e c h a ,  a 1 ' 3 0  p e s e t a s  l i t r o  y en l a  cabeza  
de p a r t i d o ,  que se r e c o l e c t a ,  a 1 * 4 4  o sea una d i f e r e n c i a  de 
0 ' 1 4  p o r  l i t r o  que e q u i v a l e  a 1 ' 6 7  p e s e t a s  p o r  a r r o b a *  E l  t r i g o  
r e s u l t a  1 ' 5 2  p e s e t a s  mas b a r a t o  en l a  c a p i t a l ;  y en muchos o t r o s  
a r t i c u l o s  de p r i m e r a  n e c e s i d a d  p o d r i a m o s  e x t e n d e r n o s  p a r a  de­
m o s t r a r  que r e s u l t a  l a  v i d a  mas c a r a  r e l a t i v a m e n t e  en l o s  pue­
b l o s  que en l a s  c a p i t a l e s *
E l  j o r n a l e r o  no puede i n t r o d u c i r  en su h o g a r  l a  economía  
mas i n s i g n i f i c a n t e  p o r q u e  e l  j o r n a l  que g a n a ,  cuando  l o  c o b r a ,  
es p a r a  p a g a r  l o  que d u r a n t e  e l  d i a  ha tomado á c r é d i t o  en l a  
t i e n d a ,  y aunque  es s a b e d o r  de l a  c a r e s t i a  a que co m p ra ,  no t i e ­
ne mas r e m e d io  que r e s i g n a r s e  p a r a  no p e r d e r  l a  casa  que en un 
momento dado l e  - —  y no o b s t a n t e  l a s  p i n g ü e s  g a n a n c i a s  que ob­
t i e n e n  e so s  c o m e r c i a n t e s  en p e q u e ñ o ,  no se l e s  a q u i l a t a  l a  r e n t a  
y en ca m b io  a l  a g r i c u l t o r  se l e  i n v e s t i g a  l o  que l e  puede p r o d u ­
c i r  una h e c t á r e a  de t i e r r a  p e ro  n o ,  cuando  en esa misma o s t e n ­
s i ó n  p i e r d e  como se dan ca so s  en a lg u n o s  a ñ o s *
Y n u t i l  es t r a t a r  de d e m o s t r a r  que e n t r e  l o s  a g r i c u l t o r e s  
e x i s t e n  t r e s  c l a s e s ,  o s e a n :  en g r a n  e s c a l a ,  pequeña  y m e d ia  p o r  
c u a n t o  e s t a  p ro b a d o  p o r  l o s  mismos r e p a r t o s  y c o n f i r m a d o  con l a s  
J u n t a s  p e r i c i a l e s  y de a m i l l a r a m i e n t o s •
La c l a s e  m e d ia  y l a  pequeña  s o n ,  como en t o d o ,  l a  pa­
g a n a ,  y d e c im o s  e s t o  p o rq u e  es l a  que s i e m p r e -  t i e n e  que r e c u r r i r  
a l  p r é s t a m o ,  o t r a  c a la m i d a d  que pesa  s o b r e  e l l o s  y que hace  i l u ­
s o r i a  l a  g a n a n c i a  o p r o d u c t o  de sus  f i n c a s  como vamos a demos­
t r a r  p a r a  r e v a t i r  a l  mismo t i e m p o  una r e g l a  que e s t a b l e c e  e l  Re­
g la m e n to  de l a  C o n t r i b u c i ó n  t e r r i t o r i a l  a l  q u e r e r  que e l  l i q u i d o  
i m p o n i b l e  r e s p o n d e  a l  Í n t e r e s  d e l  d i n e r o  r e p r e s e n t a d o  p o r  e l  v a ­
l o r  en v e n t a  de l a  f i n c a .
Tomando como base  un d e c e n i o ,  e l  v a l o r  que t e n i a n  l a s  
f i n c a s  a n t e s  y e l  que t i e n e n  a h o ra  puede c a l c u l a r s e  e l  v a l o r  en 
v e n t a  s i g u i e n t e .
T e r r e n o s  de r e g a d í o .
H e c t á r e a  de t i e r r a  á f r u t a l e s  • • • • • • *  7000 p e s e t a s
w á h o r t a l i z a s  y le g u m b re s  * • • •  8000 H
11 á C e r e a l e s  • • • • • • • ................ • • • *  5000  11
" á A r r o z    6000  M
" á C a ca h u e t    4500  11
n á M o r e r a s  • • • • •     5000  11
rl á N a r a n j o s  ..............................• • • • •  7500 n
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Terrenos de Secano
V i ñ a  . . . .
O l i v o s  . .
A l g a r r o b o
E l  i n t e r é s  d e l  d i n e r o  puede c a l c u l a r s e  e l  7 % y p o r  
c o n s i g u i e n t e  va a d e m o s t r a r s e  p le n a m e n t e  l a s  p e r d i d a s  d e l  c u l t i ­
v a d o r  según l a  s i g u i e n t e  d e m o s t r a c i ó n
(C u a d ro  1)
Como se d e m u e s t r a  s i  se to m a ra  p o r  base  p a ra  e l  l i q u i ­
do i m p o n i b l e  e l  Í n t e r e s  d e l  d i n e r o  a p l i c á n d o l o  a l  v a l o r  'en ven ­
t a  que l a  f i n c a  r e p r e s e n t a ,  l o s  t i p o s  r e s u l t a r í a n  en e s t r e m o  e -  
l e v a d o s  que n i  a h o r a  con l a  c r i s i s  p o rq u e  se a t r a v i e s a ,  n i  a n te s  
que e x i s t i e s e  e s t a  es p o s i b l e  s o b r e l l e v a r l o s ;  ademas de t o d o  e l  
mundo es c o n o c i d o  que l a s  f i n c a s  r ú s t i c a s  en é pocas  n o r m a le s  no 
p r o d u c e n  mas que d e l  t r e s  y m e d io  a l  c u a t r o  p o r  c i e n t o  y e s t o  
p a r a  e l  que no t i e n e  n e c e s i d a d  de r e c u r r i r  a l  p ré s ta m o  que l o s  
pequeños  p r o p i e t a r i o s ,  l o s  que t i e n e n  que a p e l a r  a ese r e c u r s o  
es mucho mas l i m i t a d o  e l  b e n e f i c i o  p o rq u e  s i n  e l  no p o d r i a n  c u l ­
t i v a r  sus t e r r e n o s  dándose  e l  caso  de que han de a r b i t r a r s e  e l  
c a p i t a l  que l o s  g a s t o s  r e o r e s e n t a n  y l o s  i n t e r e s e s  a b s o r v e n  una 
g r a n  p a r t e  de l o s  r e n d i m i e n t o s  según  l a  s i g u i e n t e  D e m o s t r a c i ó n .
(C u a d ro  2)
En e s t a  d e m o s t r a c i ó n  no se pone e l  t a n t o  p o r  c i e n t o  
de l a s  H o r t a l i z a s ,  M o r e r a s  y N a r a n j o s  p o r  c u a n t o  en l a  c a r t i l l a  
v i g e n t e  no e x i s t e n  t i p o s  p a ra  e s t o s  c u l t i v o s .
Pa ra  d e m o s t r a r  m e jo r  l a  b a j a  o c r i s i s  p o rq u e  a t r a v i e s a  
l a  a g r i c u l t u r a ,  sa ca rem o s  e l  t é r m i n o  m ed io  d e l  t a n t o  % que r i n ­
den l a s  f i n c a s  s i n  i n c l u i r  como g a s t o s  e l  i n t e r é s  p o r  e l  p r é s t a ­
mo.
(C u a d ro  3)
Según l a s  a n t e r i o r e s  d e m o s t r a c i o n e s  y resumen r e s u l t a  
1 9 -  Que l a  a g r i c u l t u r a  a p e s a r  de p r o d u c i r  en l a  a c t u a l i d a d  
m a yo re s  c a n t i d a d e s  en e s p e c i e  con r e l a c i ó n  a l  año 60 
y c a l c u l á n d o l e  e n to n c e s  3 ' 7 5  % de r e n t a  com parando  e s t e  
con e l  que r i n d e  hoy s i n  n e c e s id a d  de a p e l a r  a l  p r é s ­
ta m o ,  t i e n e  una b a j a  d e l  0 * 9 0  % que e q u i v a l e  a l  26 % de 
l a  r i q u e z a .
2 2 -  Que e l  p r o p i e t a r i o  a l  r e c u r r i r  a l  p r é s ta m o  p a ra  e l  c u l t i ­
vo s a c r i f i c a  e l  uno p o r  c i e n t o  de l o s  r e n d i m i e n t o s .
















ta la fin- 
oa
Frutales 7 * 0 0 0 76O 7.7ÓO
Hortalizas 8 . 0 0 0 1.005 9.005
Cereales 5 . 0 0 0 705 5.705
Arroz 6 . 0 0 0 982 6 .9 8 2
Cacahuet 4.500 504 5.004
Moreras 5 . 0 0 0 483 5.483
Naranjos 7.500 779 8 .2 7 9
Vifia 3 . 0 0 0 766 3.766
Olivos 2 . 5 0 0 241 2.741
Algarrobos 2 . 0 0 0 156 2 . 1 5 6
Mayor tanto $ (4'49) 4- menor tanto $. (1 '82
Líquido*•••*••«
Octava parte o término medio
























162 4 ' 3 0
91 3'32
96 4'45
TOTAL 3 5 ' 1 9
........  ó '31
 . 28'88
  3 ' 6 1
3'18 


























































5 0 '2 6
27 "05
**1 '52
18 ' 5 8
2 0 ' 0 3



















53 "20 *1U8 '1*2 1**8 ' 5 8 7 . 7 6 0 1 '91
70'35 6 8 '0 1 329 "99 9 . 0 0 5 -
49 '35 103 "60 133 "^0 5 . 7 0 5 2'33
68'74 118 '9h 18'06 6.982 0'26
35'28 62 '33 6 0 ' 6 7 5.004 1 '21
33 '81 51 "31 **8 ' 6 9 5.483 -
54 '53 117 "77 254 ' 2 3 8 . 2 7 9 -
53'62 75 'I1* 66'86 3.7 66 1 "77
1 6 '8 7 35'45 55"55 2.741 2'02
1 0 '9 2 30 ' 9 5 65 "05 2.156 3 "01
1 ' 8 5
Cuadro 3
l i q u i d o  cupo  de c o n -  c a n t i d a d  c a p i t a l  Í n t e r e s  que
i m p o n i b l e  t r i b u c i o n e s  l i q u i d a  t o t a l  de r e p r e s e n t a
C u l t i v o s  y r e c a r g o s  que l e  l a  f i n -  l a  c a n t i d a d
r e s u l t a  ca l í q u i d a
F r u t a l e s  297 9 5 ' 2 2  2 0 2 '5 8  7 .7 6 0  2 ' 6 1
H o r t a l i z a s  398 1 7 ' 6 6  3 8 0 '3 4  9 ,0 0 5  4 ' 2 2
C e r e a l e s  237 5 4 ' 2 5  1 8 2 '7 5  5 .7 0 5  3 '2 G
A r r o z  137 5 0 ' 2 6  8 6 ' 7 4  6 .9 8 2  1 ' 2 4
C aca h u e t  123 2 7 ' 0 5  9 5 '9 5  5 .0 0 4  l ' 9 1
M o r e r a s  100 1 7 ' 5 0  8 2 ' 5 9  5 .4 8 3  l ' 5 0
N a r a n j o s  372 1 3 ' 2 4  3 5 8 '7 6  8 .2 7 9  4 ' 3 3
V iñ a  162 4 1 ' 5 2  1 2 0 '6 8  3 .7 6 6  3 ' 2 0
O l i v o s  91 1 8 '5 8  7 2 '4 2  2 .7 4 1  2 ' 6 4
A l g a r r o b o s  96 2 0 ' 0 3  7 5 ' 9 7  2 .1 5 6  3 ' 5 2
T é rm in o  m e d io  d e d u c ie n d o  e l  t a n t o  % mayor  y e l  m e n o r • . . • 2 ' 8 5
RESUMEN DE LOS CUADROS
T é rm in o  m e d io  d e l  t a n t o  p o r  c i e n t o  s i n  r e c u r r i r  
a l  p ré s ta m o   ....................    2 ' 8 5
T é rm in o  m e d io  d e l  t a n t o  p o r  c i e n t o  a p e la n d o  a l  
p ré s ta m o   ......................    1 ' 8 5
T o t a l  ..........................  4 '  70
T é r m in o  m e d io  . . .  2 ' 3 5
T é rm in o  m e d io  que s i e m p r e  se ha c a l c u l a d o  a l a s  
f i n c a s  r u s t i c a s   .................. 3 ' 7 5
B a j a ................. • • • • •  l '  40
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3 2 -  S i  se hace  i g u a l  c a l c u l o  con e l  t é r m i n o  m e d io  que r e ­
s u l t a ,  o f r e c e  una b a j a  de 1 * 4 0  % que e q u i v a l e  a l  37 % 
de l a  r i q u e z a .
T a l  es l a  s i t u a c i ó n  de l a  a g r i c u l t u r a  en e s t e  t e r m i n o  
m u n i c i p a l  p r e s e n t a d a  b a j o  dos f a s e s  d i s t i n t a s  p e r o  que l o s  r e ­
s u l t a d o s  que o f r e c e n  son l a m e n t a b l e s .
D e m o s t ra d a  l a  s i t u a c i ó n  de l a  A g r i c u l t u r a  y l o s  a g r i c u l ­
t o r e s  en e s t a  l o c a l i d a d  r e s t a  s o l o  á l o s  que s u s c r i b e n  t r a t a r  
dos  p u n t o s  c u a l e s  son l o s  p r e c i o s  m e d io s  d e l  d e c e n i o  y l a s  con ­
d i c i o n e s  p r o d u c t o r a s  de l o s  t e r r e n o s .
P r e c i o s  m ed ios
F a l t a r i a n  a un d e b e r  de c o n c i e n c i a  e s t a s  c o r p o r a c i o n e s  
s i  no p r o t e s t a s e n  de e l l o s  p o r  r e s u l t a r  en e s t r e m o  e s c e s i v o s  y 
s o b r e  t o d o  t e n e r  que a p l i c a r  l o s  d e l  mercado  de A l c i r a  p o r  s e r  
l o s  o f i c i a l e s  r e c o n o c i d o s  s i e n d o  a s i  que aunque no de l a  i m p o r ­
t a n c i a  (q u e  puede p o n e r s e  en duda )  de a q u e l ,  son en g ra n  e s c a l a  
l a s  t a s a c i o n e s  que se l l e v a n  a cabo  en e l  de e s t a  p o b l a c i ó n .
E s p e c i a l m e n t e  l o s  d e l  t r i g o ,  A r r o z ,  A c e i t e  y C acahue t  
no pueden r e v a s a r  en mas escasa  l a  m e d id a  de l a  i n e x a c t i t u d  y 
f a l t a  de e q u i d a d .
TRIGO: Los que se f i j a n  a e s t e  a r t i c u l o  esce de n  en mu­
cho a l  que r e a l m e n t e  t i e n e ,  pues  cuando  m e jo r e s  se han a l c a n z a d o  
ha s i d o  á 96 y 98 r e a l e s  h e c t o l i t r o  o sean de 24 a 2 4 * 5 0  p e s e ­
t a s  y e s t o  cuando  r e s u l t a b a n  e s c a s a s  l a s  co s e c h a s  p o r  l a  p a r t e  
de l a  Nancha  mas a h o r a  con l o s  e s t r a n j e r o s  y s o b r e  t o d o  con l a s  
h a r i n a s  que se i m p o r t a n  de l a  p a r t e  de C a t a lu ñ a  han t e n i d o  t a l  
d e p r e c i a c i ó n  que a l o  sumo s i  se venden  á 22 ó 2 2 *5 0  p e s e t a s .
ARROZ: Q u iz a s  sean muchas l a s  q u e j a s  que l a  Admon. ha­
b r á  r e c i b i d o  en e l  mismo s e n t i d o ,  mas a p e s a r  de e l l o  e s t a s  c o r ­
p o r a c i o n e s  no pueden p o r  menos de f o r m u l a r  l a  suya s o l o  que p r o ­
c u r a r a n  s e r  b r e v e s .
E s t e  g r a n o  aunque su p r e c i o  ha t e n i d o  un Í n f i m o  au ­
mento  con r e l a c i ó n  a l a  b a j a  t a n  c o n s i d e r a b l e  que e s p e r i m e n t o ,  : 
nunca  ha l l e g a d o  á l a s  c i n c o  p e s e t a s  que se o b t e n í a n  a n t e s  de 
s o b r e v e n i r  l a  c r i s i s .  Hoy d i a  a p e s a r  de su pequeño  aumento  s o l o  
se c o n s i g u e  v e n d e r  e l  de dos p a s a d a s  b a j o  o sea e l  d e s c a s c a r i l l a ­
do de 17 1 / 2  a 18 r e a l e s  b a r c h i l l a ,  que e q u i v a l e  de 0 * 3 4  á 0 *35  
p e s e t a s  e l  k i l o  de m a n era  que h a s t a  0 * 4 0 3 7  que se f i j a  una vez 
d e d u c id o s  l o s  i m p u e s t o s  y a r b i t r i o s  se o b l i g a  a e v a l u a r  con un
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esceso de p re c io  de 0*0634 pesetas»
ACEITE: Lo p r o p i o  s u ce d e  con e s t e  a r t i c u l o  que se ve n ­
de mucho mas b a r a t o  p o r  no r e u n i r  t a n  a c e p t a b l e s  c o n d i c i o n e s  como 
l o s  de l a  p a r t e  de T o r t o s a »
CACAHUET: P a ra  c o m p re n d e r  s i  es f u n d a d a  l a  p r o t e s t a  de 
l o s  que s u s c r i b e n ,  b a s t a  c o m p a ra r  e l  p r e c i o  m e d io  de l o s  m e rc a ­
dos de Sueca y E ngue ra  con e l  p u e b l o  cabeza  de e s t e  p a r t i d o ;  l o s  
p u n t o s  p r o d u c t o r e s ,  d i s t a n c i a s  y m e d io s  de l o c o m o c i o n ,  e s p e c i a l ­
m en te  a l  segundo  y se v e r i a  s i  g u a r d a  c o m p a r a c ió n  e l  p r e c i o  de 
1 1 *1 4  p e s e t a s  h e c t o l i t r o  en A l c i r a  con e l  de 8 *9 8  en Sueca y 6 
p e s e t a s  en Enguera»
Con s o l o  en e s t o  que se  f i j e  l a  Admon. c reemos sea su ­
f i c i e n t e  p a r a  que a c u e rd e  l a  r e c t i f i c a c i ó n  de d i c h o s  p r e c i o s  me­
d i o s ,  r e c t i f i c a c i ó n  que debe s e r  e s t e n s i v a  a l  l i q u i d o  i m p o n i b l e  
que se p ro p o n e »
S e r v i c i o  es e l  de l a  p r e s e n t a c i ó n  de l o s  e s t a d o s  de 
p r e c i o s  m e d io s  que s i n  duda debe  h a b e r  e s ta d o  a lg ú n  t a n t o  d e s a t e n ­
d i d a ,  l i m i t á n d o s e  t a l  vez  a c o p i a r  e l  d e l  mes a n t e r i o r  p o r  cu a n ­
t o  no m e se s ,  s i  no años h a y ,  en que ha s i d o  t a n  poca  l a  a l t e r a ­
c i ó n ,  que r e s u l t a n  i g u a l e s  s i e n d o  a s i  oue e s p e c i a l m e n t e  e l  a r r o z  
ha b a ja d o  de una manera  c o n s i d e r a b l e  f a c i l i t a n t o  e l  m e jo r  m ed io  
de a d q u i r i r  l a  c e r t e z a  de e l l o  com probando  d i c h o s  p r e c i o s  con 
l o s  que m a rca n  l a s  r e v i s t a s  c o m e r c i a l e s .
Y no es que t r a t e  de r i d i c u l i z a r s e  a l  p u e b lo  cabeza  
de p a r t i d o  p o r  c u a n t o  mas aun s u c e d e  con l o s  p r e c i o s  d e l  m e rc a ­
do de G a n d ia  según l o s  c u a l e s  s e r i a  mas e co n ó m ico  m a n te n e r  l a s  
C a b a l l e r í a  con Pasa V i n o ,  F r u t a s  u H o r t a l i z a s  que con P a ja  de 
Cebada t o d a  vez  que e s t a  r e s u l t a  en e l  d e c e n i o  a 0 *4 4  p e s e t a s  
e l  k i l o  cuando  l a  Pasa o b t e n i e n d o  e l  mayor  de t o d o s  l o s  demas 
a r t i c u l o s  c i t a d o s  s o l o  a l c a n z a  0 * 3 2  p e s e t a s  de s u e r t e  que s i  
p o r  l a  P a ja  se f u e r z a  a f i j a r  e l  p r e c i o  d e l  T r i g o  y Cebada se ­
r i a n  i n v e r o s í m i l e s »
An te  casos  como e s t o s ,  pueden c o n s i d e r a r s e  e x a c t o s  n i  
e q u i t a t i v o s  l o s  p r e c i o s  m e d io s  que se a t r i b u y e n  a l a s  e s p e c ie s ? »
Oe n in g u n a  manera» Por  l o  m ism o,  l o s  que s u s c r i b e n  no pueden 
p o r  menos de p r o t e s t a r  e l  l i q u i d o  i m p o n i b l e  que r e s u l t a  á cada c u l ­
t i v o  aunque  sean p r o p u e s t o s  p o r  l o s  m ism os ,  t o d a  vez que t i e n e n  
p o r  base  unos p r e c i o s  i n a c e p t a b l e  p o r  su f a l t a  de e q u id a d »
C o n d i c i o n e s  p r o d u c t o r a s  d e l  t e r m i n o »
La m a y o r i a  de l o s  t e r r e n o s  son g r e d o s o s  y a l g u n o s  a r e -  
n u s c o s  aunque  l o s  menos»
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En l a  p a r t e  b a j a  de e s t e  t é r m i n o  c o r r e  e v e n t u a l i d a d  
l a  r e c o l e c c i ó n  de l a s  c o s e c h a s  en r a z ó n  a que e l  r i o  con poco 
que aum en te  su c a u d a l  de a g u a s ,  l a s  i n u n d a  p o r  c o m p le to  c a u sa n ­
do l a  p e r d i d a  t o t a l .
Son de b a s t a n t e  f o n d o  e s c e p c i o n  de l o s  secanos  que hay 
p u n t o s  en que p re d o m in a n  l o s  t e r r e n o s  p e d re g o s o s  y poco p r o d u c ­
t i v o s  •
C la s e s  de c u l t i v o s
C o n s t i t u y e n  l a  r i q u e z a  r ú s t i c a  de e s t e  t é r m i n o  l o s  c u l  
t i v o s  de f r u t a l e s ,  H o r t a l i z a s  y l e g u n b r e s ,  C e r e a l e s ,  A r r o z ,  Caca 
h u e t ,  f l o r e r a s  y N a r a n j o s  de r e g a d i o  de p i e ,  N a r a n jo s  y C acahue t  
con r i e g o  de N o r i a  y \li ñ a ,  O l i v o s  y A l g a r r o b o s  de s e c a n o .
Por  r a z ó n  de l a  e s t e n s i o n  que ocupan l o s  de mas i m p o r ­
t a n c i a  son e l  C a c a h u e t ,  A r r o z  y C e r e a l e s .
F r u t a l e s
Son d i v e r s a s  l a s  c l a s e s  de f r u t a s  que se r e c o l e c t a n
en e s t o s  t e r r e n o s  y ademas l a  C e b o l l a .  En cada h e c t á r e a  e x i s t e n
de 180 á 220 a r b o l e s .
H o r t a l i z a s  y Legumbres
Son d i v e r s a s  l a s  que se r e c o l e c t a n  en e s t o s  t e r r e n o s  
y como q u i e r a  que com prenden  t a n t o  l o s  de V e rano  como l o s  de I n ­
v i e r n o  a l  r e d a c t a r  l a  c u e n t a  se ha tomado e l  t é r m i n o  m e d io  de 
l o s  p r e c i o s  en l o s  j o r n a l e s .
C e r e a le s
C o n s t i t u y e n  e s t e  c u l t i v o  l a s  c o s e c h a s  de T r i g o  y f l a i z  
que se r e c o l e c t a n  t o d o s  l o s  a ñ o s .
A r r o z
No se c o s e c h a n  en e s t o s  t e r r e n o s  mas que e s t e  g ra n o  de 
s i e m b r a  a n u a l .
B ie n  sea p o r  d e g e n e r a c i ó n  de l a s  s e m i l l a s  o p o r  h a b e r  
v a r i a d o  l a s  c o n d i c i o n e s  p r o d u c t o r a s  de l o s  t e r r e n o s  es. l o  c i e r t o  
que nunca  r e s u l t a n  b i e n  g ra n a d a s  l a s  e s p i g a s ,  l o  que l l e v a  con ­
s i g o  mucho mayor  d e s p e r d i c i o  a l  d e s c a s c a r i l l a d o .
C acahue t
S o lo  se r e c o l e c t a  una c o s e c h a  cada año en e s t o s  t e r r e ­
nos y como a p r o v e c h a m ie n t o  l a s  p l a n t a s  que se emp lean  p a r a  f o r r a
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ge de la s  C a b a l l e r í a s
F lo re ra s
De d i a  en d i a  va d i s m i n u y e n d o  l a  e s t e n s i o n  d e d i c a d a  
á e s t e  c u l t i v o  p o r  l a  d e c a d e n c ia  de l a  c r i a  d e l  gusano  en e s t a  
p r o v i n c i a .  En cada  h e c t á r e a  p o r  t é r m i n o  m ed io  e x i s t i r á n  unos 
300 á 350 a r b o l e s .
N a r a n j o s
De 200 á 240 a r b o l e s  e x i s t i r á n  p o r  h e c t á r e a  según  ca ­
l i d a d  de l o s  t e r r e n o s .
Es de buena  c a l i d a d  e l  f r u t o  p e ro  de poco a g u a n te  cau ­
sando g r a n d e s  d e s t r o z o s  l o s  t e m p o r a l e s  de I n v i e r n o  que d e s g a ja n  
c e r c a  d e l  30 % de l a  N a r a n j a  que p o d r i a  r e c o l e c t a r s e .
Es o t r o  de l o s  p r o d u c t o s  que van en d e c a d e n c ia  p o r  
l o s  d e s c a l a b r o s  que s u f r e n  l o s  e s p e c u l a d o r e s  en é l .
R ie g o s  de N o r i a  
N a r a n j o s  y C acahue t
T e r r e n o s  i n c u l t o s  a l  c u l t i v o , o r i g i n a n  mayor  g a s t o  a s i  
como o f r e c e n  m a yo re s  r e n d i m i e n t o s  p o r  l a  s e g u r i d a d  y o p o r t u n i d a d  
de l o s  r i e g o s .  En l o s  N a r a n jo s  e x i s t e n  p o r  h e c t á r e a  i g u a l  numero 
de a r b o l e s  que l o s  l o s  r i e g o s  de p i e .
Secano
V iñ e d o s
De 1920 a 2400  Cepas e x i s t e n  p o r  h e c t á r e a .
P ro d u ce n  a b u n d a n te  c a n t i d a d  de v i n o  p e r o  de muy i n f e ­
r i o r  c a l i d a d ,
0 1 i v o s
De 36 á 60 p i e s  e x i s t e n  en cada h e c t á r e a .  Los a c e i t e s  
que se c o s e c h a n  son de d o c o  c u e r p o  y  s u e le n  c o n s u m i r s e  en l a  l o ­
c a l i d a d  •
A l g a r r o b o s
Un numero de a r b o l e s  i g u a l  que en l o s  t e r r e n o s  de O l i ­
vos  e x i s t e n  p o r  h e c t á r e a .
Es i n s i g n i f i c a n t e  l a  e s t e n s i o n  que ocupa  e s t e  c u l t i v o  
t a n t o  que l o s  p r o d u c t o s  se consumen en l a  l o c a l i d a d  p a r a  e l  p i e n ­
so de l a s  c a b a l l e r í a s  y en a lg u n o s  años es i n s u f i c i e n t e .
m i
R iq u e z a  P e c u a r i a
C o n s t i t u y e n  l a  de e s t e  t é r m i n o  l o s  g a nados  C a b a l l a r ,  
M u l a r  y A s n a l ,
Los d i a s  h á b i l e s ,  que se c o n s i d e r a n  p a ra  e l  t r a b a j o  son
219 p o r  d e d u c i r  de l o s  d e l  año 146 á s a b e r ;  52 l o s  f e s t i v o s ,  p o r
s e r  D o m in g o s ,  26 l a s  f i e s t a s  i n t e r m e d i a s  i n c l u s o s  l a s  de l o s  Pa­
t r o n o s ,  25 p o r  l l u v i a s ,  25 i n t r a b a j a b í e s  poe e s t a  causa  y 18 l o s  
de p a r a l i z a c i ó n .
D e d u c ie n d o  d e l  p r e c i o  m e d io  de l a s  c u a t r o  e s t a c i o n e s
d e l  año á que r e s u l t a  e l  j o r n a l  de l a  C a b a l l e r i a  y peón e l  de
e s t e ,  l a  d i f e r e n c i a  se ha a p l i c a d o  p a r a  f i n a r  l o s  p r o d u c t o s .
Es c u a n t o  t i e n e n  que e s p o n e r  e s t a s  c o r p o r a c i o n e s  r e s ­
p e c t o  á l a  c a r t i l l a  que a n t e c e d e .
A lg e m e s i  de Mayo de 1 8 8 8 .
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APENDICE NQ 6
EXPOSICION DE LA SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA 
AL ñ . I . S .  GOBERNADOR C IV IL  DE LA PROVINCIA SOBRE 
RIEGOS.
( La A g r i c u l t u r a  V a l e n c i a n a , v o l .  I I I ,  1 8 6 5 - 6 6 , p p . 8 8 - 1 4 5 )
1C 53
La S o c ie d a d  V a l e n c i a n a  de A g r i c u l t u r a  a l / . V .  con e l  
d e b i d o  r e s p e t o ,  e x p o n e :  Que e l  g o b i e r n o  de l a s  aguas  p a r a  e l  
r i e g o  de e s t a  p r o v i n c i a  se h a l l a ,  en unas l o c a l i d a d e s  a c a r g o  
de l o s  a y u n t a m i e n t o s  con a r r e g l o  a l o  d i s p u e s t o  p o r  p r i n c i p i o  
g e n e r a l  en l a  l e y  de o r g a n i z a c i ó n  y a t r i b u c i ó n  de e l l o s ,  y en 
o t r a s  a c a r g o  de j u n t a s  p a r t i c u l a r e s  que nombran l o s  mismos r e ­
g a n t e s .  Las aguas que g o b i e r n a n  l o s  a y u n t a m i e n t o s ,  no 3e a d m i ­
n i s t r a n  en l o s  mós de l o s  casos  con a r r e g l o  a una o rd e n a n z a  e s ­
c r i t a  s i n o  con s u j e c i ó n  a l a s  c o s t u m b r e s  y e x i g e n c i a s  de cada  
l o c a l i d a d ,  que se d e t e r m i n a n  y s a t i s f a c e n  como l o  e n t i e n d e  y 
a c u e r d a  l a  c o r p o r a c i ó n  a d m i n i s t r a d o r a .  Cuando e s t a  l o  es una 
j u n t a  p a r t i c u l a r  de r e g a n t e s  nom brada  p o r  e l l o s  mismos y s o ­
m e t i d a  a l a  i n s p e c c i ó n  y c e n s u r a  de l a  j u n t a  g e n e r a l  su c o m i ­
t e n t e ;  ya  t i e n e  que a j u s t a r  sus o p e r a c i o n e s  a l a s  o r d e n a n z a s  
a c o r d a d a s  p o r  l a  misma j u n t a  g e n e r a l  y a p ro b a d a s  p o r  l a  a u t o ­
r i d a d  s u p e r i o r  c i v i l  de l a  p r o v i n c i a  o p o r  l a  suprema de l a  
n a c i ó n ,  según c o r r e s p o n d e .
E s ta  S o c ie d a d  ha c r e i d o  un o b j e t o  muy d ig n o  y muy 
u r g e n t e  de sus t r a b a j o s ,  e l  e s t u d i o  c o m p a r a t i v o  de ambos s i s ­
temas p a r a  l a  d d m i n i s t r a c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  r i e g o  y l a  i n d a g a ­
c i ó n  de l a s  m e d id a s  que convenga  a d o p t a r  p a r a  que se g e n e r a l i ­
ce y p e r f e c c i o n e  e l  s i s t e m a  de a d m i n i s t r a c i ó n  l o c a l  d e l  r i e g o  
que se c o n s i d e r e  p r e f e r e n t e .  La e x p o s i c i ó n  d e l  e s t u d i o  que so ­
b r e  e l  p a r t i c u l a r  ha hecho  l a  S o c ie d a d  y d e l  d i c t á m e n  su yo  en 
l a  m a t e r i a ,  f o r m a r a  e l  o b j e t o  d e l  p r e s e n t e  e s c r i t o ,  cuyo  v a l o r  
a p r e c i a r á  y u t i l i z a r á  V. en l o  que m e re zca  s e r  a p r e c i a d o  y u -  
t i l i z a d o .
-  A d m i n i s t r a c i ó n  d e l  r i e g o  a c a rg o  de l o s
A y u n t a m ie n t o s  -
E s te  s i s t e m a  es e l  p r i m e r o  que o c u r r e  n a t u r a l m e n t e  y 
p o r  eso l a  l e y  de a y u n t a m i e n t o s  l e  c o n s ig n a  como p r i n c i p i o  ge ­
n e r a l .  Se t r a t a  de un s e r v i c i o  m u n i c i p a l  e i n t e r e s a n t e ,  y no 
hay cosa  más n a t u r a l  que e l  e n c a r g a r s e  su desempeño a l a  c o r ­
p o r a c i ó n  a q u ie n  se f i a  e l  de t o d o s  l o s  s e r v i c i o s  m u n i c i p a l e s .  
P a re c e  que e s to  que es l o  más n a t u r a l  h a b í a  de s e r  l o  más ú t i l ,  
y no es a s í .  La e x p e r i e n c i a  ha hecho  v e r  en l a  a d m i n i s t r a c i ó n  
d e l  r i e g o  p o r  l a s  m u n i c i p a l i d a d e s ,  una p o r c i ó n  de i n c o n v e n i e n ­
t e s  que no l a  p r e s e n t a n  como l a  más v e n t a j o s a .
Cuando l o s  v e c i n o s  de l o s  p u e b l o s  e r a n  dueños d e l  
t e r r i t o r i o  de e l l o s  se p o d í a  d e c i r  con v e rd a d  que l o s  a y u n t a ­
m i e n t o s  r e p r e s e n t a b a n  a l o s  i n t e r e s a d o s  en e l  r i e g o .  Aho ra  es
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de o t r o  modo en una g r a n  p a r t e  de l a s  l o c a l i d a d e s *  La p r o p i e ­
dad que en a l g ú n  t i e m p o  se p o d í a  l l a m a r  v e c i n a l ,  ha pasado  a 
f o r a s t e r o s  en su m a y o r í a ,  y no es e x a c t o  d e c i r  que l o s  a y u n t a ­
m i e n t o s ,  a q u ie n e s  t a l e s  f o r a s t e r o s  no e l i g e n ,  l e s  r e p r e s e n ­
t a n  como r e g a n t e s *  Los r e p a r t o s  de l a  c o n t r i b u c i ó n  t e r r i t o r i a l  
en cada p u e b l o  m o s t r a r á n  e l  número  de p r o p i e t a r i o s  f o r a s t e r o s  
que hay en é l  y l a  r i q u e z a  i m p o n i b l e  que r e p r e s e n t a n *  Acaso se 
d i g a ,  que s i  e l  p r o p i e t a r i o  no e s t á  en e l  p u e b l o ,  s i n  duda l o  
e s t a r á  e l  c o l o n o *  T e n d r í a  l u g a r  t a l  o b s e r v a c i ú n  s i  I 03 t é r m i ­
nos  de l o s  p u e b l o s  f u e s e n  t a n  d i l a t a d o s  que no c o n v i n i e r a  e l  
s e r  c u l t i v a d o r e s  en e l l o s  a l o s  h a b i t a n t e s  en o t r o s ;  mas en 
n u e s t r o  p a í s  no su c e d e  a s í *  E l  g r a n  número de l a s  m u n i c i p a l i ­
dades hace que se e n c u e n t r e n  a una r e g u l a r  d i s t a n c i a  de l o s  
v a r i o s  p u n t o s  de l o s  t é r m i n o s  de l o s  p u e b l o s ,  no d e m as ia d a  pa ­
r a  e l  c u l t i v o ,  l o s  h a b i t a n t e s  en o t r o s *  A s í  e s ,  que en muchos 
p u e b l o s  es g r a n d e  e l  número  de c o l o n o s  f o r a s t e r o s  q u ie n e s  no 
han dado su r e p r e s e n t a c i ó n  a l  a y u n t a m i e n t o  d e l  p u e b lo  de don­
de no son v e c i n o s *  Aun cuando  l o  f u e r a n ,  no p o r  e l l o  s e r í a n  
e l e c t o r e s  de l a  m u n i c i p a l i d a d *
P r e s c i n d i e n d o  de e s t o ,  hay  que t e n e r  en c u e n t a  que 
e l  v e r d a d e r o  i n t e r é s  en e l  r i e g o  es mas b i e n  d e l  p r o p i e t a r i o  
que d e l  c o l o n o *  La p r o p i e d a d  d e l  agua en n u e s t r o  p a í s  va u n i ­
da a l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a ,  y es l a  que da e l  g r a n  v a l o r  
a é s t a *  E l  c o l o n o  p o d r á  a b a n d o n a r  e l  c u l t i v o  de un campo que 
no se r i e g u e  b i e n ;  p e r o  queda l i b r e  p a r a  to m a r  o t r o  que no t e n ­
ga esa d e s v e n t a j a ;  m i e n t r a s  que e l  p r o p i e t a r i o  que p i e r d e  e l  
t o d o  o p a r t e  de l a  r e n t a  p o r  l a  f a l t a  o e s c a s e z  d e l  r i e g o ,  su ­
f r e  con e l l o  una p é r d i d a  i r r e p a r a b l e *
S e n t a d o ,  p u e s ,  que l o s  a y u n t a m i e n t o s  no o b ra n  en l a  
a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  r i e g o  como m a n d a t a r i o s  de l o s  r e g a n t e s ,  s i ­
no como e n c a r g a d o s  p o r  l a  l e y  de desempeñar  t o d o s  l o s  s e r v i ­
c i o s  m u n i c i p a l e s ,  e n t r e  e l l o s  e l  g o b i e r n o  de l a s  a g u a s ;  se  ex ­
p o n d r í a n  a h o r a  o t r o s  i n c o n v e n i e n t e s ,  de que hayan  de p r e s t a r  
o t r o s  s e r v i c i o s  n a c i d o s  de l a  o r g a n i z a c i ó n ,  e l e c c i ó n  y c i r c u n s ­
t a n c i a s  p a r t i c u l a r e s  de l a s  m u n i c i p a l i d a d e s *
P a ra  s e r  i n d i v i d u o  de é s t a s ,  no se e x i j e  l a  c a l i d a d  
de p r o p i e t a r i o  r e g a n t e  en e l  t é r m i n o  d e l  p u e b l o *  De a q u í  v i e n e  
e l  que muchos c o n c e j a l e s  o no son p r o p i e t a r i o s  r e g a n t e s  o l o  
son en c o r t a  i m p o r t a n c i a ,  y de e l l o  e l  que t e n g a n  n in g u n o  o 
d é b i l  i n t e r é s  en e l  r i e g o *  C o n o c e rá n ,  s i  se q u i e r e ,  su o b l i g a ­
c i ó n  de a d m i n i s t r a r l e ;  p e r o  o no t e n d r á n  l o s  c o n o c i m i e n t o s  n e -
1055
\
c e s a r l o s  o ,  aún cuando  l o s  t e n g a n ,  l e s  f a l t a r á  e l  p o d e r o s o  e s ­
t í m u l o  d e l  Í n t e r e s  i n d i v i d u a l .  E n to n c e s  l o  n a t u r a l  es que ce ­
dan a l a  i n f l u e n c i a  de o t r a s  p e r s o n a s  i n t e r e s a d a s  de d e n t r o  o 
f u e r a  de l a  m u n i c i p a l i d a d .
Aún cuando  e s t o  no s u c e d a ,  l a  e l e c c i ó n  p o l í t i c a  de l o s  
a y u n t a m i e n t o s  l e s  hace  menos a p t o s  p a r a  e l  g o b i e r n o  de l a s  a g u a s .  
Los p a r t i d o s  p o l í t i c o s  y no l o s  v e r d a d e r o s  i n t e r e s e s  de l o s  p ue ­
b l o s  son l o s  que h a cen  l a s  e l e c c i o n e s ,  y en l a  f o r m a c i ó n  de ca n ­
d i d a t u r a s  p a r a  l a s  m ismas se b u s c a  l a  p e r t e n e n c i a  a un p a r t i d o  
o l a  d o c i l i d a d  p a r a  d e j a r s e  g o b e r n a r  p o r  e l ;  no l a  p o s e s i ó n  de 
i n t e r e s e s  en l a  buena  a d m i n i s t r a c i ó n  m u n i c i p a l  de e s t e  o d e l  
o t r o  ram o.  Que e l  c o n c e j a l  sea o no p r o p i e t a r i o  r e g a n t e ,  que s i  
l o  e s ,  r e p r e s e n t e  poco  o n i n g ú n  i n t e r é s  en e l  r i e g o ,  nada im ­
p o r t a .  La c o n d i c i ó n  e s e n c i a l  no es s e r  r e g a n t e ,  s i n o  m e r e c e r  l a  
a c e p t a c i ó n  como p a r t i d a r i o  o a l  menos como i n s t r u m e n t o  d e l  p a r ­
t i d o  que l e  e l i g e .  A s í  l o  n a t u r a l  es que en l o  r e l a t i v o  a l  r i e ­
go haya en l a s  m u n i c i p a l i d a d e s  o una i n d i f e r e n c i a  g ra n d e  a l  
t r a t a r s e  de sus m e j o r a s ,  o e l  p r e d o m i n i o  de una m i n o r í a  i n t e ­
r e s a d a  p o r  s í  o que r e c i b a  sus i n s p i r a c i o n e s  de i n f l u e n c i a  e x ­
t r a ñ a  que l o  s e a .
J ú n t e s e  a e l l o  e l  que l a  c o m p l i c a c i ó n  t a n  g ra n d e  hoy  
e n t r e  n o s o t r o s  d e l  s e r v i c i o  m u n i c i p a l ,  y e l  que l o s  ramos s u ­
yos  más i n t i m a m e n t e  r e l a c i o n a d o s  que e l  r i e g o ,  con e l  s e r v i c i o  
p r o v i n c i a l  y con e l  n a c i o n a l ,  de n e c e s i d a d  se l l e v a n  l a  p r e f e ­
r e n c i a ;  y se c o m p re n d e rá  p o r  qué de t o d o s  l o s  s e r v i c i o s  m u n i ­
c i p a l e s  e l  más d e s c u i d a d o  es e l  d e l  r i e g o .
Y o t r a  de l a s  ca u sas  que c o n t r i b u y e n  a e s t e  d e s c u i ­
do y a l o s  abusos  que de é l  n a c e n ,  es l a  i n d e p e n d e n c i a  con que 
o b ra n  l o s  a y u n t a m i e n t o s  en un ramo de tamaña i m p o r t a n c i a .  La 
l e g i s l a c i ó n  g e n e r a l  es muy i n c o m p l e t a  y no puede menos de s e r ­
l o  en l a  m a t e r i a .  No t o d o s  l o s  p u e b l o s  t i e n e n  o rd e n a n z a s  r u r a ­
l e s ,  y en l o s  que e x i s t e n ,  se ha t e n i d o  p o r  p r i n c i p a l  o b j e t o  
l a  s e g u r i d a d  de l o s  f r u t o s  d e l  campo, más b i e n  que l a  a d m i n i s ­
t r a c i ó n  y m e jo r a  d e l  r i e g o .  Los a y u n t a m i e n t o s  no l e  r i g e n  i n ­
m e d ia ta m e n te  p o r  d e l e g a c i ó n  de l o s  r e g a n t e s  s i n o  p o rq u e  l o  cu e n ­
t a  l a  l e y  e n t r e  su s  a t r i b u c i o n e s .  De t o d o  e l l o  nace  que l o s  
a y u n t a m i e n t o s  no t i e n e n  r e g l a  que d e t e r m i n e  e l  p o rm e n o r  de su 
c o n d u c t a  en e l  g o b i e r n o  de l a s  a g u a s ,  y que en n in g ú n  caso  dan 
c u e n t a  de sus  o p e r a c i o n e s  a l o s  r e g a n t e s ,  n i  r e c i b e n  l a  c e n s u ­
r a  o l a  i n f l u e n c i a  de e l l o s .
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Tampoco dan c u e n t a  de l a  g e s t i ó n  su ya  a l a  a u t o r i d a d  
s u p e r i o r  de l a  p r o v i n c i a .  E l  a r t í c u l o  80 de l a  Ley de A y u n ta ­
m i e n t o s  l e s  a t r i b u y e  e l  a r r e g l a r  p o r  m ed io  de a c u e rd o s  e l  d i s ­
f r u t e  de l a s  a g u a s 9 y l e s  da a e so s  a c u e r d o s  e l  c a r á c t e r  de e -  
j e c u t o r i o s :  s a l v o  l a  r e f o r m a  su ya  p o r  e l  G o b e rn a d o r  .de o f i c i o  
a i n s t a n c i a  de p a r t e .  Que e l  g o b e r n a d o r  co n o z c a  de o f i c i o  no 
puede o c u r r i r  más que en r a r í s i m o s  c a s o s ;  y que co n o zca  a i n s ­
t a n c i a  de p a r t e ,  no puede s e r  ta m p o co  muy f r e c u e n t e ;  p o r q u e  l a  
i n s t a n c i a  no se hace  s i n  g a s t o  en r e d a c t a r  e l  e s c r i t o  que l a  
p r o d u c e ,  s i n  m o l e s t i a ,  s i n  p e r d i d a  de t r a b a j o  y de t i e m p o ,  s i n  
e x p o n e r s e  a l a  a n im o s i d a d  de q u i e n  puede c a u s a r  m ayo res  p e r j u i ­
c i o s  en e l  mismo u o t r o  ram o,  y s i n  p e l i g r o  de que e l  r e m e d io  
no a p r o v e c h e  p o r  l l e g a r  t a r d e .  Y aunque  t a l e s  i n c o n v e n i e n t e s  
no h u b i e r a ,  s i e m p r e  l a  i n s t a n c i a  de p a r t e  se d i r i g i e r a  a l a  
p r o t e c c i ó n  y d e f e n s a  d e l  Í n t e r e s  i n d i v i d u a l  que se c r e y e s e  p e r ­
j u d i c a d o ,  no a l a  m e j o r a  d e l  Í n t e r e s  comón.
En e l  hechg  p u e s ,  ya que no en e l  d e r e c h o ,  l o s  Ayun­
t a m i e n t o s  e j e r c e n  una a u t o r i d a d  c a s i  a b s o l u t a  en e l  g o b i e r n o  
de l a s  a g u a s .  Y p o r  una a n o m a l í a ,  que s ó l o  e x p l i c a n  l a s  r e m i n i s ­
c e n c i a s  p r á c t i c a s  de l a  a n t i g u a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n ;  esas  mismas 
c o r p o r a c i o n e s  que p o r  su l e y  g e n e r a l  a d m i n i s t r a n  l a s  aguas  c o ­
mo o t r o  de t a n t o s  ramos de s e r v i c i o  m u n i c i p a l ,  no se a j u s t a n  a 
l o  que d i s p o n e n  l a s  l e y e s  y d i s p o s i c i o n e s  que g o b i e r n a n  e s t a  
c l a s e  de s e r v i c i o s  en p u n t o - a  l a  r e u n i ó n  e i n v e r s i ó n  de l o s  f o n ­
dos  que han de g a s t a r s e  en e l l o s .
E l  s e r v i c i o  de l a  a d m i n i s t r a c i ó n  de l a s  aguas es un 
s e r v i c i o  a p a r t e  no s u j e t o  a l a s  r e g l a s  que g o b i e r n a n  t o d o  s e r ­
v i c i o  m u n i c i p a l .  Sus g a s t o s  no e n t r a n  en e l  p r e s u p u e s t o  d e l  mu­
n i c i p i o  y se c u b r e n  p o r  r e p a r t o  s e p a r a d o  e n t r e  l o s  r e g a n t e s  
que e l  A y u n t a m i e n t o  a c u e r d e ,  r e c a u d a  e i n v i e r t e  d e l  modo que 
l e  p l a c e .  No hay  n i  s i q u i e r a  l l a m a m i e n t o  de m a yo re s  c o n t r i b u ­
y e n t e s  p a r a  v o t a r  ese  p r e s u p u e s t o  a i s l a d o ,  no hay p u b l i c i d a d  
d e l  r e p a r t o  a n t e s  de su a p r o b a c i ó n  a f i n  de que a t i e m p o  se pue­
da r e c l a m a r  su e n m ie n d a ,  no hay d a c i ó n  de c u e n t a s  de l o  en ese 
c o n c e p t o  r e c a u d a d o  e i n v e r t i d o .
A esa omnímoda l i b e r t a d  que d i s f r u t a n  l o s  a y u n t a m i e n ­
t o s ,  es d e b i d o  e l  que l a s  c u o t a s  de c e q u i a j e  no se s u j e t e n  a 
un t i p o  f i j o  aun cu a nd o  no haya r a z ó n  p a r a  que no l o  s e a ,  e l  
que se n o t e  en a l g u n o s  p u e b lo s  que e l  i m p o r t e  de e l l a s  va e l e ­
v á n do se  de año en a ñ o ,  e l  que se a d v i e r t a  a l g u n a  d e s p r o p o r c i ó n  
e n t r e  l o  que se e x i g e  a l o s  v e c i n o s  y l o  que se c o b r a  a l o s  ha­
c e n d a d o s  f o r a s t e r o s ,  y e l  que en l a  e j e c u c i ó n  de l o s  t r a b a j o s  a
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que se ha de a t e n d e r  con esos  r e c u r s o s 9 no se o b s e r v e n  l a s  f o r ­
m a l i d a d e s  que l a  l e g i s l a c i ó n  v i g e n t e  s o b r e  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  
t i e n e  e s t a b l e c i d a s  p a r a  p r o c u r a r  l a  mayor  e x a c t i t u d  y e conom ia  
p o s i b l e s  en e l  desempeño de e l l o s .  E l  p a r t i c u l a r  a q u ie n  se l e  
causa  un a g r a v i o y p r e f i e r e  muchas v e c e s  e l  s u f r i r l e  a r e c l a m a r  
en su c o n t r a ,  p o r q u e  l a  r e c l a m a c i ó n  l e  s e r i a  mas c o s t o s a .  Oe 
esa d i f i c u l t a d  en l a  r e p a r a c i ó n  toman a l i e n t o  l o s  a u t o r e s  d e l  
a g r a v i o  p a r a  i n f e r i r l e s ,  con l a  muy f u n d a d a  e s p e r a n z a  de h a c e r ­
l o  im p u n e m e n te .  Y s i  se t r a t a  de p e r j u i c i o s  o de d e s c u i d o s  que 
a f e c t a n  a l o s  i n t e r e s e s  de l a  g e n e r a l i d a d ,  y no a l o s  de n in g ú n  
i n d i v i d u o  en p a r t i c u l a r ,  l a  i d e a  de g e s t i o n a r  p o r  o t r o  con segu« 
r i d a d  de c o n t r a e r  un c o m p ro m is o ,  y con  i n c e r t i d u m b r e  d e l  buen 
é x i t o ,  p r o d u c e  e l  s i l e n c i o .  A s í  l a s  c o s a s  s i g u e n  como v a n ,  y 
l o s  a busos  c o n t i n ú a n  cuando  no c r e z c a n .
H ay ,  en v e r d a d ,  a l g u n a s  e x c e p c i o n e s  h o n r o s a s  de l o  
que se a ca b a  de r e f e r i r ;  p e r o  e l  s e r  t a l e s  e x c e p c i o n e s  p r u e b a  
c o n c l u y e n t e  en c o n t r a  d e l  s i s t e m a  g e n e r a l  que en l o s  más de 
l o s  ca so s  p r o d u c e  t a n  o p u e s t o s  e f e c t o s .  S i  p o r  p u n t o  g e n e r a l  
e s t o s  son m a l o s ,  como se ha r e f e r i d o  y como l o  e s t á  d i c i e n d o  
l a  e x p e r i e n c i a ,  no se n e c e s i t a  s a b e r  más p a r a  c o n v e n c e r s e  y 
p r o c l a m a r  que ese s i s t e m a  g e n e r a l  de a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  r i e g o  
o sea e l  de que se h a l l e  a c a r g o  de l o s  a y u n t a m i e n t o s ,  debe 
v a r i a r s e  y s u s t i t u i r s e  p o r  o t r o  más r a c i o n a l ,  más recomendado  
p o r  l a  e x p e r i e n c i a  y más c o n fo r m e  a l o s  p r i n c i p i o s  de buena 
a d m i n i s t r a c i ó n  en l a  m a t e r i a .  S i  e s t e  s i s t e m a  ya es c o n o c i d o  y 
a p l i c a d o ;  s i  p o r  á l  se r i g e n  a s a t i s f a c c i ó n  de l o s  i n t e r e s a ­
dos r i e g o s  de g r a n d e ,  m e d ia n a  y aún de pequeña  i m p o r t a n c i a ;  s i  
es e l  que p o r  e l  g o b i e r n o  de S.M. se desea g e n e r a l i z a r  en t o d a  
l a  n a c i ó n ;  ya  no cabe duda de que se e s t á  en e l  caso  de empren­
d e r  con f e  su g e n e r a l i z a c i ó n  y p l a n t e a m i e n t o  d e f i n i t i v o ,  y en 
l o  que p o s i b l e  f u e r e  su m e j o r a .  La S o c ie d a d  pasa  a h a b l a r  de 
á l .
A d m i n i s t r a c i ó n  d e l  r i e g o  a c a rg o  de J u n t a s  
e l e g i d a s  p o r  l o s  r e g a n t e s .
Comparando e s t e  s i s t e m a  con e l  d e l  g o b i e r n o  d e l  r i e g o  
p o r  l o s  a y u n t a m i e n t o s ,  se ve que en e l  de l a s  J u n t a s  de r e g a n ­
t e s  no pueden  t e n e r  l u g a r  muc hos i n c o n v e n i e n t e s  que en e l  exa ­
m inado  a l  p r i n c i p i o  se o b s e r v a n .  Las J u n t a s  de r e g a n t e s  son 
e l e g i d a s  p o r  e l l o s  s i n  d i s t i n c i ó n  de que sean o no v e c i n o s  d e l
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p u e b lo  donde r a d i c a  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  r i e g o  en que se ha ­
l l a n  i n t e r e s a d o s *  A s í  t o d o s  l o s  que l o  s o n ,  y s o l o s  e l l o s ,  g o ­
b i e r n a n  e l  o b j e t o  de su común i n t e r é s ,  y l o s  que l e  t i e n e n  de 
v e r d a d  e j e r c e n  t o d a  l a  i n f l u e n c i a  que l e s  c o r r e s p o n d e  en b e ne ­
f i c i o  d e l  p ro - c o m ú n *  La p r o p i e d a d  t e r r i t o r i a l ,  que es l a  v e r d a ­
d e r a  i n t e r e s a d a ,  y que r e p r e s e n t a  a su vez  no s ó l o  e l  i n t e r é s  
s u y o ,  s i n o  ta m b ié n  e l  d e l  c o l o n o ,  se  ve e x e n t a  de s u c u m b i r  an ­
t e  l o s  v o t o s  de p e r s o n a s  no i n t e r e s a d a s  o no c o n o c e d o r a s  p o r  
f a l t a r l e s  e l  i n t e r é s  de l o  que més c o n v ie n e *
La i n f l u e n c i a  p o l í t i c a  no se e j e r c e  en l a  e l e c c i ó n  
de l o s  i n d i v i d u o s  de l a s  J u n t a s  de r e g a n t e s  como en l a  de l o s  
i n d i v i d u o s  de A y u n t a m ie n t o s *  En e l l a  l o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s  na­
da t i e n e n  que h a c e r .  Habré  t a l  vez  d i v e r g e n c i a  e n t r e  unos  y 
o t r o s  i n t e r e s a d o s ;  p e r o  to d o s  o b r a n  en i n t e r é s  s u y o ,  y no en e l  
d e l  c a n d i d a t o ;  y e l  que r e s u l t a  e l e g i d o  es i n t e r e s a d o  t a m b i é n ,  
y a d m i n i s t r a  con más c e l o  que s i  no l o  f u e r a ,  p o r q u e  no s ó l o  
s i r v e  a l  i n t e r é s  g e n e r a l ,  s i n o  t a m b i é n  a l  suyo  p r o p i o ,  que no 
e s t a  s e p a r a d o  de a q u e l *
R e s u l t a  de e l l o ,  que en e l  r é g im e n  e s p e c i a l  de l a s  
aguas  p o r  l o s  i n t e r e s a d o s  en e l l a s  no se o b s e r v a n  e l  d e s c u i d o  
y l a  a p a t í a  que en e l  r é g im e n  g e n e r a l  de l a s  mismas p o r  l o s  
a y u n t a m i e n t o s .  Las J u n t a s  g e n e r a l e s  y p a r t i c u l a r e s  de r e g a n t e s  
se ocupan  en e l  n e g o c i o  d e l  r i e g o  i n t e r e s a n t e  a t o d o s  sus  i n ­
d i v i d u o s ,  y e l  s o l o  a que t i e n e n  p o r  su i n s t i t u t o  que a t e n d e r *  
Nunca se ven p r e c i s a d a s  a a b a n d o n a r l e  p o r  l a s  e x i g e n c i a s  de 
s e r v i c i o s  p r e f e r e n t e s  r e l a c i o n a d o s  con l a  a d m i n i s t r a c i ó n  p r o v i n ­
c i a l  o n a c i o n a l *
T i e n e n ,  además,  que a r r e g l a r s e  en e l  desempeño de 
su c o m e t i d o  a l a s  p r e s c r i p c i o n e s  a v e ce s  h a s t a  m i n u c i o s a s  de l a s  
O rd e n a n za s  de l a s  a c e q u i a s .  En e l l a s  l e s  c o n s t a n  l o s  v a r i o s  p o r ­
m enores  a que deben a t e n d e r ;  y s i  l a  a c c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  de 
l a s  J u n t a s  p o r  eso es menos l i b r e ,  v a ,  en c o n t r a p o s i c i ó n  a l a  
de l o s  a y u n t a m i e n t o s ,  encam inada  más d i r e c t a m e n t e  a su o b j e t o *  
C o n t r i b u y e n  a e l l o  l a  o r g a n i z a c i ó n  y a t r i b u c i o n e s  de 
l a s  J u n t a s  g e n e r a l e s  de r e g a n t e s  y e l  o r i g e n  y d e p e n d e n c ia  que 
de l a s  m ismas  t i e n e n  l a s  J u n t a s  p a r t i c u l a r e s  o a d m i n i s t r a t i v a s  
de l o s  r i e g o s *  La J u n t a  g e n e r a l  es p o r  su e s e n c i a  n u m e ro s a ;  l a  
f o rm a n  y t i e n e n  voz  y v o t o  l o s  i n t e r e s a d o s  c u y a s  c i r c u n s t a n c i a s  
de p a r t i c i p e s  d e l  r i e g o  y demás l e s  hacen  i n d i v i d u o s  de a q u e l l a ;  
conoce  y r e s u e l v e  s o b r e  t o d o s  l o s  n e g o c i o s  r e l a t i v o s  a l  i n t e r é s  
de l a  C om u n id a d ;  e l i g e  a l a  J u n t a  p a r t i c u l a r  a d m i n i s t r a t i v a  y 
r e s i d e n c i a  de sus a c t o s .  La J u n t a  p a r t i c u l a r  a su ve z  t i e n e  que
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d a r  c u e n t a  a l a  g e n e r a l ;  que s e g u i r  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  de l a  
m ism a,  y que p a s a r  p o r  su c e n s u r a .  S i  l o s  r e g a n t e s  pagan más o 
menos de c e q u i a j e  es p o rq u e  l o  \ / o t a n  e l l o s  d i r e c t a m e n t e ,  y no 
p o r q u e  o t r a  c o r p o r a c i ó n  se l o  im p o n e .  Saben l a  r a z ó n  de e x i g i r -  
s e l e s  a q u e l l o  que se l e s  e x i g e ,  p o r q u e  l o  han a p ro b a d o  a l  v o t a r  
e l  p r e s u p u e s t o ;  y s i  l o  que han pagado no se i n v i r t i ó  según sus 
deseos  e i n t e r é s  de l a  C om un idad ,  no pueden c u l p a r  más que a s í  
mismos de h a b e r  a p ro b a d o  l a  i n v e r s i ó n .  Ve rdad  es que no dan 
c u e n t a  de su g e s t i ó n  a l a  a u t o r i d a d  s u p e r i o r  de l a  p r o v i n c i a ;  
p e r o  l a  dan a l o s  r e g a n t e s ,  que son l o s  más i n t e r e s a d o s  en l a  
buena a d m i n i s t r a c i ó n  de l o s  c a u d a l e s  comunes,  y esa c u e n t a  es 
mucho más v e n t a j o s a  que l a  que r i n d e n  l o s  a y u n t a m i e n t o s  d e l  ma­
n e j o  de l o s  f o n d o s  m u n i c i p a l e s ,  y más p o s i t i v a  que l a  que d i ­
chas  c o r p o r a c i o n e s  p r e s e n t a n  d e l  c e q u i a j e ,  l a  c u a l  es n i n g u n a .
De l a  c o m p a r a c ió n  que se acaba  de h a c e r  e n t r e  ambos 
s i s t e m a s  de l a  a d m i n i s t r a c i ó n  de l a s  a g u a s ,  r e s u l t a  i n d u d a b l e ­
m en te  l a  p r e f e r e n c i a  d e l  ú l t i m o  que en e s t a  p r o v i n c i a  se e n cu e n ­
t r a  a d o p t a d o  p a r a  sus  r i e g o s  más i m p o r t a n t e s ,  que e l  g o b i e r n o  de 
S .H .  ha i n t r o d u c i d o  en v a r i o s  de e l l a  o r g a n i z a d o s  de r e c i e n t e ,  
y que se h a l l a  p r o p u e s t o  en e l  P r o y e c t o  de Ley g e n e r a l  de a p r o ­
v e c h a m ie n t o  de aguas  p r e s e n t a d o  a l a s  C o r t e s .
En e l  a r t .  287 de d i c h o  P r o y e c t o  se e s t a b l e c e  que
en l o s  a p r o v e c h a m i e n t o s  c o l e c t i v o s  de aguas p ú b l i c a s  p a r a  r i e g o s
s ie m p r e  que e l  número  de p r o p i e t a r i o s  exceda  de 50 ,  fo rm e n  ne ­
c e s a r i a m e n t e  una Comunidad de r e g a n t e s  s u j e t a  a l  r é g im e n  de unas 
O rde n an za s  de r i e g o  y a un S i n d i c a t o ;  y que cuando f u e s e  menor 
e l  número de p r o p i e t a r i o s ,  quede a v o l u n t a d  de l a  m a y o r í a  l a  f o r ­
m a c ió n  de l a  Comunidad y e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  S i n d i c a t o ,  s a l ­
vo e l  ca so  en que a j u i c i o  de l a  a d m i n i s t r a c i ó n  l o  e x i g i e s e n  
l o s  i n t e r e s e s  g e n e r a l e s  de l a  a g r i c u l t u r a .  Se d i s p o n e  p o r  e l  a r t .  
2 8 8 ,  que l a s  O rd e n a n z a s  de r i e g o  y l o s  R e g la m e n to s  de l o s  S i n d i ­
c a t o s  sean  f o rm a d o s  p o r  l a s  mismas Comunidades de r e g a n t e s  con 
s u j e c i ó n  a l a s  b a se s  e s t a b l e c i d a s  en l a  l e y  de a g u a s ,  y s o m e t i ­
das a l a  a p r o b a c i ó n  d e l  G o b i e r n o .  La C o m is ió n  a u t o r a  d e l  P r o y e c ­
t o  de d i c h a  l e y  d i c e  a l  e x p o n e r  sus  m o t i v o s ,  que c r e e  n e c e s a ­
r i o  no s ó l o  c o n s e r v a r  l a -  i n s t i t u c i ó m d e  l o s  S i n d i c a t o s  de r i e ­
g o ,  s i n o  a m p l i a r l a ,  h a c i é n d o l a  o b l i g a t o r i a  s i e m p r e  que e l  número 
de p r o p i e t a r i o s  r e g a n t e s  exceda  de 5 0 .  Se d i r á  que e s t e  P r o y e c ­
t o  de l e y  de aguas  no es t o d a v í a  más que un p r o y e c t o ;  p e r o  ha 
de o b s e r v a r s e  que e l  p r i n c i p i o  de sus  p r e s c r i p c i o n e s  r e f e r i d a s  
ya es d i s p o s i c i ó n  v i g e n t e  en l a  a c t u a l i d a d *  Véanse l o s  a r t s .
10 y 11 d e l  R e a l  d e c r e t o  de 29 de a b r i l  de 1 8 6 0 ,  p o r  e l  c u a l  se 
d i c t a r o n  r e g l a s  p a r a  l l e v a r  a cabo c u a l q u i e r a  empresa cuyo  o b j e -
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t o  sea e l  a p r o v e c h a m i e n t o  de l a s  a g u a s *
En l a  e x p o s i c i ó n  de m o t i v o s  que p r e c e d e  a l  d i c h o  R e a l  
d e c r e t o  se m a n i f i e s t a  que e l  g o b i e r n a  q u i e r e  g e n e r a l i z a r  e l  
p r i n c i p i o  de que l a  g e s t i ó n  de l o s  a s u n t o s  y l a  d e c i s i ó n  de l a s  
d i f e r e n c i a s  p e r t e n e z c a n y d e n t r o  de l o s  l í m i t e s  l e g a l e s ,  a l o s  
m ismos i n t e r e s a d o s  y p r o p i e t a r i o s ,  p o r  s e r  e s t e  e l  s i s t e m a  más 
n a t u r a l ,  s e n c i l l o ,  j u s t o  y a c r e d i t a d o *  E l  a r t í c u l o  10 d e l  d e c r e ­
t o  e s t a b l e c e  que t o d a  c o n c e s i ó n  de aguas p a ra  e l  r i e g o  que a f e c ­
t e  l o s  i n t e r e s e s  de una c o m a rc a ,  deba s e g u i r  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
de una j u n t a  s i n d i c a l  y f o r m a c i ó n  de un r e g la m e n t o  p a r a  l a  b ue ­
na g e s t i ó n  de t o d o  l o  r e l a t i v o  a l  uso  de l a s  a g u a s ,  y que p o r  
p u n t o  g e n e r a l  s i r v e  de base p a r a  l a  f o r m a c i ó n  de e s t o s  r e g la m e n ­
t o s  e l  p r i n c i p i o  de l a  a d m i n i s t r a c i ó n  de l a s  aguas  p o r  l o s  i n t e ­
r e s a d o s  en e l l a s .  Y en e l  a r t .  11 se o rd e n a  que se d i s p o n g a  l o  
c o n v e n i e n t e  p a r a  que a l o s  a p r o v e c h a m ie n t o s  que e x i s t e n  en l a  
a c t u a l i d a d  d e b id a m e n te  a u t o r i z a d o s  se a p l i q u e ,  s i  ya no l o  es ­
t u v i e s e ,  l o  p r e v e n i d o  en e l  a r t í c u l o  a n t e r i o r *  La l e g i s l a c i ó n  
a c t u a l ,  p u e s ,  o rd e n a  que l a  g e s t i ó n  de t o d o  l o  r e l a t i v o  a l  uso 
de l a s  a guas  se c o n f i e  a l o s  i n t e r e s a d o s  en e l l a s ,  m e d ia n t e  l a  
c r e a c i ó n  y o r g a n i z a c i ó n  de s i n d i c a t o s .  Y s i e n d o  e s t e  s i s t e m a ,  
como ha d i c h o  e l  g o b i e r n o  en e l  p r e á m b u lo  d e l  c i t a d o  R ea l  De­
c r e t o  de 2 9 - 4 - 6 0  e l  más n a t u r a l . , *  no ve r a z ó n  l a  S o c ie d a d  que 
expone  p a r a  que no se cum p la  desde  l u e g o  l o  mandado en e l  a r t *
11 de d i c h o  R e a l  d e c r e t o *  Sobre  su i n m e d i a t a  e j e c u c i ó n  se p e r ­
m i t i r á  l a  S o c ie d a d  c o n s i g n a r  a q u í  a l g u n a s  o b s e r v a c i o n e s *
Aunque en e l  a r t *  11 de d i c h o  R e a l  d e c r e t o  se manda 
que se e s t a b l e z c a n  s i n d i c a t o s  de r i e g o  en t o d o s  l o s  a p r o v e c h a ­
m i e n t o s  de aguas  d e b id a m e n te  a u t o r i z a d o s ,  e s t a  S o c ie d a d  es de 
p a r e c e r  que c o n v e n d r á  en g r a n  m anera  e l  c o n s u l t a r  a n t e  t o d o  l a  
v o l u n t a d  de l o s  r e g a n t e s *  Lo que e l l o s  a c e p t e n  ya t i e n e  mucho 
a d e l a n t a d o  p a r a  su e s t a b l e c i m i e n t o  y c o n s o l i d a c i ó n .  Pero  no hay 
que e s p e r a r  l a  i n i c i a t i v a  de p a r t e  de l o s  A y u n t a m ie n t o s  n i  de 
l a s  p e r s o n a s  i n f l u y e n t e  en l o s  p u e b l o s *  No es n a t u r a l  que n i n ­
guna C o r p o r a c i ó n  se a ve n g a  a que se l e  c e r c e n e n  a t r i b u c i o n e s ,  
y mucho menos a q u e l l a s  de que puedan  s a c a r  p r o v e c h o  l o s  i n d i -  
v i c u o s  que l a  componen.  Las p e r s o n a s  i n f l u y e n t e s  p o r  lo¿ m ism o  
que l o  son o f o rm a n  p a r t e  de l a  C o r p o r a c i ó n  m u n i c i p a l  o e s p e ­
r a n  f o r m a r l a  o e j e r c e n  p r e s i ó n  c o n s t a n t e  s o b r e  e l l a s *  A s í  e s ,  
que m i r a n  como una mengua de su p o d e r í o  en t a l  o c u a l  ra m o ,  e l  
que se de p a r t i c i p a c i ó n  en e l  m a n e jo  de e l  a o t r o s  i n t e r e s a d o s .  
Los que l o  son y no e j e r c e n  i n f l u e n c i a ,  se h a l l a n  a c o s tu m b ra d o s  
a l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  de l a s  c o s a s ;  p o r  m a la  que s é a ,  l a  m i r a n
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como una f a t a l i d a d ,  y l a  i n e r c i a  en que é s t o  y l a  f a l t a  de c o s ­
tu m b re s  p ú b l i c a s  l e s  ponen  es i m p e d im e n to  b a s t a n t e  p a ra  que se 
muevan a a lg u n a  cosa  aun cuando pueda r e d u n d a r  en su b e n e f i c i o *  
Es p o r  l o  t a n t o  i n d i s p e n s a b l e  que e l  G o b ie r n o  m a n i f i e s t e  su pen­
s a m ie n to  en e l  p a r t i c u l a r ;  que convoq u e  a J u n t a s  g e n e r a l e s  de 
r e g a n t e s ,  p a r a  que e l i j a n  e n t r e  c o n t i n u a r  como t a l e s  s o m e t i d o s  
a l  ré g im e n  de l o s  a y u n t a m i e n t o s ,  o e s t a b l e c e r  uno s e p a r a d o *  Los 
t é r m i n o s  en que se haga l a  c o n v o c a c i ó n ,  y e l  p r e v e n i r s e  que ca ­
da r e g a n t e  no r e p r e s e n t e  su p e r s o n a ,  s i n o  l a  p a r t e  que t e n g a  en 
l o s  i n t e r e s e s  d e l  r i e g o  c o n fo rm e  a l a  e x t e n s i ó n  d e l  t e r r e n o  r e ­
g a b l e  que posea  o l o  qud acaso  f u e r a  m e j o r ,  c o m b in a r  un s i s t e ­
ma de v o t a c i ó n  como e l  que t i e n e n  e s t a b l e c i d o  l a s  l e y e s  p a r a  
l a s  J u n t a s  de a c r e e d o r e s ,  f a c i l i t a r á n  mucho e l  buen é x i t o  de l a  
m e d id a *  S i  a p e s a r  de e l l o  l o s  r e g a n t e s  no c o n o c i e r e n  su v e r d a ­
d e ro  i n t e r é s ,  o se d e j a r e n  m a n e ja r  en c o n t r a  d e l  m ismo,  e n t o n c e s  
l e  queda a l  G o b ie r n o  e x p e d i r á  su a c c i ó n  p a ra  o b r a r  como j u z g u e  
que l o  e x i j a  l a  c o n v e n i e n c i a  p ú b l i c a .  Lo ha hecho  a s í  dos ve ce s  
en pocos  años  y en una misma a c e q u i a ,  l a  d e l  J Ú c a r *
H a l l á n d o s e  c o n fo r m e s  l o s  r e g a n t e s  en e s t a b l e c e r  e l  
ré g im e n  e s p e c i a l  de l a s  aguas p o r  e l l o s  m ism os ,  l o  que se s i g u e  
es e l  n o m b ra m ie n to  de una c o m i s i ó n  que e n t i e n d a  en r e d a c t a r  e l  
P r o y e c t o  de O r d e n a n z a s .  A l a  S o c ie d a d  l e  p a r e c e  que a n t e s  de es ­
t o ,  c o n v ie n e  se haga o t r a  c o s a ,  e l  n o m b ra m ie n to  de una J u n t a  
i n t e r i n a  que desde l u e g o  se e n c a rg u e  d e l  r é g im e n  de l a s  a guas  
re a s u m ie n d o  l a s  f a c u l t a d e s  que h a s t a  e n to n c e s  h a b í a  e j e r c i d o  
e l  a y u n t a m i e n t o .  S i  no se hace a s í ,  t é n g a s e  p o r  s e g u ro  que se 
h a rá n  t o d o s  l o s  e s f u e r z o s  p o s i b l e s ,  a f i n  de e n t o r p e c e r  l a  f o r ­
m ac ión  y a p r o b a c i ó n  de l a s  o r d e n a n z a s ;  m i e n t r a s  que sacado  d e l  
A y u n t a m ie n t o  e l  r é g im e n  de l a s  a g u a s ,  l o s  m ayo re s  e nem igos  de 
esa v a r i a c i ó n  se i n t e r e s a r á n  en que c u a n t o  a n t e s  se r e g u l e n  l a s  
f a c u l t a d e s  de l o s  n u evo s  a d m i n i s t r a d o r e s .
Formada l a  C o m is ió n  que ha de r e d a c t a r  l a s  O rd e n an za s  
d a rá  p r i n c i p i o  a sus t r a b a j o s ,  que deben h a c e r s e  con s u j e c i ó n  
a c i e r t a s  ba ses  y em p leando  c i e r t o s  a u x i l i o s .  A l a  S o c ie d a d  pa ­
r e c e  que l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n t e n i d a s  en l o s  a r t í c u l o s  desde  e l  
287 h a s t a  e l  3 0 3 ,  ambos i n c l u s i v e ,  d e l  P r o y e c t o  de l e y  de a g u a s ,  
son muy d i g n a s  de s e r  t e n i d a s  en c u e n t a .  O t r a s  b ases  p a r t i c u l a ­
r e s  de cada l o c a l i d a d  se a c o r d a r á n  p o r  l a s  J u n t a s  de r e g a n t e s .
Pero  además de bases  p a r a  su t r a b a j o ,  n e c e s i t a n  de 
c i e r t o s  a u x i l i o s  l a s  C o m is io n e s  e n c a rg a d a s  de r e d a c t a r  l a s  Or­
denanzas  de r i e g o .  No se ha p r e v i s t o  n i  ha s i d o  p o s i b l e  p r e v e r ­
l o  t o d o  en t o d a s  l a s  l o c a l i d a d e s ;  p e r o  t e n i é n d o s e  p r e s e n t e ,  ya 
que no l o  hecho p o r  t o d o s ,  l o  hecho  p o r  m uchos ,  se puede l l e g a r
a un g r a d o  muy a l t o  de p e r f e c c i ó n  en e l  t r a b a j o .  E s to  s i r v e  pa­
r a  de s e g u i d a  a p r o v e c h a r s e  de l a  e x p e r i e n c i a  y m e d i t a c i ó n  a j e ­
n a s ,  s i n  n e c e s i d a d  de a g u a r d a r  a que se l e  p r e s e n t e n  a cada  uno 
l o s  casos  p a r a  v e r  e l  modo de r e s o l v e r l o s .  En t a l  s e n t i d o  p r e s ­
t ó  un g r a n  s e r v i c i o  l a  S o c ie d a d  E co n óm ica  V a l e n c i a n a  cuando  p o r  
A p é n d ic e  a l a  t r a d u c c i ó n  de l a  o b r a  de J o u b e r t  de P a s s a ,  t i t u ­
l a d a  " C a n a le s  de r i e g o ' 1, p u b l i c ó  una C o l e c c i ó n  de O rd e n a n za s  de 
a c e q u i a s ,  P e ro  d i c h a  c o l e c c i ó n ,  aunque  muy a p r e c i a b l e ,  es muy 
d i m i n u t a .  En l a  p r o v i n c i a ,  y f u e r a  de e l l a ,  r i g e n  o t r a s  o r d e n a n ­
z a s ,  de l a s  que pueden s a c a r s e  muy ú t i l e s  i d e a s  que no se en­
c u e n t r a n  en l a s  o r d e n a n z a s  p u b l i c a d a s ,  y f u e r a  de d e s e a r  que en 
cada p r o v i n c i a  se p u b l i c a s e  una c o l e c c i ó n  c o m p le t a  de l a s  Or­
de na n za s  de r i e g o  v i g e n t e s  en e l l a ,  con l o  c u a l  t o d o s  se p o d r í a n  
a p r o v e c h a r  de l o  que t u v i e r a n  l o s  demás. Y e s t o  se p o d r í a ,  t a l  
v e z ,  h a c e r  s i n  n in g ú n  g a s t o ,  d e s c a r t a n d o  d e l  B o l e t í n  O f i c i a l  de 
l a  p r o v i n c i a  l o  mucho que es p o s i b l e  d e s c a r t a r ,  y s i m p l i f i c á n ­
d o l o  y r e d u c i e n d o  l o  mucho que en é l  es p o s i b l e  s i m p l i f i c a r  y 
r e d u c i r .  S i  l a  c o m p le ta  e d i c i ó n  de l a s  O rdenanzas  p r e s e n t a s e  d i ­
f i c u l t a d e s  que l a  S o c ie d a d  no c o n c i b e ,  se p o d r í a  e n to n c e s  to m a r  
o t r o  c a m in o ,  e l  de r e u n i r  en l a  b i b l i o t e c a  p ú b l i c a  p r o v i n c i a l  
una c o l e c c i ó n ,  que p o d r í a n  p r o p o r c i o n a r  l o s  p u e b l o s ,  de t o d a s  
l a s  O rd e n a n z a s  de r i e g o  im p r e s a s  o m a n u s c r i t a s  que se h a l l e n  
v i g e n t e s  en l a  p r o v i n c i a .  I n t e r e s a  mucho que l o s  c o m p i l a d o r e s  
de O rd e n a n za s  de r i e g o  t e n g a n  a su d i s p o s i c i ó n  e l  mayor  número  
p o s i b l e  de m o d e lo s  que c o n s u l t a r ,  y hoy no pueden t e n e r l o s .
P e ro  m i e n t r a s  se g e n e r a l i z a  e l  r é g im e n  de l a s  aguas  
p o r  l o s  m ismos i n t e r e s a d o s  en su a p r o v e c h a m i e n t o ,  no es j u s t o  
que se d e j e n  l a s  co sa s  en e l  i n c o n v e n i e n t e  y d e f e c t u o s o  e s t a d o  
que hoy t i e n e n .  E l  g o b i e r n o  l o c a l  de l a s  aguas es o t r a  de l a s  
a t r i b u c i o n e s  d e l  A y u n t a m i e n t o ,  y l a s  a t e n c i o n e s  a é l  c o n s t i t u ­
yen un s e r v i c i o  m u n i c i p a l .  D e b i e r a n ,  p u e s ,  l o s  fo n d o s  m u n i c i p a ­
l e s  c o s t e a r l e ,  y sus i n g r e s o s  y sus  g a s t o s  i n c l u i r s e  en e l  p r e ­
s u p u e s t o  de l a  l o c a l i d a d ;  p e ro  l o  que sucede  es muy d i s t i n t o .
La a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  c e q u i a j e  c o n s t i t u y e  una a d m i n i s t r a c i ó n  
s e p a r a d a ,  y en l a  p r á c t i c a  se l a  c o n s i d e r a  e x e n t a  de l a s  r e g l a s  
p o r  l a s  que se g o b i e r n a n  l o s  demás s e r v i c i o s  de l a  m u n i c i p a l i ­
d a d .  R e c a rg a d o s  como se h a l l a n  h a s t a  l o  sumo l o s  p r e s u p u e s t o s  
m u n i c i p a l e s ,  no es p o s i b l e  n i  j u s t o  c a r g a r l e s  con esa n u eva  
a t e n c i ó n ,  r e n u n c i a n d o  a l o s  p r o d u c t o s  d e l  c e q u i a j e .  Pero  e n t r e  
e s t o  que no es f a c t i b l e ,  y e l  d e j a r  l a s  co sa s  como e s t á n ,  cabe  
un t é r m i n o  m e d io .  No hay i n c o n v e n i e n t e  en que se haga e n t r a r  en
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e l  p r e s u p u e s t o  de g a s t o s  m u n i c i p a l e s  c u a n t o s  o c a s io n a  l a  a d m i ­
n i s t r a c i ó n  d e l  r i e g o ,  s i  se d e s t i n a  p a ra  c u b r i r  esos  g a s t o s  e l  
mismo i n g r e s o  con que hoy se c u b r e n .  De t a l  m anera  l a  d a t a  de 
e so s  g a s t o s  e n t r a  en l a s  r e g l a s  g e n e r a l e s  de a d m i n i s t r a c i ó n  de 
f o n d o s  de l a  m u n i c i p a l i d a d ;  hay que h a c e r  e l  . r e p a r t o  con l a s  
m ismas f o r m a l i d a d e s  que se o b s e r v a n  en l o  demás; hay que d a r  
c u e n t a  de su i n v e r s i ó n .
Para  g r a n j e a r l e  c r é d i t o  a e s t a  y e v i t a r  se d i g a  que en 
e l  p r e s u p u e s t o  de g a s t o s  de c e q u i a j e  se i n c l u y e n  p a r t i d a s  o can ­
t i d a d e s  cuya  i n v e r s i ó n  no se h a l l a  j u s t i f i c a d a ,  p r o c e d e r í a ,  en 
c o n f o r m i d a d  a l o  que d i s p o n e  e l  a r t .  100 de l a  l e y  de A y u n ta m ie n  
t o s ,  que a l  v o t a r s e  en e s t a s  c o r p o r a c i o n e s  e l  p r e s u p u e s t o  de gas 
t o s  de c e q u i a j e ,  se a s o c i a r á  a e l l o s  un numero de m a yo re s  co n ­
t r i b u y e n t e s  a d i c h a  i m p o s i c i ó n ,  que i g u a l a s e  a l  de l o s  c o n c e j a ­
l e s .  Y como es de p r e s u m i r ,  que e n t r e  e s t o s  h u b i e r a  p o r  l o  me­
nos  un i n t e r e s a d o  en e l  r i e g o ,  s í g u e s e  que l a  m a y o r í a  de t a l  
D u n ta  se c o m p o n d r ía  de r e g a n t e s ,  ya que no l o  f u e r a  l a  t o t a l i ­
dad •
Las l i g e r a s  m o d i f i c a c i o n e s  que van p r o p u e s t a s  en e l  
g o b i e r n o  de l a s  a guas  p o r  l o s  A y u n t a m ie n t o s  p r o d u c i r á n  de p o r  
s í  un g r a n  b i e n ;  p e r o  no deben c o n s t i t u i r  una s i t u a c i ó n  d e f i n i ­
t i v a .  E l  g o b i e r n o  ha r e c o n o c i d o  que l a  m e jo r  a d m i n i s t r a c i ó n  de 
l a s  aguas  es l a  que e j e r c e n  l o s  mismos i n t e r e s a d o s  en su a p r o ­
v e c h a m i e n t o .  A e s o ,  p u e s ,  debe y puede a s p i r a r s e  desde l u e g o ,  
ya que es l o  más c o n fo r m e  a l a  l e g i s l a c i ó n  a c t u a l .  Pero  m ie n ­
t r a s  no se r e a l i z a ,  no debe r e n u n c i a r s e  a i n t r o d u c i r  en e l  r e -  
g im en  de l a s  aguas p o r  l o s  A y u n t a m ie n t o s  a q u e l l a s  m e jo r a s  de 
que es s u s c e p t i b l e ,  y que l e  han de d a r  l a  a rm o n ía  que no t i e ­
nen hoy con l a s  d i s p o s i c i o n e s  r e g u l a d o r a s  de l o s  s e r v i c i o s  mu­
n i c i p a l e s ,
E l  a s u n t o  es de g r a n d í s i m o  Í n t e r e s  p a r a  l a  a g r i c u l t u ­
r a  en g e n e r a l ,  y p a r a  l a  de e s t a  p r o v i n c i a  en p a r t i c u l a r .  A te n ­
d ie n d o  a su i m p o r t a n c i a ,  e s t a  S o c i e d a d ,  que t i e n e  p o r  i n s t i t u t o  
e l  f o m e n to  y p r o t e c c i ó n  de l o s  i n t e r e s e s  a g r í c o l a s  a U .S .
S u p l i c a  se s i r v a  to m a r  en c o n s i d e r a c i ó n . l o  que va ex ­
p u e s t o  en e l  p r e s e n t e  e s c r i t o  y r e s o l v e r  a c e r c a  de l o s  v a r i o s  
e x t r e m o s  que se t o c a n  en e l  m ism o,  de l a  manera  más c o n fo rm e  
a l a  l e g i s l a c i ó n  que hoy  r i g e ,  y a l a s  n e c e s i d a d e s  e i n t e r e s e s  
de l a  a g r i c u l t u r a  y de l a  p r o p i e d a d  r u r a l .  A s í  l o  e s p e r a  de l a  
i l u s t r a d a  j u s t i f i c a c i ó n  de U .S .
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APENDICE NA 7
MAYORES PROPIETARIOS REGANTES DE LA ACEQUIA REAL DEL 
XUQUER EN ALGUNOS MUNICIP IOS. 1 8 8 2 .
( A r c h i v o  de l a  D i p u t a c i ó n  P r o v i n c i a l  de V a l e n c i a ,  Sec .  
F o m e n to .A g u a s , L e g .  145 A-Ch)
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1 .  ALBALAT DE LA RIBERA
P a b lo  B e c e r r i l  López 
Tomasa G a r r i d o  S e l l e s  
Barón  de P e ra m o la  
L u i s  M a r t i n e z  V a l l a d a r e s  
Condesa de Fuen C la r a  
Jo sé  M e z q u id a  O r t a  
C a t a l i n a  G a r c í a  D ie g o  
E z e q u i e l  S e g u ra  R o v i r a  
F r a n c i s c a  E s p e r t  C a r r a s c o  
Duque de S o l f e r i n o  
José  Puchados  B a r b e r á  
M a n u e l  Gómez Gómez 
B a u t i s t a  M on ta gu d  F e r r i s  
A l e j a n d r o  M u l e t  E s c r i v á  
P ed ro  Juan M u l e t  E s c r i v á  
Jo sé  M u l e t  E s c r i v á  
M e rce d e s  M a r t í  S a r r i o  
B a r t o l o m é  R u i z  de l a  Perla 
S a l v a d o r  O r i a  
Eduardo  de D ie g o
2 .  ALBERIC
Duque de P a s t r a n a  ( M a d r i d )  1 .1 0 1  h g s .
Jo sé  O r t i z á  L l o r e t  ( V a l e n c i a )  603 11
A g u s t i n  G r im a  T o r r e s  ( V a l )  330 M
R a f a e l  V i l l a c a m p a  ( V a l e n c i a )  312 ”
J o a q u in  D a r o q u i  Campos ( V a l )  268 w
R i c a r d o  G r im a  Segura  ( A l b e r i c )  231 ”
Domingo A l b a  B e l t r á n  ( V a l )  203 H
An d rés  Emo de Gamboa ( V a l )  169 ”
Ped ro  P a rd o  Gómez ( V a l )  168 rt
M a n ue l  C e r v e l l ó  G in e r  ( V a l )  161 n
Pedro  O r t i z á  L l o r e t  ( V a l )  159 "
V i c e n t e  G r im a  T o r r e s  ( V a l )  157 11
L u i s  V e rg é s  T r i v e s  ( V a l )  150 w
J o a q u í n  Azcon  F e r r a z  ( V a l )  143 w
F r a n c i s c o  M e r l e  Cañamás ( V a l )  140 ,f
Jo sé  M B S t r e T o v i á  ( V a l )  137 "
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F e rn a n d o  Ib a ñ e z  Payés ( V a l ) 118 hgs
E d u a rd o  A lm u n ia  R o v i r a  ( V a l ) 102 n
Conde de O a r n i u s  ( V a l ) 1 00 n
3osé  G a l l o  ( V a l ) 100 n
N i c o l á s  Giménez E s te v a n  ( V a l ) 98 it
S a l v a d o r  M o n to u  C u b e l l s  ( V a l ) 97 ti
V i c e n t e  R i v e s  C a r d o n a l  ( V a l ) 97 ti
P edro  P a lo p  P a lo p  ( V a l ) 96 n
3 .  ALCACER
L a u re a n o  O r t i z  G o n zá le z 71 hgs
B e rn a rd o  Chanzá Oalmau 31 n
Jo s é  F o r t u n y  F a b ra 29 «
T a r s i l ^ o  G i n e r  F o r t u n y 27 tt
José  H e rn á n d e z  M a r t o r e l l 26 tt
M a r t í n  M a r t i n e z  de P a s c u a l 26 ti
I g n a c i o  H e rn á n d ez  y H e rn á n d ez 25 tt
F e rn a n d o  Romaguera M a r i 23 n
M i g u e l  M o ros  M o r e l l ó n 23 ii
M a n ue l  P l a u  Sancho 22 : ti
V i c e n t e  H e rn á n d e z  L l á c e r 21 n
M a r t í n  L l á c e r  F o r t 19 ti
F r a n c i s c o  M a r i  y M a r i 19 ti
S a l v a d o r  L l á c e r  M a r t i n e z 18 ti
M i g u e l  C a r o , A d m i n i s t r a d o r  de 
M§ C a s t e l v í 18 ti
D i o n i s i o  Chanzá M a r t i n e z 17 H
P a s c u a l  M a r t i n e z  de P a s c u a l 17 n
B a u t i s t a  Requena S e r r a 15 n
A n a c l e t a  G i n e r  F o r t u n y 15 n
4 .  ALGEME5I
F e l i c i s i r a o L l o r e n t e  F e r r a n d o  952 h g s .
M arqués  de V a l l h e r m o s a  624 n
Pedro  V i c e n t e  A lm ará n  475 ”
Marqués  de Benemegis  420 ”
B a u t i s t a  A h u i r  M arco  381 M
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Jo sé  Gómez R e b u e l t a 324 hgs
V i c e n t e  P r o s p e r ,  su v / iuda 320 tt
V i c e n t e  M o r e l l  A h u i r 317 n
V iz c o n d e  de San Germán 261 ~ !»
M a n u e l  V i c e n t e  Benav/ent 251 n
V i c e n t e  A h u i r  M arco 249 n
José  F e rn a n d e z  F ra n q u e z a 247 tt
J a c i n t o  F l e t a  B e l t r á n 240 tt
Gaspar  C o r r o n s  M a r t i n e z 225 tt
V i c e n t e  C o r b i  G i s b e r t 189 tt
Tomás Juan  G i r b é s ,  su v i u d a 171 ti
Juan Lago A h u i r 169 «
J o a q u ín  L l o p i s  P e le c h a n o 161 tt
J o a q u í n  Puchados  M a s iá 157 tt
L u i s  N i e u l a n t 155 tt
R a f a e l  M a rco  V i l l a r r o y a 154 tt
F r a n c i s c o  P la z a  L l o r c a 147 tt
Ja im e  G i r b é s  Domingo 142 tt
A n t o n i o  L á z a r o  F e r r o r 135 tt
A n t o n i o  Gómez R e b u e l t a 123 ti
José  M o n t r u l l  F e r r a g u d 119 tt
L u i s  M a r t i n e z 119 tt
J o s e f a  Lago A h u i r 113 tt
5 .  ALGINET
Juan B a l t a s a r  L u e n g o ,H d o s ,  ( S o r i a )  
I r a n z a  E s p e r t  F u l c á  ( V a l e n c i a )  
M ercedes  O r t i z  de T a ra n c o  ( V a l )
Juan B t a .  M a r t i n e z  S a n c h i s  ( J á t i v / a )  
P e r e g r í n  E s c u t i a  Greus  ( A l g i n e t )  
F r a n c i s c o  Greus  G i r o n a  ( V a l e n c i a )  
F r a n c i s c o  B e r r u e z o  B e r r u e z o  (W a l )  
V i c e n t a  F e n o l l ó s  C o le c h a  (G ra o )  
A n t o n i o  O r t i z  de T a ra n co  ( S o r i a )  
V i c e n t e  G i r o n a  Domingo ( C a r l e t )  
M a r ia n o  E s c u t i a  Greus  ( A l g i n e t )  
M a r i a  R o ig  P e r i s  ( V a l e n c i a )
V i c e n t e  G reus  R o ig  ( V a l e n c i a )  
J a c i n t o  R o ig  P e r i s  ( A l g i n e t )  
V i c e n t e  A l e g r e  Bosch ( A l g i n e t )
















S a l v a d o r  A, E s p e r t  R o ig  ( A l g i n e t )  73 h g s .
M a r i a n a  C h o l v i  S e g a r r a  ( A l g i n e t )  72 w
M i g u e l  A le p u z  R o v i r a  ( B e n i f a y o )  68 ,!
Jo s é  G i r o n a  C e rv e ra  ( A l g i n e t )  68 11
□osé C h o l v i  S e g a r r a  ( A l g i n e t )  68 11
6 .  ALMUSSAFES
J u l i a  de l o s  Ancos ( V a l e n c i a ) 344 hgs
J o a q u í n  E s c r i b a  Romaní ( V a l ) 199 tt
R a f a e l  M a e s t r e  ( V a l e n c i a ) 197 tt
F r a n c i s c o  D o r i a  F o r t e a  ( A l g e m e s í ) 185 rt
A g u s t í n  G i n e r  ( V a l e n c i a ) 184 tt
J o a q u í n  Sanz ( V a l e n c i a ) 179 ti
J o a q u í n  M o n t e s in o s  ( V a l e n c i a ) 168 tt
E n r i q u e  T r e n o r  B u z e l l y  ( V a l ) 122 tt
F r a n c i s c o  S a g r i s t á  C o l l  ( V a l ) 96
Carmen F e r r e r  L a c o s t a  ( V a l ) 92 tt
F r a n c i s c o  M a r t i n e z  R o v i r a  ( B e n i f a y o ) 81 tt
F r a n c i s c o  Gómez ( V a l e n c i a ) 73
Juana  L l u c h  M a r t i n e z  ( V a l e n c i a ) 73 tt
M i g u e l  L i n a r e s  ( A l m u s s a f e s ) 68 tt
F r a n c i s c o  Grau A le p u z ( A l m u s s a f e s ) 62
Jo sé  M a te u  ( V a l e n c i a ) 61 tt
A n g e l  Domenech M i f r o d  ( V a l ) 60 tt
E le n a  M a rco  Romero ( V a l ) 60 ti
7 .  ALZIRA
L u i s  P e re z  Guzman ( M a d r i d ) 325 hgs
F r a n c i s c o  León Casasus ( V a l e n c i a ) 294 tt
P a s c u a l  S o r i a n o  ( A l b e r i c ) 215 tt
Eduardo  S o l a n i c h  D o l z  ( A l z i r a ) 189 n
J o s e f a  L a v i ñ a  L a v iñ a  ( M a d r i d ) 167 n
José  S a n c h i s  P e r t e g a s  ( V a l e n c i a ) 167 tt
M i g u e l  F u e r t e s  C a r s i  ( V a l e n c i a ) .T173 tt
F r a n c i s c o  M i r a l l e s  H ug u e t  ( B a r c e l ) 171 n
C a r l o s  N i e u l a n t  S a n c h i s  ( M a d r i d ) 135 tt
E l e u t e r i o  M aysonave C u t a l l a r ( M a d r ) 135 ti
í  0 69
Pedro  P lá  L l a n s o l  ( V a l e n c i a ) 140 hg
Vda.  de Ramón G a lv a ñ á n  ( A l z i r a ) 164 tt
B lá s  C l a r í  R o s e l l  ( A l z i r a ) 155 ti
A n t o n i o  P e la y o  O r i a  ( A l z i r a ) 151 tt
F r a n c i s c o  España S a la  ( A l z i r a ) 132 tt
Conde de C r e i x e n t  ( V a l e n c i a ) 132 H
C r i s t ó b a l  A lm e la  (Tav /e rn e s ) 130 ti
Vda,  de P ed ro  R i b e r o l e s  ( A l z i r a ) 130 tt
B e r n a r d o  P r a t  L a v i ñ a  ( V a l e n c i a ) 109 tt
8 .  ANTELLA
J o a q u ín  Azcon F e r r a s 166 hg
R ic a r d o  F o n t  I g u a l 106 H
Condesa de R o to va 83 tt
J o a q u ín  M o n t e s in o s 70 tt
Conde de A lp u e n t e 68 II
C a r l o s  P a l a c i o s 69 tt
Carmen C a n to s 52 tt
Jo sé  S o l i s 56 tt
F r a n c i s c a  S a la 51 n
G u i l l e r m o  C a s t e l l v í 52 ti
F r a n c i s c o  Gómez 48 n
B e rn a rd a  Mompo 46 tt
J o a q u ín  Sancho 52 tt
José  C l i m e n t 54 ti
L u i s  M on tan 42 tt
L o re n z o  C e rca  V i l l a 35 ti
M3 de l a  Paz E s c r i b á 28 n
S a l v a d o r  P a r t 23 tt
A n t o n i o  F r i g o l s 40 ti
B e rn a rd o  L l o r e n s 32 rt
A n t o n i o  V i d a l 30 tt
Oomingo P e r i s 22 tt
F r a n c i s c o  O r t i z 32 tt
J o a q u í n  Cuyá 36 tt
F r a n c i s c o  S a n c h is  Gómez 20 tt
Jo sé  T o r r e s  P la z a 42 tt
José  S a n c h is  E s c r i b á 25 tt
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J o a q u í n  Gómez Cruz 22 hgs
J o s é  F r i g o l  V i d a l 24 ti
Pedro  S e r r a n o  P e re z 30 tt
V i c e n t e  I n g l é s  G a r c i a 21 ti
Jo sé  Ramón Cerda 38 n
J o s é  T o r r e s 23 tt
T e re s a  Roca 25 tt
Ramón ( i l e g i b l e ) 19 tt
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APENDICE NO 8
PRINCIPALES ACEQUIAS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA (1 9 1 5 )
( M e d io s  que se u t i l i z a n  p a r a  s u m i n i s t r a r  e l  r i e g o  a l a s  
t i e r r a s  y d i s t r i b u c i ó n  de c u l t i v o s  en l a  zona r e g a b l e , 
M a d r i d ,  1 9 1 8 ,  v o l .  I ,  p p .  3 6 8 -3 7 7 )
Í 0 I 2
PROVINCIA DE VALENCIA
R io A c e q u ia L o n g i t u d
( m . )
E x t e n ­
s i ó n
r i e g o
( H a . )
M u n i c i p i o s
X úque r Peña M a r í a 5 .0 0 0 28 J a la n c e
n A l b o l o t e 5 .0 0 0 23 tt
ti A l c a r r o y a 5 .0 0 0 63 C o f r e n t e s
C a b r i e l C a b r i e l 4 . 0 0 0 62 ti
Bco .  Agua Madre 5 .0 0 0 89 O a r a f u e l
R ío  de l a  
Hoz Madre 3 . 0 0 0 35 T e re s a
E s c a lo n a E s c a lo n a 2 3 .0 0 0 1 .3 6 5 S u m a c a r d e r ' y  C a s t e l l á
Xú q ue r R e a l 3 . 0 0 0 25 Tous
n A n t e l l a 6 .0 0 0 200 A n t e l l a
t» C a r c a i x e n t 2 9 .0 0 0 1 .6 0 3 C a r c a i x e n t
n R e a l  d e l  
Xúquer 5 2 .0 0 0 16986 A n t e l l a , G a v / a r d a , A l b e -
r i c , M a s s a l a v e s ,  B e n im u s -  
l e m , G u a d a s s u a r , A l z i r a ,  
A l g e m e s í , A l b a l a t , S u e c a ,  
S o l 1a n a , B e n im o d o , L* A l ­
c u d i a ,  A l g i n e t , B e n i f a i o ,  
A l m u s s a f e s , P i c a s s e n t ,  
S i l l a , A l c a c e r , B e n i p a -  
r r e l l  y A l b a l
X úque r Común d e l  Va­
l i e  de C a r -  
c e r 1 .3 0 0 532 A l c i n t e r a , B e n e i x i d a ,  
C l r c e r  y Co tes
S a l l e n t Coto  v i e j o 2 .8 0 0 19 S a l l e n t
tt La M u r t a 4 . 0 0 0 141 X a t i v a
A l b a i d a P u ig 5 .0 0 0 568 B a r x e t a , T o r r e  de L i o
r i s ,  L l o c n o u ,  E l  Geno- 
vés  y X l t i v a
1^73
R io  A c e q u ia  L o n g i t u d  E x te n
(m . )  s i ú n
r i e g o  
(H a . ) ;
A i b a i d a  B e n i f u r  2 . 0 0 0  63
w La T o r r e  -  104
n ó n t e s a  La L l o s a  6 * 0 0 0  623
M o n te s a  Meses 4 . 0 0 0  256
M a n te s a  F o l i e s  No­
ves 1 .0 0 0  8
M a n te s a  F o l i e s  Va­
l l e s  1 . 0 0 0  25
M a n te s a  V i l l a  1 2 .0 0 0  577
S a n to s  Ranes 5 . 0 0 0  428
S a n to s  S i t e n e s  3 . 0 0 0  60
S a n to s  O r t s  1 . 0 0 0  50
S a n to s  S a n to s  2 . 3 0 0  79
B o s q u e t  Madre  1 .2 0 0  42
M o n te s a  R in c ó n  1 . 5 0 0  33
Xúquer  y Común de
M o n te s a  L 'E n o v a  6 . 7 4 5  1 . 7 7 3
A i b a i d a  C u a t r o  Pue­
b l o s  4 . 0 0 0  129
M u n i c i p i o
X ^ t i v a
T o r r e  de L l o r í s
La L l o s a , C a n a l s , X a -  
t i v a , T o r r e l l a , V a l l s ,
La G r a n j a  y R o t g l l
X ^ t i v a
X a t i v a
X a t i v a
X a t i v a ,  N o v e l e , V a l l s
C a n a l s , C e r d a , T o r r e -  
l i a ,  X ^ t  i  v a ,  L l a n e r a ,  
R o t g l S ,  La G r a n j a  y 
V a l l s
l ' A l c ú d i a  de C re s ­
p i n a  y C a n a ls
C a n a ls
it
M o i x e n t
n
M a n u e l , L ' E n o v a , R a -  
f e l g u a r a f , L a  P o b la  
L l a r g a , S a n t  J o a n ,  
S e n y e ra  y C a s t e l l á
B e n i s u e r a , S a n t  P e re ,  
G u a d a s s e q u ie s  y B e l l ú s
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R io A c e q u ia L o n g i t u d
(m . )
Ex te i
s i o n
r i e g i
(H a .
C l a r i a n o A r r i b a 4 .5 0 0 100
C l a r i a n o O n t e n i e n t e 7 .0 0 0 733
Magro Común 8 . 0 0 0 404
Magro A le du a 1 0 .0 0 0 416
Magro L lombay - 433
Magro Madre 5 .0 0 0 67
Magro Magro 4 .0 0 0 66
Magro T u r í s - 216
B u ñ o l Juanes 4 .0 0 0 35
Juanes Mayor 4 .0 0 0 75
Juanes '.Y'átov/a - 80
T o r r e n t e C hes te 3 .0 0 0 124
T o r r e n t e T o r r e n t e 7 .0 0 0 316
T o r r e n t e Masanasa 2 .0 0 0 35
Xúquer C o rb e ra 5 .0 0 0 1 .7 0 2
Xúquer  Mayor  1 2 *0 0 0  6 *4 1 5
Xúquer  Campanar 1 2 *0 0 0  150
Xúquer  M ayor  D e r e ­
cha 1 .9 0 0  2 .9 6 6
Xúquer  Mayor  I z ­
q u i e r d a  2 * 0 0 0  369
Xúquer  A l b e l l ú  1 .0 0 0  59
Xúquer  Mayor  6 * 0 0 0  60
M u n ic ip io
A l f a r r a s í  y M o n ta -  
v e r n e r
O n t i n y e n t , A g u l l e n t  
y A i e l o  de M a l f e r i t
C a r l e t , L ' A l c u d i a ,  
Benimodo y Guadas-  
s u a r
A l g i n e t
L lo m b a i , C a t a d a u  y 
A l f a r b
R e a l  de M o n t r o i  
M o n t r o i  
T o r í s  
A l b o r a c h e  
M a c a s t r e  
Y á to v a  
X e s t
T o r r e n t  y P i c a n y a
M assanassa
P o l i n y l , R i ó l a , F o r -  
t a l e n y  y C o r b e r a
Sueca
it
F o r t a l e n y , C u l i e r a  
y L l a u r í
Sueca y C u l l e r a  
La V a l í  de Tav/ernes 
B e n i f a i r o
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f t i o A c e q u ia L o n g i t u d
(m . )
E x t e n ­
s i ó n
r i e g o
( H a . )
M u n i c i p i o
X úque r Mayor - 46 La V a l í  de Ta
n M u s q u is - 167 Sueca
T u r i a  y 
Ebrón La Grande 1 0 .0 0 0 147 T o r r e  B a ja
ti D e l  m o l i n o 2 .0 0 0 41 n
B o h ig u e s f a l l a n c a 300 40 V a l l a n c a
H Ademuz 8 .0 0 0 69 Ademuz
ti S a n g u i n a r 9 .0 0 0 100 it
Ebron Vega 7 .0 0 0 78 tt
E b rá n f r e s n e d a 1 .0 0 0 21 Casas A l t a s
Ebron Serna 700 28 n
n M o l i n o 3 .7 0 0 55 Casas B a ja s
T u r i a M a d r  e 600 10 Benageber
it M a yo r 3 .0 0 0 100 T u e j a r
C h e lv a V i l l a n u e v a 3 .5 0 0 12 ti
n M ayor 5 .0 0 0 210 X e lv a
C h e lv a C h e lv a 6 .0 0 0 90 n
n M a yo r 5 .0 0 0 36 C a l l e s
ii M o l i n o s 2 .0 0 0 14 Domeño
n Garrama 3 .5 0 0 17 tt
n L o r i g u i l l a 5 .0 0 0 12 L o r i g u i l l a
T u r i a D e l  O t r o  
Lado 5 .2 0 0 8 n
T u r i a A r r i b a 2 .5 0 0 20 C h u l i l l a
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r i e g
(Ha.
T u r i a A b a jo 1 .6 0 0 30
n G e s t a l g a r 2 .5 0 0 25
tt R a j o l a r 5 .0 0 0 45
tt Lugar 1 .1 0 0 20
L e g o n t í n n - 13
tt F uen te 2 .5 0 0 9
T u r i a Radre 2 .0 0 0 8
« Mayor 3 .0 0 0 1 .5 3 8
Tormos 1 1 .0 0 0  915
R e s t a l l a  7 .5 0 0  1 . 1 6 2
Rascaña 6 .5 0 0  786
M ayo r  4 .0 0 0  774
B e n a g u a c l l  1 6 .0 0 0  1 . 9 5 0
M a yo r  1 2 .0 0 0  166
O t r o  Lado -  250
Moneada 2 2 .0 0 0  1 .6 9 1
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M u n ic ip io
C h u l i l l a
G e s t a l g a r
tt
B u g a r r a
P e d r a l b a
B u g a r r a
S o t  de Chera
P e d r a l b a , A l b a l a t , R u -  
s e r o s , M a s s a m a g r e l l ,  
R a s s a l f a s s a r , R a f e l -  
b u n y o l , A l b u i x e c h , L a  
P o b la  de F a r n a l s , E l  
P u ig  y P u g o l
Q u a r t , Campanar y Va­
l e n c i a
Campanar , C arp e sa  y 
V a l e n c i a
C a m p a n a r ,T a v /e rn e s , 
A l b o r a i a , A l m a s s e r a  y 
V a l e n c i a
V i l l a m a r x a n t  y Bena-  
g u a s i l
V i l l a m a r x a n t  y l a  Po­
b l a  de V a l l b o n a
R i b a r r o j a  
n
P a t e r n a , B u r j a s s o t , 
G o d e l l a , R o c a f o r t , M o n t -  
c a d a , M a s s a r o j o s , A l ­
f a r  a ,  B e n i f a r r a i g  , 
C a r p e s a . V i n a l e s a ,
F o í o s , R e l i a n a , B o n r e -  
p o s .
Fíio ¡Acequ ia  L o n g i t u d  E x te n
(m . )  s i ó n
r i e g o  
( H a . )
T u r i a  C u a r te  10 .0 0 D  1 .5 4 5
« M i s i a t a  7 .5 0 0  850
" F a v a ra  1 0 .0 0 0  1 .5 5 7
n R o b e l l a  6 .0 0 0  516
"  O e l  Oro -  1 .0 2 6
P a l a n c i a  Mayor  2 0 .0 0 0  5 .2 6 2
S e r p i s  R ea l  de
A l c o y  1 5 .0 0 0  2 .2 9 0
E n c a r r o z  8 .0 0 0  80
March  1 0 .0 0 0  50
Madre  4 .0 0 0  28
w 4 .0 0 0  25
Bernisa 10 .000  491
i«78
M u n ic ip io
M a n i s e s , Q u a r t  , A l -  
d a i a , A l a q u a s , To­
r r e n  t , P i c a n y a , P a i -  
p o r t a , B e n e t u s s e r
M a n i s e s , M i s l a t a  y 
X i r i \ / e l l a
V a l e n c i a , A l f a f a r ,  
Sedav/í  y B e n e t u s s e r
M a ssa n a ssa ,  A l  b a l ,  Ca- 
t a r r o j a  y V a l e n c i a
V a l e n c i a  y A l f a f a r
A l g a r , A l f a r a , A l g i -  
m i a , T o r r e s  T o r r e s ,
E s t i v e l l a , A l b a l a t , 
G i l e t , P e t r é s , S a g u n t  
y Canet
P e t r e l , L a  F o n t  d ' E n -  
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